

23/01/2019

Léo Guilpain – ESIR3 - IoT

TD 5

*« J’atteste que ce travail est original, qu’il indique de façon appropriée tous les emprunts, et qu’il fait référence de façon appropriée à chaque source utilisée »*

Table des matières

[Introduction 2](#_Toc536003776)

[Question 01 2](#_Toc536003777)

[Scale - Out 2](#_Toc536003778)

[Scale – up 2](#_Toc536003779)

[Partie 1 : Déployer des VMs avec Vagrant 3](#_Toc536003780)

[Question 01 & 02 3](#_Toc536003781)

[Question 03 3](#_Toc536003782)

[Question 04 4](#_Toc536003783)

[Question 05 4](#_Toc536003784)

[Question 06 4](#_Toc536003785)

[Question 07 5](#_Toc536003786)

[Partie 2 : Ansible ou l'automatisation de tâches distantes 5](#_Toc536003787)

[Question 01 et 02 5](#_Toc536003788)

[Question 03 7](#_Toc536003789)

[Question 04 9](#_Toc536003790)

Introduction

Le but de ce TP est de faire en sorte que notre application passe l’échelle. Nous allons étudier la solution « scale-out »

Question 01

Scale - Out

La solution du « scale-out » consiste à augmenter le nombre de machine afin de répartir la charge correctement. En augmentant le nombre de machine cela nous permet de garder en fonctionnement notre système même si une des machines ne fonctionne plus.

De plus, en termes de flexibilité (possibilité d’ajout de nouvelles machines en cas d’augmentation de la demande) et d’administration (diminution du temps de configuration, de migration, etc), cela représente un avantage.

Je me suis servi de ce site : <https://www.lemagit.fr/conseil/Quels-sont-les-avantages-du-stockage-NAS-Scale-out>

Scale – up

La méthode scale-up consiste à posséder un serveur très puissant qui est capable de gérer toutes les modifications et toutes les nouvelles configurations. Cette méthode permet de remplacer un serveur par un autre tout en ne prenant pas plus de place.

De plus cette solution est moins chère que le scale-out. Enfin, comme dit plus haut pour le scale-out il faut moins de machines, cela implique donc une consommation inférieure.

Je me suis servi de ces sites :

* <https://www.lemagit.fr/conseil/Scale-up-ou-scale-out-le-meilleur-choix-pour-votre-datacenter>
* <https://www.oreilly.com/library/view/cloud-architecture-patterns/9781449357979/ch01.html>

Partie 1 : Déployer des VMs avec Vagrant

Question 01 & 02




Figure 1 : vagrant init

Le fichier “VagrantFile” a bien été créé. Dans le répertoire « Vagrant ».

Question 03

Pour lancer sa machine virtuelle, il suffit d'exécuter la commande : « vagrant up ». Pour vérifier, il suffit de taper « virtualbox » pour pouvoir voir les machines virtuelles en fonctionnement. Comme on peut le voir ci-dessous, notre machine virtuelle a bien été lancée.




Figure 2 : virtualbox

On se connecte ensuite à la machine virtuelle via la commande “vagrant ssh”




Figure 3 : vagrant ssh

Question 04

Par défaut, tous les fichiers qui se trouve dans le dossier du VagrantFile sont partagés. On vérifie ceci grâce à la commande “ls /vagrant”.

https://lh6.googleusercontent.com/pO4MaVx6pEhqEXjh-qBO21OUsKSalkxuZviFvtm6oj9Bql5dnZd9rIHzAqTeqr-mBw4A2ZhICiwdU7tRKxpwjvLXScmnF40Dg1qtPNAVjDePnIQ3n0D3QleY2iF_tS6pNZLMf_E

Figure 4 : ls / vagrant

Question 05

Plusieurs solutions s’offrent à nous quant à l’arrêt de la machine virtuelle préalablement lancée :

* **Suspendre** : “vagrant suspend”
* **Arrêter** : “ vagrant halt”
* **Détruire** : “vagrant destroy”




Figure 5 : Test des commandes d'arrêt

Question 06




Figure 6 : Vagrantfile

Ici dans ce Vagrantfile, on définit 3 box. La première portera le nom de « m0 ». Tandis que les deux autres seront nommées « m1 » et « m2 ». Les machines virtuelles tourneront sous Ubuntu.

