## Sboul 通usine

# SNU BUSINESS SCHOOL'S SUMMER 도전과 창조, 나눔을 통해 세계를 품는 경영대학 

서울대학교 경영대학,
예일대와 협정 맺어 학생교류에 백치를 가하다
서울대학교 경영전문다학원이 에일대 경영대학원 (Yale School of Management)가녹수 항워제 협정을 체결했다. 이로서서울대 MBA재하생들은 예일대 경명대하원의 MAM (Master of Advancod Management) 과정에 지원히여 양 대학의 소정의 교과과정읍 마치고 졸엄심사를 거치먼 서울대와 예일대의 학위를모두 취득하게 된다. 뿐 만아니라 앞으로 서울대학교 경영대학은 GNAM(Global Network for Advanced Management)의 네트워크를기반으로세계 정상급회웡 대학들과 다앙한협력 관계를 맷어간 예정이다. 한ㅍ4 . MRA과정의 대표 글로벌 프로그렴인 DBIA(Doing Business in Asia)와 DBIKDDang Bxinces in Korwa가 각각 8 월 15 일에서 8 월 30 일까지 2 주간 8 월

Read the World, Lead the World

##  2014학년도 신입생 모집

- 모집 인 원 120 명
- 과 정 특 징 2 넌제 주만 집중과징 (징가식사항위과징)
- 강의 시 간 금요일 15:00-19:00 통ㅇ일 09:00-18:00

- 지 원 자 격 아례 조전을 만종시져야 함

- 국녀외 기린어서 7년 이샹의 실무경쎡이 있는자
 (새직련으로부터읙 아비 $50 \%$ 이셩 지연 필수)
- 옹어 수핵연이 있ㄴㄴㄴ 자

w 자서안 모집요강은 홍계이지 참조 (httpi//gob,snu,ac, kr)

입학문의 | 서울대학교 경영전문대학원 EMBA 행정실 $\mathbf{~}(02) 880-1332 / 2521$

INDEX

| COVER STORY 1면 | FOCUS 3면 |
| :---: | :---: |
| - SNu business sahoolis <br>  서제퍔 중는 깅영때아 |  떤토링 솔시 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| -2013Summer SNU Eyploring Buxines Fronticr 프로거혐 참가셩형지 파려 |  |
|  |  |



| NEWS BRIEFS 11면 <br>  프토나시수낳ㅁ밀선단 |
| :---: |
|  |  |
|  |
| - BMma 히지 Cibbal Pesidency Program 실시 |
|  |

ALUMN \& DONATION NEWS 12면



-빰점기

SEL COUMN 13면
OUR BENEFACTORS 16면

## 서울대 $M B A$, 예일대와 복수학위협정 체결

## GNAM 네트워크 기반으로 예일대 등 22개 회원대학들과 다양한 협력 프로젝트 실시

경영전문대학원에서는 예일대 경영대학(원) (Yale School of Management)과 함께 복수학위제를 시행한다. 이미 미국의 듀크대, 중국의 뷱경대, 프랑스 에섹대(ESSEC)와 다년간 복수학위 프로그램을 운영하고 있고, 최근 일본 히토츠바시 대와도 복수학위 협정을 체길한 서울대 MBA 는 예일 대학교를 복수학위제 파트너로 추가하면서, 국내 최정상의 MBA프로그램으로서의 위상에 맞는 복수학위 라인업을 구축하게 되었다.
서울대 MBA재학생들은 복수학위제를 통해 예일대 경영대학원의 MAM (Master of Advanoed Management) 과정에 지원할 수있으며, 매해 $3 \sim 4$ 월 경 모집전형을 거쳐, 8 월부터 예일대에서 9 개월 동안 수학하고 학위 취득하게 된다. 즉, 서울대MBA에서 1 년, 예일대에서 9 개월 정도의 정규교과를 마치고 소정의 졸업심사를 거치면, 2년 미만의 기간 내에 서울대 학위와 예일대 학위를 모두 취득하게 되는 것이다. 학위 취득은 물론 예일대 차원의 경력개발 서비스도 예일대 학셩들과 동등수준으로 보장된다. 올해에 벌써 MBA재학생 3 명이 입학허가를 받아, 오는 가을 학기에복수학위 과정을시작할 예정이다.

이와같이 서울대가 예일대와 복수학위 협정을 체결하게 된 배경에는 최근 예일대가 결성한 Global Network for Advanced Management (약칭 GNAM) 가 있다. 세계 각지를아우르는 비즈니스스쿨혐력 네트워크인GNAM은 현재 23 개 대학이 등록되어 있으며, 우리나라에서는 서울대 경영(전문)대학(원)이 유일하고, 그 외 인시아드 (INSEAD), 호ㅇㅗㅗㅇ 과학기술대(HKUST), 싱가포르국립대학 (NUS), 런던정경대학(London School of Economics and Political Science) 등 유수의 대학들이 포함되어 있다.

예일대는 이러한 네트워크를 기반으로 각국 최정상급 경영대학원에서 검증된 MBA자원들을 MAM프로그램에 선발하겠다는 비전을 가지고 있으며, GNAM 회원대학 재학생들을 대상으로 온라인 강의(Network Course), 집증연수과정(Network Week) 등 하부 프로그램을 제공하면서, GNAM 회원대학 간의 협력 프로그램을 다양화 한다는 계획이다. 또한, Global Network는 학생교류 프로그램 외에도 온라인을 동한 기업인 대상 강의공유및교수진 연구 협력, 교환교수제 등에 대해서도 핱발히논의 중이다.

## Doing Business in Asia 한•중•일 순회 단기연수 프로그램 실시

Doing Business in Asia(약징 DBiA)가 한국, 중국, ㅇㅣㅣ본3국 정부가 공동으로 추진하는 하는 (캠퍼스아시아 시범사업)의 일환으로 개설된 선택과목으로서 작년에 이어 두 번째로, 오는 8 월 15 일부터 30 일까지 2 주 동안 열린다. 한중일 3 국 교육부의 지원을 받아실시되는 프로그램인 (캠펴스아시아 시범사업)은 북경대, 히토츠바시대와 공동 주관하며, 각 대학에서 선발된 MBA또는 석사생 30 명이 참가한다. 참가자들은 2 주 동안 서울대, 북경대, 히토츠바시대 캠퍼스에서 각각 $3 \sim 4$ 일씩 체류하며, 산업계 전문가 특강과 교수진 강의, 기업 탐방, 텀프로젝트 등으로 구성뒨 일정에 참여하게 된다. 튝히, 공동케이스 스터디 주제로서 스타벅스의 한국, 중국, 일본 법인을 각각방문하여, 각기다른비즈니스환경과 현지화 전략을 비교 학습하제 되며, 각 대학 참가자들과 공동과제를 수행함으로쎠 각국의 MBA 학생이 긴밀하게 협력하고 네트워킹하는 기회가 될 것으로 기대된다.

## Global Network for Advanced Management 회원대학 현황 (2013년 7월 기준 -23 개 대학 등록)

Yale School of Management (USA) $\Delta$ Seoul National University Business School (South Korea) $\mathbf{\Delta H o n g}$ Kong University of Science and Technology Business School (China) $\mathbf{\Delta}$ Fudan University School of Management (China) $\mathbf{\Delta I E}$ Business School (Spain) $\triangle$ INSEAD (France, Singapore) $\Delta$ London School of Economics and Political Science, Department of Management (United Kingdom) $\mathbf{\Delta}$ National University of Singapore Business School (Singapore) $\boldsymbol{\Delta}$ Asian Institute of Management (The Philippines) $\triangle$ EGADE Business School, Tecnológico de Monterrey (Mexico) $\mathbf{\Delta}$ FGV Escola de Administração de Empresas de Såo Paulo (Brazil) $\mathbf{\Delta}$ Graduate School of International Corporate Strategy, Hitotsubashi University (Japan) $\Delta I M D$ (Switzerland) $\triangle I N C A E$ Business School (Casta Rica, Nicaragua) $\mathbf{\Delta}$ Indian Institute of Management Bangalore (India) $\mathbf{\Delta}$ Koç University Graduate School of Business (Turkey) $\Delta$ Pontificia Universidad Católica De Chile School of Business (Chile) $\mathbf{\Delta}$ Renmin University of China School of Business (China) $\mathbf{\Delta}$ Technion-Israel Institute of Technology (Israel) $\mathbf{\Delta U C D}$ Michael Smurfit Graduate Business School (Ireland) $\boldsymbol{\Delta}$ University of Cape Town Graduate School of Business (South Africa) $\Delta$ University of Ghana Business School (Ghana) $\boldsymbol{\Delta}$ University of Indonesia Faculty of Eoonomics

관련 사이트 : GNAM 공식홈페이지
(http://advancedmanagement,net/) (Indonesia)

## Doing Business in Korea UCLA, NYU MBA학생 30 여명 참가

Doing Business in Kom(한국비즈닛ㅇㅇㅢ 이해 약침 DB:잔 경영전문대학원 선택과목의 하나로 특강, 기업밥방. 팀프로젝트 등을 몽해 한국 고유의 비즈니스 환경과 기업 특성을 집중적으로 배울 수 있는 MBA의 대표 글로벌 프로그램이다. 해마다 UCLA, NYU, 토론토대, 케임브리지대, 싱가포르국립대 등 해외 유수의 협정대학 학생들도 참가하여, 본교 MBA학생들과 함께 수강하는데 오는 8 월 19 일부터 1 주간 실시되는 이번 프로그램에는 UCLA와 NYU에서 약 30 여명의 MBA재학생들이참여할예정이다.


2011년부터시행된 경영대학의 산학 헙력글로벌인턴십 프로그렴인 SNU Exploring Business Frontier 프로그램이 옵해도 어김없이 열정과 패기가 넙치는 스마트 인재를 선발하여, 세계 작지로 파견한다. 이번에 참여한 기업은 SK 네트왹스, 코오롱글로릭, 한국타이어, 아모레퍼시픽 종 4 개 기업이며 가ㄱㅣㅣ엉에서 제시한 프로젝트 주제 해결을 외해 치열한 접전 끌에 선발뵌 5 개볍 30 명이 8 월 중순, 프랑스, 미국, 중국으로 2 주간의 현지 탑방을 떠난다. 참가 학생들은 학교와 기업에서 후원한 장학금으로 현지 일정을 위한 비용을 지원받으며 귀국 후활동 보고서와 프로젝트 결과 발표블 통해 각텀 별수행내용을 평가 받제 된다. 본 프로그램에 처음 참여한 한국타이어는 최종 선발심사에섭ㅂㄹ표한 2개팀 모두의 기륭과 자질을높이평가하여이례적으로 한기업에서 2 개팀을 후훤하제 되었다.


경영대학 글로벌봉사 프로그램인 GCS에서 여픔 봉사단을 8월 7 일부터 8 월 19 일까지 중국으로 파견한다. 침기학생 17 꼉은총 12 박 19 일일정으로 중국이우와항주지역읍방문하여, 한글학교에서 표민자녀교육및도서지원 활동과열악한 교육현경에 처한 중국농민공 자녀를 외한봉사할동등을 소화하고돌아올 예정이다.

## 

# 제 1 회 동문선배와 함께하는 진로탐색 멘토링 실시 

‘진로탐색 멘토링’ 모교의 발전과
후배들의 앞길을 위한 선배들의 깊은 애정으로 시작되다

학생들의 기말고사가 막시작뵐 무렵인 지난 6 월 3 일，많은 학생들이 시험 공부를 제쳐두고 기대와 설렘 속에 기다린 ＂선배와 함꺼하는 진로탐색 멘토링＂이 혈렸다．이 행사는 서울대학교 경염대학 동문들의 후배사랑 일환으로 재학생들을 위해 진로 설정에도움을 주고 근시안적인 직업 선택의 경항을 최소화 하고자 기획되었다．
진로탐색 멘토링은 대한민국을 이끌어가는 리더들의 요람인 서울대학교 경영대학 출신 동문들의 경험과 노하우를 몽해 당장 직업 선택에 필요한 직접적인정보를 제공하기보다는， 장기적인 안목으로 진로 설계에 도움이 될만한 조언을 혜 주는 뚯 깊은 자리였다．학생들은 관심있는 두 가지 분야를 선택히여 멘토링에참어하였다．또한각각한 분야가 두번의 세션으로 구성되어，전체참여 인원이 많았음에도 불구하고 적절하게 멘토와 멘티 인원을 편성한 세심한 기획이 돋보였다．
몐토링예는 창업，대기업，컨설팅，금음，회계，정부기관， 법조，언론 등 경영학과 출신의 주요 진츨 분야와 함께 학생들이 관심을 갖고 있는 분야에까지 포괄적으로 준비되어 학생들에게 좋은 기회를 제공하였다．노현철， 신재욱（창업），정인섭，김상부（대기업），여상훈（컨설팅）， 안근영，이왕상（금융），김성균（회계），임태희，박수민 （정부기관），서정호（법조）박유한과 초청 멘토로 박사임 아나운서（언론）등 각 분야에서 활약 중인 동문들이 자리를 빛내주었다．
정인섭 청와대행정관은＂우리 한사람의 역량을 따저보았을 때 물론 훌륭하지만，그럼에도 혼자서만 살아갈 수는 없다 며－누군가 대한민국의 미래를 문거든 눈을 들어 관악을


동문선배와 함께한는 진로탐색 멘토링 참가 후기


6원 3일，기말고사 준비 시즌임에도 블구하고， 동문선배와 함꺼하는 멘토링 행사가 진행밀 경형대 59 동 LG 관은 설레임으로 가득했다． 멘보로 오신동문선배닐들은 우리 재학생과 거희 80 년 가까이차이나는 85 학번부터 92 학번 선배넘 들이었다．정부기퐈，대기업，법조계，회계분야， 금융，컨설팀，언론계에 종사 하시저나 훅은

창업하신 분까지，진로를 고민하는 재학샘들을 위해정말여러분야에서와주셨다．나는 대기업과 언론두 분아를 지원하여 견련 선배법들을뵈었다． 대기업 분야에는 이번 행사를 기회하고 주최 하는뉴 가장 많은기어를 해주셨던，정인섭 선배님 과 LG그릅예 계신 김상부 선배넘이 멘토로 곘ㅆㅆㄷㅏ．정인섭 선배님은 대우에서 김우중 前 회장의 수형비서를 하시다가．현재는 청완대 형정관으로 재직 중이시고．김상부 선배넘은 한문으로 金 商 宫라는 그야말로 전형적인 Business흘외한이금을가지고계신，형정고시플 합격하고 공직에서 옐리트 관료로 오랫동안 재직하시다 사임하시고기업이투신하신분이다． 인론 분야예는 박유한 선배넘과박사임 아나운서 가 멘토로 계셨다．두 분은 KBS아침뉴스를같이 진혐하시는데，박뮤한 선배넘은 기자들 거쳐 시청률이 무려 $10 \%$ 아상 나오는아침뉴스의 메인 영커가 되신 분이엇다．그리고 언론예 관심있는 여학우들을 외해 함께 오신 박사임 아나운서는

지성가미모를검비한 분이셨다．
세션 내내선배님들의 산의이야기，지녔던가치꽤 진로에 있어 중요하게 여긴 선틱의 근거들을 들으며，앞으로 내가어똫게 살아야하는가에 대혜 나픔대로의 기준을 세울 수 있었다．픅히 가장 인상적인이아기는바로다음과 갈다．
＂학교이 갑이 입학했면 하교를 150 볌 중에서， 지금으로부터 2 연이지나면 $1 \sim 2$ 명은 죽고 1 명은 정신병원에 가있고 30 명 정도는연라이 두점되고 잪소타나
정인섭 선배빔도 이러한 이야기를입학할 무렵에 들었다고 하셨는데，실제로 입학한 지 20 여년이 지나 지금 2 명의 돔기가 이미 죽언고， 1 명은 정신병월에 있다고 하셨다．그리고 함께 오신 박유한 선배넙을 예로 들면서＂지금 내 옆에 있는 동기 중에아…… 점말야는 커서 뭐가 된까 7 식으 친구가 나 줌에는 사횐에서 한자리 차지한 사띾이 되어 잇을 수있다는말씁을 들으니 나도 동기들， 후배들에제 잠해아졌다는생각이들었다．

사실 언론 세션은 PD 에 대한 퐌심이 있어서 들어간던 것인뎨，박유한 선배넘은 기자흘신 앵커이고，박사임 아나운서 또한 PD하고는 무관하기에 관련뎐 이야기는 들지 못헜지만 그럼에도블구하고 매우 값진 시간이었다．일다 박사임 아나운서는 매우 아름다우시고 우아핬ㅆㅆㄷㅏ．박유한 선배넘도 정인섬 선배님과 마찬가지로 선，후배，동기 간의 네트워킴이 중요함을강조하셨다．
학쌩혀장으로서 행사블 진행하고 참여하면서든 느꼄은 선매빔들이 너무 맛지다는 것이다． 우리처뤔 켬피스이서 공부하셨던 섬배님들이 20 닌이 지나 이벟졔 면토가 되어 후배들음 외한 마음으로 다시 학교릅 찾아주신 모습이 내젠 감동이었다．이를계기로나도 20 연쯤 지나 33,34 학번들이 학교에서 공부하고 있믈 때 그들의 멘토로서 후배들을 만나러 몰 수 있는 선배가 되어앚ㅈㅆ다는다짐을 혔다．

SNU Business School DREAM Mentoring

## 서울대학교 경영대학 ㄴ림 맨토이 수디기



6월 8일，경영대학 SK관 231 호에서＇경영대 드림 멘토랑 수료식이 열렸다．4월 6 일 오리엔 테이션을 시작으로 하여 약 2 개월간 진행된 드림 멘토렁은 청소년들이 휴머니즘을 갖춘 리더로 성장할 수 있도록 돕는 것을 목표로

실시되었다．멘토링 기간 동안 기업인으로 구성된 시니어 멘토들과 경영대학 재학생 으로 구성된 멘토들은 청소년 멘티들을 대상 으로 꿈과 진로를 탐색해나갈 수 있도록 도왔다．

멘토와 멘티들은 다일 천사병원 방문 봉사 환동，서울대학교 투어，아라뱃길，인천공항 기업 방문，베이커리，레스토랑 문화체험 등의 환동을 함께 했으며，이와 더불어 소수 그릅별 멘토링 활동，시니어 멘토들의 강연 등을 롱해 진로에 대해 고민하고 탐색하는 시간을 보냈다．
경영대학에서 처음 실시된 드림 멘토렁 1 기를 마무리하며，진행된 수료식은 참석한 내빈과 멘토，멘티 모두에게 뚯깊은 감회의 시간 이었다．특히 수료식에 초청된 교육신문＇와이 즈맘＇대표 켄트 킴의 강연은 매우 이상적 이었는데，불우한가정환경과힘들었던개인사 들 극복하고 하버드에 진학한 후 여러 청춘들 에게 힘이 되고자 감연을 한다는 그는＇젋을 때 미쳐보지 않으면 미친 것이다라는 모토와 함께 멘티들의 열광적인 반응을 이끌어냈다． 강연을 마무리한 짤막한 프리스타일 랩 공연 역시분위기를 더욱뜨겁게 만들었다．
후에 이어진 김병도 학장을 비롯한 여러

시니어 멘토들의 폐화사는 드림 멘토링이 멘토 들에게도 상당히 의미가 있었음을 보여 주었는데，김병도 학장은 이번 폐회사가 그 동안 써 온 폐회사 가운데 가장 어려운 것 중 하나였다며，이번드림멘토링은멘토가 멘티를 가르치는 일 방향적인 것이 아니라 멘토도 같이 배우는 쌍방향적인활동이었다고 평했다． 마지막으로 멘터들의 지난 2 개월 동안의 활동 을 정리하는 발표가 이어졌다．조 벌로 주제를 정하고 파워포인트를 만들어 발표하는 방식 으로이루어졌다．대부분의 학생들에게 이러한 발표가 낮설고 많은 사람들 앞에서 하는 것 이다보니 긴장하는 모습도 보였지만발표에는 학생 멘티들의 진정성이 문어났다．
2 개월간의 잡지 않은 시간 동안 많은 활동을 함께한 멘토와 멘티들은 멘토－멘티 관계를 녑어 모두 친구가 된 둣한 모습이었다．이제첫 발을 내디딘 경영대 드럼 멘토링의 발전을 기원한다．

경명대학교 홍보대사 B．GNs 기 이송주（10）

## 여름방학 특집기사

경영대생의 여름방학 이모저모
T. S. 엘리엇이 '4월은 잔인한 달'이라고 노래했다면, 이 시대의 대학생은 '8 월은 잔인한 달이라고 해야 할지도 모른다. 무더위와 함께 달콤한 여름방학이 절정에 이르는 동시에 방학의 아쉬운 끌자락을 잡게 되는 8월, 서울대학교 경영대학 학생들이 이 여름방학을 어떻게 보내고 있는지 들여다 보았다.

