## Relatório TQS HW1: Desenvolvimento de testes

Testes e Qualidade Software

João Fidalgo, 62243

Ilídio Oliveira

Cláudio Teixeira


[Bitbucket](https://bitbucket.org/fidalgoLoad/trabalho1tqs/src/master/)

[SonarCloud](https://sonarcloud.io/dashboard?id=fidalgoLoad_trabalho1tqs)

Front-End:



Package explorer



## Tecnologias adotadas

Front-end

* Markup e estilos: HTML e CSS
* Manipulação e chamadas à API do localhost: Javascript, Ajax e Jquery
* [Template](https://www.themezy.com/free-website-templates/128-steel-weather-free-responsive-website-template)
* Text editor: Visual Code

Back-end

* Servidor Java: Spring-boot
* IDE: STS
* Datasource API: [Dark Sky](https://api.darksky.net/forecast/6ecb9b96f185b1fb63ffdfd087f65f84/40.6442700,-8.6455400?lang=pt&units=si)
* SPM: Maven

Testes

* Unitários: JUnit
* Dependências: Mockito e JUnit
* API: RESTAssured
* Funcional: Selenium
* Métricas de qualidade: SonarCloud

## Estratégia Front-end

Para o front-end, foi tomada a decisão de usar um template simples e apenas manter as funcionalidades mais importantes devido ao escopo do trabalho. Assim, a página do front-end é composta por três áreas principais, os filtros, os menus e o conteúdo da página.

O menu permite adicionar uma cidade, desde que seja fornecido os campos requeridos (nome da cidade, latitude e longitude). Ao adicionar a cidade, é feita uma chamada ao servidor localhost por Ajax que invoca um endpoint para a adição da dita cidade na lista. Ao adicionar, a página é refrescada.



Existem dois filtros, um para selecionar o número de dias a mostrar a previsão e outro para escolher a cidade que pretende ver informações sobre. O primeiro filtro apenas manipula o DOM, pelo que, não é feito qualquer pedido novo, esta opção foi tomada porque não pareceu relevante para o trabalho fazer uma nova chamada quando a original continha a mesma informação. O segundo filtro é populado quando se entra na página e contém as cidades que estão numa lista no back-end, para tal, é feita uma chamada a API para devolver as cidades. Com esse retorno, a dropdownlist é populada com Jquery.


Ao selecionar o segundo filtro, é feita um pedido ao back-end que recolhe informação da API da DarkSky, desta forma, o conteúdo é dinâmico e baseia-se em alguns parâmetros que são passados no URL, como a latitude, longitude, a língua e as escalas. Com estes novos dados, o DOM é atualizado com previsão de três ou cinco dias (dependendo do primeiro filtro) e é mostrada informação sobre a temperatura atual, o estado do tempo (chuva, sol, nublado, etc.), a humidade, etc. e os dias seguintes contêm um sumario, as temperaturas máximas e mínimas e o estado.

## Estratégia back-end

### Servidor

A escolha do servidor passou por uma fase de experimentação, pelo que no início foi adotada uma solução para fazer a API baseada em Jax-RS, no entanto tal opção acabou por não ser a mais desejada devido a complicações relacionadas com CORS. [CORS](https://pt.wikipedia.org/wiki/Cross-origin_resource_sharing) é um sistema que previne a chamada de API externa a partir da mesma origem, o que acontecia quando era feita a chamada Ajax para o endpoint que fazia outro pedido a API da DarkSky.

Foram feitas várias tentativas de usar esta tecnologia, no entanto, não foi possível chegar a uma solução que resolvesse o problema, pelo que, a decisão tomada foi a de migrar o trabalho feito para o Spring Boot (alguns tutoriais seguidos para tentar resolver o problema [aqui](https://www.baeldung.com/cors-in-jax-rs) e [aqui](https://stackoverflow.com/questions/8303162/jetty-cross-origin-filter), no entanto não foi encontrada solução).



Duas das características que levou a escolha do Spring Boot é a [extensa documentação](https://spring.io/guides) e a facilidade de setup e configuração. Assim, seguindo [este](https://spring.io/guides/gs/rest-service-cors/) e [este](https://www.youtube.com/watch?v=oRFCeRVWCNE&list=PLmbC-xnvykcghOSOJ1ZF6ja3aOgZAgaMO&index=11) guia, foi possível resolver o problema de CORS que continuava a surgir aquando da migração. Para tal, foi adicionado o decorador @CrossOrigin no controlador REST e criada uma classe de configuração que permite chamadas ao localhost no porto desejado.




