

ITを活用したタウンバス利用状況調査用アプリが拡大中！情報科学部の学生が，タブレットを活用したタウンバス利用状況調查用アプリ を開発しました。福岡県芦屋町との連携から始まったこのプロジェクトは，今年で 3年目。連携も3自治体に增え，学生たちは，アプリを各自治体仕様へ変更したり，使用感の改良などを行ったりしました。「アプリの開発よりも，タブレットを使い慣 れていない乗客の方がどんな使い方をするのか想定しながら，デザインや使い勝手を考えることが難しかったですね」と木下さんたちは，苦労を語りました。


こんなスマホケースがあったらいいな！世界で一つのスマホケースを デザイン・制作

芸術学部の学生が，オリジナルのスマホケースを制作しました。デザインに当たつては，いくつもの プランから，先生の指導を仰ぎつつ，何度も修正して仕上げました。苦労しただけに，オリジナルデザイン のスマホケースを手にしたときは感動！奈須さん は，アスマホケースの決まったスペースに，ロゴを配㯰するのが難しかつたですね」。富土さんは「デザイ ンと製品の仕上がりの色が遠ってしまい，製品化の難しさも実感できました」と振り返りました。




文系だって，スマホアプリの開発OK！「九州アプリチャレンジキャラバンコンテスト」で最優秀絆賞を受賞（2014年）

経済学部と情報科学部の学生チームが，スマホのアプリ制作 に挑戦しました。情報科学部の学生がプログラミングを行う一方，経済学部の3人の学生たちは，企画やプレゼンなどを担当。企画に当たつて小林さんたちは，「絆」というテーマから「困って いる人を助けるアプリ，使った人に喜んでもらえるアプリを作り たい」と考えました。そこで制作したのが，新入生が趣味など の共通の話題を通じて友人を作ることができるアプリです。「アプリを作る際，技術も大切ですが，誰にどのように使ってほ いかな考えた方が，みんなに使ってもらえる良いものができ ると感じました」と小林さんは話しました。

小林椎太さん
＋k 2015 Autumn


フットワーク抜群！
スマホならではの軽快さで，刑事コメディー作品を芸術学部の学生が，スマホで撮影した映像作品を制作しました。撮影機林 としてスマホを選んだのは，業界でもCM動画揭影にスマホが使用されてい ることからでした。制作したのは删事もの。走りながら撮るシーンも，軽量なス マホならではの，軽いフットワークで順調に撮影を進めました。掫影を終えて諸方さんは「みんながスマホ を持っているので，手軽に撮影 できるのが良いですね」。山口 さんは，ワクラウドを利用した映像の共有のしやすさなど， スマホの長所を再確認しまし たよと振り返りました。



## 消費者調査を重ねて， <br> マーケティングの視点から

＂売れる＂LINEスタンプ開発に挑戦！
商学部の学生が，マーケティングの視点からLINE スタンプの開発に取り組みました。まず，アンケートや インタビューなど，消費者の場䚴調查からスタート。「みんなLINEを使っても，スタンプの購入までには至つ ていないなど，意外な傾向が見えてきて，畟味深いで す」と信原さん。調查結果をもとに，芸術学部の学生と も連笻し，「購入してもらえるもの」を考慮して，デザイ ンのやりとりを重ねました。
12月ごろの完成を目指し， がんばっています。販売促進 のプロモーション活動も行う予定です。




2-


スマホと連携した学びの紹介

## スマホでつながる学びのステージ

九産大ては，スマホのアプリ制作や作品制作など， スマホを使った学びが進んています。スマホで学びの可能性を広げている活動を一挙に紹介します！