## 1 봉사활동

여름 방학을 통해 평소 하지 못했던 봉사할동을 기획하고 실천해가는 학생들이 있다. 봉사활동을 하는 학생들은 본인이 줄 수 있는 것으로 사람들을 도율 수 있다는 사실에 보람을 느끼며, 이러한 기회를 통해 자아성찰의시간도갖는듯하다.
김진영(경영 13 )은 수험샘 때의 경험을 되살려 고등학샘을 대상으로 한 멘토링 행사를 기획했다. 김진영 학생은 평소 다른 사람에게 도움이될 수 있는 동시에 자신의 삶을 되돌아 불 수 있는 기회가 되어왔뎐 멘토링에 많은 관심을가지고있었다고 한다. 그는 멘토링 행사를 접할 기회가 비교적 적은 지방 거주 학생들에게 이러한 기회를 더 많이 주고 싶다는 생각을 해 왔는데, 방학을 맞아 뜻이 맞는 서울 소재 대학의 학생들과 함께 지방의 고등학교를 찾아 강연 및 간담회를 열기로 한 것이다. 직접 행사를 기획하는 것이 많이 힘들지 않앴냐는 질문에 그는 "쉬워 보이는일도 막상닥치면 쉽지 않다는 것을 깨달았다. 하나의 일을 하는 데에 다양한 변수가 작용하고, 때문에 엄청난 주의를 기울이고 있어야 한다는 사실도 이번 기회를 통해 알게 되었다. 하지만 평소에 하고싶던일을방학을 틈타 실천할수있어 뿌듯했ㄱ, 다음방학 때는이 경험을발판삼아더큰행사-전국 투어 멘토링을 기획해 볼 예정이다." 라고답했다.
멘토림 뿐만아니라 행사 스태프, 교육 봉사, 해외 봉사 등 경영대학의 많은 학생들이방학을이용해다양한 곳에서자신이가진 재능으로다른 사람들을 돕고 있었다. 이번 방학이 경영대 학생들과 그 곁에 있는 모두의 마음을 따뚯하게 해 주는시간으로 가득차고있음을확인했다.

CLUB ACTIVITIY

## 2 동알형둥

방학 중 경영대학 내의 동아리들은 어느 때보다도 활발한 활동을 한다. 각 동아리에 속한 학생들은방학을 맛아 자신의 관심분아에 더욱열정과 점음을쑬아내고있다.
경영대학 밴드 동아리 발악은 이 여름 9 월에 있을 공연 준비에 한창 분주하다. 발악 14 기 보컬 전형철(경영 13 )은"동아리활동에 많은 시간을 투자하기 때문에 다른 친구들처럼 여행을 다널 수 없는 점이 가장 안타깝다. 하지만 다른 멤버들과 함께 호흡을 맞춱나가는 과정이 정말 재미있고, 합주 시간은 서로 더 친해질 수 있어 즐겁고 가치있는 시간이다."라며, 동이리에 대한열정과 공연에 대한 기대를 보여젔다. 경영학술동아리 MCSA는 내부 세션에서 여러 기업과 산업들을 분석하여 다양한 전략들을 세우는 연습을 통해 역량을 키운 뒤, 이를 실제 기업과의 프로젝트에적용해 보고있다. 더욱이지도교수인송재용 교수의 적극적인 지도 및 강의로 이론을 실제 적용을 가능하도록 분석하고 연구하는 데 큰 도움을 얻고 있다. 김경재(경영 12 )는 "체력적으로 힘들고 잘해야 한다는 압박이 있지만, 우수한 동아리 회원들과 함께 치열한 논의를 거치면서 전략적 사고와 통찰력, 그리고 논리적 구조력이비약적으로 증대 ㅚㅚㄴ다는 것을느껠수있다. 또, 혈업에 있는 현실적인 문제에 대해 다루면서 이론을 실제로 적용해 불수있고, 학부 학생이 아넌 전문가로서의 책임감을 가지고 목표를 수행해 나가면서 주인의식과 열정을 배울 수 있어 좋은 기회라고 샘각한다." 라고방학 중 활동에 대한소감을밥혔다.

"EVERSTUDY BUS Mentoring" 5WIPDR


## INTERNSHIP

## 3 이얍세

한편, 많은 경영대 학생들은 그 동안 학교에서 배운 것을 기업 현장에서 경험해 볼 수있는 인턴십에 관심이 높다. 학생들은 인턴십이 학교에서 벗어나 실제 업무를 경험해보고, 또 스스로의 진로에 대해 고민해볼 수있는 최적의 기회라고 생각한다. 다음은 경영학과 12 학번 이서경학생의 대학생의인턴십에 대한 생각이다. 초, 중, 고등학교 학창시절을 미국에서 보낸 후, 한국 대학교에 입학하는 과정까지 나는 늘 발전을 위해 긴잠을 늦춘 적이 없었다. 그러나 지금까지 진로에 대해 구체적으로 고민해 볼시간은 정작 없었던것같다. 이제 두 학기를 마친 나에제 있어 ‘취업’이란, 어쩌면 먼 애기일 수 있다. 하지만 나도 언젠가 남들처럼 취업을 해야 하는 상황을 마주할 것이고, 그 때 나는 진정으로 무엇을 하고 싶은가에 대한 확신 없이 막연하게 취업에 대한 걱정을 하고 싶지는 않았다.


BNP PARIBAS | La banque d'un monde qui change

리서치 하는 기회도 가질 수 있었다. 회사 업무에 자주 쓰이는 전문적인 단어는 아직 익숙하지 않아 힘들 때도 있었지만 내가 전달한 아이디어나 계약이 성사될 경우 상당히 뿌듯했다.
또한 외국 고객이나 전락가들이 한국을 방문할 때 투어 가이드 하는 업무도 돕고 있는데, 이러한 업무는 고객 에게 회사뿐 아니라 우리나라의 이미지도 긍정적으로 만드는 역할을 직접 할 수 있다는 점에서 큰 보람을 느꼈다.
나의 첫 사희 경험인 비엔피 파리바인턴생활은, 스스로 를 객관적으로 볼 수 있는 기회가 되었을 뿐 아니라 내가 정말로 하고 싶은 일은 무엇인지, 이 일을 할 때 보람과 행복을느끌수있는지를 경혐해 볼수 있는 시간이었다.
(12, 이성경)
겨ㅇㅕㅕㅇ대학 홍보대사 B.GINs 8기 김민세(13)



## Keyword 1 "소동"

추새, 김상훈 교수님 - 마게힝관리 저회는 2011 년 1 학기에 김상훈 교수넘의 마케팅퐌리를 수강하였는데, 졸업을 한 현재 시점에서 학부시절 들었던 강의 중가장 좋안 던 강의 중 하나를 꼽으라면 김상훈 교수남의 수업입니다. 수업첫날, 모든 학생들로 하여금 자기소개를 하게 하시면서 학생들을 기억 하고자 하는 교수넘의 모습이 아직도 기억 납니다. 김상훈 교수넘의 수업은 마케팅의 실제사례를 자미있고 흥미진진하게 전달하실 뿐 아니라, 일방적인 전달이 아넌 쌍방햠적 수업이 이루어지도록 하시는 것으로도 유명했 습니다. 강의시잔에 교수님 혼자이아기하시는 것이 아니라 계속해서 학생들의 참여를 유도 하고 교수넙이 출석부도 보지 않고 직접 학생 들을 호명하며 수업을 진행하셨죠. 우리 주변에서 쉼게 찻아볼 수있는 사례를 가지고 쉅고 재미있제 설명하시고 직접 학생들이 질문에 답을 하며 수업이 이루어지니 수업 시간에 학생들이 따분할 름이 없고 한 시간 내내집중할수있었습니다.
뿐만 아니라 한 학기 동안 진행되는 팀 프로 젝트를 롱해 실제 기업의 현장에서 마케팅과 관련된 실무를 경험해볼 수 있는 것도 특별했 습니다. 저희 빔은 삼성커뮤니케이션 멤버십 프로그램과 연계되어 당시 신제품이었던 Series 9의 SNS 마케텅 전략을 짜는 과제를 수행했는데, 이를 통해서 수업 시간에 배운 마케텅의 원리를 이해하는 데 큰 도움이 되었어요 특히, 팀원들과 아이디어 회의를 진행하면서 시간이 지남에 따라 우리가 수업 시간에 배운 마케팅 전략을 실제로 구체화할 수 있다는 게 신기햤고, 팀 프로젝트를 롱해 의사소동 스킬과 팀웍 역시 키울 수 있었습 니다. 저희 팁은SNSLifecycle에 따른마게팅 전략을 제시했는데, 이전에 참여했던 어뗜 프로젝트보다 긴 기간 동안 참여한 공모전 이었기 때문에 어려움도 많았지만 교수념의 격려 덕분에 끝까지 재미있게 수업에 임할 수 있었습니다. (09학번, 원상호 조경진)

둘째, 신재용교수님-관리회계
 신재용 교수넘의 수업은 다른 것에 앞서서 학생들 하나하나를 기억해주려고 하시는 모습이 인상적이었습니다. $1 \sim 2$ 주 동안 출석부와 얼굴을 대조하며 외워보려고 노력 하시더니 그 이후에는 출석을 부르지 않아도 누가 누구인지, 언제 왔는지 다 아실 정도로 정성을 쓷아주시는 모습이 그러했습니다. 수업이 끝난 뒤 동원관에서 커피를 사주신다 거나, 중간고사를 잘 치른 학생들에제 밥을 사주신다거나 하는 모습도 굉장히 인상 깊었 습니다. 수업 중간에도 학생들을 존중하고 배려하시는 모습이강한교수넘이셨습니다. 강의 자체 역시 양질의 수업을 해주셨다고 생각합니다. 다소 어려운 내용일 수 있지만 최대한 십게 설명해주시려고 하며 중간중간

학생들의 참여를 유도하며 수업을 진행하셨 습니다. 팀플의 비중이 쫴나 높은 편인 것이 고역이긴했습니다. 특히 영어강의였기에 교환 학생과 함께 팀플을 하게 딜 확률이 있었는데, 의사소몽이 원활하지 않을 경우 텀플을 진행 하는 데어려움이있었을 것입니다. 그렇지만 역시 힘든 만흠 조원들과 텀플을 진행하면서 의사소통에 대해서도 많이 배율 수 있었습 니다. 여러모로 배운 게 많았다고 생각하는 강의였습니다. (11학번, 이재은)

지난 학기에 신재용 교수넘의 관리회계들 수강한 경영대 2 학년 학생입니다. 우선감의는 전반부에는 이론적인 부분을 다루시고 후반부 에는 계산과 관련된 부분을 배우는데, 대리인 이론을 중점적으로 다루었던 것이 기억에 납습니다. 리덩 과제가 많은 편이라서 수업을 들으며 형어독해실련도 함께키율 수있다는 점이 좋았습니다. 영어강의인데 교수넘의 전달력, 강의력도 매우 좋으시며 수업 때 학생들의 참여도 많이 유도하셔서 집중이 잘 되는 수업이었습니다. 수강하는 학생으로서 얻어갈 수 있는 것이 정말 많은 알찬 수업 입니다. 교수넘도 학생들과 항상 소롱하려고 노력하시는 모습이 보였고 강의자료도 항상 깐끔하게 준비해주시는 모습에 아침수업 인데도 한번도 안 빠지고 열심히 수강했던 기억이 나네요. 개인적으로는 '강추'하는 수업입니다. 아, 참고로 학점도 매우잘주시니 금상첨화아널까요? (웃음) (12학번, 윤혜린)

## Keyword 2 "열정"

섯째, 최종학교수님 - 특수경영론
 이제까지의 회계수업이 회계정보를 회계 기준에 맞게 빠르고 정환하게 작성하는 회계 정보 생산자의 입장이었다면, 특수경영론은 그렁게작성된회계정보를어똫게 효과적으로 합용하여기업에 대한 분석을 해낼지를 배우는 회계정보이용자입장에서의 수업이었습니다. 이 수업에서는 재무제표의 행간을 읽어내는 능력을 기르는 훈련, 다시 말해 실제 기업의 재무제표를 바탕으로 기업이 당시에 직면 하였을 경영환경을 추론해내는 훈련은 지속적 으로 합니다. 따라서 실무에서 재무제표를 활용할 학생들에게 이 수업은 어느 회계수업 보다 유용할 것이라 판단됩니다. 또한 회계학 논문을 읽고 발표하는 시간이 있기 때문에, 회계 분아에서는 어떠한 주제들을가지고어떤 방법론을 가지고 연구하는지를알 수 있었고 이는 회계학을 학문적으로 공부할 학생에게도 큰 도움이 될수있었습니다. 이처럼 실무적인 측면과 학문적인 측면의 균형을 적절히 갖쵰다는 것이 이 수업의 큰 장점이라고 생각합니다. 물론 그런 만큼 결코 쉽지만은 않은 수업입니다. 2 번의 조별 과제/발표, 장장 4 시간에 육박하는 기말고사를 치러야 하며, 교수넘께서 지각에 엄격하시기 때문에 매주 화요일 아침 9시에 있는 수업이 부답되기도 하였습니다. 하지만, 무엇보다 이 모든 것을

전닽하시는 교수넘께서 엄청난열정을가지고 계시며, 애정을 가지고 수업에 임하십니다 수업을 들는 동안 2 차례 교수넘과 식사를 할 기회가 있었으며, 교수넘께서 친히 수업을 함께 듣는 Classmate들을 위혀 회식자리를 마련해 주시고 함께 MT자리에도 참여해 주셔서 다소 무거울 수있는 수업 주제임에도 불구하고 항상 활기찬 수업 분위기가 유지될 수 있었습니다. 따라서 함께 수업을 듣는 Classmate와도 친해질 수있습니다. 지금까지 패 많은 경영학과 전공 수업들을 들어보았 지만, 이렇게 인상적인 수업은 처음인 것 같습니다. (08학번, 윤선호)

흔히 수업을 의미하기 위해 쓰는 영어 단어 Course는 본래 '어느 지점에서 다른 지점까지 가는 길'이라는 의미를 지니고 있승니다 그리고 수업을 봉해 우리가 도달해야 할 지점 은 단순히 지식의 초량이 증가한 상태가 아니라, 삷/지혜/지식/사람 듬을 모두 얻은 상태여야할 것이라 생각합니다.
최종학 교수넘의 특수경영론은이러한Course 의 의미를 정확하게 만족시키는 수업이었다고 생각합니다. 회계를 이해하고 재무제표를 푀뚫어 보는 엄청난 지식적 동찰력뿐만 아니라, 인생을 조금 먼저 계어 보신 인생 선배로서, 또한 우리보다 학교를 조금 일찍 다나신 학교선배넘으로서의 삮과 지혜를배울 수있었습나다. 그리고교수넘과함깨한2번의 술자리와 1 번의 MT 늘 봉해, 같이 수업을 들은 사람과도 정말가까워질수있었습니다. 학교에서들는 마지막학기의 수업으로서 후회 없는 수업이었고, 제가 지금까지 들었던 160 학점의 다르 그 어뗜 수업보다도 기억에 남는 수업이묄것같늡니다. (05학번, 김영우)

## Keyword 3 "동기부여"

넷때, 윤석화교수님 - 조직행위론
 2012녁 1학기 윤석화 교수넘의 조직행위론응 수감했습니다. 영어로 진행되는 수업이지만 저와 같이 익숙지 않은 사람들도 교수넘께서 차분하게 말씀해주시기 때문에 수업을 잘 따라갈 수 있었습니다. 퀴즈를 세 번 정도 보는데 오히려 중간고사나 기맡고사블 미리 공부 할 수 잉어 좋았습니다. 팀 프로젝트가 한번 주어지는데, 교수닙과 조교넘께 이와 관련하여 항상 조언을 구할 수 있었고 굉장히 성심 성의깻 대답해주셔서 프로젝트의방향을 잡아가는데 큰 도움이 되었습니다. 주 강의교재와 잘 정리된 $\mathrm{PPT}, 3$ 번 정도의 퀴즈, 팀 프로젝트, 중간고사와 기말고사 등 모든 요소가 잘 짜여진 감의였습니다. 줌간고사-기말고사-팀 프로젝트로 이루어진 단순한 요소의 수업보다 평가요소가 많기 때문에 그만큼 학점에 있어서도 여러 측면에서 공정하게 평가됩니다.
무엇보다도 수업에서 가장 기억에 남는 것은 매 시간마다 주위 사람들과 사례를 다루는 시간(group exercise))입니다. 교수넘이 일밤적으로 다순히 개념을 설명하는 것보다 직접 참여하고 토의해보는 시간을가졌던 점이 좋았습니다. 이 부분은 "수업 시간의 절반 이상은 학생이써야한다"는 교수님의 원칙에 따른 것입니다. 대부분의 수업들이 교수넘의 강의 워주로 진형되고 팀 프로젝트는 과제로 주어지는 방식인 것과는 대조적입니다. 방금 배웠던 개념의 들을 가지고 바로 적용할 수 있는사례연구시간을 통해 스스로 분석해보고 돈리적으로 사고하며, 친구들과 토의할 수 있었습니다. 토의한 졀과를 교수님과 함께 애기해보몀서 수업초반에 가졌던 소극성을 버리고 적극적으로 수업에 임하는 자신을 발견할 수 있었습니다. 조직행위론 수업답게 교수넘께서는 motivation을 감조하시기 때문에 매 수업에 최선을 다하고 열심히 따라가신다면 조직행위론에 대해 접근하는 뎨에 큰 도움이 되는 수업일 것입니다. (09 학번 유현상)

Keyword 4 "사고력"
다섯째, 잉홍석교수님 - 생산관리 양홍석 표수넘의 생산퐌리는 생산의 본질을 가르처 주는 강의라고 요약할 수 있을 것 갑습니다. 경형대학에는 마케텅, 생산, 경영정보 등 무려 7 개의 세부전공이 있습니다. 그래서 많은 전공 팰수 과목의 경우, 제한된 시간 안에 그 세부전공에 대한 많은 지식을 가르쳐야 하는 한계 때문에 학생들은 많은 세부적인 내용을 외우기에 바빠 그 과목의 본질을 보지 못하는 겸우가 큽니다. 그러나 양훙석 교수넘의강의의 경우 A 4 용지 한 장에 필요한 참고자료를 적어서 시험에 들어갈 수 있는 파격적인 시험 방식을 채택하여 학생들이 사소한 detail에 집착할 필요 없이 생산관리의 큰 흐름을 볼 수 있는 교육방법을 사용 하십 니다. 또한 수업시간 도중에 생산관리의 중 이슈들에 대한 토론을 권장하셔서, 직접 생산관리에서 문제가 되는 것들에 대해서 생각해 볼기회도가지게 됩니다.
졸업 후에, 경영대학 출신이 찾아보고자 하는 용어나 교과서 내용이 있다면 인터넷의 발달로 인해서 바로 확인할 수 있게 되었습니다. 그러면 경영대학을 졸업한 다음에 우리에게 자산이 되는 것은, 단순한 지식의 나열이 아니라 경영학적 사고 방식이 묄 것입니다. 양홍석 교수님의 수업으로 인해서 저는 생산관리의 기본적 사고의 틀을 배울 수 있어서 촣았습니다. (11학번, 나이성)


여섯째, 김정욱 교수님 - 투자론
많은 학생를로부티 무앙 일컬어지는 엉욱 교수넘의 '투자론'이라고 한다면 역시 강의력, 수업의 질을 빠놓고는 이야기할 수 없을 것 같습니다. 수업에서 교수넘이 학성들에게 요구하시는 학습의 정도는 절대 적지 않은 편입니다. 교수님께서 제공하시는 PPT 와 강의 교재왼 Investments( BKM ) 을 바탕으로 한 강도 높은 교수님의 강의를 소화해야 함은 물론, 학생은 수업 외 시간에 스스로 수업 진도와 관련한 다양한 Article들이 수록되어있는 Reading Packet을 읽어야 합니다. 그러나 이러한 많은 광범위한 학습량과 다루는 내용의 범위를 모두아올러서 하나의 논리적 흐름을 만들어 가시는 교수넘의 강의를 잘 따라가다 보면 투자론 분야 전반에 대한 나름의 이해를 쌓아나갈 수 있는 것 갑습니다.
내용적인 측면에서 보면, 김정욱 교수넘의 투자론강의는 전롱적인 투자론의 핵심 내용인 EMH(Efficient Market Hypothesis)뿐만 아니라 Behavioral Finance의 학설을 꼉범워하게 다루신다는 점이 가장 유명할 것입니다. 투자론에서 익혀야 할 기본적인 스킬 뿐만 아니라, 이론적인 부분이나 대립 하는 학설에 대한 설명에도 많은 시간을 할애 한다는 점이 특징적이었습니다. 이와 관련히여 랂은 리덩과 교수넘의 수업을 통해서, 전통 적인 EMH 에 더하여 이를 비판하는 학설과의 논쟁의 흐름을 따라가면서, 균형 잡힌 시각을 동해서 수강생 스스로가이에 대해 비판적으로 사고해 볼 수 있는 힘을 키워주시는 수업이었 다고 생각합니다. (09학번, 차민형)

