

[^0]
## 최혁재 마이쿤 대표 <br> "유튜브 시대에 라디오가 뜨는 이유? 소통과 공감이 핵심"

글 마송은 | 객원 기자 | masongeun@gmail.com
젊은 층의 '핫’한 문화 트렌드를 단박에 듣고 싶은 이들이라면,
최혁재 마이쿤 대표의 이야기가 실망스러울 수도 있다.
지난 11월 중순, 서울 강남역 인근 사무실에서 만난 그는 "젊은 세대의
문화 트렌드에 관한 질문을 수없이 들어왔다"고 토로하면서
"젊은 세대는 자신이 무엇을 좋아하는지 생각하기보다는 다양한 콘텐츠
에 시시각각 빠르게 반응하고 변화한다."고 힘주어 말했다.

## 스푼라디오 본질은 사람 사이 ‘소통’

최 대표는 2016년 개인 소셜 오디오 플랫폼인 '스 푼(spoon)라디오'를 열고 젊은 사용자의 마음을 사로잡았다. 하지만 그가 유튜브 등 영상 플랫폼이 막 각광받기 시작한 시장에서 아날로그 매체인 오 디오를 선보였을 때 우려하는 목소리도 적지 않았 다. TV도 보지 않는 젊은 세대가 라디오를 들을 리 없다는 것이었다.
" 젊은 세대가 라디오를 듣지 않는 것이 현실이지 만, 저는 라디오가 과연 없어질까란 생각을 했어요. 무언가를 보고 듣는 일은 사람들이 접근하기 쉬운 수단이죠. 젊은 층이 라디오를 듣지 않는 것은 라디 오가 그들이 원하는 형식이 아니기 때문이라고 밨 어요."

스푼라디오는 $10 \sim 20$ 대를 타깃으로 삼은 ' 우리들 만의 라디오’라는 콘셉트의 콘텐츠다. 개인 BJ들

이 라디오 채널을 열면, 사용자들이 접속해 방송을 듣고 실시간 채팅으로 소통한다. 기존 라디오 방송 이 유명 방송인을 DJ 로 내세워 일방적인 콘텐츠를 내보냈다면, 스푼라디오는 사용자 위주의 양방향 콘텐츠를 제공한다.
"스푼라디오의 콘텐츠는 다양해요. 예를 들어 한 BJ 가 오늘 퀴즈쇼를 했다면 내일도 똑같은 콘텐츠 를 만들지는 않아요. 매일 매일 다른 주제의 콘텐츠 를 제공하죠. 사용자와 소통하고 교감하면서 그들 스스로가 즐길 수 있는 콘텐츠를 선보여요." 최 대 표는 " 스푼라디오에서 오디오는 수단이고, 본질은 소통"이라며 "서로 자신의 속 깊은 이야기를 타인 과 나누고, 실시간 채팅으로 반응하고 공감할 수 있 다는 점이 스푼라디오의 강점"이라고 분석했다.

이와 함께, 그는 일상에서의 작지만 확실한 행복 ( '소확행')에 대한 젊은 층의 니즈 또한 스푼라디오 의 성장 요인으로 주목했다. 모두가 행복해 보이는

SNS 를 들여다보면서 상대적인 박탈감을 느끼기 보다는 스푼라디오에서 개인의 내밀한 속마음을 터 놓고 위로를 받으며 소소한 행복을 얻으려 한다는 것이다.
최 대표는 스푼라디오를 '아날로그의 회귀'라고 바 라보는 시각에 대해서 " 반은 맞고 반은 틀린 이야 기"라고 선을 그었다. 나와 다른 누군가의 이야기 를 듣고 공감한다는 측면에서 보면 기존 라디오 매 체와 교집합이 있지만, 차별점도 분명하다는 것이 다. 최 대표는 "단적으로 라디오가 포근하고 따뜻 한 감성이 주를 이뤘다면, 스푼라디오는 즐겁게 한 바탕 이야기 나누는 콘텐츠가 많은 비중을 차지하 고 있는 것도 차이점"이라고 설명했다.

## 컨셉, 주제 무궁무진한 오디오 콘텐츠 국내를 넘어 해외 시장까지

현재 스푼라디오는 한국을 비롯해 일본, 베트남 인도네시아, 사우디아라비아 등 5 개국에서 서비스 를 제공하고 있다. 최 대표는 " 오디오 시장은 영상 시장의 5 분의 1 정도 규모밖에 되지 않는다. "면서 "시장 크기의 한계는 서비스의 해외 출시 국가를 늘려가면서 극복해 나가려고 한다."고 말했다. 최

근 스푼라디오의 성장세는 가파르다. 글로벌 누적 다운로드만 500 만 건을 기록하고, 매출 또한 늘고 있다.

