Deckblatt

Projektarbeit

zur Fachprüfung

zum Informationselektroniker

für Geräte und Systemtechnik  
  
  
Entwicklung einer Helligkeit und Tageszeitabhängigen Hühnerklappensteuerung

Von:

Nils Karst

EHIE15

Vidit Systems GmbH

Inhaltsverzeichnis

**Geben Sie die Kapitelüberschrift ein (Stufe 1)1**

Geben Sie die Kapitelüberschrift ein (Stufe 2)2

Geben Sie die Kapitelüberschrift ein (Stufe 3)3

**Geben Sie die Kapitelüberschrift ein (Stufe 1)4**

Geben Sie die Kapitelüberschrift ein (Stufe 2)5

Geben Sie die Kapitelüberschrift ein (Stufe 3)6

# Mein Ausbildungsbetrieb

Mein Ausbildungsbetrieb ist die Firma Vidit Systems GmbH.



Die Vidit Systems GmbH entwickelt und produziert Komplettlösungen für die amtliche Verkehrskontrolle, automatische

Kennzeichenlesesysteme und Dokumentations- und Beweissicherungskamerasysteme für die Polizei. Unser Tätigkeitsfeld erstreckt sich von der Entwicklung- über die Produktion von Elektronik, -Software, -Hardware bis hin zur Integration der Technologie in von uns ausgebaute Sonderfahrzeuge.

Aktuell befinden wir uns in der Zulassungsphase für ein neues Produkt. VKS4 soll das bereits seit über 10 Jahren verwendete VKS3.2 ablösen. In diesem Entwicklungs- und Zulassungsprozess bin ich seit ca. 1,5 Jahren ein Fester Bestandteil. Meine Aufgaben erstrecken sich von Planungen, Problemlösungen, testen der Funktionen und Präsentation von unserer Umsetzung bei der PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) in Berlin und Braunschweig.

# Anforderungen und Bedingungen

* Tageszeitgesteuert
* Helligkeitsgesteuert
* Vorhandener DC Motor ansteuern
* Uhrzeit speichern (RTC)


Bild Hühnerklappe

Bild Motor + Seilwinde

# Technische Daten

* Versorgungsspannung: 12V
* Fototransistor zur Messung der Helligkeit
* RTC um die Zeit zu speichern
* Magnetschalter um Position der Tür zu erfassen
* DC Motor zum Antrieb der Tür

# Schaltplan



Aktualisieren !!!

# Schaltungsbeschreibung

## https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/ESP-01.jpgESP

Abbildung 1 ESP12F

Was ist der ESP 12F?

Der ESP12F ist eine Kleine Platine mit minimal   
  
Konfiguration eines ESP 8266 und wird häufig für   
  
kleinere Projekte wie dieses verwendet.

ESP 8266:

Der ESP8266 ist ein kostengünstiger 32-Bit Mikrocontroller mit geringem Leistungsbedarf. Unterstützt wird unter anderem die Programmiersprache C++, welche in diesem Fall angewandt wird.





Abbildung 2 Schaltplan ESP

Der ESP12F ist wie im Datenblatt angegeben verschaltet:


An Pin 1 wird ein Resettaster (SW1) verwendet um diesen Pin von 3V3 auf Masse zu ziehen und somit ein Reset auszulösen.   
An Pin 2 ist der interne ADC dieser wird mit dem Fototransistor verschaltet.   
An Pin 3 werden 3V3 angelegt um den Chip zu aktivieren (Chip Enable).  
Pin 18 muss beim Start auf Masse gelegt werden um den Programmiermodus zu aktivieren (JP1).  
An Pin 21(Rx) und 22 (Tx) werden auf eine Stiftleiste (J1) geführt um einen UART zu USB Programmieradapter anzuschließen.   
An Pin 13 wird der Magnetschalter angeschlossen.   
Pin 16 muss zum Start auf Masse liegen. Um ihn dennoch verwenden zu können wird ein 10K Widerstand zwischengeschaltet.  
Die Pins 4,5,6,7,9,10,13 und 14 wurden für eventuelle Erweiterungen auf eine Pinleiste geführt.  
Pin 11 und 12 sollten ursprünglich für die Ansteuerung des Motortreibers verwendet werden, hierbei ist allerdings ein Problem aufgetreten:  
Die Beiden Pins werden intern für den Flash verwendet und können somit nur eingeschränkt (als Eingang) verwendet werden. Aufgrund einer nicht idealen Dokumentation im Datenblatt ist dieser Fehler erst bei der Inbetriebnahme der Platine aufgefallen. Diese Verbindungen werden jetzt getrennt und alternativ Pin 5 und 6 verwendet. Diese wurden mit Fädeldraht nachträglich verbunden (siehe Abbildung XXX).

