첫 세미프로젝트(03.13~03.20)

양연수

맨 처음 조원들이 구성이 되고 다른조들보다 한명이 부족했기에 한 명이 부족한 퀄리티의 결과가 나올까 걱정이 되었습니다. 하지만 첫 날 프로젝트 주제를 정하면서 조원끼리 적극적이지만 서로 양보하고 서로의 의견을 존중해주는 모습을 보면서 쓸데없는 걱정이었다고 생각했습니다.

꼼꼼히 회의록을 작성하는 조장이 있어서 나누었던 의견과 내용들을 까먹지 않고 다시 찾아보며 수정이 필요하거나 필요한 내용이 있을 때 바로 찾아볼 수 있었습니다. 또한 같이 정리를 하면서 하루동안 무엇을 했는지, 얼마나 했는지, 내일은 어디까지 해야하는지 잘 보여서 다음을 진행하는 데에 원할했습니다. 나머지 팀원들은 서로 풀리지 않는 부분을 서로에게 도움을 요청하며 서로 문제를 풀어주었고 팀원이 따라가는 데에 어려움이 보일 때 격려와 배려를 보이며 이끌어주었습니다.

'증명서 출력'으로 주제를 정한 뒤 생각이 나는대로 코드를 먼저 짜보았습니다. 팀원들과 상의 없이 그저 제 방식대로 코드를 한번 짜보았었는데 다음날 팀원들에게 제가 짠 코드를 보여줬을 때 저희가 배운 내용을 모두 적용시켜야 했고, 어떻게 클래스와 메소드를 나눌지, 변수명도 정하지 않았었기 때문에 제 코드가 팀원들에게 많은 혼란을 주었습니다. 일단 팀원들과 큰 뼈대와 플로우 차트를 완성했습니다. 그 다음 클래스를 어떻게 나눌건지, 메소드를 어떻게 나눌건지, 그 다음 변수명을 정했습니다. 마지막으론 기능들을 언제 어떻게 어느부분에서 무엇을 사용할건지 정하는데 시간이 오래걸렸던거 같습니다. 저희조는 맨 처음 배열에 담았다가 다른 부분에서 만들었던 배열을 참조하여 다른 부분의 코드를 구상할 때 배열로 풀기에 어렵다는 판단을 내려 발표하기 며칠 전날 배열을 없애기도 했습니다. 배열을 없애면서 엮여있는 부분들을 모두 고치고 변경하는 부분에서 또 많은 고민을 해야했기에 처음이 가장 중요하고 시간이 많이 필요한 부분이라고 생각했습니다.

자바를 배울 때 그저 강사님이 주신 예제만 풀었는데 프로젝트를 하면서 문제는 거대하고 우리가 생각하고 풀어나가는 방향이 맞는지 알 수 없는 딜레마에 빠지는 것 같았습니다. 앞서 말했듯이 첫 부분을 잘못 선택하고 풀어나가는 와중 에러가 발생하고 그 에러를 잡으면 다른 에러가 발생해서 발표 전날까지 에러를 잡는데 팀원 모두가 애를 먹었습니다. 코드를 작성하면서 배웠던 내용이 기억이 나질 않고 기본적인 부분도 헷갈리면서 부족함이 많다는걸 알게되었습니다.

발표 준비 역시 코드는 완성되지 않았고, 발표 날은 다가오고, 초조함으로 마음이 불편했습니다. 발표는 어떻게 해야하는지, 피피티는 어떤 식으로 만들어야하는지 아직도 확신이 서질 않습니다. 하지만 다른 팀원들이 어떻게 하는지 보면서 다음 프로젝트에서는 어떻게 발표를 준비해야하는지 알게될거라고 생각합니다. 첫 팀 프로젝트라서 많이 부족하고 미흡한 모습이지만 다음 프로젝트에서는 요번 프로젝트의 경험을 밑바탕으로 나아진 모습으로 다음에 만나게 될 팀원들에게 더욱 도움이 되는, 좋은 결과물을 낼 수 있는 제 자신이 될거라고 믿습니다. 그래도 이번에 좋은 팀원들을 만나 미흡한 저를 잘 이끌어준 저희 팀원들에게 고마움을 표현합니다.