아상으로 학생들의 수강 소감을 통하여 경영대 의 '명강의 트렌드'를 '소통, 열정 동기부여, 사고력'의 네 가지 키워드를 통히여 일아 보았다. 흥미로운 점은 인터뷰에 응해 주었던 대부분의 학생들이 '명강의'를 만드는 것에 교수님의 역할도 중요 하지만 수강생 스스로가강의에 최선을 다해임할 때 비로소 그 강의가 자신에게 '명강의'가 될 수 있을 것"이라고 입을 모았다는 점이다. 교수님의 열정과 학생들의 열의가 만나, 앞으로도 경영대의 모든 강의가 '명강의가 되기를 기대한다

경영대학 홍보대사 BGNs 8기 인정현 (09)

## 경영대학 Hot한 동아리

독서토론 동아리『담벼락』

경영대학에 운동，음악，예술，학술 등의 전문 동아리들이 있지만 얼마 전까지만 해도 ＇독서토론＇동아리는 없었다．그러나 인샹에 대한 고민을 독서와 토론으로 풀어보고자 잭년 11월，새로이 신설된＇독서토른＇동아리 r담벼락을 소개하고자 한다．

r담벼락，회장 이승주 학우
안녕하세요 담벼락 2 기 회장을 맡고있는 10 학번 이승주입니다．작년 11 월창립 멤버로 두 학기 동안 활동하였습니다．담버락에서장차 우리나라의 리더가 될 경영대학 학생들이 사회와 인간에 대해 진지하게 고민하고， 폭넓은 사고와통찰력，책임감을 가질 수있는 시간이되도록노력하고있습니다．

## 동아리에 대한 소개

저희는 동아리 취지에 맞제 함께＇책을 읽고＇， ＇생각을 나눕니다＇．담벼락은 2012년 11웰에 차민형（09）학우의 제안으로，처음에는 지인들읍 중심으로 구성원을 모아 시작하였 습니다．그뜻은 이렇습니다．공부를 열심히 해서 대학에들어오고 견문을 넓히기 위해서 여러 가지 활동들을 해 놔⼣지만，세상에 대한 뿌렷한 가치관이 정립되기는 커녕 혼란이 가중되기만 했습니다．세상에는 성각했던 것보다 다양한 모습의 인생이있고，내가아는 것만이진리가 아니었다는 점，다른 사람들은 나와 반대로 샘각할 수도 있다는 점을 깨닫게 된 것입니다．그래서 고민에 빠지게 되었 습니다．혼란스럽다고 무력하게 가만 있고 싶지는 않은뎨，어똫게 해야 할까？무엇이 가치있는 삶일까？그러다가 같은 과 학우 들과 이런 고민을 공유하면 어뗠까 하는 생각이 들었습니다．이야기를 나누어 보니， 이와 비숫한 고민을 하는 친구들이 상당히

많았습니다．그리하여 뜻을 갑이한 학우들이 모여 독서토론 동아리 ‘담벼락＇을 만들게 되었습니다．
인생에 대한 고민을 동아리 형태로 구현하제 된 이유는 세 가지 정도가 있습니다．첫째는 독서입니다．우리나라 최고인 서울대학교 학생으로서，또 자칫 인문학적 소양을 기를 기회를 놓치기 쉬운 경영대학 학생으로서 기본적인 소양조차 갖추지 못하고 졸업하는 것은 부끄러운 일이라고 생각했습니다．그에 더해 혼자서는 어려운책을 읽을 때마다 항상 서문에서 막히던 개인적인 경힘에서，혼자 읽는 것이 아니라 같은 과 학우들과 함께 한다면 잘이겨녈수있으리라생각했습니다． 둘째，토론입니다．초창기 멤버들이 학생회 환동을 하며，토론과 회의을 많이 진행해 본 경험에서，혼자보다는 여럿이서 모여 머리를 맞대면 생각지도 못했던 아이디어가 나오고， 상대방으로부터 배울 수 있음을 느쪘기 때문입니다．담벼락을 동해 배움과 소동의 장을마련하기를꿈꾸었습니다．
셋째，기존의 경영학과 분위기를 바꾸고 싶다는 소망이었습니다．인간과사회에 대한 고민보다는，한쭉으로는 음주（？）에，한 쭉으로 는 학점을 위한 공부에 치중되어 있는 우리 과의 분위기를 밖ㄱㄱㅗ 싶다는 공롱된 바람이 있었습니다．그리하여，이렇게 만들어진 담벼락이라는 독서 토론 동아리가 경영대 학우들의 대학에서의 문화 활동에 기여할 새로운방향을 제시할 것을 기대하였ㅅㅂㅂ니다． 저희의 뜻을가상히 여겨 흔쾌히 안태식 교수 넘께서 지도교수넙을 맡아주셨고，2013년 1 학기 경영대의 정식 동아리로 등록을 마쳤 습니다．

## 담벼락의 촬동

담벼락의 환동은 합의＇에 기초하여 이부어 집니다．주제，읽을 핵，발제 순서，뒤풀이까지！ 우선 구성원들이 매 학기 대 주제를 선정하고 그에 적합한책，영화，논문 등을 선정합니다． 매주 한사람이발제를 맡아 $2-3$ 시간에 걸친 세미나 동안책의 내용과 그것에 대한 자신의 생각에 대해 마음깻 이야기를 나눕니다．


이렇게 한 학기 동안 대주제를 끌내고 나면， 발제문과 동아리 구성원들의 생각을 담은 자유 기고문을 모아 자료집을 발간합니다． 독서토론 동아리여서 소수의 구성원으로 출발혔기 따문에，각 구성원들이 원하는 바를 이야기하고 그것을 운영에 반영하는 것이 가능했습니다．이번 여름방학 때 많은 신입 부원이 들어왔는데，차후에 인원이 늘어나면 두 팀으로 나눠서 세미나를 진햄하고， 최종적으로 두 팀끼리 토론대결（？）을 하는 방식의 운영도 고민하고있습니다 2012 년도 2 학기에는＇지식인＇을 주제로 잡아서 철학 저서로는 사르트르의 「지식인을 위한 변명」，미셀 푸코의 「감시와 처벌」을 읽었고 이와 관련하여 〈이것이 인간인가〉，〈네루다의 우편배달부〉，〈뻐꾸기 둥지로 날아간 새〉를 읽었으며，영화 〈더 리더 ：책 읽어주는 남자）를 관람혔습니다．2013년 1 학기에는•소수자믈 주제로 하여，존 스튜어트 밀 〈자유론〉，정희진 〈페미니즘의 도전〉，미셸 푸로 〈성의 역사 1 －지식의 의지〉，〈성의 역사 2 －쾌락의 활용〉，한정숙외 〈여성주의 고전을 읽는다）－서문 발쳬 독해，자유 주제 토론， 영화 〈혐오스런 마츠코의 일생〉 등을 다뭘 습니다．이번 여름 방학에는＇체제＇를 주제로 하여，맑스의 〈공산당 선언〉，하이에크의

노예의 길을 입고 있습니다．또한 동양 고전에 대한 무지를반성하고，지나치게 서양 사상 중심으로 경도되는 것을 경계하기 위해 신영복의（강으）을읽을 예정입니다．

담벼락에 관심 있는 학우들에게 하고 싶은 말 저는 바쁘게는 지냈지만 어뗜 삵을 살아야 하는지，어뗜 삵이가치있는 삵이지진지하제 고민해보지는 못했습니다．담벼락을 롱해 현상만을 보는데 익숙해져 있던，나 자신의 한계를 깨고 그 이면에 대해서 고민해보고 싶었습니다．또한，개인적으로 너무 무식하다 느쪘기 때문에＇책을 읽고 싶다＇는 순수한 동기도 한 몫했습니다．
담벼락을 통해 읽고 싶었던 책도 읽을 수 있었고 똑똑한 학우들과 함께 토론하면서 분명 미약하나마 사고의 지평을 확장할 수 있었습니다．The great consolation in life is to say what one thinks！＂볼테르의 말 중에 제가 가장 좋아하는 구절입니다．담벼락과 함께한 1 년 동안 점말 즐거움을 만끽할 수 있었습니다．평가 받을 걱정 없이，정답이 없어 를릴까 하는 두려움 없이，마음깻 사고하고 펼칠 수 있는 동아리입니다．많은 간심과 응원부탁드립니다．

경명대학 홍보대사 B．Gins 기 이승주（10）

## 경영대학 교수진 릴레이 도서 추천

## 박기완 교수

Different
Escaping the Competitive Herd 11
Youngme Moon

## Different ： Escaping the Competitive Herd

경영대 가족 여러분，저는 이번 릴레이 도서추천 코너에서 마케팅 분야의 최근 명작 중 하나인 Different：Escaping the Competitive Herd（2010년 출간）를 추천 드리고자합니다．이 책은 하버드 경영대학원에서 마케팅을 가르치고 있는 문영미 교수가 풍부한 사례연구를 체계적으로 정리한 내용을 일반인들도 쇱게 읽을수있도록친근하게 퓰어쓴 저술입니다． 많은 산업에서 경젱자 간의 상호 모방현상이 반복되면서， 성숙기에 다다른 기업들이 차별화의 어려움을 호소하고 있습니다．이러한 상황에서는 경쟁의 다이나믹스를 다시한번 제조명해 보면서 다른 경쟁자들이 따르지 않는 자신만의 불을 수립하는 전략을 통해 근본적인 차원에서 차별화해야 한다고

저자는 조언하고있습니다．이 책의 메시지는 실제기업현장의 마케팅뿐 만 아니라．장래 커리어를 준비하고 있는 학생늘 에게도 살아 있는 지식으로서 많은 시사점을 던지고 있다고 생각합니다．의미 없이 반복되는 소위 스폤ㅉㅎㄱㅣ 경잼의 소용 돌이에서 한발 물러서서，남들에 비해 부족한약점을 보완하는 데 급급하지 말고 오히려 자신만의 독특한 개성을 강화해 나간다면，좀 더 확실한 나만의 브랜드를 만들 수 있지 않을 까요？이 책을 동해 스스로의 인생을 잘 마게빙 할 수 있는 지혜를언어가시기를바랍니다．

경명대학교 홍보대사 BGNN 8 기 김민서（13）


경영대학에서 푸른 눈의 학생을 만나는 것은 더 혔고, 일본 사람들이조금기계적이고사무적 이상 신기한 일이 아니다. 영어수업에 들어가면 외국인 학생들이 눈을 반짝이며, 수업을 경청하는 광경을 쉽게 목격할수 있다.
중국, 대만, 싱가포르 등 아시아 학생들은 물론, 한류로 인해 한국문화에 대한 관심이 늘어나며 프랑스, 스페인, 네덜란드 등 서유럽 학생들의 경영대학 교환학생 지원 역시 늘어나고 있다. 이러한 국제학생 수 증가에 발 맞취 경영대학 국제교류실은 경영대 학부생으로 구성된 "CBA Global'을 2009년 창단하여, 국제학생들의 학교 적응을 적극적으로 돕고있다.
외국인 학우들은 우리학교와 학생들에 대해 어떠한 인상을 갖고 있을까. 또 어떤 면에서 불편을 격고 있을까. 프랑스 교환학생 데보라 미시간 학쌩과의 심충인터뷰를 동해 일아보자.

Q1. 안녕하세요, 먼저 간단히 자기소개 부탁드립니다.
저는 프랑스에서 온 데보라 미시간이라고 합니다. 2012년 한 해 동안 고려대학교 교환 학생이었고 올해부터는 서울대학교 교환 학생이 되었습니다. 올 2 월부터 서울대학교 경영대학에서 교류학생으로 지내고있고, 12 월까지 있을 계획입니다. 언어교육원에서 한국어 수업도 들고 있으며, 하반기부터 4 학년이됩니다.

Q2. 한국에 오신지 얼마나 되었고 어떻게 처음에 한국행을 결심하게 되었나요? 이번이세 번째방문입니다. 2008년일본으로 가족여행을 왔다가 프랑스로 귀국하기 전에 한국 친구의 초청으로 서울에잠깐 들리면서 한국과 첫 인연을 맺제 되었습니다. 한국의 첫인상은 ${ }^{\circ}{ }^{2}$ 본과 비슷하다. 하지만 더 활동적 이다.'였습니다. 이 첫 번째 인연을 계기로 한국과 중국을 돌아보기 위한 두 번째 아시아 여행을 오게 되었습니다. 시간을 두고 찬찬히 살펴보니 한국은 일본과 구별되는 독특한 매력이 많이 있었습니다. 사람들도 더 친절

이라면 한국 사람들은 열정과 에너지가 넘치며 정이있었습니다. 먹거리 문화나 놀이 문화 역시 한국이 조금 더 발달되어 있었 습니다. 뭐라 형언할 수 없는 한국사람, 한국 문화만의 독득한 매력에 뽜져 이렇게 교환 학생까지지원하게되었습니다.

Q3. 한국생활을 시직하며 세웠던 목표는 무엇인가요? 지금 얼마만큼 그 목표를 이루섰나요?
물론 모든 외국 교환학생들의 최고 목표는 한국어 실력을 향상시키고 한국 문화를 익히는 것입니다. 저도 그렇고요, 같이 온 교환학생 친구들을 보면 매우 원대한 계회ㄱㅡㅡㄹ 갖고 있어요 귀국 전까지 한국어능력시험 2 급을 딴다던지, 석사논문을 한국어로 완성 해서 간다던지 하는 것들이요 이들과 대비 되게 저는 지극히 현실적입니다. 1 년이란 시간은 길다면 길지만, 생전 처음 마주한 언어를 능숙하게 구사할 수 있을 정도로 그 언어에 익숙해지기엔 모자란 시간이라고 생각합니다. 자신을 윩아매는 모범적인 목표를 세워놓고 힘들어하는 것보다, 최대한 한국 친구들과 많이 어올리고, 한국어 책을 많이 읽고, 한국 TV프로른 많이 보고 간다는 현실적인 목표를 세워놓고, 이에 충실하다 보면 자연스럽게 한국어 실력이 많이 늘지 않을까 싶어요, 교환학생 기간 동안 자신을 이방인이라고 생각하지 않고, 마치 한국 사람처럼 행동하고생홥하며 지벌 것입니다.

Q 4 . 서울대학교 경명대학에 대한 첫인상은 어땠나요?
서울대학교 교환학생을 신청하기 전에 서울대학교, 특히 경영대학에 대한 조사를 많이 했습니다. 프랑스에서 만난 한국 친구 들은 "한국 최고의 대학교, 최고의 학과'로 꼽더군요, 그래서 큰 기대를 하고 서울대학 표에 진학하게 되었습니다. 이렇게 솔직해도

될지 모르젰지만 솔직하게 말할게요(웃음) 등교 첫날. 일단 다소 초라한 시설에 실망 했어요 이전에 고려대학교의 화려한 건물에 익숙해져 있어 그⿰ㅐㅆㄴㅏ 봐요 하지만 지금은 서울대학교만의 학구적인 분위기가 마음에 들어요 화려하진않지만 진중하고 무게 있는 분위기가 한 나라의 flagship 대학교로서의 위치와어울리는 것갑아요 요즘에 느낀 전데 밤에 겸영대학 정문에서 보이는 탁 트인 운동장과 사회과학대학, 박물관, 그리고 두례문예관의 야경은정말멋진것 같아요,

Q5. 모교와 서울대학교의 걸정적인 차이가 있다면 무엇일까요?
일단시설을 비교하자면, 모표는 서울대학교 보다 횔씬 작아요. 우리나라에선 잔디밭과 운동장을 포함한캠퍼스라는 개념이 잘 없는 것갑아요. 그냥 일반회사와 다를 바 엾어요. 큰 건뮬 하나에 학과사무실, 강의실, 촘장실, 행정실 등 모든 것이 위치해있죠. 캠퍼스가 작은 대신 시설이더 현대적이엥,
교육시스탬은 의외로 비슷해요, 한국 친구 들은 유럽 대학교 시스벰은 뭔가 특별할 것이라 생각하더군요. 그런데 실제론 서울 대학교와 벌반 다르지 않아요. 똑같이 이수 학점을 채우면 졸업하는 체계고 교수님들의 방식도 비숫해요.

Q6. 경명대학에서 생할하면서 수업내용이나 학사시스템, 시설 등에서 불편하셨던 점은 없었나요? 슬직하게 말씀해주세요, 이만은 꼭하고 싶었어요 전산실의 대부분의 장비들의 UI가 한국어로만 되어 있어서 사용 하기가 어려웠어요, 또한 프린트 시스팀이 너무 불편합니다. 프린트 시스템을 사용하기 위하여 S카드를만들고, K-cash를 ATM에서 충전하고, 전산시스템에 프린트 아이디를 만들고 등륙하는 과정이 매우 복잡하고, 외국인 학생으로서 사용하기 너무 힘들었 습니다.
수강신청 시 강의계획서가 올라와있지 않은 강의가 많은 것도 붇편했습니다. 수강신청 $3 \sim 4$ 일 전에서야강의계획서가 올라오거나. 아예 올라오지 않는 감의들이 많이 있었 습니다. 한국 친구들맏론한국학생들의 경우 따로 강의 정보를 공유하는 사이트가 있다고 하는데, 외국학생들의 경우 그런 정보공유 센터가 전무하다는 것을 학교 축이 모르는 것 같아요.

Q7. 반대로 "이건 모교에 정착시키고 싶을 정도로 좋다라는 생각이 드는 부분이 있을까요?
서울대학교가 매우 학구적이라고 느낀 이유 는 공부할 수 있는 곳이 굉장히 많고, 어디서 든지 정숙하는 것이 일상화 되엉ㅆㅆ는 점 때문 입니다. 이러한 학구적인 문화는 모교와 모교

학생들이 꼭 배워야한다고생각합니다. 일례 로 삼충에 있는 복도도서퐌(?)은 매우신기한 장소입니다. 저는 처음에 교수휴게실 앞의 복도를 도서퐌이라고 생각하고 3 츰 도서관 이라고 불렸는데, 나중에 알고보니 그냥 평범한 복도더라고요. 하지만 책장 넘기는 소리 내는 것도 미안할만큼 공부에열중하는 학생들이 모여 있고, 또 그에 맞춰 정숙하는 분위기가 정착되어 있는 곳이죠 매우 재미 있는 곳이라고 생각했습니다. 이외에도 24 시간 개방 중앙도서관 및 기숙사도서관, 수많은 경영대 학생 세미나실 등의 시설은 저에게 문화 충격이었으며, 모교가 벤치마크 했으면하는 것들입니다.
또 하나를 꼽자면, 꽃이 만개하고 나무가 우거진 자연친화적인 캠퍼스를 꼽고 싶습 니다. 앞에서 언급했둣이 모교의 캠퍼스는 일반적인 회사건물과 다를 게 없습니다. 매우 현대적이지만, 대학교만의 낭만은 없는 것 같습니다. 서울대학교의 캠퍼스는 옥스퍼드 나 킴브리지의 킴퍼스보다도 평야가 녋고, 잔디밭이잘 조성되어 있습니다 ' 우리 모교도 이랬으면 좋젰다라는 생각을많이 합니다.

Q8. 한국에서 '이것만큼은 집에 가지고 가고 싶다라는 것이 있다면?
첫째, 대중교통시스템입니다. 스마트폰으로 버스와 지하철의 도착시간을 확인할수있고, 배차간격이 매우 쭚습니다. 또한 시설 또한 현대적이고 깔끔해요, 운행시간도 굉장히 길지 않나요?
둘째, 24 시간 문화입니다. 서울은 그야말로 '블이 깨지지 않는 도시'인 것 같아요. 훙대, 이태원, 신사는 새벽에도 수많은 인파로 북적이죠. 새벽 세시에 내가 제일 좋아하는 족발을 배달시켜 먹을 수있고, 배고프면 집앞 편의점에서 언제든지 삼각 김밥을 사먹을 수 있고, 심지어 맥도날드도 24 시간 이용할 수 있습니다. 한국은 천국입니다.

Q9. 마지막으로 서울대학교 경영대힉에서 교환학생으로 생활한 소감과, 그리고 한국 친구들에게 남기고 싶은 말을 부탁드립니다.
아직 한국 생활이 한학기 남았습니다. 여태 까지의 경험은 매우 긍정적입니다. 한국 친구 들도 많이 사귀였고, 한국에 대한 정이 쌓여 가고 있습니다. 아, 그리고 CBA Global buddy 친구들도 너무 감사합니다. 덕분에 학교 적응이 쉬욌어요. 다음 학기에도 많이 어울렸으면 좋겠습니다. 이번 방학에 서울대학교가 프람스 직업 포럼을 주최해서 인턴십을 찾을 수 있었습니다. 앞으로 이런 기회가 더 확대되었으면 하는 바람입니다. 감사합니다.

