한국지능형교통체계협회 합격 자기소개서

직무 : 미표기

< 산 넘어 산, 그 너머 푸른 바다 >

저는 남들과 달리 대학에 대한 로망을 가지고 입학하지 못했습니다. 수능이 끝나고 얼마 후 아버지의 간암발병으로 인해 집안 분위기는 말로 형용할 수 없었고, 아버지께서는 간암말기 선고를 받으신지 약 두 달 만에 돌아가셨습니다. 그 때 저는 막 대학교에 입학한 상태였지만 신입생을 위한 행사에 참여할 수 없게 되면서 동기들과 초반에 잘 어울리지도 못했습니다. 기대했던 캠퍼스 낭만은커녕 홀로 떨어져 있는 기분이었습니다. 소외감과 상실감에 심지어는 휴학도 생각했지만 남들보다 뒤처지지 않기 위해서 궁극적으로 할 수 있는 것이 열심히 공부하는 길이라 생각을 했습니다. 학업에 매진하다보니 친구들 사이에서 조별과제를 같이 하고 싶은 학우 1위가 되기도 했고, 부드러워진 주변 분위기에 저도 예전의 활발하고 열정적이었던 모습을 되찾을 수 있었습니다. 지금 생각해보면 그 때 휴학하지 않고 묵묵히 버텨낸 것이 내적으로 나 자신을 강하게 만들어 주는 계기가 된 것 같습니다. 버거웠던 삶의 흔적은 한층 더 강해지라는 신호였다고 생각하기로 했고, 이런 제 생각의 전환은 앞으로 닥쳐올 그 어떤 어려움도 걱정거리로 생각지 않고 새로운 도전으로 받아들일 수 있게 해주었습니다. 얼마 전, ‘부산 ITS세계대회’를 개최한 이후 부산에 교통관련 전문가들의 방문이 끊이질 않는다는 기사를 본 적이 있습니다. ITS는 뭔지 알겠는데 ITS세계대회가 뭘까 찾아보다가 ITS Korea에 대해 알게 되었습니다. 단순히 ITS의 정의에 대해서만 아는 정도였는데, ITS Korea의 홈페이지에 들어가 보고 우리나라가 ITS의 강대국으로 자리 잡고 세계로 뻗어가고 있다는 사실을 깨달았습니다. 부산 ITS세계대회의 주제가 '저탄소 녹색성장' 이었던 걸 보며 서울교육문화회관에서 열린 '교통부문 온실가스 저감 정책 및 관리시스템(KOTEMS) 시연 및 정책 설명회' 에 김경석 교수님을 따라가 참관했던 일이 생각났습니다. 전 세계적으로 하는 큰 규모는 아니었지만, 어떠한 일에 대해 홍보하고 다른 많은 전문가들에게 질문을 받아 답변을 하는 피드백 과정을 통해, 문제점 보완이나 중요한 부문을 다시 체크하는 과정은 컨퍼런스의 질을 발전시킴과 동시에, 참여자들 간의 지식수준을 한 단계 올릴 수 있는 정말 중요하고 필요한 단계라는 것을 깨닫게 되었습니다. 학교에서 설계과제를 할 떄에도 수업시간마다 교수님과 피드백을 하고나면 결과물이 눈에 띄에 발전하곤 했고, 한국생산기술연구원에서 아르바이트를 했을 때에도 팀을 이루고 계씬 박사님께서 정기적으로 연구원분들과 피드백 하시는 보습을 보며, 어디에서 무슨 일을 하던지 피드백은 정말 중요한 부분이라는 것을 느꼈습니다. 이런 경험을 통해 전 항상 제가 했던 일이나 말들에 대해 항상 곱씹어 보고, 향후에는 어떻게 대처하는 것이 더 좋을지에 대해 고민하고, 내일을 발전시키려는 노력을 매일같이 하고 있습니다. 이런 저의 지속적인 피드백은 제 꼼꼼한 성격과 더불어 저 자신의 발전뿐 아니라 제가 몸담을 이 ITS Korea의 발전 또한 도모할 것이라 믿어 의심치 않습니다.