**SPRING**

* **Inversão de controle com injeção de dependência**

Ao invés de fazer

public class VendaDeProduto {

public void vendeProduto(Produto produto) {

//Todo o código para a venda do produto...

Log log = new Log("Arquivo.txt");

log.grava(produto);

}

}

Fazer:

public class VendaDeProduto {

private Log log;

public void VendaDeProduto(Log logVenda) {

this.log = logVenda;

}

public void vendeProduto(Produto produto) {

//Todo o código para a venda do produto...</span>

log.grava(produto);

}

}

* **Injeção de dependência**

Ao invés de fazer:

<?php

class Notification

{

public function send()

{

// TODO

}

}

class UserCommand

{

public function handle()

{

$notification = new Notification();

$notification->send();

}

}

Fazer:

<?php

class Notification

{

public function send()

{

// TODO

}

}

class UserCommand

{

protected $notification;

public function \_\_construct(Notification $notification)

{

$this->notification = $notification;

}

public function handle()

{

$this->notification->send();

}

}

* **Autowired**

Edit.: para scannear os componentes que implementam a interface (fazer funcionar o Autowiring), tem que adicionar essa linha n oxml:

<context:component-scan base-package=*"com.luv2code.springdemo"*/>

Dispensa definir no applicationContext.xml a implementação da interface que será utilizada. Quando essa notação é utilizada, o Spring busca todas as implementações da interface e aplica a implementação que ele encontrar caso seja só uma, já inventando o valor do objeto criado, sem necessidade de criação do construtor pra injeção. Caso ache mais de uma implementação dessa interface, tem que usar o @Qualifier("nomeDaClasseDesejadaQueImplementaAInterface").

Exemplo sem autowired:

**private** FortuneService fortuneService;

**public** TrackCoach (FortuneService fortuneService) {

**this**.fortuneService = fortuneService;

}

E ainda precisamos definir no applicationContext.xml qual é a classe que implementa a interface FortuneService, dessa forma:

<bean id=*"myCoach"*

class=*"com.luv2code.springdemo.TrackCoach"*>

<constructor-arg ref=*"myFortuneService"*/>

</bean>

Agora, exemplo com autowired:

@Autowired

@Qualifier("randomFortuneService")

**private** FortuneService fortuneService;

Já está usando o @Qualifier porque além da randomFortuneService, temos várias classes que implementam a interface FortuneService como, por exemplo, badFortuneService e happyFortuneService.

Lembrando que a classe que implementa a interface tem que colocar o @Component no inicio pra informar que está implementando, como no exemplo do randomFortuneService:

@Component

**public** **class** RandomFortuneService **implements** FortuneService {

…

}

* **Prototype**

Primeiramente, temos que lembrar que todos os beans criados pelo Spring são Singleton. Logo, se crio duas instancias do mesmo bean, elas apontarão pro mesmo endereço de memória. Para criar duas instâncias do mesmo bean que apontam para endereços diferentes de memória, preciso adicionar a notação @Scope("prototype"). Por default, o Spring já vem com a notação @Scope("singleton").

Exemplo:

@Component

@Scope("singleton")

**public** **class** TennisCoach **implements** Coach{

…

}

* **PostConstruct**

Ao colocar essa notação em um método, ele será executado após o construtor e após a injeção de dependências.

* **PreDestroy**

Ao colocar essa notação em um método, ele será executado antes do bean ser destruído.

**ATENÇÃO:** Pode haver erro ao usar PostConstruct e PreDestroy no Java 9 ou mais novo, por erro de caminho do javax.annotation. Para resolver isso, consultar aula 80 do curso.

**SPRING MVC**

**Como adicionar CSS, JS e imagens nas páginas web usando o Spring?** Consultar aula 117 do curso que informa como fazer isso.

**Binding request param**

Ao invés de utilizar

@RequestMapping("/processFormVersionThree")

**public** String processFormVersionThree(String theName, Model model) {

// read the request parameter from the HTML form

String theName = request.getParameter("studentName");

…

**return** "helloworld";

}

É possível adicionar uma anotação direto nos parâmetros do método, ligando os dados de um campo do formulário que ta chamando esse método a uma nova variável.

@RequestMapping("/processFormVersionThree")

**public** String processFormVersionThree(@RequestParam("studentName") String theName, Model model) {

// notar que agora a variáfvel theName já é setada com o valor // do campo studentName assim que o método é chamado

…

**return** "helloworld";

}

**Parent mapping**

Quando usamos dois @RequestMapping com mesmo valor, resultará em erro. Por isso, temos que implementar o parente mapping, que é dar um pai para cada mapping de forma que mapping de mesmo nome tenha pais diferentes. Esse pai é geralmente dado acima do da definição da classe.

**Request Mapping**

É uma espécie de ID que você da para a classe. Quando você retorna esse id partindo de um método da classe X, ele trabalha de forma parecida com o header do PHP, levando a página Y passada no return do método. Entretanto, o parâmetro que é passado no RequestMapping também pode chamar um controller, que não tem nenhum tipo de View, apenas para processar os dados da página que ta fazendo a requisição (que está dando return Y). Lembrar as regras de ParentMapping quando usando Mapping.