경영대학 총보대사 B.GNS 7기노경담 (08)

지난 5 월 27 일, 홍콩대학 학생들이 서울대학교를 방문했다. 이들은 경영대학 홍보대사 B.GINs, 서울대학 대외협력 본부 소속 SSA 학생들과 함께각 교의 커리큘럼 등 학교 생활에 내용 외에 한국문화에도 많은 관심을 보이며, 교류의 시간을 가졌다. 홍콩대학 경영대학 소속 Anh Tran, Grace Zheng, Yh Tan은 서울대학교의 녋고아름다운 캠퍼스에감탄했으며, 친절한 학생들 덕에 즐거운 시간이었다고 말했다. 또한 짧은 방문기간을아쉬워하며, 교환학생 프로그램을 통해다시방문하고 싶은 바람을 밝혔다.


## 동문이 뚼다

# 사회를 바꾸는 힘보다는 세상을 바꾸는 힘 

＂Make the world better＂



## 김씽부 동문（학사 92）

LG경제연구원 사업전락부분／ICT 담당 수석연구위원
김ㅆㅇㅇ부동문은 92 년도에 서둘대학교경영대힉에 입힉하여 행정고시 합격 후 97 년도부터 정보동신부에서 근무， 정보동신부 차젼비서관，방옹동신위원회 시장분석팀장과 청와대 총보수석실 행정관을 역임한 후 현재 LG 경체연구원 사업전략부분／ICT 담당 수석연구위원으로 재직 중에있다．
＇동문이 뚠다＇2탄으로 취재팀은 현재 LG（LG경제 연구원）에 계시는 김상부 선배넘을 만나 뵈었다 선빼님은 형정고시 함격 이후약 16 눤긴의 공직 생휨에 이어，올해 3월 LG로 거처를 유⼱겨 새로운 도전을 시작하고 계섰다．

Q．안녕하세요，선배님．우선 학창시절에 어떤 학생이셨는지 공금합니다．

학창시점에는 ${ }^{\circ}$ 이히 츨겨보려고＇노력했었던 학쌩 이었던 것 갑늡니다．본격정으로 행정고시 준비를 시작하기 전인 1,2 학년 시절에는 다양한 휠동읍 하기 위해 노력했먼것 감네요．구체적으로는 보다 다양한 사람들을 밖이 만나고 어율리는 기회를 가졌습니다．고등학교 때까지는 비숫한 친구들을 만나게 되는 것에 비해 대학에 와서는 다양한 벅그라운드를가진사람들을만나게되기 때문에，과 환동에서，학교에서，또는 연합서글 등을 통해서 친구들，선배들 등 많은 사람들을 만나보려고 했었 슨니다．경형학과에 진항한 학생들은 비즈나스에 퐌심이 있는 학생들이다 보니，학과의 힉풍자체가 공부뿐만 아니라 다양한 사회 경험，사람 깅험에 대한 느즈가 많고 그런 것에 가치를 두었던 것 같아요，

## Q．그켷다면 어떠한 계기로 행정고시를 준비하여 공직에 몸을 담세 되셨나요？

두 가지 정도를 들 수 있는데，첫째는＇Self motivation＇을 워한계기로서행정고시를 준비하기 시작했습니다．사실 지금 학교를 다니고 있는 후배글에게는 미안하기도 한 이아기이지만，제가 학교를 다니던 시절에는 취직 자체가 그렿게 어렵지는 않았습니다．그래서 마음만 먹는다면 편안하게 학장시절을 보녈 수도 있었고요 그러다 보니 2학년을 마칠 따 즈음이 되어서，계속 이렇제 지내다가는 학창생활을너무 의미 없이흘려 보내게 둘 수도 있졌다는 생각이 들였습니다．그래서 저 스스로에게 Self－motivation의 기회를 만들어 보고자 했던 것이 바로 고시공부혔고오．경형학과 진학을 선택할 때부터 경제，경형 방면에 퐌심이 있었는데，경제를 운영하는 것이 결국 정부，기업， 가계의 세 주졔인데 그 중 정부의 경제 운영에 대한 관심과함께 행정고시를 선백하게 되였습니다． 둘째는 유학의 기회였습니다．당시에는 유학을 같 기회가 많지 읺았는데，형정고시를 통하여 퐁무원이 되고 나면 본인이 원하는 방향으로 유학을 가 더 공부할 수있는 기회가있었어요 학장시절에 유학 이라는 기회가 매력적으로 느껴졌고，이러한이유도 행정고시를 준비하게묀졔기가되였던것갈습니다．

Q．정보몽신부에서커리어를 시직하셔ㅅㅓㅓㄴ문성을 가저 오신것으로 알고있는데，어떠한계기마 있엿나요？ 그록공짓에몸을 담으 슨동안 어떠한일을 해 오쏬는지 궁금한니다．

햄정고시 재경직에서의 처음 부처서낵은 크게 두 가지로 나눌 수 잇습니다．첫째는 매크로한，즉

이라고 하여 마이크로하 정책을 다루는 부처가 있습니다．제가 시혐에 합격했던 당시는 막 이동 봉신인PCS 사업자가 선정되는 등 T 혁명의 태동이 시작되던 시점이언어요 경형학 전퐁자로서 저는 마이크로한 정책에 관심이 있었고，그 중에서도 일반적인 산업정책보다는 IT 인더스트리의 전문적인 정책을 다쿠어보고 솦다는 생각이 들었기 때문에정보롱신부에입부하게되었습니다．
그 후，정보몽신부예 있을 때에는 국가정보확와 기본져획이라는，국가정보화예 관련된 전략을 수립하는 일을 주로 행습니다．유학을 가기 전에는 통신 정쳑에 퐌련된 일을 하였는데，대표적인 것으로는 한미 FTA 의 동신분야 협상을 진행했었 습니다．유항을 마치고 돌아온 이후에는 방송롱신 위원회에서 시장분석 팀장을 맏게 되변서，믐신 사업자들의 회계보고서，영업보고서를 검토하여 시장현홤을 분석하고，매출 원가 등을 산출하는 등 통신정핵의 기초가 되는 정보들을 다루는 업무를 하욨습니다．

## Q．청와대 홍보수석실에서 근무하실 때에는 어떠한 업무를 하셨는지 공금합니다．

뉴미디어 비서관실이라는 곳예서 행정관으로 있으면서 인터넷 세상에서 뉴미디어，SNS 등을 동하여 국가가 하는 일을 국민에게 알리고소통하는 일을 주로 하였슴니다．정책홍보분야에서＇인포 그래픽서＇라는 것을 도입하여 새로운 방식의 정잭소동업무를 시도하였습니다．이는 그래픽에 인포메이션，즉 정보를 축약적으로 답는 것을 의미합니다．SNS 듬으로 소콩하는데 있어 단순한 이미지나 테스트만으로는 한계가 있기 떠문에， 이러한인포그래퍽스 등을이용하여시대의 흐름에 맞최정책홍보의 빙항을바뀨는 일을 하였읍니다

## Q．촤근그동안 몸담으신 공직을 떠나

LG로 거차를 몫깃ㅆㅆ는데，계기가 무엇이십닊？
제가 담담해온 분야가 ICT（Information and Communications Technology／이네，공직생활읍 할 등안에는이분야에서 정부의 억할이 밍장히켰어요． 예를 들어 초고속 인터냇의 경우에도 정부가 먼저 투자하고 이후에 민간이 투자하는 식으로，정부가 인프라믈 구축하고이에 대해 국민을 교육하는 등의 부분이 많안습니다．그런데 일을하는 동안 점점 이 분아에서기업의 역할이상대적으로 커지고있다는 것을 ㄴㅡㅉㅆㅆ습니다．그래서 언젠가는 정부가 아넌 민간에서도 ICT를 등하여 세상에 줗은 변화를 일으킬수있는 멱할을 해보고 신었고，민간에서도 제가기여할수있는 부분이망다고생각히여 옴기제 되옸습니다．

## Q．공직 생⿻ㅘㄴㄱㅘ 대기언 생훌에서 <br> 어띠한차잊ㅁ음느끼시나요？

곰직과대기업이 크게 다른 점은 앖다고 생각해요 왜나하면 대기업도 원낙큰 조직이기 때문에，정부너 대기업 등 큰 조직을 뭄직이는 매커니즘은 상당히

유사하다고 느끼기 때문인너다，또한얿무의 대삼 에서도，몽신분야의 경우 고잭이 골 국민이라고할 수있을정도로 모든국민들을 고져으로하기 때문에 업무의 대상도싱당히 유사합니다．


## 곳으론만드들데기여챨수있엇으먼

＂80 더햐기 $20 \frac{\circ}{2} 100$ 이 아닌 120 ＂
Q．그 동안 이러한 인쎵을 살아오시먼서 가지신 인쌩관이 있으시다면 무엇인가요？

거창한인생관이있었던 것은아니나，이러한 질문믈 자주 받게 되면서 제 인쌩관이 무엇인지 생각해본 결과두가지료정래할수있을것갑늡니다．

첫째는＂Make the world better＂이라고 할 수있을 것갑습너다．인생을살아오명서내개인의 욕심만을 샘각해서는 내 스스로를 Motivate하기가 힘들다는 것을 느젔습니다．학표에 다니턴 시절，경영대학 교수넙들로부터도 국민의 세금으로 국럽대에서 이멓게 공부틀 한 너회들은 국가와 사회에 대한 일정부분의 책임을 가지고 삼아야 하는 것이라는 가브침응받았승니다 개인적으로도，이러한 목적이 있어야 나 자신을 다잡고 Motivate할 수 있을 것이라고생각했습니다．이는 내가 이세상에서보다 의미언는 일을 할수있는 것이 무엇인지，이세상에 내가 기여할 수 있는 것이 무엇인지예 관혜 셩각해 보는 것이젰죠 들리는 것처럼 그렇제 거창한 것이 아니더라도，조그마한 힘이라도 세상을 조금이라도 더 좋은콧으로 만들 수있다면 좋을 것갈습니다．

둔째는 삮을 살아가는방식에 관한 것인데，한가지 뿐만이 아넌 다양한 방면에 대해 잘 하기 위해 노력 하는 것입니다．이러한 측면에서 저는 다용한 경혐과 다양한 자질을 갖추는 것을 인생읍 샅아가는 방식에 관한 인생퐌으로 삼아았어요 예름 들어 고등학교 시절에는 문과에 진학했는데，문과에서 수학을 잘하면 얼마나 좋을까 하는샘작으로 수함에 대해서 열심히 공부한다든지，대학에 와서도 기업에 대해서 공부했지만 또한 정부가 하는 일을 잘 알면 열마나 좋을까 하는 성각으로 정부에 관심을 가져보기도 하였습니다．자신이 하나의 분야에서 전문성을 가지는 것을 넘어，＇융합＇이라는 측면에서 그 외의 것들에 대해서도 알아가고 그것들을 웎ㅇㅓㅏㄹ 수 있도록살아가려고노력하는편인것같습나다．저는 $100+0=100,0+100=1000$ 이지만 $80+20$ 은 1000 ㅇ 아닌 120 아니면 더 이상 된다고 씽각합나다．내가 십게 갖지 못할 둣한 것을 가져서 내가 가진 것예 엮으면 거기에서 자신만의 경쟁력이생기는 거에요， 그벟기 떠문에 너무항쭉으로만쎌리기보다는，저의 전문분야를 쌓는 과정 속에서 무엇인가를 다른 쫑에서도채워서 보다폼성해지려는 노력을합니다． 간은 맥락에서제가 기업에온것도 마찬가지입니다． 공직에 16 년 가까이를 몹다ㅂㅏㅏㅏ으니 정잭에 관햐서는 나믐전문가라고 할수있겠지요 그렿지만 그렿게만 해서제가가질수있는것 보다，기업에서의 경형을 쌓고 이러한 경혐과의 시너지를 통해서 세상에 기여함 수 있는 것이 더 많을 것이라고 생각한 것입니다．

이에 대해서는 우러 후배들도 생각해보았으면하는 것이，우리 후배들은＇하나＇는 참 잘 한다는 것은 분명해요＇꼼부＇를참질합다던가，그중에서도＇수함 읍참 잘한다던가 하는 것이 있을 것입니다．그런데 이렿게 무엇인가를참잠 하는 사람이 그것이 아닌 다른 것 하나도 잘 할수 있는 것이 샘기면，거기서 위력이 생긴다고 생각합니다．득히 그 사람이 잘 돗할것갈은것을잘 하는 모습을보일 때 그시너지 흐과는더글것입니다．

## Q．선배님의 항후 비전은 어뫃게 되시나요？

애플의 아이폰이사람듬의 삮을많이 바꾸었둣이， ICT 를이욤한 새로운아이템들을 발굴하여 시장에 적룡하는 전략，모멜 등을 개발하는 것에 기여하고 싶습니다．이러한 새로운 촐루션，매러다임 등을 봉햬서생홤의 편리함을 도모함 뽄만아니라 세상이 좀 더 좋은 팟이 빌 수 있도록 기슬을 이용해 나가도록둠고싶슨니다．어뗘한 위치에있든，제가 가지고 있는 지식들을 잘 역어서 더 많은 사람들의 숡에긍정적인 영향믈끼치는데 내가 어뫃제 기어할 수있을까에 관심을 두고있어요．



Q．경영대학 후배를에게 하고 싶으신 말씀이 있으시다면？

우리 후배들이 뮈어난 것은 분명합니다．아마 과거 저회 시절보다 공부도 횔썬많이들했을거에요 다만 우리 후배들이 ‘리더삽＂예 대해서 좀 더 생각혀 보았으면 합니다．저는 기슬과 푠련뵌 분야에서 일하고 있는데，졀국 이 기술을 이용해서 새로운 시장을 만든다면가，이 기술을 이용하여 사람들의 삮을 어뗳게 바꿀 수있믈지 샘각해낸다던가 하는 예안을 가지는 것은 오히려 문과 출신의 우리 후배 들의 역할이될수있다고봅니다．이렿게 태동하는 기술들을 활용해서 고객의 삮을 변화시키는 일에 가잠 필요한 것이＇리더십＇이라고 함 수 있는데， 이러한 리더쉼을 위해서 첫째로는 기본적인 전문성이 있어야 함은 담연합니다．그련데 보다 중요한 것은 사람들과 교류하고 소돔할 줄 아는 것이엥，，리더섭에 대해서 간과하기 쉬운 것이， 리더섭의 불은＇들고，말하고，읽고，쓰는＂커뮤니 케이션입니다．그 중에서도 말하고 글 쓰는 것이 바로 다른 사람들읍 설득하고 Motivate하는 도구입니다．리더는 절국 다른 사람들과 잘 Communicate＇해야 리더쉼을 발회할 수 있는 것입니다．우리 후배들은 이러한 늠력을 키무기 위해서 다른 사람들과 관계하고 소동하면서 내가 쌩가ㅇㅏㅏ는 것을 잘 표현할 줄 아는 연습을 믾이 했으면 좋젰습니다．
둘째로는 학점에 대해서 너무 민감하게 샘각하지 않았으면 좋ㅈㅆㅆ습니다．학점이 정말나뾰지 않은이상 학점이 모자라 취직이 안 되는 일이 있다고 생각하지는 않습니다．다만 굄장히 좋은 외국의 학교로 뮤학을 갈 때는 학점 때문에 약간의 손해를 본 수도 있지만，그것도 에세이 등의 다른 평가수단으로 보완함 수 있는 길은 ㅇㅓㅝ마든지 있습니다．그리고사실 하버드에 갈 것인데 그보다 조금 덜 좋은 학교에 갔다고 해서 인생이 그렿게 크게 바패는 것은아ㄴㅣㅏㅏㅇㅏㅏㅇㅛ？（옷음）
우리 후배들은지나치게 학점에신깅써서점수를잘 반는 밤볍으로 공부하기보다는 자신에게 도뭄이 되는방식으로 공부했으면 좋젰습니다．어뗜 과목을 들을 때，내가 이 과목을 퐁해서 이러한 Skillset을 키우는 것을 목표로 해야젰다，이 분야이 대해서는 저러한 능력을 맓이 갓추는 것이 ㅈ⿱ㅎㅎㅆㅆ다는 식의 독표를가지는 것이 需습니다．가령 이 과목에서는 다양한Reading을해보는 것이좋젰다일수도 잇고 혹은 많은 Paperwork의 연습，도 다른 분야에서는 Teamwork을 연습하는 것이 될수잇ㅈㅆㅈㅗ 이렿게 4 년의 대학 생한을 다앙하고 좋은 경험읍 할 수 있는 기회로 삼고 공부를 하는 것이 더 바합직하다고 생작합니다．

## ＂저군 ㄴㅏㅏ젖킨가＂气 긍정적 척각＂

## Q．겨ㅇㅕㅕㅇ대학의 동문 여러분에게 마지막으로

하고 싶으신 말씀이 있으신가요？
긍정적 착각이라는 말이 있지요．저는 우리 경영 한과 동문듈이 모두 자부심을 가지고 살아값으면 한니다．얼마 전 학교에서 있ㅇㅆㅆ면 돔문 멘토림 시간에정인섭 선배넘이말씁하셨던 것처럽，학교에 다날 때에는 친구들끼리 서로가 다 바보같아 보이고 （웃음）ㅃ⼰ㄹ것아넌 것 같을 톄지만，사회에 나와보면 우러 통문들과같은사람들을 찾기가 십지 않븐니다． 그만큼 우리 동문들은 많은 재능을 가지고 모인 사람들이라고 생각해요．그렇기 떠문예 스스로에 대한 자부심，그리고 책임감을 가지고 살안으면 중젰습니다．우리 동문들은 거의 대부분＇호구지직 에는 크제 지장이 앖는 사람들이엥，그런데 그렿제만삳기에는또너무아까운인저들이중아요？ 그헣기 뗘문예 그러한자시늘의 재농으로 조가한 것이라도 내가 사회에 기여하겠다는 자부심과 핵임갑을가질수있다면 좋을것잡습니다．＂지구는 내가지킨다라는마음으롱（옷음）

춴칠하신 외모에 차분한 말투로＇작은 것이나마 내가 세상을 즘 더 종은 곳으로 만드는데 기여할수 았는 알에 대해 이야기하시는 깁상부 선배님과의 인터뷰 에서 인터뷰어들 역시 사회 진술을 잎두고 있는 학생 들로서 않은 것을 배우고 느낌수 있였다．＇Make the world better＂라ㄴㅡㅡ난견같은 몬표를 위해 민간 어성ㅇ 새로운 도전을 시직하신 선배넘의 안늘을 옹원하며 인터류를 미친다．경영다막ㄱ총보대사 B，GINs 8기안정젼（09）

## 동문이 뛴다

## 지식인이여， <br> 시대를 읽고 더 가치 있는 사회를 만들라



## 허승호동문（한사 79）

동아일보논설위원
허승호 동문은 27 넌 경력의 저널리스트．경제부장， 부국장을 거쳤다．기명칼럼＇허승호의 경제프리즘을 격주로 쓰고 있다．그는 이로써＇성칠적 시민사회로 나아가는데 조금이나마보탬 되기를 소망하고 있다고 한다．

유독 경명대학 출신 중에 언론ㄱㄱㅇㅔ 종사하는 동문들이 않지 않은 가운데 오랜 기간 언론겨에 몸담으시고 현 동아일보 논설위뭔으로 계사는 허승호 위뭔념을 찾아 뵈었다．언론분아에 진출히고 싥은 학우들을 대신히여 위원넘께 진로 및 인생에 대한 김은 조언을 들을 수 있었다．