### Classe principal

A classe principal é chamada Cidade e contêm três atributos: nome, latitude e longitude. Estes atributos são os necessários para o front-end (especialmente o nome) e fazer as chamadas à API externa (com a latitude e longitude). Esta classe tem os métodos getter e setter, para além de dois construtores, um vazio e outro com os parâmetros referidos.

### Criação da API

Como dito anteriormente, o Spring Boot tem uma forma bastante clara para o seu setup, existe uma classe main que contem a anotação @SpringBootApplication e que corre o servidor. De forma a que seja possível fazer chamadas à API, é usado o decorador @RestController na classe onde queremos ter os endpoints e, em cada função que contêm o código do endpoint, adicionar o decorador @RequestMapping com o nome do caminho e o método.



### Chamadas API interna e externa

Existem cinco endpoints para pedidos internos:

* GET: “/start”
* GET “/devolverCidades”
* GET “/devolverCidade/{nome}”
* POST “/adicionarCidade/{nome}/…”
* GET “/pesquisarNome/{nome}”


O primeiro endpoint é uma chamada que providencia alguma QoL e foi construída com o intuito de expandir a fase de testes, aqui, é localizado o ficheiro índex.html do front-end sendo que o mesmo é depois executado, assim, ao fazermos este pedido, é aberto uma nova página com o projeto.

O segundo endpoint retorna a lista de cidades preenchidas de forma hard-coded.

O terceiro endpoint retorna uma única cidade, este endpoint é usado na fase de testes.

O quarto endpoint permite acrescentar uma cidade à lista, esta funcionalidade é usada pelo front-end quando queremos adicionar uma nova cidade.

Até agora todas estas funcionalidades estão no escopo interno de API, ou seja, não buscam informação proveniente de datasources externos, no entanto, o último endpoint, para além de disponibilizar um caminho, faz um pedido externo a uma entidade, neste caso a Dark Sky. Assim, ao fazer o pedido, é passado um parâmetro de entrada (nome), que vai ser depois confrontado com a lista de cidades existente e é retirada a sua informação (latitude e longitude). Com esta informação, é feito um pedido à tal entidade que retorna um objecto JSON. Após processar a resposta, atribuindo-lhe o tipo de StringBuilder, é utilizada a biblioteca Gson de forma a transformá-la num objeto que possa depois ser transformado no front-end com JSON.parse. Existe uma limitação que não foi tratada, devido ao fato do nome não ser único (ou de não haver uma verificação para esse fim), é possível inserir nomes iguais, pelo que, a última cidade com o nome procurado sobrescreve a/s outras.





### Cache

Cache guarda informação de um pedido de forma a que quando outro pedido seja feito nas mesmas condições, a informação guardada seja apresentada, sem que seja preciso fazer uma chamada externa.

No back-end, é implementado uma forma de cache providenciada pelo Spring Boot, seguindo [este](https://www.baeldung.com/spring-cache-tutorial) guia, foi possível implementar este sistema usando certas anotações nas chamadas API, no RESTController e no ficheiro de configuração da aplicação. Assim, no ficheiro de configuração, é usado um cache manager que guarda uma referência de uma string, para que, quando o pedido seja feito novamente, seja possível devolver o resultado mais rapidamente.



## Estratégia de testes

Para realizar os testes, foi utilizada a versão 4 do JUnit devido a compatibilidade com as ferramentas utilizadas,


Nesta fase, foi possível testar se as funcionalidades implementadas anteriormente são válidas, pelo que, houve uma série de testes (treze) que operam sobre a aplicação de forma a testar a sua robustez.

### Testes unitários


Os testes unitários permitem separar e testar os módulos de cada função um por um, desta forma, é possível verificar se, de forma isolada, cada componente cumpre os seus objetivos.

Assim, foram realizados testes unitários à classe cidade, à lista da classe de requests e à implementação da cache na aplicação.

Em relação à cidade, foram testadas as operações de set e get, pelo que, ao fazer um set, o resultado obtido deverá ser igual ao enviado. Também foi feito um teste para verificar que quando se pretende retirar o nome da cidade, sem que esta seja setada, a operação retorna um valor nulo.



Em relação a requests, foi feito um teste de forma a validar o caminho do recurso índex.html da parte front-end e testado se o ficheiro existe. Desta forma, podemos validar a sua existência, se é um ficheiro e se temos permissões para ler. Para além deste teste, foram ainda realizados outros onde se valida o tamanho da lista, o processo de adição de cidades e se o nome da cidade introduzida corresponde.




