

Abschlussprüfung Winter 2026 Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung Dokumentation zur betrieblichen Projektarbeit

Entwicklung eine „Interaktive UML Lern-App mit Quiz, Notizen, Lernpfaden (Levels) und Kursverwaltung“

25. September 2025

Marburg, 2025

Eingereicht von:

Josiane Kanouo Maneyo

Umschülerin zur Fachinformatikerin für Anwendungsentwicklung



IAD GmbH Marburg

Neue Kasseler Straße 62e

35039 Marburg

Betreuer: Marcus Brauer

Abgabedatum:

**Inhaltsverzeichnis**

**Abbildungsverzeichnis III**

**Tabellenverzeichnis IV**

**Listings V**

**Abkürzungsverzeichnis VI**

Inhalt

[1 **Einleitung** 1](#_Toc210643342)

[1.1 Projektumfeld 1](#_Toc210643343)

[1.2 Projektziel 1](#_Toc210643344)

[1.3 Projektbegründung 2](#_Toc210643345)

[1.4 Projektschnittstellen 2](#_Toc210643346)

[1.5 Projektabgrenzung 2](#_Toc210643347)

[**2 Projektplanung** 2](#_Toc210643348)

[2.1 Projektphasen 2](#_Toc210643349)

[2.2 Abweichungen vom Antrag 2](#_Toc210643350)

[2.3 Ressourcenplanung 2](#_Toc210643351)

[2.4 Vorgehensmodell 3](#_Toc210643352)

# 1 Einleitung

## Projektumfeld

Das Projekt wird im Rahmen der Umschulung zur Fachinformatikerin für Anwendungsentwicklung an der IAD Bildungszentrum Marburg GmbH¹ durchgeführt. Die IAD, Teil der IAD Group mit über 50 Jahren Erfahrung, ist einer der größten privaten Bildungsanbieter in Deutschland für IT und Management. Sie bietet praxisorientierte Ausbildungen und Umschulungen an, darunter den dualen Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung mit Fokus auf Softwareentwicklung (z. B. Kotlin, Mobile Apps) und Datenhaltung. Der Marburg-Standort (Wilhelm-Röpke-Straße 11) dient als zentraler Hub mit modernen IT-Labs und Kooperationen mit der Agentur für Arbeit. Jährlich werden ca. 8.000 Teilnehmer bundesweit qualifiziert, mit hohen Erfolgsquoten: 90 % der Absolventen finden direkt einen Job, 95 % Zufriedenheit und 98 % Bestehensrate bei Prüfungen. Die Projektarbeit erfolgt als Einzelprojekt. Die Verantwortung umfasst Analyse, Entwurf, Implementierung, Test und Dokumentation. Fachliche Betreuung erfolgt durch Marcus Brauer, Dozent an der IAD, der die technische Umsetzung unterstützt und die Einhaltung der IHK-Vorgaben überwacht. Zielgruppe der Anwendung sind Lernende und Lehrkräfte, die eine digitale Plattform zur Kursauswahl, Bearbeitung von Quizfragen, Verwaltung von Fehlerlisten und Erstellung persönlicher Notizen nutzen können. Die Anwendung adressiert den Übergang von statischen Papierübungen zu interaktiven Tools, die ortsunabhängiges Training mit direktem Feedback und zentraler Auswertung ermöglichen.

## Projektziel

Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer interaktiven Android-Anwendung², die Lernenden und Lehrkräften des IAD Bildungszentrums ein Werkzeug zum Üben, Wiederholen und Verwalten von Lerninhalten bietet. Die Anwendung ersetzt traditionelle, statische Methoden und schafft eine strukturierte, motivierende Lernumgebung für UML-Diagramme.

Die App umfasst Funktionen wie Kursauswahl, Quiz mit direktem Feedback, Fehlerlisten, persönliche Notizen, ein Levelsystem und einen Prüfungsmodus mit Timer. Administratoren erhalten einen Bereich zur Verwaltung von Kursen und Fragen. Technisch wird die Anwendung mit Kotlin³ in Android Studio umgesetzt und nutzt Firebase⁴ für Authentifizierung, Datenspeicherung in Firestore und Medienverwaltung in Storage. Sicherheitsregeln und Offline-Funktionen gewährleisten Stabilität auch ohne Internetverbindung, wodurch Lernende von transparenter Fortschrittskontrolle profitieren und Lehrkräfte zentrale Inhaltsverwaltung erhalten.