스푼라디오가 진출한 해외 시장 가운데에서 일 본은 단연 돋보인다. 현재 서비스 7 개월 차인 일본 은 한국 시장과 같은 기간을 비교했을 때 성장 속도 가 빠른 편이다. 일본의 스푼라디오는 특정 애니메 이션을 주제로 토론을 하거나 좋아하는 음악이나 가수에 관한 이야기를 밤새 하는 콘텐츠 등이 인기 를 모으고 있다.
" 한국 사용자가 본인의 사진을 노출하고 스스로 를 많이 어필하는 경향이 강하다면, 일본 사용자는 반대로 자신의 신분 노출을 꺼리는 것이 특징이죠. 실제 본인의 사진을 프로필에 공개하는 경우가 드 물어요. 자신을 드러내지 않고, 가상 인물로 방송을 하는 이들이 대부분이에요."

스푼라디오의 의사 결정 구조는 구성원 내의 의 견보다는 사용자 피드백에 주의 깊게 귀를 기울이 는 방식을 취하고 있다. 처음, 스푼라디오는 콘텐츠 를 미리 녹음해서 파일을 올리는 방식이었다. 그러 던 가운데 라이브 콘텐츠에 대한 사용자들의 니즈 가 생겨나기 시작했다.


최 대표는 실제 사용자 가운데 라이브 콘텐츠에 대한 니즈가 있는지를 데이터를 통해 면밀히 살피 면서 변화를 시도했다. 데이터라는 실질적 자료를 토대로 서비스를 개선하자 사용자의 반응은 뜨거웠 다.
최 대표는 "현재 스푼라디오의 비즈니스 모델인 "스푼'도 사용자의 의견을 반영한 결과"라며 "BJ 덕분에 재밌게 웃고 위로를 받았는데 그들에게 보 상을 해주고 싶다는 피드백이 많았다. 현재 인기 BJ 의 경우 1,000 만 원 이상의 수입을 올리고 있 다"고 설명했다.

## 고된 창업 이후를 이어가는 힘, 사람

현재 스푼라디오의 성장으로 탄탄대로를 달리고 있 는 최 대표지만, 그에게도 시련은 있었다. 최 대표 는 스마트폰 배터리 공유 서비스로 첫 창업을 시작 해 실리콘밸리 진출이라는 기회까지 잡았다. 하지 만 국내 스마트폰 배터리가 일체형으로 출시되기 시작하면서 사업을 접을 수밖에 없었다.
"창업을 하겠다고 조언을 구하는 이들에게 저는 '창업은 하지 말라'고 말해요. 창업이 상상할 수 없 을 정도로 힘들기 때문이죠. 일반 사람들이 한계를 뛰어 넘을 정도의 결심을 하지 않는 이상 대부분이 망하는 게 현실이죠. 창업 실패 후 후폭풍 때문에 못 일어나는 분들을 많이 뵸어요."

그렿다면 창업 실패라는 큰 아픔에도 불구하고, 최 대표가 창업을 다시 시작할 수 있었던 동력은 무엇 이었을까. 그는 "마음이 맞는 사람들과 세상에 없 던 새로운 상품을 만드는 것 자체를 즐긴다."면서 "창업의 실패가 힘든 것은 사실이지만, 경험을 통 해 배우고 성장할 수 있는 매력 때문에 다시금 일어 설 수 있었던 것 같다"고 털어놨다.

사실 실리콘밸리는 실력으로 냉정하게 평가하고 성 과를 통해 개인의 처우를 달리 하는 개인 능력주의 문화가 뼛속까지 스며 있는 곳이다. 최 대표는 실리 콘밸리의 현실을 제대로 보지 못하고 좋은 복지 환 경만 바라보는 일각의 시선에 대해 우려하는 목소 리를 내기도 했다. 현재 최 대표는 실리콘밸리 진출


경험을 바탕으로 스푼라디오의 구성원들이 자기 주 도적으로 업무를 진행해 나갈 수 있는 기업 문화를 만들기 위해 노력중이다.
"요즘 가장 고민하고 있는 화두는 사람이에요. 스 푼라디오가 사람이 소비하는 콘텐츠이기 때문에 사람이나 욕구에 대한 고민을 끊임없이 하게 되는 것 같아요. 최근에는 회사에 좋은 사람들을 영입하 는 것과 현재 인력들이 다음 단계로 성장해 나갈 수 있도록 동기부여할 수 있는 방법 등도 생각 중이에 요."

마지막으로 그에게 스푼라디오의 꿈이 무엇인지 물 었다. 최 대표는 "유튜브가 TV를 넘어서고 있는 것처럼 스푼라디오가 기존의 라디오를 대체하는 것 이 최종 목표"라면서 " 현재 젊은 사용자들이 나이 가 들어도 계속 우리의 서비스를 쓸 수 있도록 노력 하겠다."고 포부를 밝혔다.(1)


[^0]:    "요즘 젊은 세대 문화 트렌드요? 10~20대의 문화 트렌드는 간단히 정의할 수 없어요. 저는 그런 것을 정의하려고 하는 것이 문제라고 봐요. 좋아하는 것은 정의할 수 없거든요. 기성세대가 젊은 층이 좋아하는 것에 대해 이해하려는 자 세로 접근하면 안 된다고 생각해요."

