# abstract

This work is about developing and testing a new control concept for electric vehicles.

Then, in the beginning, the concept of the steering control of the electric vehicle is described. For this purpose, a Bobbycar was equipped with individually controllable electric motors at the wheels of the steering axle. In addition, the steering axle was equipped with an angle sensor. With this setup, a steering angle can be approached via a targeted control of the wheels and the regulation of the torque without the intervention of another agent. What is new about this system is that, despite the absence of a separate actuator on the steering mechanism, any steering angle can be controlled at any time.

The vehicle is then extended with a remote control. A Jumper T-Pro with ELRS is used for this purpose.

The next part deals with how remote control can be used to steer the vehicle when reversing. For this purpose, a sensor system is developed that measures the angle of impact of the trailer. Different approaches to simulate the trailer are presented and then an approximation of the driving behavior via triangles is implemented. In addition, a protective circuit for the trailer is needed to prevent damage from collisions with the drawbar. This is developed and presented. Different approaches to reversing control are presented and the solution path of this work by means of lookup table and use of stable angle is executed.

The whole work was connected with many difficulties with the used microcontroller and the SDK of it. A separate small paragraph is dedicated to this.

The work closes with a conclusion and an outlook on the problems still to be solved.

# Zusammenfassung

In dieser Arbeit geht es darum, ein neues Steuerungskonzept für Elektrofahrzeuge zu entwickeln und zu testen.   
Zu Beginn wird die Konzeption der Lenksteuerung des Elektrofahrzeugs beschrieben. Dafür wurde ein Bobbycar an den Rädern der Lenkachse mit einzeln ansteuerbaren Elektromotoren versehen. Zusätzlich wurde die Lenkachse noch mit einem Winkelsensor ausgerüstet. Mit diesem Aufbau lässt sich über eine gezielte Ansteuerung der Räder und das Regulieren des Drehmoments ein Lenkwinkel anfahren ohne das Einwirken eines weiteren Agenten. Neu an diesem System ist, dass trotz des Verzichts auf einen gesonderten Aktuator an der Lenkmechanik zu jedem Zeitpunkt ein beliebiger Lenkwinkel angesteuert werden kann.   
Das Fahrzeug wird dann mit einer Fernsteuerung erweitert. Dafür wird eine Jumper T-Pro mit ELRS eingesetzt.  
Der nächste Teil befasst sich damit, wie mittels Fernbedienung das Fahrzeug beim Rückwärtsfahren gesteuert werden kann. Dafür wird eine Sensorik entwickelt, die den Einschlagwinkel des Anhängers misst. Verschiedene Ansätze zur Simulation des Gespanns werden vorgestellt und dann eine Näherung des Fahrverhaltens über Dreiecke umgesetzt. Zusätzlich wird eine Schutzschaltung für den Hänger notwendig, mit der Schäden durch Kollisionen mit dem Deichsel verhindert werden. Diese wird entwickelt und vorgestellt. Verschiedene Ansätze zur Rückfahrregelung werden vorgestellt und der Lösungsweg dieser Arbeit mittels Lookup-Tabelle und Nutzung des Stabilen Winkels ausgeführt.   
Die gesamte Arbeit war mit vielerlei Schwierigkeiten mit dem verwendeten Mikrocontroller und dem SDK von diesem verbunden. Dem ist ein eigener kleiner Absatz gewidmet ist.  
Die Arbeit schließt mit einem Fazit und Ausblick auf die noch zu lösenden Probleme.