Em relação a cache, o processo foi retirado [deste](https://stackoverflow.com/questions/52761758/how-i-can-resolve-this-problem-classspringjunit4classrunner-cannot-be-resolve) SO e passa por todos os momentos de cache implementados na API. Assim, inicialmente é criada uma interface que sirva como base para os testes e que guarde em cache um valor (no caso da aplicação seria o result). Depois é feita a configuração do cache manager que recebe o valor anterior. Então é feito um mock da interface de forma a que seja possível testar sem definir valores, mas simulando o seu comportamento.

Após as configurações estarem concluídas, chega a altura de testar se a interface é, de fato, guardada em cache. Para tal, são criados dois objetos e, de forma a simular um resultado, é utilizado o Mockito de forma a prever os resultados pedidos, ou seja, no primeiro pedido é devolvido o primeiro objeto e, no segundo, o segundo objeto.

Assim, é feita uma série de asserts que validam a teoria de cache, ou seja, quando é feito o primeiro pedido, devolve o primeiro objeto. Ao fazer mais pedidos, o retorno é o primeiro objeto e é feita uma verificação de quantas vezes o método foi invocado, que se espera que seja uma única vez, ou seja, depois do primeiro pedido, todos os outros foram manipulados pela cache.

Ao fazer um pedido com um parâmetro diferente, devolve então o segundo objeto.




### Testes de dependência

Os testes de dependência permitem verificar se uma classe simulada tem o mesmo comportamento que uma real, assim, é possível verificar as suas funcionalidades mesmo sem atribuir-lhe os parâmetros.


Para estes testes, foi usado o Mockito e JUnit. O Mockito é uma biblioteca que permite replicar o comportamento de um objeto e definir o que as suas funções devem retornar, assim, ao definirmos um output, mesmo que o parâmetro de entrada não corresponda a esse output, o resultado obtido será aquele definido anteriormente.

Assim, foram feitos mocks das classes cidade e requests, de forma a simular o seu comportamento. Desta forma verifica-se que ao adicionar um mock cidade à lista real, o seu tamanho aumenta.



De forma a testar o comportamento do endpoint “/devolverCidade”, foi criado um objeto com o nome Macau, sendo que, ao fazer um pedido por o nome Águeda, devia retornar Águeda. Com o Mockito, é possível alterar o retorno esperado dessa função, assim, quando fazemos o pedido por Águeda, o nome devolvido é Macau.

De forma a simular uma chamada à API, foi usado o mockMvc e feito um pedido por Águeda. Devido à condição implementada anteriormente, a função retorna, mais uma vez, Macau.




### Testes de integração

Os testes de integração permitem testar os endpoints da REST API e os seus resultados, assim, foi utilizado o REST-Assured devido à sua flexibilidade e o JUnit para fazer os asserts.

Os dois testes são feitos sobre o endpoint “/devolverCidade/{nome}” e testam o resultado dessa chamada.

No primeiro teste, é dado um certo registo de parâmetros, como o porto e o tipo de dados, e quando é feito o pedido GET, é extraída a resposta e o seu resultado é validado contra uma condição nula.


O segundo teste, é criado uma cidade e definido uma resposta base aos pedidos. Depois são feitos uma serie de testes que visam perceber se os valores não são nulos ou se o nome corresponde.



### Testes funcionais

O teste funcional permite verificar o workflow do site.


Não foi possível correr este teste, embora o seu conteúdo pareça estar correto, visto que foi usado o Katalon Recorder para gravar os passos, existe uma incompatibilidade que não foi possível resolver.




## Resultados do SonarQube

O SonarQube é uma ferramenta que permite rever o código produzido.

Após a análise, obtém-se o seguinte resultado.





Em relação às vulnerabilidades, são detetadas quatro ocorrências, estas acontecem devido ao facto de os pedidos da API não estarem tipificados com o método GET, pelo que, podia ser resolvido ao inserir esse atributo.

Em relação ao security hotspot, são uma espécie de avisos que não são vistos pela aplicação como vulnerabilidades, mas que o podem ser caso o desenvolvedor não tenha sido cuidadoso. Por exemplo, na aplicação do CORS.

Os code smells fazem uma análise do código e encontram incongruências, por exemplo, em vez de user @RestMapping(method=RequestMethod.POST), é recomendado a utilização de @PostMapping.