Question 07

On utilise un réseau privé. Il faut donc ajouter la commande suivante à notre Vagrantfile :

***« config.vm.network "private\_network", ip: "192.168.50.4" »***

Partie 2 : Ansible ou l'automatisation de tâches distantes

Question 01 et 02

Comme indiqué dans le TP, on créé un fichier « playbook.yml » que l’on remplit comme ceci :




Figure 7 : "playbook.yml"

Ensuite, il suffit de modifier le Vagrantfile comme ci-dessous :




Figure 8 : Vagrantfile

Une fois que tout ceci a été mis en place, il faut lancer la machine virtuelle. On exécute donc un « vagrant up ». Comme indiqué, nous obtenons l’erreur python.

https://lh4.googleusercontent.com/8HKtqbkDTsx5taQsiqLXI1NS1cWwunZEQ199jcc2fvj3ri1KNKiP1NI0z-GpT7bshFCiSveSQ7hSE49sp97wCNf1JOK0Y0Us2BatF6Fx5_QGyetLA136sXe0cihhbD64l96o3Os

Figure 9 : Erreur python

On rajoute donc la ligne suivante dans le Vagrantfile pour forcer vagrant à utiliser python3 :




Figure 10 : Vagrantfile python3




Figure 11 : vagrant up

On voit bien en sortie la valeur “It works”comme indiqué dans le « playbook.yml » donc cela a bien fonctionné.

Question 03

On veut maintenant installer docker sur la machine virtuelle. On va donc créer le fichier « install\_docker.yml ». Pour ce faire nous allons suivre ce qui a été fait sur ce lien : <https://andrewaadland.me/2018/10/14/installing-newer-versions-of-docker-in-ubuntu-18-04/?fbclid=IwAR3HTCmEHPAhf9r9CtmFzRPvN2vJjpnxf0DCT3NnwwcBa3qyzqwGMnEc9ag>




Figure 12 : "install\_docker.yml"

Puis on l'inclut dans le fichier « playbook.yml ».




Figure 13 : Include docker in playbook

Pour vérifier la bonne installation de docker sur la machine virtuelle, il suffit de se connecter en ssh à cette dernière et d’effectuer la commande “docker -v”. Si la version de docker ne s’affiche pas, alors docker n’est pas installer sur la machine.

Comme on peut le voir, docker a bien été installé sur la machine virtuelle. Son numéro de version est : 18.09.1




Figure 14 : docker version

Question 04

On remplit le vagrant file comme ceci. Ensuite, on ajoute 3 nouveaux fichiers : “worker1\_playbook.yml”, “worker2\_playbook.yml” et “manager\_playbook.yml”.




Figure 15 : Vagrantfile

Comme on peut le voir dans le Vagrantfile, la ligne « manager\_ip » a été rajoutée. Cela permet de faire passer la variable qui correspond à l’adresse IP du manager. Les « workers » connaissent ainsi l’adresse IP du manager.

Les fichiers playbook sont configurés comme l'ancien fichier “playbook.yml”. C’est à dire que l’on inclut “install\_docker.yml”.

On peut voir sur les screens ci-dessous que docker est bien installé sur les 3 machines virtuelles.




Figure 16 : docker -v

Lorsque l’on tape la commande “virtualbox”, on peut voir que les machines sont correctement lancées.




Figure 17 : VirtualBox

Conclusion

Dans ce TP sur la mise à l’échelle, nous avons pu en apprendre un peu plus sur le « scale out » notamment en utilisant Vagrant et Ansible. Nous avons pu créer plusieurs machines virtuelles possédant Docker. Malheureusement, des problèmes d’installations, notamment un passage de Ubuntu 17.10 à 18.04 pour le bon fonctionnement du TP m’ont empêché d’aller plus loin.