## Q．허송호 위원님의 학창시절은 어떠혔나요？

저는 1979 년 박정희 대통령의 유선체제 따 입학해 80 년 푱주 민주화운동을 거쳐 전두환 대퐁령의 철권봉치로 념어간 혼랄스러운 시기여 대학교를 다녔습니다．쿠데타로 집퀀한 군사독재정권의 몽치가 겨속 뫴고 국민의 자유와 기본적 인권은 무시먔으며 샘산자로서의 시민의 삲은 고단하고 피표했습니다．대학생들이 학과 공부에만 전념하기 힘든 상황이었죠．독재왁 불의에 대한 항거라는 지식인의 역할이 개인의 실존적 문제와 그대로 뒤엉킬 수배에없는 환경이었습나다．개인적 희생을 무릅쓰고 사회 변힉을 위해 투신하는 학생듭도 있ㅇㅓㅓㄱㅗ 소극ㅈㅓㅓ으로나마동조하는 학생도 있었으며， 한걸음 물러서 있는 학생들도 있였습니다．하지만 어면 선백을 하든 시대상홤에 대한 학생들의 생각이나 문제의식이 크게 달렸떤 것은아빕ㄴㄷㄷ． 그 때는 대부분의 학내서를이지하서를이었습니다． 노출되면 바로 감시와 탄압 대상이었기 때문에 지하로 들어갈 수밖에 없었어요．경명대에서도 학보릅 만드는＇경영평론＇이 밖으로 드러넌 유일한 공식 조직이고그외에는 다 지하에 존재했습니다． 저 영시 지하서글 활동을하면서 세상을 어뫃게 블 것인지，한반도 문제는 어뗳게 뵈야 할 것인지 등에 대해 공부하고나는 어퐇게 살아야 할지，과연 나는 삮의 무게뮬어디까지 감당할수있을지 고뇌하며 4 년을 보냈습니다，다른 대학생들도 마찬가지였어요 저는 조금 더지피완여한부류에 속했을뿐입니다． 1980 년 이른바＇서울의 봄＇담시 저보다 한 학년 선볘였먼 정줠상 $(78$ 학번）쎄의 러닝 매이트로 경형대 학생회장 성거에 출마해 당선둈고 부회장 으로 일했어요， 2 학년 때입나다．그리고 5.18 뗘 체포뫠 한동안 불법 감금닸습니다．정철상 회장은 제적을당혔지만 저는 투쟁의 내용이 미약해서인지 저적은 피했고 무사히 학교믈 줄업했습니다． 그컿지만 졸업한 후에도 그러한 고민들은 머리를 떠발수웂었죠
지금 대학생들을 보면 그련 문제로 개로워하지 않아도 묀니다．그동안한국이경제의압충적 성장까 함께 급속한 정치적 민주화，시민사회의 성장읍 동시에 성취한 먼분입니다．그 때는 연애를 해도＇이 시대상황을 어펗게 살 것인가에 대한 합의＇라는 문지가반드시검령ㅆㅇㅇㅆ거든요（웃음）그졔 전제되지 않으면 현실적으로사랑을 지속할수 없었으니까요． 개인이 감당하기에지나치계 무거운 문제에 짓ㄴ⼰ㄹㄹㅕ 어두운청년기믈보낸세대라고보면몹니다．지금은 삼대적으로 행복한 시기입니다．부러워요 이전 세대의 희생과 현신 뎐분에 거대한 억사의 진전이 이＝ㅟ졌고，절국 오늘날의 학생듈이 불필요한 부담 없이 대학생휼을할수있다고생각합니다．

## Q．당시의 시대적 고민이 언론계를 택하는 데 영향을 미쳤나요？

영향을 미첬조，청년기에 진로 문제만큼 무거운 고민이어디 ㅇㅆㅆㅉㅆ습닊？제가 졸업할 따도가장큰 고민은＇어똫게살것이나의 문제였지요 당시 현장 투신이라는 말이 있었습니다．김문수 경기도지사 처럼노동연장등에쀠어들어 계속사회운동을 하는 것읍 땃합니다．그려나 누주나 이런 선택을 하기는 힘들었지요 다음으로 애국적사회진출이라고해서 직장인으로 일하면서도 시대저 핵임감을 잋지않고 믐답은 폿에서 나믐대로의 역할을 하는 경로가 있였지요，당시 저는언론이가진공론 수렴 및공론 형성의 기능에 주목하고 기자가 되기로 결심했 습니다．

## Q．가장 기억에 남는 춰재는 무엇인가요？

인사한 후 주로 경제기자로 일했는데 우루과이 라운드 휘재를 했던 것이 가장 기역에 남네요． 우루과이 라운드 협상은 86년 시작해서 93년 말 타결딜 떠까지 한국 사회를 거의 뒤집어놓았던 사전이였습니다．그동안은 우리나라가 개도국 으로서 우리가 하고 싶은 수출만 하고 수입 장벽은 단단히쳔⿱ㅎㄴㄴㄴ 온실 속의 경제성장을 하고 있었는데 우루과이 라운드로 인해 그 온실 유리가 벗겨지게 댔거든요 즉，농업을 포함한 우리나라의사회 • 경제 전체가 글로벌 환경에 노출되면서경쟁에서이기지 못하면 중어야하는 절빅한싱황이언조
저는 처음이는 통신시장의 개방문제에 대할 휘재 에서부터시작해 이후에는 농산물시장 개방에 대한 취재를 계속했였고，타결되는 시점에서는 힙삼 전반을 쳠귤하는 역할이언습니다．취져의 범주가 달라질 때마다 경제를 바라보는 시야가 녑어지고 발전하는 촉면도 있었지만，동시에 과거의 생각들이 너무 좁았으며 그산엽의 이해당사자들에게 스스로 매몰되고 포혁되어 있었다는 것도 깨달제 되었습니다．
거기서나름대로특종도 했슨나다．당시에 우루과이 라운드 타결을 막고 있던 가장 큰 장벽이 녕산물 개방 문제였는데，물론 유립의 농산물 시장도 중요하기는 했지만 아시아 쪽에서는 한국과 일본의 싼 시장을 개방할 것인가가 가장큰 문제였거든요 그런데 93년 여름에 미－일 농산물 첩상에서 일본 정부가 일본의 쓜 시장을 개방하갰다고 비밀리에 양보를햤습니다．일본은곧이사실을 한국 정부에 통보햤승니다．공조체제의 파브너였면 한국에 대한 마지막 도리였죠．일본마저 양보한다면 한국은 더 아상쌀시장읍 지킬수없는여전이 되는 것입니다． 그 때，일본이 미국에 쌀 시장을 이러저러할 조전 으로 양보키로 했다는 사실을 동아일보가 썼어요 일본 언론도 모르는 상태에서 국네 신문이 먼저 화인해 쓴 거조．이전 한국이나 일본뿐 아니라 세계적으로도 커다란 협상 상향의 변화였습니다． 일본 신문들도 따라쓸 수밲에 없는 상황이었지요 뿐만아니라＇Wall Street Journal＇이나 Financial Times 등의 서방신문들도 크제인용보도했슨니다． 어뗜 사전에 대해 짐작해서 쓰는 경우는 많지만，

실제로 푝트믈 잡아내어 잍이어뫃게 진행뫘는지를 구체적으로 쓰는 것은 섭지 않습니다．륵종을 하고 뿌둣했지요．
하지만 악잔의 아쉬움은 있었어요．제가 기자가 되기로 한 것은제가 쓰는기사로 인해 이사회가한 걸음 더발전하고，＇정상사회＇로 전근하는데 도움이 되면 좋젰다는 생각 에서였는데，이 기사는 이런 측면에서의 기여가 그러 크지 않거든요，비록 제가 한 가장 큰 륵종이였지만 그런 아쉬뭄이 있습니다． 하하．

Q．기자라는 직업의 장단점은 무엇인가요？ 단점부터 이야기하면，비록 제가 신문사에 근무 하고는 있지만 신문이 전체적으로사양산업이라는 것이에요．뉴스 수용자들이 인터넷이나 모바일을 동해서 총분히 원하는 정보를 취할 수 있다고 생각하기 때문에신문 시장이 좁아지고 있습니다． 신문업져에서일하는사람들의 사기도 많이 멸어져 잇ㅈㅈㅛ 이러한 문지가 기자직을 지망하는 학생들에게 가장 큰 고민일 것일 것 같습니다．저만 해도 신문사로 이직할 당시 은행 월급의 세 배믈 받고 깜짝놀랐엇는데 요즘은급여가 떨어지다보니 좋은 인력이많이오지 앖습나다．
그렇지만 매체 시장의 혼란기가 지나고 시장이 새로운 균형을 찾은 후에는 다시 고급언론에 고급 인력이 맗이 와서 자부심을 가지고，生 총분히 품외률유지하며지낼 수있게 되기를기매합니다． 또 언론은 항상그사회의 가장 뜨거운곳을만지는 손이에요，어제 한 일을 오늘 또 반복예야 하는 직업도 많지만 여기서는 절대같은 입을 반복하지 않습니다．그래서항상긴장하고전련루구해야하는 드성이 있어요．츨퇴근이 명학하지 않고，일이 있으면장소나 시잔과 상퐌앖이 일을 해야합니다． 새백에라도상황이발생하면 뷔어나와야하는，마치 군대 비숫한 근무시스탬이어서 생활하기는 좀 힘틀어요 하지만 보람이 크다는 장점이 있습니다． 우리가 하는 일은 회사나 나 자신을 외한 것이 아니라사회와 퐁익을위한 것이며，가치를 지흉하는 일이라는 것입너다．이는 줗은 실적을 올려서 회사로부터 받는 칭찬이 주는 보람과는 전혀 다른 차원의자금심믈 줍니다．

## Q．룰 모멜이 되었먼 분이 있었다면 누구인가요？

꼭 룝 모릴이라 말하기는 어렵지만，참 존경하는 선배가 계셨습니다．동아일보에 계셨던 김중배 기자죠，학생들은잘 모를수도있지만，제 5 공화국 치하에서 정권의 불의를 정면에서 지적하는 대표적인 논객이었어요 기자로서의 용기와 역량을 함께 갓춘 사람이었고 시대의 문제를 패하지 앝고 정면에서 마주했던 언론인이었죠，그 분만큼 날카롭고 정직한 할럼을 쓸 수 있는 사람이 거의 앖었어요 편집국장을끝으로 동아일보를 떠나신 후 MBC 사장．언론개혁시민연대 낓 참여연대에서 공동대표등음지냈습니다．
지금은 그 분 감은 용기가 반드시 퓰요항 시절은 아니지만，그래도 저가기자로 삳아가는데있어함을 주교용기를 주신분입니다

## Q．기자가 되기 위한 자질은 무엇인가요？사영감이

 가장 중요한가요？지금은 기자를 꼭 시대적 사몀감만으로 하는 것은 아넌 것 갈아요 예전에도 대중가요담당．패션담담 기자들이 있었어요．다들 중요한 일이지만 시대 상황이 웨낙엄중하다보니 합당한 스포트라이트를 받지 못혔습니다．민주화가 상당부분진형퇸 지금의 상황에서는 이런 것 또한 언론의 본래 기능으로 제 자리를찾게 ㄷ凡ㅆ습니다．세상이정상화텬 것이죠
그래서 이저는 꼭 사명감만 중요한 것이 아니라． 언론 현상 자체가 재미잇고 커뮤니케이터로서의 역함이 자기 추함이나 적성에 맞으변 기자를 하는데 지장이 앖고 오히려 그게 더 중요한 시대가 묀 것입니다．
기자름 하려는 분들은 주변에서 일어나는 복잠한 일들의 핵심을 파악해서 알기 습게 대중들에게 이아기해주는 능력이 있는지 설펴봐야 합니다．즉， 맏읍 조리있게잘정리혜 전달하고믁히이슈확하는 소질이 있는지를 판둔하면 된 것 갈녜요，＇정보전달 과이슈화에 충실하면뭘것이라고생각해요，

## Q．졸은 기사란 무엇인가요？

제가 5 년쫌 전 한국기자혐희의＇올해의 기자상＇ 심사위원을 한 적이 있었습니다．매달．또 그해에 생산왼 좋은 기사를 선정하는 위원회의 위원

옸어요，저는 다음과 같은 기준으로 좋은 기사늘 패단ㅉㅆ씅니다 이기사가 보도됨으로 해서숨겨질수 있었뎐 사실이 드러나고 정확하제 밦혀져 문제가 해결되고 우리 사회，우리 공동체가 한 단계 진보 하도로 만드는 기사일가 하는 것입니다．그래서 우리의 삷이더 푱요룹고 자유롭도록 해주는 기사． 인잔으로서의 존엄과 가치를 증진하며 억압 편젼 차별이 없는삮으로 한발짝끌어율리는기사가 좋은 기사라고샘간합니다．좀더 좋은세상을만드는것 좀더 좋은 삼을만드는 것，그것이언론이 존재하는 궁극적이유입니다．

## Q．언론환겸이 복잡합니다．어똫게 보시나요？

 언론이 존제하는 이유는 공론 형성의 기능 때문 인니다．이 측면에서 신문은 매우 유용한 매체 입니다．신문만큼 잘 정돈되고 풍부하며 정제된 형태의 정보전달 방식은 아직까지 받경되지 앓았습니다．신문만금 깊이를가진 매체 역시아직 안습니다．신문처럼밤대한 추재진을갓춧곳도 아직 없습니다．그래서 신문이 언론 본연의 역한을 가장 출실히 하고 있지요 독자가 줄고 있지만 오패니언 리더들은반드시신문믈읶는이유일것입니다． 어면 언론환경이 가장비람직한지는 쉼지압습니다． 2010 년대예 어떠한 매체형태가 가장 효융적인지도 빨하기 힘듭니다．정보름 샘산 가공 전달하고 소비하는 것은 인류가 멸종하지 않는 한 계속별 일이지만 시대에 따라 정보전달의 수홍로와 플랫폼은 바겹니다．요즘 인터냉이나 모바일이 득세하고 있습니다．어뗜 매체가 뎠든 언론의 본래 기능만큼은꼭지켜져야한다고븝니다．사회 전쳬가 공론 형성의 장믈 공공재로 보고，어떻게 하면 이것이잘작동케 할수있을지 고민해얐ㅆㅆ지요．신생 매체일수록 공적 담론과 퐌련뵌 보도보다 오락성 기사가 많은 것이 사실입니다．이에 대한 비판도 있습니다．하지만 저는 이 또할 부인할 수 인는 언론 현상이고，언론에 이러한 기능도 분명 이어야 한다고생각합니다．다만＇공론 형성예 관심 이는 언론과＇오락 위주의 매체＇사이에 경계선이 이어야 한다고 셩각합니다．어면 기사를 소비한 것인지는 독자의 선빅이지만，독자도 그것이 무엇인지는 명학히 알면서 소비해야 한다는 것입니다．또 그렿게 구분해주는 것이 언론의 공론 지늠을지키는길이기도합니다．
다른 영역에서도 이 감은 구분이 있습니다．예컨대 주식시장에서는 KOSPI나 코스닥이 있고 공시제도도 잘 운용되고 있어 기업과 투자에 대한 정보가 루명하게 흐르지 않습니까．정보경제학이 가르치듯시장에 나온상품들에 대한정보가 불두명 하면시장 전체가 위기에 봉착합니다．현재 언론매체 정체성의 무명성에 문제가 발생한 것인뎅，신생 매체의 출현과 득세가 워낙 갑작스러워 일어난 현상일 것입니다．아직 새로문 질서가 잡히지 않은 싱태인데，시간이지나면서 어뗜 형태로든질서가설 저라고생가합니다．

Q．언론계에 관심이 있는 후뷰든에게 조언한다면？
기자가 되고 싶다면 먼저 자신에거 한번 물어보라고 이야기하고 싶어요，첫쩌는 내가 사회적 이슈에 관심이 있는지，그리고 둘째는 내가 글믈 잘 쓰는 사람인지입니다．위에서도 말했다시피어뗜 사회적 이슈를 접했을 때 그것을 내 일체럽 생각하고 진요하게 파고드는 섬격이어야 합니다．그리고 그것을 체계적으로 정리해 대중들에계 알려주고 싶은 마음이 있는 것이 중요하교요，그젓을 글로 조리있게 풀어쓰는능력이필요하지요，

훈시 여성으로서의 핸디캡이 있을 거라고 걱정하는 분이 잇다면，그런 문제는 거의 사라겼다고 말씀 드립니다． $2 \sim 3$ 년 정도 사건기자를 하는 동안에는 집에 늦게 들어가거나 하는 것 때문에 여성으로서 체력적으로 힙들 수는 있습니다．하지만 그 외의 붑편함은 거의 사라진 상태고요，지금 동아일보 논설위원 14 명 증에 4 명이 여성 논설위원입니다． 휘축봅이유가 전혀 없습니다．슬에 관련된것역시 마찬가지입니다．과거와 달리 기자가 술읍 잘 해야 한다는 인식이나 문화가 거의 사라져，자신이 기자로서의 재능이 있다고 하면 여성이전 남성이전 도전해볼만하다고생긱합니다．

강병대항 홍보대사 B．GINs 7기김승은（11）
8기국형주（11）
 경영대뿐 만아니라서울대학교전체에 나눔 비이러스를 전피할 수 있도록노력하젰다." 고소감을밝혔다.


## 22 기 기업과 경력개발 수료식 개최

5 월 30일, 지난 학기로 22희째를맞은 기업과경력개발(Career Advancement Planning Program, CAPP)의 22 기 수료식이 있었다. CAPP 는 적성검사, 동문 강연, 봉사활동, 기업방문 등의 활동들을 통하여 학생들예게 대학에서 받는 학문적 교육뿐만아니라 실제 기업 현장의 이야기들 듣고 다른 학생들과 선배들과의 네트워크들 형성할 수 있는 기회를 제공하는 프로그험으로서 박진수 학생 부학장이 지도교수를 맡고 있다. 경영대학 58 동에서 열린 CAPP 수료식에는 김병도 경영대학장과 지도교수인경영대학학생부학장박진수교수, 그리고이번 학기 CAPP 에 함께한 CEO 멘토 대표가 참석하여 22 기의 학생들과 한 학기의 활동을돌아보고 축하하는 시간을 가졌다. 박진수 학생부학장의 인사말에 이어, CEO 멘토 대표로서자리에 참석한 노기호 멘토(전 LG화학사장, CEO지식나눔 소속)는 "가장 중요한 것은, 이 프로그램이끝난 후에도 멘토와 멘티로서의 귀중한 인연을 지속해 가는 것이다. 학생 여러분이 멘토와의 만남을 통해 인생에있어많은 조언을 얻을 수있기를 바란다. "며, 앞으로도 CEO지식나눔과의인연이 계속되기를 기대한다고 전했다. 이날 수료식에서는 기업과 경력개발 22 기의 한학기 활동을 돌아보는 동영상을 시청하고 우수텀 두 팀에 대한시상이 있었다. 수상한 텀의 한 팀인 팀장정문지경영 11 학벤) 학생은 "휼륭한 멘토넘과의 인염과 더불어, 프로그램을 통한 다양한 활동을통해 자신감을 충전시켜주는 소중한경험이었다"는 소감을밝혔다.

B,GINs 8기 안정현(09)


## EMBA 하계 Global Residency Program 실시



EMBA 재학생 100 여명이 여름방학을 맞아 3 개의 팀으로 나뉘어하계 Global Residency Program을 다녀왔다. EMBA 학생들은 글로벌 비즈니스 환경 탐방을 위하여 매학기 방학 기간 중 사업적으로 중요도가 높은 국가를 선정하여 해당국가의 대표기업들을 방문하고 유명대학 교수밤과 전문가의 강의를 듣는 기회를 가지는데 올해 여름은 미국텀, 프랑스팀, 독일팀으로모두 3 개텀이 구성되었다.


프랑스팀(노상규 부학장 인솔)은 5 박 7 일간 프랑스 투자청, IOC 등 프랑스와 스위스의 주요기관 6 개 방문과 프랑스의 Essec 대학에서 강의를 들었으며 독일팁(송인성 교수 인설) 역시 5박 7일간 Benz 및 Council of Europe 등 독일과 스위스의 주요기관 6 개방문외에 독일의 괴테 Business school 에서강의를 들었다.
가장많은 학생들이 참여한 미국텀(양홍석/이관휘 교수 인솔)


은 뉴툑과 보스턴에서 Citi은햄, BCG Group등 6개의 유명기업과 기관을 방문하고 Columbia 대학과 Harvard 대학의 교수님도 초빙하여 강의를 들었다. 이번 하계 GRP에 참석한 EMBA 학생들 상당수는 금번하계 GRP를 동해 평소에 잘안다고 생각혔던 미국, 유럽 선진시장에 대한보다 심층적인 이해와 함께 최근의 트렌드까지 파악할 수 있어 매우 유익했다고한다

## 교수 소식

김상훈 교수 (외 Deshpende Rohit, Amir Grinstein and Ele Otek)의 "Achievement Motivation, Strategic Orientations and Business Performance in Entrepreneurial Firms: How Different are Japanese and Americans Founders?" 논문이 SSCIㅓ널인 International Marketing Review에 게재도었다.

김상훈 교수 (외 Park, Hyun Jung)의 'A Bayesian Network Approach to Examining Key Success Factors of Mobile Games" 논문이 SSCII저널인 Journal of Business Research에 게재되었다.

김상훈 교수 (외 Kang, Jyun, Chuanlan Liu)의 "Environmentally sustainable textile and apparelconsumption: The role of consumer knowledge, perceived consumer effectiveness, and perceived personal relevance" 논문이 SSCI저널인 Intemational Joumal of Consumer Studies에 게재도었다.