**@ModelAttribute**

Quando passado como parâmetro na definição do método, seta qual é o nome do model que esse método recebe.

**@Valid**

Faz a validação no objeto passado por ModelAttribute

**BindingResult**

Os resultados da validação do @Valid são colocados no BindingResult e conseguimos ver se tem algum erro.

**@NotNull=(message=”is required”)**

Notação feita no model para validação de campo, impedindo que o campo seja nulo e passando a variável message com o valor “is required” para a página que contem o campo que passou o valor erro.

**@Size(min=1)**

Limita o tamanho no campo no model

**@InitBinder**

Remove espaços em branco do início e do final da string passada. Se a string for só espaços em branco, valor dela é alterado pra null.

**@Min e @Max**

Utilizado para setar valorese mínimos e máximos para uma variável que está sendo declarada no model. Quando não bater com os requisitos, é lançado o erro no BindingResult se o método de processamento tiver o @Valid.

*@Min*(value=0, message="must be greater than or equal to zero")

*@Max*(value=10, message="must be less than or equal to 10")

private int freePasses;

**@Pattern**

Quando é desejado adicionar uma Regex ao campo. Exemplo: campo CPF deve ter X caracteres e todos devem ser numéricos.

*@Pattern*(regexp="^[a-zA-Z0-9]{5}", message="only 5 chars/digits")

**Mudar mensagem de erro lançada por um typeMismatch**

Criar um arquivo messages.properties dentro de “src/resources/message.properties” e colocar os dados da seguinte maneira:

tipoDeErro.modelDoSpringQueTemOCampo.nomeDoCampo = mensagemDesejada

Exemplo:

typeMismatch.customer.freePasses=Invalid number

Em seguida, abrir spring-mvc-demo-servlet.xml e adicionar, dentro da tag beans o seguinte:

<**bean** id=*"messageSource"*

class=*"org.sprinframework.context.support.ResourceBundleMessageSource"*>

<**property** name=*"basenames"* value=*"resources/messages"*/>

</**bean**>

**Custom anotation**

Anotação para validação de campo que posso fazer na mão da maneira que eu preferir.

Como exemplo, citarei a criação de validação de prefixo no valor do campo, ou seja, toda palavra inserida no campo tem que ter o prefixo especificado no código para conseguir submeter o form.

Primeiro, criar uma interface com o nome do anotation que quero utilizar e adicionar a essa interface os valores que irei utilizar na implementação do validator.

Exemplo:

Interface CourseCode.java:

@Constraint(validatedBy = CourseCodeConstraintValidator.class)

@Target({ElementType.METHOD, ElementType.FIELD})

@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)

public @interface CourseCode {

// define default course code

public String value() default "LUV";

// define default error message

public String message() default "must start with LUV";

// define default grups

public Class<?>[] groups() default{};

// define default payloads

public Class<? extends Payload>[] payload() default {};

}

Em seguida, é preciso criar a classe de validação dos campos, aplicando a minha própria regra de negócio para validação:

package com.luv2code.springdemo.mvc.validation;

public class CourseCodeConstraintValidator implements ConstraintValidator<CourseCode, String> {

private String coursePrefix;

@Override

public void initialize(CourseCode theCourseCode) {

coursePrefix = theCourseCode.value();

}

@Override

public boolean isValid(String theCode, ConstraintValidatorContext theConstraintValidatorContext) {

boolean result;

if (theCode != null) {

result = theCode.startsWith(coursePrefix);

} else {

return true;

}

return result;

}

}

Por fim, criar o campo que utilizará tal anotation no modelo e adicionar a anotation recém criada a ele.

@CourseCode(value="TOPS", message="must start with TOPS")

private String courseCode;

Caso deseje passar os valores default inseridos no CourseCode.java, utilizar apenas @CourseCode

**@Entity**

Informa que a classe também é uma entidade. A partir daí, usamos o *@Table*(name = "nomeDaTabela") para ligar ao nome da tabela específica do banco de dados.

**@Table**

Trabalha em conjunto com o @Entity para ligar a classe a uma tabela do banco

**@Id**

Utilizado em uma entidade definida pelo @Entity, informa que o campo será relacionado a uma chave primária no banco.

Exemplo:

*@Id*

*@Column*(name = "id")

private int id;

**@Column**

Utilizado em uma entidade definida pelo @Entity , associa o campo a uma coluna do banco de dados.

Exemplo:

*@Column*(name = "first\_name")

private String firstName;

**@GeneratedValue(strategy=GenerationType.X)**

Maneiras de deixar a geração de chave primária para o framework hibernate. O mais comum a ser usado no MySQL é o IDENTITY, que deixa o MySQL cuidar do próprio auto incremento e gerar valores únicos. É possível criar uma estratégia na mão, mas tem que prestar atenção e criar uma regra que sempre gera valores únicos, funciona bem em ambiente com threads, etc.

**Alterar o valor do autoincrement no MySQL**

ALTER TABLE banco.tabela AUTO\_INCREMENT=valorDesejado

**Limpar a tabela e voltar o valor do autoincrement pra 1**

TRUNCATE banco.tabela