모바일 앱 UI/UX 개선 팀 프로젝트 완료 보고서

작성자: 반상후

Overview

- 팀원: 손상미, 반상후, 정우진

- 프로젝트: 모바일 앱 UI/UX 개선

- 선정 앱: 키니케어

- 개선방향: 사용자가 식단기록과 영양 정보를 한 눈에 확인하는 것에 어려움을 발견하였습니다. 식단 기록 과정을 더 단순화시키고 등록된 영양 정보를 바로 볼 수 있게 디자인하는 방향을 잡았습니다.

목표

- 프로젝트를 진행하며 팀원과 원활한 소통을 한다.

- 사용자 경험을 이해하고, 문제점을 파악하여 문제해결을 성공적으로 완료한다.

팀 구성 및 담당역할

1. 팀 구성

- 손상미(발표자), 반상후(자료조사), 정우진(팀 리더)

2. 담당역할

- 리서치: 앱 분석, 경쟁사 앱 분석, 배경자료 수집

- 와이어프레임 및 프로토타입 제작

- PPT 자료 조사

진행 순서

1. 앱 선정

2. 앱 분석 (SWOT, 타깃, UI 및 디자인 등)

3. 경쟁사 앱 분석 (SWOT, UI 및 디자인)

4. 페르소나, 사용자 시나리오 설정

5. UX VISION 설정, As is -> To be 분석

6. 정보구조도 제작

7. 와이어프레임, 워크플로우 제작

9. 스타일가이드 제작

8. 프로토타입 제작

9. 최종 결과물 확인 및 발표

10. 질의 응답과 피드백 바탕으로 결과물 수정, 완료보고서 작성

프로젝트 과정 및 결과

1. 프로젝트 과정

|  |  |
| --- | --- |
| 앱 선정 | 프로젝트 진행 전 다양한 앱을 사용, 분석하고 논의 후 ‘키니케어’ 앱으로 선정 |
| 앱 분석 | 타겟층, SWOT, UI/디자인 분석 |
| 경쟁사 분석 | 힐리어리, 필라이즈, 밀리그램의 SWOT, UI/디자인 분석 |
| 페르소나 | 40세 기혼 여성, 항공사 사무원 |
| 사용자 시나리오 | 사용 전, 사용 중, 사용 후로 구분하여 작성 |
| UX VISION 설정 | 빠르고 간편한 식사기록을 명시하는 비전 설정 |
| As is, To Be 분석 | 앞선 분석자료를 바탕으로 As is, To Be 작성 |
| 정보구조도 제작 | 내비게이션 메뉴를 바탕으로 정보구조도 제작  사용자를 위한 친근한 레이블링 설계 |
| 와이어프레임, 워크플로우 제작 | 간편한 식사기록을 위한 UI 구성과 배치 |
| 스타일가이드 제작 | 스타일 키워드 심플한, 직관적인, 전문적인으로 선정 후  키워드에 맞게 컬러 팔레트, 여백, 아이콘, 폰트 등 구성 |
| 프로토타입 제작 | 와이어프레임을 기반으로 프로토타입 제작 |
| 최종발표/질의응답 | 발표자료 조사 및 제작 |
| 결과물 수정 | 질의응답과 피드백 바탕으로 결과물 수정 |
| 완료보고서 작성 | 프로젝트 완료보고서 작성 |

2. 프로젝트 결과

기존 ‘키니케어’ 앱이 가지고 있던 중요기능의 불편함과 정보탐색의 어려움을

AI 카메라 기능을 활용해 식단 기록 과정을 단순화시키고, 영양 정보를 한 눈에 보이게 앱의 사용성을 개선했습니다.

프로젝트 완료 리뷰

팀 프로젝트를 시작하면서 느낀 기대감은 컸습니다. 팀원들과 함께 의견을 조율하고, 디자인을 더 세련되게 바꿀 수 있을 거라 생각하며 앞날을 기대했죠. 하지만, 앱을 선정하고 필요한 자료 조사를 진행하면서 예상보다 어려운 점들이 다가왔습니다. 논리적인 근거를 바탕으로 앱 UI를 개선하는 것이 저에게는 큰 도전이었어요. 자료를 찾는 과정에서 제가 주관적인 결론을 먼저 내리고, 그에 맞는 자료를 찾으려 했습니다.

앱이 전반적으로 사용성이 불편하다는 것은 직감적으로 알 수 있었지만, 이를 객관적인 자료로 뒷받침하고 논리적인 개선 방향을 설정하는 데는 어려움이 있었습니다. 개인적으로 자료 조사에만 집중하다 보니 팀 리더로서 팀원들과 충분히 소통하지 못했고, 결과적으로 제한된 시간 내에 맡은 업무를 완수하지 못한 상황이 발생했습니다. 이에 따라 팀원들 사이에서 불만이 생겼고, 논의를 통해 팀 리더를 교체하기에 이르렀죠.

이 경험을 통해, 프로젝트 초기에 명확한 목표를 설정하고 팀원들과 역할 분담을 잘하는 것이 얼마나 중요한지 깨달았습니다. 또한, 지속적인 소통을 통해 문제를 미리 예방하는 것이 필수적이라는 것을 다시 한번 인지하게 되었습니다. "말하지 않으면 상대방은 모른다"는 당연한 사실도 다시금 상기하게 되었고요.

논리적인 자료 조사는 물론, 팀원들과 의견을 나누고 선생님께 피드백을 받을 때 상대방을 설득하는 능력이 부족하다는 것도 느꼈습니다. 생각을 명확하게 정리하고, 자신감을 가지고 의견을 전달하는 능력이 필요하다는 점을 배웠습니다. 제 의견을 고집하는 대신, 팀원의 의견을 진심으로 듣고자 노력해야 한다는 사실도 깨달았죠

UI/디자인 개선 과정에서도 어려움이 많았습니다. 기존 앱의 콘텐츠와 기능을 유지하면서도 정체성을 잃지 않고, 식단 기록 과정을 단순화하는 동시에 적절한 UI 배치와 키워드를 반영한 디자인을 하는 것이 쉽지 않았습니다.

그러나 프로젝트를 진행하면서 저에게 부족한 점들을 인지하고, 스스로 피드백하며 부족한 점들을 바꿔 나가려 했습니다.

팀원들과의 소통에서 고집을 버리려 노력했습니다. 그 결과, 팀원들의 의견을 긍정적으로 수용할 수 있었고요.

자료 조사를 할 때도 주관적인 생각을 배제하려고 노력했고, 사용자 리뷰나 관련된 객관적인 정보를 더 찾으려 했습니다. 와이어프레임과 프로토타입 제작 과정에서도 선생님의 피드백을 수시로 받아 가며 수정했습니다. '심플한' 키워드를 반영한 디자인에서 시각적 계층 구조가 명확하지 않다는 피드백을 받았을 때, 식단 기록 영역의 폰트 크기를 키우고, 상단의 캘린더와 몸무게 영역은 폰트 크기를 줄이며 색상 대비를 통해 강약을 조정했습니다.

프로젝트를 마무리하면서, 사용자의 니즈를 반영하고 문제점을 해결한 결과에 대해 만족할 수 있었습니다. 비록 쉽지 않은 과정이었지만, 이 경험을 통해 얻은 교훈은 앞으로도 큰 도움이 될 것 같습니다.