## Projektbegründung

Der Unterricht an der IAD basiert derzeit überwiegend auf Papierübungen und Word-Dokumenten für UML-Diagramme. Diese Methode ist unflexibel, bietet kein direktes Feedback und erlaubt keine zentrale Verwaltung oder Auswertung. Lehrkräfte haben dadurch keinen einfachen Überblick über den Lernstand, und Ergebnisse lassen sich nicht systematisch dokumentieren oder vergleichen. Die geplante Anwendung digitalisiert diese Prozesse, erhöht Transparenz und steigert die Motivation. Lernende können gezielt Fehler wiederholen, ihren Fortschritt verfolgen und individuelle Notizen anlegen.

Eine Eigenentwicklung wurde gewählt, da bestehende Lernplattformen wie Moodle oder Quizlet keine Kombination aus Fehlerwiederholung, Notizen und Levelsystem bieten. Die Lösung ist somit speziell auf die Bedürfnisse der Umschulungsteilnehmenden zugeschnitten und unterstützt die Digitalisierung des Unterrichts, wodurch der Lernprozess effizienter, praxisnäher und motivierender gestaltet wird als mit herkömmlichen Papierübungen.

## Projektschnittstellen

Die Anwendung kommuniziert ausschließlich mit Firebase-Diensten (Authentication, Cloud Firestore, Storage, Security Rules) über sichere HTTPS-Verbindungen. Offline-Nutzung wird durch lokale Datenspeicherung ermöglicht. Beteiligte Personen sind Marcus Brauer als Auftraggeber, Josiane Kanouo Maneyo als Entwicklerin und Testpersonen aus der IAD. Externe Systeme oder APIs werden nicht integriert.

## 1.5 Projektabgrenzung

Das Projekt beschränkt sich auf die Entwicklung der Android-Anwendung mit den im Antrag festgelegten Kernfunktionen. Ausgeschlossen sind eine Webversion, KI-Funktionen, komplexe Statistiken oder die Veröffentlichung im Google Play Store. Das Projekt endet mit einem funktionsfähigen Prototyp, der die geforderten Anforderungen vollständig erfüllt. Es wird keine UML-Diagramm-Erstellung integriert; der Fokus liegt auf quizbasiertem Lernen und Verwaltung.

# 2 Projektplanung

## 2.1 Projektphasen

Das Projekt umfasst einen Zeitrahmen von 80 Stunden und gliedert sich in acht aufeinanderfolgende Phasen: Analyse, Konzept, Entwurf, Implementierung, Test und Dokumentation. Die Analysephase diente der Anforderungsermittlung, gefolgt von Entwurf und Programmierung sowie Tests zur Sicherstellung der Funktionalität. Eine detaillierte Übersicht der Stundenverteilung ist im Anhang A enthalten.

## 2.2 Abweichungen vom Antrag

Es wurden keine wesentlichen Abweichungen vom Projektantrag festgestellt. Die geplante Struktur und Zeitplanung wurden eingehalten. Leichte Anpassungen an der Benutzeroberfläche wurden vorgenommen, um die Nutzerfreundlichkeit zu optimieren, ohne den Umfang oder das Ziel des Projekts zu beeinflussen.

## 2.3 Ressourcenplanung

Zur Umsetzung stehen ein Windows-Laptop, ein Android-Smartphone sowie die Software Android Studio, Kotlin und Firebase zur Verfügung. Versionierung und Datensicherung erfolgen über GitHub. Zusätzliche Tools wie Draw.io und Microsoft Word unterstützen die Erstellung von Diagrammen und der Dokumentation.

## 2.4 Vorgehensmodell

Es wurde ein phasenorientiertes Vorgehensmodell mit agilen Elementen angewandt. Die Struktur orientiert sich am Wasserfallmodell⁵, ergänzt durch kurze Feedbackzyklen während der Implementierung. Dies ermöglichte eine flexible Reaktion auf Designänderungen und Testergebnisse bei gleichzeitiger Einhaltung eines klaren Ablaufs.

Fußnoten

¹ IAD Bildungszentrum Marburg GmbH: www.iad.de.

² Android-Anwendung: Basierend auf Kotlin für mobile Entwicklung, siehe developer.android.com.

³ Kotlin: Moderne Programmiersprache für Android, siehe kotlinlang.org.

⁴ Firebase: Cloud-Plattform von Google für Authentifizierung und Daten, siehe firebase.google.com.

⁵ Wasserfallmodell: Traditionelles Modell der Softwareentwicklung.