이유재 교수 (외 Taeshik Gong and Hyoin Lee)의 "The Impact of Other Customers on Customer Citizenship Behavior* 논문이 마케팅 분야 TOP10이며 SSCI저널인 Psychology and Marketing에 게재되었다.

채준 교수 (외 Dong Wook Lee, Shu Feng Wang)의 " Takeover vulnerability and the behavior of short-term slock returns ${ }^{*}$ 논문이 재무관리 분야 TOP 10 이며 SSCI저널인 Journal of Corporate Finance에 게재 획정도옸다.
송재용 교수는 국제경영 분야 최고의 top 저널인 Journal of International Business Studies (JIBS)의 에디터로 임명도었다. 임기는 2016년 12월말까지이다. 또한 Academy of International Business (AIB)의 Korea chapter의 chairperson으로도 임명되였다.

## 발전기금_다이소



## 발전기금_하나은행

## 하나은행, 경영대학에 <br> ‘석학교수기금" 5억원 출연

하나은행이 서울대학교 경영대학에 석학교수를 확충하기 위한 기금으로 5 억원을 기부했다.
지난 7 월 5 일, 오연천 종장과 김종준 하나은행장, 이창우 발전기금 부이사장, 김병도 경영대학장 등이 총장실에 모여 기금 협약식을 가졌다
하나은행의 뜻에 따라 5 억원의 기금은 경영대학의 우수 인재를 양성하기 위한 석학 교수를채용하는 데사용될 예정이다.


## EMBA 동문 동정

## EMBA 3기

## 윤재현 동문(동남상무) $-2013,7.1$ 부로(주)동남사장, 참손푸드(주) 대표이사로 취임

김덕상동문 $-2,000$ 만달러 투자협약체결
김덕상 동문이 대표이사로 있는 싸토리우스 코리아바이오틱은 6월 27일 독일 라이프치히 슈타이겐베르그 그랜드호텔에서 세계적인 바이오 의약품 기업인 싸토리우스(Sartorius)와 향후 5 년간 2,000만 달러 규모의 투자협약(MOU)을 체결했다. 싸토리우스사는 140 년 전통을 가진 바이오 의약품 분야최고의 글로벌 기업으로 2005 년 싸토리우스 코리아 바이오텍을 설립한 이래 국내에서 성공적으로 사업을 영위하고 있다. 판교 글로벌 R\&D 센터에 입주한 싸토리우스 코리아 바이오텍사는 설립시 직원 4명, 매출 4억8천만원에서 2012년에는 260 억을 달성하는 등 급성장하고 있는 기업이다.

권용철 동문 $-{ }^{-}$이미 년 위대한 생존자, 줄간
권용철 동문이신간r이미넌 위대한 생존자을 출간하고 동문기업들을 대상으로 강연을 시직했다. 지난 7월9 일 대립제지(대표류창승 3 기)에서직원들을 대상으로 특강을 실시한바 있다.


## 책소개

별 볼 일 없는 사람은 지구상에 없다! 우리 모두는 진화 과정을 거쳐 살아남은, 위대한 생존자이다

지금까지 지구 상에 살아밤은 모든 생명처들은 잘나고 강해서 살아맘은 것이 아니다 못난 점이라거나 단점이라거나 불띨요하다고 생각하는 특징이 생존을 위한 필수적인 요인이 되는 시례는 긴 자연의 역사에서 셀 수 없이 많다. 자연과 진화의 수많은 사례 속에서 우리가 분명히 알아야 할 것은 우리에게는 불필요한 것도 단점도 없으여 단지 그것을 어떻게 활용하고 적절한 사용처가 어디인지를 아는 것이 중요하다는 것이다. 사회에서 별 볼 일 없다고 취급받는 사람, 그러니까 사회적 성공의 기준에서 벗어나 있는 시람도 자기가잘 하고 좋이하는 일을 하면 누구나 꿈을 이물 수 있다. 아니 ․ㅓㄹ 볼 일 없는 시람은 세상에 없고, 이미 우리 모두는 위대한 생존자라는 것은 이 긴 자연과 진화의 영사가 증명하고 있다사회에서 요구하는 성공의 기준이 모두에게 적용될 수는 없다. 자신이 정한 길이 스스로가 하고 싶고 잘하는 일이기 때문에 선택한 것인지 아니면 사람들의 시선을 의식해서 선택한 것인지 냉정하게 판단해 보아야 할 것이다 사회에서 별 볼 일 없다고 취급받는 사람. 그러니까 사회적 성공의 기준에서 밧어나 있는 사람도 자기가 잘 하고 좋아하는 일을 하면 누구나 꿈을 이룰 수 있다. 아니 별볼 일 없는 사람은 세상에 없고 이미 우리 모두는 위대한 생존자라는 것은 이 긴 자연과 진화의 역사가 증명하고 있다.

## 경영대학 발전기금소식

경영대학 발전기금 출연안내
서운대항교 경명대학 형징실 (02-880-8931) 겸염대학 춤패이지 hllp:///cba.snu, ac. .ks

기금 출연해 주신 분들
다은은자난 2013.05,09~2013.07. 12 끼지 우리 대하에 기부해 주신 내이읻

## 100 만원 이상

| 전영완 | 10,000,000 |
| :---: | :---: |
| SK네트웍ㅅ(주) | 15,000,000 |
| (주다이소아성산업 | 300,000,000 |
| (주)한웰 | 100,000,000 |
| (주)한일맨파워 | 100,000,000 |
| (주하나은행 | 500,000,000 |
| 후원자00311 | 10,000,000 |
| 10만원 이상 |  |
| 이홍그(경영 \| 학사 70) | 100,000 |
| 후원자00309 | 500,000 |
| 후원자00026 | 833,330 |
| 노원종(경영 \| 학사 96) | 1,200만원익정) |

서문대학교 경명대학 발전기금 모금에 참여해 주신 여러분들께 지ㄴㅣㅣㅁ으로감사드립니다

SBL

# 주관적 성과평가의 득과 실 



신재용<br>서울대학교 경영대학 교수

최근에미국에서교수생활을마치고 귀국한 후 한국의 대학시스템에 적응 하면서 놀라게 된 점 중 하나는 대학 교원의 승진 및 보상에 중요한 영향을 미치는 연구업적평가가 지나치게 정량화된 평가에 의하여 이루어 진다는 것이었다. 미국의 경우 보통 조교수에서 부교수로 승진하몀서 정년보장(tenure)심사가 이쿠어지는 데 승진여부의 핵심적인 역할을 하는 교수의 연구업적평가는 보롱 해당 교수가 재직하는 대학과 비숫한 수준의 학교 (peer school)들의 해당 학과 학과장과 해당 교수의 전문연구 분야에서 탁월한 연구업적을 내고 있는 우수학자들으로부터받는 연구 업적평가 의견서에 의해서 좌우되는 경우가 많다. 의견서의 핵심적인 부분은 학과장의 경우 "당신학교 같으면 이 교수의 연구업적이면 정년보장을 주껬느냐?"이며 해담 분야우수학자의 경우" ${ }^{\text {"당신이 보기에 }}$ 심사대상교수의 연구업적이 전문 연구분야에서 중요한 공헌을 하여 학문영역을 발전시켰기에 우리대학 에서 정년보장을 부여받기에 합당 하냐"에 대한 답변이다. 이에서 보둣 교수의 연구업적평가는 전문성을 가진 학과장들과 해당분야의 탁월한 학자들의 질적평가에 의해서 $100 \%$ 이루어진다. 따라서단순히 몇년동안

몇편의 논문을 어느 학술지에 실었는 지를 가지고 정년보장여부를 예측 하기는 아주 어렵고 거의 주관적으로 연구업적의 중요성이 평가되므로 피평가자 입장에서 평가가 불공평 하다고 생각할 수도 있음에도 불구 하고 필자는 미국대학의 교수들이 한번도 이러한 질적인 연구업적 평가제도에 대해서 불평을 제기하는 것을들어본적이 앖다.

반면 한국의 경우 교원의 연구업적 평가는 절대적인 논문 편수, 공저 비율, 논문이실린학술지의 외부적인 팽판 (학술진흥재단 등재지인지, SCI, SSCI 에 등재된 해외 학술지인지)과 저널의 영향도 (impact factor)에 따라 지나치게 자세하게 가중치와 점수가 부여되고 이에 따라 전 교원의 염구업적이 객관적으로 점수화되어 평가에 반영되는 것을 블 수있다. 비단 교원평가뿐만이 아니라 우리 나라의 대학입학, 공무원 선발 및 명가제도를 보면 수능시험, 사법시험 및행정고시, 공무원시험 등 전문성 을 가진 평가자들에 의한 질적평가 보다는 유지비용이 많이 들더라도 객관적이고 정량화가능한 방법에 의한 평가를 선호하는 것을 볼 수 있으며 최근의 일련의 질적평가 도입시도 (예: 입학사정관제도 및 공무원 득채제도)는 공정성을 담보하지 못한다는 이유로 언론 등으로부터 많은 비판을 받고 있는 현실이다. 과연 한국과 미국간의 이러한 차이는 어디서 오는 것일까? 정말 질적, 주굔적 평가는 공정하지 못한 평가결과를 낳는 문제있는 평가방법일까?

질적, 주관적인 성과평가 (subjective performance evaluation) 는 1) 잭관적인 성과지표를 사용하되 부여되는 가중치를 주관적으로

정하는 것 2) 객관적인 지표를 사용 하지 않고 주관적 평가지표를 사용 하는것3) 승진및보상규모의 결정시 계약에 명시되지 않은 요소를 반영 하여 평가자가 승진여부 및 보상 규모를 재량에 의해 결정하는 모든 상황을 포함한다. 이론적으로 주관적 성과평가는 수행하는 업무의 복잡성 으로 인해 다수의 계량지표를 사용 하더라도 측정이 불가능한 피평가자 의 업무영역과 노력정도 (noncontractible information) 를 평가자로 하여금 평가에 반영할 수 있게하여 성과평가의 효율성을 높여주며 계량적인 성과지표에 의해서만 평가할 경우 흔히 나타나는 피평가자의개인적인 이익을 위한 성과의 의도적 왜곡 등의 문제를 완화시켜줄 수 있는 장점이 있다. 또한 롱제불가능한 요소에 의해서 부당하에 낮아진 객관적 지표상의 성과를 평가자의 재량에 따라 조정해줌으로써 피평가자의 보상위험 (compensation risk)를 줄어줄수있다.

그러나 주관적인 평가역시 단점이 있는데 평가자 입장에서 특히 피평가자들로부터의 평가결과에 대한 반발을 우려하여 가급적 관대한 평가를 하려는 관대화 겸향 (leniency biac) 및평가점수에서지나친 차이를 회피하고자 하는 중심화 경향 (compression bias) 등의 문제가 발생할 수있다. 주관적 평가의 경우 피평가자들이 평가결과에 반발할 경우 평가자가 평가결과를 입증, 정당화할 수 있어야 하기 때문에 그 자신 또다른 대리인 (agent)일 경우가 많은 평가자 역시 관대화, 중심화된 평가를 하려는 그릇된 인센티브가 있게 된다. 또한 주관적인 평가의 경우 평가자의 피평가자와의 친소푠계와 개인적인 선호도에 따라 편파적인 평가결괴를 낳을 수있다는 단점이있다.

이러한단점에도 불구하고 민간이나 공공부문을 막론하고 우리나라의 경우 주관적인 정성평가의 득이 실보다 많을 수 있는 경우(예를 들어 대학교원의 연구업적평가)에 조차

다수의 정량지표를 사용하여 무리 하게 객퐌적인 평가를 하려고 하는 특이한 경향이 있다. 이는 왜일까? 특이하게도 많은 한국사람들의 경우 질적, 주관적인 평가를 공정하지 못한 평가와동일시하는 경우가 많은 것을 알 수 있으며 객관적이고 정량화할 수있는 지표를 사용하는 평가의 경우 기계적으로 공정하다고 인식하는 경우가 많다 (사법시험의 폐지와 로스쿨 제도의 도입과 관련한 일련의 논쟁을 보라) 이는 한국사회의 경우 객푠적인 지표상의 성과를 쀠어넘어 지원자나 피평가자의 능력과업적을 혜안을가지고평가할 수있는 충분한 전문성을 가진 평가자의 풀(pool)이 아직 부족한 점도 있겠지만 보다 근본적인 이유로 아직 한국사회의 겸우 주관적인 섬과폄가에 있어 피평가자의 평가제도에 대한 인식된 공정성 (perceived fairness)에 큰 영향을 미치게 되는 평가자피평가자의 신뢰 (trust)가 아직 충분히 형성되지 못했기 때문이 아닌가 싶다. 즉 평가제도의 공정성 을 담보할 수있는 평가자에 대한 신뢰가 아직 축적되지 못하여 이에 따른 피평가자의 주관적 평가에 대한 우려와 불만이 전술한 주관적 성과 평가의 여러 장점을 상쇄하고도 남는 것이 현실인 것이다. 또한 서구에 비하여 단합과 화합을 중시하는

한국을 포합한 아시아 국가들의 경우 주관적 평가결과에 대한 피평가자 들의 반발과 갈등 (confrontation cost) 및 이를 해소하는 비용 등에 대한 우려가 큰 것도 원인이 될 수 있다. 필자는 현재 미국, 유럽의 과리회계학자들과 함께 각 나라의 기업들의 주관적 성과폄가의 도입 및 사용정도에 대해 설문조사에 의한 국가간 비교 연구를 계횐하고 있다. 이 연구결과가 나오면 좀더 확실히 한국사회 및 기업에서 주관적인 평가가 보편적이지 않은 이유를 실증적으로제시할수있을 것이다.

현대사회에서 그야말로 나날이 복잡해지는 업무, 능력, 기술 등을 단지 몇개의 잭관적인 지표로 평가하여 이 결과를 보상과 연계 시키는 것은 일시적으로 피평가자의 평가제도에 대한 공정성 인식을 제고할 수는 있젰지만장기적으로는 객판적으로 측정가능한 성과와 진실한 성과사이의 괴리가 점점 커져 결국은 전반적인 평가결과에 대한 신뢰성에 의문을 낳게하는 결과를 초래한다. 한국에서도 주과적 평가제도의 장점을 살리면서도 공점섬을 담보할 수있는 피평가자의 평가자에 대한 신뢰제고방안을 깊이있게 모색해불 시간이 되었다고 생각한다.


## 추가적 정보와 조건부확률



안상형
서울대학교 경영대학 교수

어떤사전이발생할 화률이 추가전인 정보가 있을 때와 없을 때가 다른 경우가 있다. 다음과 같은 경우를 알아 보자. 여자고등학교 동창회 20 주년 모임에서두 친구사이의 대화가 다음과갑다고하자.

상황1
민지:"녀이이가 둘이라들었어." 혜영: "응, 그래, 누구한데들었니?" 이경우 혜영이가아들 형제(아들 2 명) 를 두었을 환률은 $1 / 4$ 이다.

## 상황2

민지 : "너아이가 둘이며 (적어도) 한 아이는아들이라 들었어."
혜영:응, 그래. 누구한테 들었니?' 이경우 혜영이가아들 형제(아들 2명) 블 두었을 확률은? 나머지 한 명이 아들일 확률이 $1 / 2$ 이므로 직감적으로 봐서 아들 형제일 확뮬은 $1 / 2$ 인 것 같다.
상홤3
민지: "녀 아이가 둘이며 큰 아이가 아들이라며."
혜영:응, 그래. 누구한테들었니?' 이경우 혜영이가아들 형제(ㅇㅏㅡㅡㄹ 2 명) 를 두였을 확률은? 이 경우도 직감적으로 봐서 아들 형제일 확률은 $1 / 2$ 인것처럼보인다.

상홤2와 3 에서 혜영이아들 형제(아들 2 명)을 두었을 확률은 얼마일까?

상황2는 아이가 둘이며 한 아이가 아들이라는 정보가 주어졌으므로, 다른 아이가 아들일 확률을 묻는 문제이다. 다른 아이는 아들 아니면 딸이므로 아들일 확률은 직감적으로 $1 / 2$ 인 것처럼 보인다. 그러나 정답은 $1 / 3$ 이다.

상홤1에서는 아이가 2 명이므로 (큰 아이, 작은 아이) 순으로 (아들, 아들) (아들, 딸) (빨, 아들) (딸, 딸) 4가지 가능성이 존재한다. 그래서 아들 형제를 두었을 확률은 $1 / 4$ 이다.
상황2에서는 아이가 2 명이며 적어도 한아이는ㅇㅏㅡㅡㄹ이라는 추가적 정보가 주어졌으므로 4 가지 가늠성 중에서 (딸, 딸)이 경우는 제외되어 (아들, 아들) (아들, 딸) (딸, 아들) 3 가지 가능성만남게 된다. 이 3 가지 가능성 중에서 한 명이 아들일 때 나머지 한

병도아틀인 경우는(아들, 아들) 밖에 없으므로 확률은 $1 / 3$ 이 된다.

상황3에서는 두 아이 중 한 명은 아들이며 이 아들이 큰 아이이므로 남는가능성은 (아들, 아들) (아들, 딸) 2가지가 된다. 아들 형제를 두엇을 가능성은직감대로 $1 / 2$ 이된다.

이처럼 어뗜 정보나 조전이 주어지면 환률이 변하는 경우를 조건부 확률이라한다. 싱황 2 와싱황 3 은 얼팟 보면 형제를 두었을 확률이 같을 것처럼 느껴지지만 주어진 추가적인 정보의 양이 다르므로 확률이 달라질 수가있는 것이다.

# 자본주의는 몰락의 길로 접어들었나? 



최종학
서울대학교 경영대학 교수
2011년말월가를비롯한전세계에서 '월가를 점령하라(Occupy Wall Street!)' 라는 이름의 시위가 일어났다. 금융위기 후실업자가 된 기성세대들이나 대학교를 졸업 하고도 일자리를 구하지 못한 젊은이 들이 불만의목소리를 표출했다. 이 시위를 바라보는 미국 정치견의 견해는 애매하다. 공화당은 금융 업계나 부자들에 대한 비난은 해결책이 없는 "비난을 위한 비난일 뿐이라며 싸늘한 눈초리를 보내고 있다. 민주당은 금뮹위기이후논란의 중심이된골드만삭스및금융계 측을 적극 지원해서 구제금응을 해 준 입장이라 역시 깰끄러운 처지다. 정치권의 지원을 얻지 못하므로 이 시위는 별다른 반향을 얻지 못하고

실패로돌아갈가능성이 높다. 하지만이런 목소리가 일단 잦아들더 라도 불경기가 장기화되어 많은 실업 자들이 생겨난다면 얼마든지 다시 시위가 일어날 수 있다. 새 시위는 2011년 시위와는 비교할 수 없이 격렬할 것이다. 그 결과로 자본주의 체제가 심각한 타격을입을 수있다. 자본주의 체제가 현재까지 발전해온 가장 큰 이유는 공산주의 체제의 장점을받아들여서 계속 변화해 왔기 때문이다. 반면 타협을 거부하고기존 체제를 고수하던 공산주의 국가들은 대부분 역사속으로 시라졌다. 중국도 말로만 공산주의 국가일 뿐 실제 경제정책은 자본주의 체제에 더 가깝다. 아직도 공산주의 체제를 고수하는 북한이나 쿠바의 경제나 정치상황이 어면가를 보면 '어느 체제가 더 우수한체제인가란질문에 대한답은 명백하다.

## 수정자본주의와 신자유주의

아담 스미스가 주장한 ${ }^{' ㅂ ㅗ ㅇ ㅣ ㅈ ㅣ ~ ㅇ ㅏ ㄶ ㄴ ㅡ ㄴ ~}$ 손이라는 견해에 입각한 자본주의는 1 차 세계대전 이후 대공황이 벌어 지자 뵈색하게 된다. 그리고 정부가 적극적으로 나서서 시장에 개입하고 사희 인프라 투자에 나서는 수정자본주의 체제가 시작됐다. 그러나 그 후 1970 년대 이후 석유

파동과 함께 다시 블황이 시작되자 개인의 사유재산권과 사적이윤 추구를 강조하는 '신자유주의'가 대세로 등장했다. 사적이윤 추구 동기 때문에개인들이열심히일하게 된다. 모두들열심히 일하면 더부자가 되고, 개인이부자가 되면사회, 나아가서는 국가가더 부자가 된다는논리다. 그런데 신자유주의 논리에는 한가지 부작용이있다. 만약 경제가 성장하면 전체 파이의 크기가 늘어나기 때문에 다른 사람의 문이 줄어들지 않아도 내가 열심히 일하면 내가 받는 묷이 커지므로 문제가 없다. 하지만 경제 성장이 멈추면 문제가 생긴다. 전체 파이의 크기는 변하지 않았는데, 내가 열심히 일한 대가로 더 큰 몫을받는 다면 그만큼 다른 사람의 몫이 줄어 들기 때문이다.
이런 일이 반복된다면 경쟁에서 뒤쳐지는 사람들의 문이 계속 줄어 들게 되어 계층간 불평등이 커진다. 그 결과 뒤쳐진 계층의 사람들의 불만이 쌓이게 된다. 현재 미국과 유럽에서발생하는 사회 불안이바로 이런이유 때문이다.

