|  |
| --- |
| Dokumentation S.N.A.C.K  Dokumentation zum Praxisprojekt im Kurs Advanced Software Engineering  an der  Dualen Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe  von  Burak Özkan  Und  Marius Engelmeier  30.04.2023 |

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 3

Abbildungverzeichnis 4

Tabellenverzeichnis 4

Abkürzungsverzeichnis 4

1. Ziele dieses Dokuments 5

2. Allgemeines 5

3. Übersicht Vorlagen 6

4. Absatzvorlagen 7

4.1 Überschriften Ebene2 9

4.1.1 Überschrift Ebene3 9

4.1.2 Überschrift Ebene3 9

4.2 Überschriften Ebene2 9

5. Verzeichnisse 9

5.1 Inhaltsverzeichnis 9

5.2 Abbildungsverzeichnis 9

5.3 Sonstige Verzeichnisse 10

6. Fußnoten 10

7. Schnellbausteine 10

7.1 Dokumenteigenschaften 10

7.2 Felder 10

Literaturverzeichnis 11

Abbildungverzeichnis

Abb. 1: Abbildungen 8

Abb. 2: Abbildung A 9

Abb. 3: Abbildung B 9

Abb. 2: Abbildung C 9

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Tabelle I 10

Tab. 2: II 10

Tab. 3: Tabelle III 10

Abkürzungsverzeichnis

UMTS Universal Mobile Telecommunications System

IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers,  
Definitionen von Normen und Standards mit Abkürzung IEEE

WLAN Wireless Local Area Network

FCC Federal Communications Commission

WUSB Wireless Universal Serial Bus

VM Virtual Machine

# Projektbeschreibung

Ll

# Klassenübersicht

Das Programm besteht aus folgenden Klassen:

VendingMachine: Die Klasse enthält die Logik des Automaten. Sie hat Methoden zum Einwerfen von Münzen, Auswählen von Produkten und Durchführen von Transaktionen. Sie hat auch einen Observer (VendingMachineGUI-Klasse), der benachrichtigt wird, wenn sich der Status des Automaten ändert.

CoinSlot: Die Klasse verwaltet die eingeworfenen Münzen und berechnet den Gesamtbetrag. Sie benachrichtigt den Observer (VendingMachine-Klasse), wenn eine Münze eingeworfen wird.

ProductList: Die Klasse enthält eine Liste von Produkten und Methoden zum Hinzufügen, Entfernen und Abrufen von Produkten.

Product: Die Klasse enthält Informationen zu einem Produkt wie Name und Preis.

CoinsDialog: Die Klasse repräsentiert das Dialogfenster zum Hinzufügen von Münzen. Sie hat eine Methode zum Hinzufügen von Münzen und gibt die ausgewählte Münze zurück.

ConfigDialog: Die Klasse repräsentiert das Konfigurationsmenü zum Hinzufügen, Entfernen und Ändern von Produkten. Sie hat eine Methode zum Abrufen der aktuellen Produktliste.

VendingMachineGUI: Die Klasse enthält die GUI-Komponenten und die Methoden zum Hinzufügen von Produkten, Anzeigen des Gesamtbetrags und Durchführen von Transaktionen. Sie ist auch der Observer der CoinSlot-Klasse und wird benachrichtigt, wenn eine Münze eingeworfen wird.

# Clean Architecture

Das Programm verwendet mindestens zwei Schichten der Clean Architecture:

Die innerste Schicht ist die Domäne-Schicht, die die Logik des Automaten und die Entitäten wie Product und Coin enthält.

Die äußere Schicht ist die Präsentations-Schicht, die die GUI-Komponenten und die Klassen für die Interaktion mit dem Benutzer enthält. Es gibt keine direkte Abhängigkeit von der GUI zur Domäne-Schicht. Stattdessen vermittelt der Controller (VendingMachineGUI-Klasse) zwischen der Präsentations-Schicht und der Domäne-Schicht.

# Programming Principles

## SOLID-Prinzipien

### Single Responsibility Principle (SRP)

Jede Klasse hat nur eine Verantwortlichkeit, z.B. ist die ProductList-Klasse nur für das Verwalten der Produkte zuständig.

### Open-Closed Principle (OCP)

Die Logik des Automaten (VendingMachine-Klasse) ist für Erweiterungen offen, da z.B. neue Produkte hinzugefügt werden können, ohne den bestehenden Code zu ändern.

### Liskov Substitution Principle (LSP)

Die abgeleiteten Klassen (z.B. CoinsDialog) können anstelle der Basisklasse (z.B. QDialog) verwendet werden.

### Interface Segregation Principle (ISP)

Die Klassen haben nur Methoden, die sie wirklich benötigen, z.B. hat die CoinsDialog-Klasse nur eine Methode zum Hinzufügen von Münzen.

### Dependency Inversion Principle (DIP)

Die Klassen sind abhängig von Abstraktionen (Interfaces) und nicht von konkreten Implementierungen, z.B. hängt die VendingMachine-Klasse von der CoinSlot-Schnittstelle ab und nicht von der CoinSlot-Klasse.

## GRASP-Prinzipien

Controller: Die VendingMachineGUI-Klasse ist der Controller, der zwischen der Benutzeroberfläche und der Logik des Automaten vermittelt.

Information Expert: Die Logik des Automaten (VendingMachine-Klasse) hat alle Informationen, die für die Durchführung der Aufgaben benötigt werden.

Creator: Die VendingMachine-Klasse erstellt Instanzen von CoinSlot, ProductList usw.

Low Coupling: Die Klassen haben möglichst wenige Abhängigkeiten voneinander.

High Cohesion: Die Klassen haben zusammenhängende Aufgaben und nur die benötigten Methoden.

## DRY-Prinzip

Der Code ist so organisiert, dass keine Duplikationen vorhanden sind. Zum Beispiel ist die Logik für die Berechnung des Gesamtbetrags in der CoinSlot-Klasse und der VendingMachine-Klasse vorhanden, aber es gibt keine Duplikation, da beide Klassen dieselbe Methode (get\_total\_amount) verwenden.

# Entwurfsmuster

## Beobachter

Das Programm verwendet das Entwurfsmuster "Beobachter". Die CoinSlot-Klasse ist das "beobachtete" Objekt und die VendingMachine-Klasse ist der "Beobachter". Die CoinSlot-Klasse ruft die update-Methode der VendingMachine-Klasse auf, wenn eine Münze eingeworfen wird. So kann die VendingMachine-Klasse den Gesamtbetrag aktualisieren und den Status des Automaten ändern.

# Unit Tests

1. Die Unit-Tests sind in der entsprechenden Python Datei zu finden.

# Refactoring

kkkkk