게임공학과 졸업 작품 전시회 관람평

2021146027 이성민

지난 9월 25일부터 9월 26일까지 저희 학교의 졸업 전시회가 성공적으로 개최되었습니다. 이번 전시회는 지정된 실습실과 체육관에서 열렸으며, 각 팀이 졸업 프로젝트로 진행한 게임들을 직접 관람하고 체험할 수 있는 기회가 주어졌습니다. 전시된 게임들은 대부분 학생들이 학과에서 배운 프로그래밍과 기획, 디자인 기술을 바탕으로 개발된 작품들로, 게임공학과 학생들의 창의성과 기술적 역량을 확인할 수 있던 시간이었습니다.

언리얼 엔진으로 제작된 여러 작품 중 가장 인상 깊었던 게임은 체육관에서 전시된 ‘니나이트’였습니다. 이 게임은 사실감 넘치는 그래픽과 더불어, 배경 사물과의 자연스러운 상호작용을 통해 몰입감을 극대화했습니다. 풀과 나무 같은 배경 요소뿐만 아니라, 캐릭터 간의 상호작용도 매우 부드럽게 구현되었습니다. 실제로 플레이하면서 각종 물체의 움직임과 물리 엔진이 자연스럽게 적용된 것을 느낄 수 있었으며, 이러한 세밀한 표현이 게임의 현실감을 높였습니다.

다이렉트X를 사용하여 제작된 게임 중 가장 기억에 남는 작품은 ‘엑스 마키나’였습니다. 이 게임은 상용 엔진을 사용한 것만 같은 뛰어난 그래픽을 선보였는데, 특히 게임 내 다양한 빛의 반사와 투영 효과는 현실적이었으며, 캐릭터와 적들의 애니메이션도 매우 자연스러웠습니다. 게임의 다양한 적 캐릭터와 무기가 등장해 플레이어에게 도전과 재미를 동시에 제공했습니다. 게임의 전투 시스템도 잘 설계되어 있어 전략적인 플레이가 가능했습니다.

이번 졸업 전시회에서는 게임공학과 학생들이 주로 언리얼 엔진과 다이렉트X라는 두 가지 주요 툴을 사용하여 작품을 개발한 점이 돋보였습니다. 언리얼 엔진은 주로 사실감 있는 그래픽과 복잡한 물리 시스템을 구현하는 데 탁월한 성능을 보여줬으며, 다이렉트X는 시스템 리소스의 효율적 사용과 저수준의 그래픽 프로그래밍을 통해 최적화된 성능과 그래픽의 세밀함을 보여줬습니다.

이번 전시회는 각 팀이 진행한 프로젝트를 직접 체험할 수 있도록 잘 구성되어 있었습니다. 전시된 게임들은 관람객들이 자유롭게 플레이할 수 있도록 배치되었고, 관람객들은 게임을 플레이하면서 동시에 각 프로젝트에 대한 설명을 들을 수 있었습니다.

이번 게임공학과 졸업 전시회는 학생들의 창의력과 기술적 역량을 엿볼 수 있었던 의미 있는 자리였습니다. 또한 게임 개발자를 꿈꾸고 있는 입장에서 프로그래밍의 기술적 역량뿐만 아니라 기획, 디자인, 창의적인 아이디어 등 많은 부분이 서로 맞물려야 좋은 게임이 나올 수 있다는 점을 다시 한번 깨달았습니다.