양극화와 자본주의 체제의 봉괴가능성 이 문제를 어떻게 해결할 수있을까. 미국이나 유럽 경제가 회복되어다시 경제가 성장을 시작하고, 그 결과 신규고용이 창출되어 낙오된 사람 들이 일자리를 찾게되면 문제가 간단히 해결된다. 그러나 지금 세계 경제 추세를 보면 당분간 그럴가능성 은 희박하다. 특히 기술 발달로 이른바 ‘고용 없는 성장'이 계속뵐 경우 양극화 문제는 더욱 심각해질

것으로생각된다.
그렇다면 남아있는 유일한 해결책은 대타협 뿐이다. 결국 현 세대 또는 부모 세대에서 열심히 일해서 부를 축적한 사람들이 조금 더 양보해야 한다. 내가 열심히 일한 만큼 대가를 충분히 받지 못하는 것 같아도 조금 양보해서 사회에서 뒤쳐진 사람들 에게 일할 수 있는 기회를 제공해야 한다. 그러지 않는다면 정맏로 혁명이 일어나서 자본주의 체제가 무너질수 도 있다. 만약자본주의 체제가 무너 지고 공산주의와 유사한 체제가 들어 서면 어뗠까. 장기적으로 과거 동유럽 이나 소련, 북한이나 쿠바와 같은 길을 걸을 수 밖에 없다. 그렇다면 모두가 불행해 질 뿐이다. 이런 극다 적인 결과까지 이르지 않더라고 하더 라도, 체제의 변혁 과정에서 엄청난 혼란이닥칠 것은 분명하다.

## 나도 잉보해야 한다

지금 우러나라에서도 논란이 되고 있는 대기업과 중소기업 사이의 동반성장이나 상생 관련 이슈도 이런 관점에서 생각해야 한다. 소비자들은 대기업이 시장에서 철수하여 경정이 줄어들게 되면 과거보다 낮은 품질의 체품을더 높은 가격으로 구입해야할 가능성이 있으니 피해를 보게 된다. 대형 할인 마트의 쾌적한 분위기에서 다양한 상품을 비교해가며 쇼평을 하는 즐거움도 줄어들 수 있다. 따라서 이런 정책이 실시되면 사회 전체적으로는 효용이 단기적으로 줄어들수있다.
그러나 그렇다고 하더라도 체제 유지와 후속세대의 행복을 위해서는

이런양보가필요하다.
그러니 대기업 비난만 하지 말고 소비자인 나자신도 고동을 분담하젰 다는 생각을 가져야 한다. 우리 모두 가 '나부터 대기업에서 파는 '통 큰 피자나 '반 값치킹'을 마다하고 동네 염세상이이나 재래시장에서 물전을 사젰다'는 사고를 갖지 않는다면, 대기업에 대한 양보만을 요구하는 일은 벌다큰 큰 효과가 없을 것이다. 대기업의 양보로 시장을 차지하게돌 몇몇 중소기업들도 자기 몫을 늘릴 뿐, 늘어난 몫을 다른 이웃을 위해 나누어주려고 하지않을 테니말이다. 예를들어 하이패스의 도입이 우리에 미친 영향을 살펴보자. 하이패스가 도입되어 비용을 절감할 수 있었으 므로 공기업인 도로공사의 겸영효율 화에기여했다. 그래서 우리는 세금음 더 내어 공기업을돕지 않아도 되므로 박수를 보냈다. 그러나 그 경영효율 화의 결과로 고속도로 몰게이트에서 근무하던 많은 직원들의 일자리가 사라졌다. 이들에게 일자리를 돌려 주기 위해서는 우리들이 세금을 더 내던가, 아니면 고속도로 통행료를 올려야 한다. 즉 우리 모두가 양보 하지 않는다면 없어진 일자리를 다시 생기게할방법이없는 것이다. 이러니 남을 배려하고기깨이 내 묷의 일부를 나누어주쟀다는 마음을 사회 구성원 모두가 가져야 문제가 해걸묄 것이다. 남만 양보하라고 외친다고 해서 묄 일이 아니다. 한국 사람들이 따뚯한 마음을 가지고 있으니, 이런 양보가 가능할 것이다. 모두 함께 살아갈수있는행복한사회가빨리올 수있기를바란다.

## 반생산적 과업행동



강성춘

서울대학교 경영대학 교수
조직에서의 사람관리는 전몽적으로 직무에서 요구되는 과업행동이나 다른 조직구성원들이나 조직전체에 도움을 주고자 하는 구성원들의 자발적 행동, 즉 조직시민행동 $(\mathrm{OCB}$ : Organizational Citizenship Behavior)에 초점을 두어 홨다. 그러나 최근 학계에서는 이러한 개인의 긍정적 햄동뿐만아니라 다른 조직구성원이나 조직전체에 해를 미칠 의도로 행해지는 반생산적 과업행동(CWB: Counterproductive Work Behavior)의 중요성에 주목하기 시작하였다. 반생산적 과업행동은 크게 회사내의 동료들에게 해를 미치는 반생산적 개인행동(counterproductive individual behavior)과 회사전체에

해를 끼치는 반생산적 조직행동 (counterproductive organizational behavior)을 포함한다. 구체적으로 전자는 동료에 대한 나쁜 소문을 펴뜨리거나 편애 혹은 정실인사와 같이 특정 동료들에게 불이익 줄 목적으로 행해지는 정치적 일탈 행위와 푹력이나 성희롱과 같이 특정인을 개인적으로 위협하는 공격 적행동을 포함한다. 후자는 조직생산 과정에서 품질이나 속도를 저하시키 는 생산적 일탈행동과 조직 자산의 남용과 절도와 같은 재산상의 일탈 행동 등을 포함한다. 조직들이이러한 반생산적 과업햄동에 주목해야 하는 이유는 반생산적 과업행동은 조직에 막대한 개인적, 사회적, 재무적 비용 을 초래할 뿐만 아니라, 과업성과나 조직시민형돔 측면에서 우수한 직원들이 흔히 이러한 반생산적 과업햄동을 보인다는것이다.

지금까지 학자들은 개인의반생산적 과업행동을 결정하는 다양한 인지적, 정서적, 성격적 요인들을 규명해 왔다. 먼저 일부 연구들은 개인의 인지능력과 반생산적 과업행동이 반비례한다는 결과를 제시하였다. 이러한 연구들은 기본적으로 일반적인 범죄행위와 개인의 인지 능력이 반비례한다는 연구결과의

연장선에서 똑똑한 사람들은 반생산 적 과업행위로 인해 발생될 수 있는 부정적 결과를 보다 잘 예측할 수 있으며, 그들은 흔히 상대적으로 더 나은 고용조건을 유지하기 때문에 반생산적 과업행위와 같은 부정적 행위에참여할 묙구가 적다는 것이다. 그러나 일부 학자들은 인지능력이 높을 사람일수록 다른 사람들이 인지하기 어려운 방식으로 반생산적 과업햄동에 참여하기 때문에 그러한 결과가 나온 것이며 인지능력과 반생산적 과업행동은 실제로 아무런 관계가 없다고반박한다.

개인의 반생산적 과업행동은 또한 조직의 직무믁성이나 관리방식에 의 해서도 영향을 받는다. 먼저 직무특성은 개인의 반생산적 과업행동에 영향을 줄 수 대표적 요인이다. 학자들은 역할 갈등이나 모호성, 대인관계 갈등, 상황적 제약 등으로 인해 발생하는 직무상의 스트레스는 개인들의 부정적 감점을 증가시키고 이것은 차례로 그들의 반생산적 과업행동을 유도한다고 주장한다. 아울러 개인들은 조직 으로부터 받는 다양한 금전적, 비금전적 보상의 배분과 그러한 보상을 결정하는 절차, 규칙, 과정 에서 느끼는 불공정은 반생산적 과업행동을 증가시키는 중요한 조직요인인것으로 보고되고있다.

마지막으로 많은 연구들은 반생산적 과업행동의 주요 결정요인으로

개인의 성격 특성에 초점을 맞추어 왔다. 구체적으로 Big five라고 불리는 다섯 가지 성격요인 중 개인의 책임의식과 목적의식과 관련된 성실성(conscientiousness)과 타인에게 협조적이고 도움을 주는 경향과 관련된 친밀성(agreeableness)은반생산적 과업행동과역의 관계를 가진다는 경험적 증거들이 존재한다. 그리고 이러한 긍정적 성격요인과 함께 이른바 "어둠의 삼형제(Dark triad of personality)" 라는 불리는 부정적 성격요인은 반생 산적 과업행동과 밀접한관계가 있는 것으로 나타나고있다. 섬격의어둠의 삼형제는 자신의 목표를 달성하기 위해 다른 사람을 이용하거나 조작 하려는 대인관계적 기질인 마키아 벨리즘 (Machiavellism), 별다른성휘 없이 자신의 우월성을 인정반고 싶어 하는 등 자신의 중요성과 특줄함에 과대한 느낌을 가지는 나르시시즘 (Narcissism), 그리고 다른 사람의 권리를 무시하는 무책임한 행동 양식을 반복적, 지속적으로 보이는 반사회적 인격잠에, 이른바 사이코 패스의 세가지를 의미한다. 마키아 밸리즘 성항을 가진 개인들은 목적을 위해 수단을 정당화하려 하기 때문에 타인에 대한 반생산적 과업행위를 서슴없이 하는 경향이있으며, 나르시 시즘 성향을 가지는 개인들은 타인들 로부터 주목을받기 위해 혹은 자신의 자존감에 상처를 입었다고 느끼는 경우 반생산적 과업행위늘 보이게 된다. 한편 이러한 부정적 성격 요인

들과 관련하여 흥미로운 점은 성과가 높은 직원이나 조직내 리더들 에게서 이러한 부정적 성격들이 흔히 발견 된다는 점이다. 예를 들어 염국 기업 의 임원들의 대상으로 한 연구 에서 조사대상임원들의 $3 \%$ 가사이코패스 성향을 지나고있는 것으로나타쌌다.

반생산적 과업행위의 결정요인 중 상당 부분이개인의 안정적 성격요인 과 관련이 있다는 점을 고려할 때, 조직이 반생산적 과업행위를 관리 하기 위한 일차적 방법은 종업원 선발과정에서 정직성검사(honest/ Integrity test)나 거짓말 탐지기, 약물검사 등과 같은 객관적 테스트 등을사용하는 것이다. 그리고 종업원 참여와 재량권을 확대할 수 있는 직무설계와 공정한 인적자원시스 템의 설계와 운영 또한 조직내 반생산 적 과업행위를 최소화하기 위한 요건 들이다. 덧붑여 조직들은 반생산적 과업성과가 반드시 저성과자에제 서만 나타나는 형동이 아니라는 점을 인식할 필요가 있다. 실제로 많은 연구들은 조직섬과를 높이기 위해 헌신해 온 우수 직원들의 겸우에도 미비한 조직시스템이나 능력이 부족 한 동료들을 돕기 위해 지속적으로 헌신해야 한다고 느끼는 경우 혹은 자신들의 조직시민행동에 대한 사회적 승인이나 보상이적절이 주어 지지 않는다고 느끼는 경우, 장기적 으로좌절감과 분노의감정을가질 수 있고 이것은 그들의 반생산적 과업 행동을 증가시킨다는 점을강조한다.

# 환경창조 메커니즘 



조동성

서울대학교 경영대학 교수

## 1. 환경적용에서 환경창조로

10 여 년 전에 일어났던 일을 소개 한다. 제과업계 1 위인 롯데제과의 요청을 받아'제과 산업의 환경변화와 롯데제과의 대응전략이라는 주제로 강의했던 적이 있다. 제과 산업에 대한자료를 수집해서 준비한두시간 여의 강의는 제과 산업의 환경 변화를 파악하여 이에 적합한 대응책을 구사 해야한다는 내용을 골자로 하였다.

연구실로 돌아온 지 얼마 되지 않아 전화벨이 울렸다. 당시 업계 2 위를 고수하고 있던 동양제과 인사부 담당자였다. 롯데제과에 가서 줗은 강연을 하였다는 애기를 들었다면서, 자사에 와서도 같은 강의를 해달라는 요청이었다. 환경에 대한 적응을 강조했던 롯데제과에서 한 강의와 같은 주제로 강의를마쳤다.

몇 일이 채 지나지 않아 업계 3 등 해태제과 역시 동양제과와 비숫한 요청을 해왔다. 앞서 두 차례 강의가 있었던 터라 주저 없이 강의하고 왔다. 세 번의 강의는 회사 이름만 달랐을 뿐, 강의내용은 뮬론, 강의 시간, 강의장 시설, 참석자들의 모습이나 옷, 강의에 대한 반응 등에서별차이가 없었다. 당시업계 4 위였던 크라운제과는 강의 요청을 해오지 않았기에이강의는 세 번으로 그졌다.

강의가 있은 후에도 한동안세 회사는 변화없이 $1,2,3$ 등을 유지했다. 그러던 중 2005년에 부도가난 해태를 크라운제과가인수하였다. 1 등이었던 롯데와 2 등이었던 동양은 자리들 유지한 반면 3 등 해태는 4 등 크라운제과에게 인수된 것이다. 경영학자의 두 시잔 강의가 그렇게 대단한 것은 아니었쩼으나. 필자의 제과 분야 기업들에 대한 강의는 이들에게 단기적으로는 현상유지, 장기적으로는 후발 기업에게 자리를 뺴앗기는 결과를 낳은 데 일조한 셈이다.

이 에피소드에서 필자는 큰 째달음을 얻었다. 필자가 강의 했던 "환겸 변화에 대한 대응전락은 3 등이 2 등 되고 2 등이 1 등 되는 혁신적이고 창조적인 전략이 아니라, 기업으로 하여금 현상유지만을 하게 하거나

현상조차 유지 못하고 후발주자에게 순위을 내주게 되는 전략이었던 것이다.

그 후 룻데제과의 활동을 면밀히 살펴보니 흥미로운 현상이 눈에 들어왔다. 동양제과와 해태제과가 못데제과를 따라잡을 찰나에 이르면 못데제과는 신상품을 낸⿱ㅎ았다. 다루는 제품분야를 녋혀나가저나 차별화된 상품을 출시해서 새 시징을 창조하는 것이었다. 다시금 동얌 제과와 해태제과는 롯데제과가 창조 해낸 새로운 시장에 적응하기 위해 기술을개발하고 설비를마련하는등, 환경변화에 대응하여 선도기업을 따라잡기 위한 노력만을 기울였다. 롯뎨제과가 1 위를 유지하는 이유는 바로 환경을 창조하는 자세와 능력에 있었다.

필자는 이 사례를 봉해 전롱적으로 전략분야에서 금과옥조처럼 믿어온 "환경 적용"이경영자들이 추구하는 1 듬 기업, 선도기업, 위대한 기업을 만들기 위한 정답이 아니라는 것을 확신하게 되었다. 자연계에서도 적응의 천재는 열대지방의 카맬레온 으로, 먼 홋날 인류가 지구에서 멸종 된 후에도 상당 기간 살아남을 것이다. 호주에도 애보리진 (Aborigine)이란 원주민이 있는데 이들은 물한방울 나지 않는 호주 대륙의 사막에서 수만년을 살아오고 있다. 그러나 정작 열대지방을 지배하는 동물은 고온을 극복하기 위해 에어컨을 개발한 인간이다. 호주도 원주민 보다는 영국에서 온 이주민들이 도시를 개발하고 농토에 관개를 하면서 전 지역을 지배하고 있다. 이들의 공통점은 적음을봉해서 환경에 대응하지 않고, 창조를통해서 환경을 극복했다는 점이다. 이들은 이러한 경험으로부터 환경창조 메커니즘을 개발해서 인간의 삶 그 자체를 바꿔놓았다.

## 2. 환경창조 메커니즘의 구성요소

이세상에는 수수께끼같은 질문이세 가지있다.
"영웅과 시대 중 어뗜 것이 먼저 인가?" "영웅이 시대를 만드는가, 시대가 영옹을 만드는가?"라는 질문 은 누구든지 중고등학교 시절에는 한번쫌 고민했을 법한 수수께끼이다. 시대가 영웅을 만든다는 생각을 하는 사람은 사과나무아래에 서서사과가 뼐어지기만을 바라며 입을 벌리고 있는 사람과 다를 바 없다. 이들은 영웅되기를 포기한사람이다. 우리는 시대를 따라가는 사람이 아니라 새로운 시대를 창조한 사람을 영웅 이라부른다.
"전략과 조직 중 어뗜 것이 먼저 인가?" "전략에 따라 조직을 바꼐야

하는가, 조직이 받아들이는 범위 내에서 전략을 세워야 하는가?"는 질문에 대해 사기업에서는 전자, 공기업에서는 후자를 받아들일 가늠 성이 높다. 사기업에서도 단기적 으로는 조직을 전략보다 먼저 고려 해야 할 가능성이 크다. 조직에서 받아들이지 않는 전략은 성사되기 어렵기 때문이다. 그러나 장기적인 퐌점에선 다르다. 미래에 대한비전을 가지고 전략을 수립하여 조직 자체를 바꿔나가야 한다. 그래야만 먼 미래 까지 기업의 존속과 성장을 보장할수 있게 된다.
"기업과 환경 중 어뗜 것이 먼저 인가?" "확경변화에 기업이 대응해야 하는가, 기업이 새로운 환경을 창조 해서 기존 환경을 변화시켜 나가야 하는가?" 환경이 먼저라고 생각 하면서 급격한 환경 변화를 따라 가느라 허둥지동 하는 기업은 동양 제과, 해태제과와 같이 선두기업을 쭟아가는데 급급하게 되어 산업을 선도할 수 없다. 반면에 기업이 먼저라는 사고는 기업으로 하여금 기업에 유리한 환경을 창조하게끔 한다. 롯데제과는 끊임없는 신제품 개발, 신시장 개척을 통해 환경을 창조하면서 지속적으로 선두들 유지한다.

위세질문에서언을 수있는시사점은 간단하다. 영웅이되기 위해선 유리한 시대가 오기를 기다리지 않고시대를 창조하여야 하듯, 미래를 꿈꾸면서 비전을 실천하려면 기존 조직에 억매이지 말고 전략을 세워야 하듯, 기업 역시선두가 되기 위해선 환경에 적응만 할 것이 아니라 환경을 창조하여야 한다. 영웅이 된다는 건 새로문 시대를 창조해낸다는 소리다. 따라서 영웅이 만들어지는 조건과 과정을 파악할 수 있다면 시대를 창조하는방법에 대한 동찰역시 쉽게 얻을 수있다.

우리 모두는 영웅이 뵐 가능성이 있다. 그러기에 어럴 때 플루타크 영웅전이나 성웅 이순신장군에 대한 전기들 읽으면서 호연지기들 길렀던 것이다. 영옹이 되는 것은 의외에도 간단하다. 영웅이 되고 싶은 젋고 열정적인 "마음"이 있어야 하고, 영웅이 될 수 있는 남다른 "자질"이 있어야한다.

## 3. 영웅의 마음

새뮤얼 울만이쓴'청춘'이라는 시는 영웅의 마음을 정교하게 그려내고 있다.

## 청춘

(새뮤얼울만저, 조동성 옉)
청춘이란 인생의 어느 가간을 말하는 것이 아니라마음의 싱태를 말한다.
그것은 장미빛 뺌, 앵두같은 입술, 하ㄴㅡㅡ거리는 자태가아니라
강인한 의지, 풍부한 상상력, 불타는 열정을 말한다.
청춘이란 인생의 깊은 샘물에서 오는 신선한정신,
유악함을물리치는용기, 안이들뿌리치는 모험심을 의미힌다.
때로는 이십의 청년보다 육십이 된 시림에게청춘이있다.
나이를 먹는다고 해서 우리가 늙는 것은 아니다.
아상을 읿어 버릴 때 비로소늙는 것이다. 세윌은우리의주름살을늘게 하지만
열정을 가진 마음을 시들게 하지는 못힌다.
고뇌, 공포, 실망때문에 기력이 땅으로 들어갈때
비로소마음이시들어 버리는 것이다.
육십세이든 십육세이든 모든 사람의 가슴속에는
놀라움에끌라는 마음,
젖먹이 아이와 같은 미지에 대한 끌없는 탐구심,
싶에서 환희를 얻고자 하는 열망이 있는 밥이다.
그대와나의가슴송에는
남에게잘보이지않ㄴㄷㄴㄱㅡ 무엇이 간직되어 있다.
아름다움, 희망, 용기, 영원의 세계에서 오는힘,
이모든 것을 간직하고 있는 한
언제끼지나 그대는 젋음을 유지할것이다. 영감이꼰어져
정신이 냉소라는 눈에 파문히고, 비탄이란 얼음에 간힌시람은
비록나이가아십세라 할지라도이미늒은 0 ㅇㅘㅘ다름없다.
그러나 머라를 드높여 희망이란 파도들탈 수있는 한
그대는 팔십세일지라도 영원한 청춘의 소유자일것이다.

영응의 마음은 한마디로 "청춘"이다. 과거를 돌이켜보는 것보다 미래를 꿈꾼ㄴㄴ사람이청춘이고영뭉이다.

## 4. 영웅의 자질

영국의 역사학자인 토마스 칼라일 (Thomas Carlyle: 1795~1881)은 "영뭉에 대해서: 영웅숭배와 역사상의 영웅(On Heroes, Hero-Worship, and the Heroic in History)란책을 롱해 영웅이 가져야 할 5 가지 자질을 서술하고있다.

1. 독창적 몽찰력(Creative Insight: 비전)
2. 재능(Talent: 지식, 정보, 인내, 판단력등)
3. 리더십(Leadership;카리스마)
4. 고결성(Nobility: 철학, 가치과)
5. 진정성(Integrity: 삶에 대한 태도)

여기서 카리스마는 도량(Capacity)과 신뢰(Trustworthiness)를 포함한다. 사람들을 포용할 수 있는 도량이 있어야 사람들이 따르고, 그들을 보호해 줄것이란 신뢰가 있어야감복 하고 진심을 다한다. 여기서 신뢰란 자신과의 약속이 아닌 타인과의 약속을지킴을의미한다.
고결성은 알랙산더 대왕을 생각해 보면 이해할 수 있다. 알렛산더 대왐 은 뜨거운 태양 밑에서 행군하다가 목이 말라 부관으로부터 한종지 물을 받았다. 그러나 함께 행군중인 병졸 들이 목말라하면서 자신을 부러워 하는 모습을 보고는 물종지를 빵바닥 에 버리고, "장병들이여, 우리가 원하 는 물과 음식은 우리가 공격하려는 성 안에 다 있다. 한달음에 가서 성을 정복하자하고 호령했다고 한다. 바로 자신 보다는 자신을 따라오는 사람들을 위해 희생할 수 있는 마음, 바로 이러한 고결성이야말로 영웅이 갖추어야할자질이다.

앞서 카리스마에서의 신뢰가 타인 과의 약속을 지킴을 의미한다면 마지막 진정성의 의미는 자신과의 약속을 지킴을 의미한다. 칼라일은 다음과 같이 한탄한다. "나폴레온은 영웅이 되기 위한처음 네가지 자질을 모두가지고있었지만, 마지막 자질을 갖지 못했기 때문에 종이 영웅(paper hero)으로 전락했다. 만일 쿠데타를 일으킨 나풀레온이 '군인은 정권을 잡지 않고도시 치안이 회복되는 순간 물러가젰다는 자신과의 약속을 지켰 다면 나폴레온은 역사상 최고의 영웅 으로자리매김할수있었을 것이다."


##  <br> 여러분의 소중한 후원에 <br> 진심으로 감사드립니다．

| 한부동문 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 구멍셕（96） | 김굥성（73） | 강신（75） | 거지연（（0） | 온두4（ㄱ） | 박춘8（78） | （8） | 오정구（94） | 0）｜c｜c준（83） | 0 0 자영（74） | 방자4ㄴ（90） | （00） | 지쏘ㅇㅜㅜ（55） | （88） |
| 감동서（85） | 긴팡혈（34） | 깁일중（7） | 기지징（99） | 문보성（96） | 비나튜규（90） | 송인조（88） | 오정림（97） | 이더눈ㅅ（（8） | 0지권（0） | 암진한（89） | 장률용（95） | 진셩항（90） | 한정준（76） |
| 강웃（90） | 기ㅂㅘㅕㅇㄹㄹ（83） | 깁영나（90） | 기리닡¢（88） | 단경인（96） | 피나뱅（8） | （ 해았（94） | 오형싯（82） | O［｜cㅐㅓㅓㄴ（ 033$)$ | 0｜지연（55） | 암형주（98） | 정청반（94） | 차경린（991） | 안정밧（98） |
| 굼성훤（6） | 깁명정（80） | 갑경민（9e） | 기냉ㅁ（ 88 ） | 단미합（m） | 박학규（82） | 숭하둥（83） | 육성한（92） | 0 0，대성（83） | 0｜자일（73） | 임함맴（0e） | 정⿻⼷ㄴㅅㅜ（C8） | 치서경（95） | 한중험（78） |
| 긱으안（05） | 리ㅁㅣㅣㄴㅗ（88） | 감영몽（80） |  | 단분（9） | 나자ㄴㅛㅛㅇ（5） | 신기전（8） | 웅성중（95） | 이당넝⑻ | 0 （xㅣ혿（90） | 징ㄱㄱㄱ준（74） | 정나모（89） | 찬홍（89） | 한즞석（76） |
| 감ㅆㄴㄴㅈㅓ（5） | 김규원（06） | 김명삼（8） | 기ㄴㅓㅓ원（93） | 만숭기（74） | 파넌중（9） | 산성형（\％） | 우두헌（6） | 이동눈（90） | 0 0｜x조온（98） | 장무초（98） | 종태넌（88） | 나ㅈㅏㅐ（ce） | 한학주（98） |
| 김욱（ 96$)$ | 길그종（8） | 감명귤（8） | 기춘ㅎㅎㄴ（8） | 민저는（96） | 반항를（96） | 산경욱（8） | 우스객（95） |  | 이정규（99） | 징포운（83） | 정ㄲㅇㅇㅇ（05） | 뇌기염（8） | 한형진（97） |
| 강윤서（88） | 기기동（80） | 깅영펼（00） | 기치르（83） | 다냉호우의） | 파헝볼（88） | 시ㄴㅛㅛㅇ상（73） | 우엉기（97） | Oㅇㅏㅏㄴ열（8）2） | 이정인（83） | 징서우（99） | 정훌（97） | 4188수（65） | 한홍석（88） |
| 줒이누（87） | 지ㅁㅣㅣ풍（00） | 기ㅁㅚㅝㄴ석（바） | （3태근（82） | 박미인（03） | 내소울（90） | 선용항（\％） | 운저언（82） | 이켱규（83） | 이정훈（89） | 장선따（38） | 정⿹勹巳ㄹ성（70） | 니충진（99） | 항기장（5） |
| 김정영（98） | 감안（0） | 깅원혁（88） | 간때오（70） | 박풍저（83） | 내수일（83） | 선신셩（（0） | 원춘성（79） | 이경ㅎ⽊ㄹ（7） | 0 이정회（79） | 장명혈（7x） | 중횓ㄷㄷ（76） |  | 하우아（58） |
| 감저ㅇㅗㅗ（9e） | 기너논（\％） | 긴8ㅐㅐ（93） | ［）래견（\％） | 바기터（88） |  | 신분훔（97） | 유경성（90） | 이문회（82） | 이중철（78） | 장뮹초（93） | 새기멍웅（6） |  | 하섯ㅇㅇㅇ（83） |
| 기궁구（82） | 가넘즁（96） | 기18ㅛㅘ（8） | （3）현（8） | 팍기형（8） |  | 신햐률（\％뗭 | 유기섯（85） | 아안섯（2） | 이주서（88） | 징총¢ㅔㅇ（78） | 주쌔옹（96） | 니선하（977） | 바는영（99） |
| 감창초（86） | 감¢ㅏ열（96） | 깅8운（83） | 기부ㅇㅜㅜ（94） | ㅂㅏㅜㅜㅇ（96） | 내화주（89） | 심병보（8） | 유형준（90） | 애쏘주（90） | 이주영（00） | 징잔국（00） | 조겅목（88） | 뇌엉항（78） | 根（6） |
| 갛해충（8） | 기노영（\％6） | 721884（8） | 기형타（56） | 바성규（83） |  | 싯수아（89） | 유서혈（70） | 애졍인（90） | 이준근（88） | 전쥴（7） | 조기ㄹㅐㅐㄴ（9） | 녓한（（8） | 하나8진（83） |
| 고석준（90） | 7 기옹성（3） | 기ㄴㅛㅛㅇ청（83） |  | 박셔우（83） | ㄴㅐㅜㅜ현（74） | 심쪙한（\％） | 유성문（97n | 아셩중（¢） | 이준기（0） | 전규원（88） | 조명ㅂ4（899） |  | 옹기수（89） |
| 고성지（96） | 깁동ㅍㄹ（88） | 기우따83） | 거외석（85） | 팍수민（96） | 노억기（7m） | 삼훈혁（9） | 유엉민（0） | 이석규（83） | 이준염（00） | 지ㄴㅣㅣ한（88） | 조인식（88） | 히운식（97） | 홍흥주（98） |
| 고성현（79） | 기ㅇㅘㅚ（8） | 깅유주（87） | 기후성（90） | 바율률（04） |  | 신하니（97） | 유정민（96） | 아서운（90） | 이준우（96） | 전성8（ ${ }^{\text {（35）}}$ | 조이니4（88） | 노숙긱（84） | 88스소（62） |
| 고영훙（8） | 갛단ㄴ（58） | 기ㅇㅛㅠ길（98） | 기니재（98） | thy $8_{8}$ 이（55） | 서오육（84） | 안가안（8） | 유정호（96） | 아선민（ 9 게 | 이준현（ 92$)$ | 전요아（8） | 조성퀑（00） | 니좐석（888ㅛ | sisty（95） |
| 고쌨（99） | 갑미ㄴㅗㅗ（99） | 길은정（9\％） | 나영민（\％） | 낙8ㅈㄴ（（88） | 서소ㅇㅜㅜㄱ（96） | 안혁내（7） | 유진ㅁ（c） | 애쇼8ㅇ（83） | 이준초（97） | 잔히구（883） | 조연주（8） |  | 옹8넌（87） |
| 고벙실（¢） | 갈ㄹ춘（96） | 긴의성（84） | 나셩한（86） | 바8한（72） | 사항산（98） | 안인혓（94） | 유히찬（80） | 이셔렬（Ce） | －지작（59） |  | 조졍기（0） | 내을（86） | 8우선（80） |
| 고혜강（98） | 김며결（8） | 기기탑（9a） | 나형글（86） | 박인르（9） | 서숪이이（96） | 안성칫（83） | 운성혹（6） |  | 이지선（39） | 저ㅇㅣㅣㅇㅇ（8） | 조졍은（0） | 4， | 옹정냄（82） |
|  | 깁문연（8） | 깅익쳑（9） | 낭기천（82） | 니저억（88） | 서조ㅇㅜㅜ（87） | 인경큐（78） | 운어진（97） | 이서험（99） | 이지현（99） | 징ㅁㄴㄴ6（65） | 조영항（97） | 니주오（84） | 옹르ㅅㅣㅣ（91） |
| 죽유구（98） | 가법수（8） | 깅인수（883） | 남ㅅ현（8） | 바정려（73） | 서숭전（98） | 안중볌（83） | 윤영구（97） | Ol／3초（me） | 이진망（6） | 정경수（90） | ㅈㅈ8군（98） | 노준척（99） | 왕건소（70） |
| 구경쳥（8） | 가ㅂㅐㅓㅁ중（9） | 긴외섭（64） | 낵ㅇㄴㅇㅜ（83） | 배정선（88） | 사진식（88） | 안여원（70） | 윤엉기（83） | O18호호（ㅛ） |  | 정국9ㅢ（99） |  | 니지읭ㅅ（97） | 황성염（88） |
| 구는준（90） | 가ㅂㅐㅕㅇ옥（83） | 길자영（ 00 ） | 낭여ㅇㅗㅗ（75） | 낵ㅈ8ㅇㅅㄴ（98） | 서솨연（98） | 앙선면（7） | 운징화（893） | 이소노송） | 이셩우（74） | 정기영（8） | 조봥오（97） | 괴지ㄴㅏㅏ（885） | 왕고ㅇㅐㅐㅇ（88） |
| 구잉훈（98） | 기뇨르（96） | 기마읩（8） | 남웃4（\％） | 박중신（96） |  | 앙셩현（94） | 운재옹（ 73$)$ | 이송ㄴㅇ（04） | 이홍한（74） | 정기쳘（97） |  | 뵈지ㄴㅣㅕㅇ（96） | 황수연（77） |
| 규기노（99） |  |  | 남응（82） | 뺒ㅈㅇㅇㅜ（94） | 선해옹（96） | 앚우우（6） | 운저첨（6） | O이앙상（59） | 이졍훈（8） | 징형훈（99） | 조와ㅇㅓㅐ（98） |  | 황옹섯（88） |
| ㅋ⿺ㄴ밍ㅈㅇㅇ（0） | 깁낭도（90） | 가아헌（8） | 낭소수（5） | v／88워（83） |  | 앙시형（9e） | 운중헌（8） | 이영서（81） | 이설명（68） | 증인수（99） | 조인아（83） | 노붕웡（96） | 왕은재（98） |
| 군성항（98） | 기낭ㄴㄴ（94） | 간재합（98） | 노기팧（86） | 박주현（98） |  | 아안수（97） | 운지현（9） | 이영웅（78） | 이쳘주（50） | 중혀ㅇㅠㅠ（803） | 조저린（74） | 기천정（8）8） | 황이나나（98） |
| 킨숭만（80） | 긴상형（90） | 긴정명（96） | 노성규（893） | 박좆영（9） | 상피옹（83） | 앙기른（8） | 운현헝（78） | 이경자（97） | 이출호（88） | 중행한（95） | 조정순（97） | 니쳐진（99） | 황한언（89） |
| 쿤영수（5） | 기ㅅㅓㅣㅇ훈（96） | 깅정은（98） | 노삭군（83） | 빼궁헌（94） | 슨텽옹（9＊） | 어겅나（다） | 운현수（830 | 이종상（82） | 0｜6¢¢영（78） | 정성학（98） | 조지니너（05） | 하석원（98） | 왕호줏（98） |
| 권주퓰（86） | 긴서염（88） | 긴증규（83） | 노웡중（96） | 빤지는（96） | 스앱（94） | 오기켱（\％） | 이경민（95） | 이ㄱㅏㅏㅂ（83） |  | 징수헌（98） | ㅈㅈ태밴（75） | 항ㅇㅇㅗ（04） |  |
| 군하재（79） | 긴선ㄱㄴ（9） | 긴옹송（64） | 노증헌（98） | v바지헌（88） | 손영진（8i） | 오⿹ㅗ열（（0） | 이저ㅇㅜㅜ（95） | 0요엄（97） | 이핸몽（80） | 젓용（ （7） | 조천서（98） | 하용이（73） |  |
| 김가수수（88） | 기셩ㄹㄹㄹ（3） | 깃ㅇㅇㅜ（（83） |  | 바ㅈㅣㅣㅇ¢（ （0） | 슨영전（88） | 오싱룩（CO） | 아경준（97） | 0 잉우（90） | 이헌수（88） | 중소ㅇㅏㅏ（83） | 조전안（838） |  |  |
| 길ㄹㄴㅇㅜ（90） | 기넝기（50） | 기ㅁㅣㅜㅇ한（98） | 류소웅（82） | vp진영（88） | 소은4ㄱ⑼ | 오서ㄴㅕㅕㅇ（\％） | 이져진（7） | 아중（97） | 이핸무（98） | 정엉난（88） | 좋⽊ㅎ¢ㅕ（97） | 하겅주（84） |  |
| 릴ㄱㄴㄴㅐ（82） | 기선ㅈㄹ（83） |  | 퓨인（73） | 바천88（88） | 순중현（90） | 오성호（띄） | 이규한（8） | 이볼（83） | 이현혈（83） | 저아ㄴㅐㅐ（88） | 주대팬（9） |  |  |
| 김경충（S0） |  | 기숫영（96） | 배재울（8） | 바천호（83） | 순준줜（90） | 오안（ㅆ（） | 이기굳901 | 이붠하（96） | 이형오（82） | 정ㅇㅛㅏㅏ（88） | 수성도（75） | 하ㄴㅏㅏㅁㅕㅢ（78） |  |
| 김88（83） | 7 거ㅇㅕㅓㄹ（83） | 기ㄴㅜㅜㄴ청（83） | 뷰종ㄴㄹ（82） | 나항길（6） | 르쳥운（CO） | 오굅롯（Bi） | 이가논（90） | 이요진（18） | 이호낵（0） | 정우칭（85） | 주8훈（97） | 한규영（95） |  |
| 기ㄹㅛㅣㄴ（（90） | 기수철（96） | 기ㅅㅜㅜㅅ헝（98） | 규헌신（98） | 바쳘기（\％） | 츤천섯（98） | 오융내（\％） | 이기옹（83） | 이율（8） | 0，18른（70） | 정ํㅏㅐ（96） | 주저ㅇㅓㅣㅣ（84） | 산숭무（88） |  |
| 김켱슴（96） | 기1수¢ㅢ（82） | 기시오（81） | 모셩훠（ㅉ） | 빼쳐ㄹㅜㅜ（83） | 웅기호（90） | 오자제（\％） | 0기ㅁㅜㅜ（95） | 아옹상（88） | 0아난ㄷ（83） | 지ㅇㅐㅐ용（89） | 지앵해（86） | 한성첨（8\％） |  |



| 그 외 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 감상반 | 김경혼 | 감뼝수 | 감옹의 | 감면신 | 류언땐 | 빡진우 | 서흥준 | 신새운 | 옥정오 | 이다우 | 이여우 | 이쳘 | 징첨희 | 정금희 | 주순애 | 헌종율 |
| 장셩신 | 감뭉수 | 감씽진 | 갑옹식 | 김여진 | 류우식 | 낙형민 | 상른ㅈㅇㅇ | 신영직 | 유옥동 | 이옹연 | 이유비 | 이숭인 | 장하성 | 정팡수 | 지운용 | 8 8동희 |
| 궁진놕 | 감풍우 | 깁썬평 | 기ㅁㅣㅜㄴㅁㅗ | 기봏식 | 문소정 | 빡화졍 | 상자숙 | 시ㄴㅏㅐ셩 | 유대준 | 이셩효 | 이은기 | 이한규 | 징호진 | 정뼝수 | 치초수 | 88유기 |
| 고영즌 | 감ㄱㄹㅎㅗ | 김수진 | 김존밤 | 나정인 | 민준기 | 나청수 | 손뽕구 | 인률기 | 유휸란 | 아소우 | 이아넉 | 이호인 | 징ㅎ8ㅇ | 정상기 | 최규ㄱㅜㅠㄴ | 홍규대 |
| 곶⽊눈 | 겹도욘 | 감ㅇㅏㅏㅏㅁ | 깁준항 | 남경우 | 학싱ㅊ⽊ㅂ | 나영식 | 순인식 | 안진오 | 유훙선 | 이산규 | 이안구 | 이추ㄴㅣㅣㄴ | 장ㅎ8ㅇ석 | 정성웇 | 최영진 | 한인상 |
| 고정륙 | 깁도현 | 김용 | 깁지용 | 남성헌 | 박소언 | 북성득 | 슨솨닙 | 안대노 | 윤88순 | 이수정 | 이쟁4 | 임도연 | 징한지 | 정우쳘 | 회잔ㄴ | 황성힐 |
| 공ㅅㅎ형 | 감동찬 | 김88ㅇㅏㅏ | 김진 | 남형권 | 바소연 | 반중서 | 숭옹료 | 앙뼘서 | 윤천묵 | 이송근 | 이종이 | 임옹준 | 진풍우 | 정지은 | 회준결 | 항내이 |
| स्घय | 감명중 | 감윤섭 | 기ㅁㅣㅣㄴㅎㅗ | 노리브가 | 박우성 | 로성우 | 숭자상 | 아ㅇㅜㅜ정 | 이건희 | 이오아 | 이주수 | 임빵진 | 전영휸 | 정히진 | 최지훤 | 8888영기 |
| 길호룬 | 김이진 | 깁의형 | 감쳘기 | 노영근 | 박원 | 서미영 | 숭진혁 | 앙현셥 | 이규호 | 이송일 | 이주안 | 입송혈 | 전무용 | 조병진 | 최진영 |  |
| 긴지민 | 기민나4 | 김인영 | 김치열 | 노일시 | 빠ㅇㅠㅠ상 | 서철원 | 슨경확 | 오용진 | 이기8 | 이시은 | 이줄용 | 징도ㅇㅜㅜ | 전재호 | 조재인 | 최챵호 |  |
| 김경준 | 자ㅂㅗㅗㅇㅣ |  | 감역 | 노징욱 | 박주8 | 서매익 | 손두ㄹㅕㅕ | 오해륜 | 이달근 | 아구룡 | 이혐인 | 장진햐 | 전산우 | 주소연 | 하윤지 |  |