## DC Versorgung




* J5 = Eingangsspannung DC 12 V
* U3 = DC/DC Wandler von 12V zu 5V
* U4 = DC/DC Wandler von 12V zu 3,3V
* Die Kondensatoren dienen der Entstörung bzw. Stabilisierung

## Fototransistor



Der Fototransistor wird verwendet um die Helligkeit im Außenbereich zu ermitteln.   
Mittels R4 und R7 wird ein Spannungsteiler realisiert um die Maximale Spannung am ADC Pin auf 1V zu begrenzen. Dies ist Notwendig, da der interne ADC des ESP nur Spannungen zwischen 0V und 1V Messen kann. Die Messung wird von 0V = 0 bis 1V =1024 angegeben.


## Motorsteuerung



Die Ansteuerung des DC Motors wird mithilfe des Motortreibers L293DD realisiert. Dieser wurde wie im Datenblatt beschrieben beschaltet. Die Spannung für den Motor wird an PIN 10 VS angelegt.  
Der Motor wird an PIN3 und 8 bzw. an J4 angeschlossen. GPIO 12 und 14 steuern den L293DD nach folgender Tabelle:


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO 12 | GPIO14 | J4 PIN1 | J4 PIN2 |
| H | L | 12V | GND |
| L | H | GND | 12V |

## RTC



Die RTC DS1307 wird über I2C angesteuert diese PINs (SDA und SCL) sind mit dem ESP verbunden. Mittels R5 und R6 wird der für die I2C benötigte Pullup auf 5V realisiert. Der externe Quarz (QZ1) schwingt mit 32.768 kHz +-20ppm und wird verwendet um den Taktzähler der RTC zu triggern.   
BT1 ist eine Knopfzelle (CR2032) die verwendet wird um die Zeit zu speichern und weiterlaufen zu lassen während die Platine nicht extern mit Spannung versorgt wird.

## Erweiterungen




Um nachträgliche Erweiterungen und Anpassungen zu ermöglichen werden alle bis dato nicht benötigten Pins auf eine Stiftleiste geführt.   
GPIO 13 wird mittlerweile als Anschlag für die Hühnerklappe benutzt. Hierzu wird ein Magnetschalter angeschlossen der bei ausreichend starkem Magnetfeld GPIO 13 auf Masse zieht. An der Hühnerklappe wurde unten ein Magnet angebracht.


GPIO 12 und 14 werden dank eines Bugs (siehe Schaltplan ESP) mittlerweile für die Ansteuerung des Motortreibers verwendet werden.

# Platinenlayout


## Gesamt



## Oben



## Unten



## Bestückt oben

Bild

## Bestückt unten

Bild

# Stückliste

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung | Kosten (vorhanden) |
| 1 | U2 | DS 1307Z :: Real Time Clock I²C 56B NV SRAM, SO-8 | 1,45€ |
| 2 | QZ1 | 32,768 MS5V-12,5 :: Uhrenquarz, Metallgehäuse, 1,15x1,15x4,7mm, 12,5pF | 1€ |
| 3 | BT1 | Knopfzellenhalter 1x CR 2032 | 2€ |
| 4 | BT1a | Knopfzelle CR 2032 | 0€ |
| 5 | R5,6 | 2K2 | 0,1€ |
| 6 | U1 | ESP-12F | 4€ |
| 7 | J1 | Programmierstecker | 0€ (0,1€) |
| 8 | R1,2,3 | 10K | 0,1€ |
| 9 | SW1 | Reset Taster | 0,5€ |
| 10 | JP1 | Jumper | 0€ (0,1€) |
| 11 | U3 | 5V L78L05ACD | 0,2€ |
| 12 | U4 | 3,3V LM 2937 IMP-3.3 | 1,5€ |
| 13 | C1,4 | 10uF | 0,1€ |
| 14 | C2 | 1uF | 0,1€ |
| 15 | C3 | 0.1uF | 0,1€ |
| 16 | Q1 | Photodiode  SFH 309 FA | 0,25€ |
| 17 | R4 | 10K | 0,1€ |
| 18 | J3 | Wago Buchse 2 Pol | 0€ (0,5€) |
| 19 | U5 | L293DD | 2,5€ |
| 20 | J4 | Wago Buchse 2 Pol | 0€ (0,5€) |
| 21 | J5 | Wago Buchse 2 Pol | 0€ (0,5€) |
| 22 | SW2 | Magnetschalter | 0€ (8€) |
| 23 | M1 | DC Motor mit Gewindestab | 0€ (15€) |
| 24 | Platine | 2 Layer Platine | 35€ |
| Gesamtkosten: | | | 49€ (73,70€) |

# Software

## Arduino Studio

Um den Quellcode zu entwickeln wird die Software „Arduino Studio“ in der Version 1.8.8 verwendet. Diese Entwicklungsumgebung basiert auf der Programmiersprache „C++“ und ist durch ihre Kompatibilität zu vielen gängigen Mikroprozessoren sehr einsteigerfreundlich, auch der ESP8266 wird unterstützt.

## Erklärung des Quellcodes

Der gesamte Quellcode befindet sich im Anhang im folgendem Textabschnitt wird sich lediglich auf einzelne Ausschnitte daraus bezogen um die Funktion besser erklären zu können.

### Initialisierung

Die „void setup“ Schleife wird beim Einschalten nur ein einziges Mal aufgerufen. Diese dient der Initialen Kalibrierung um einen definierten Ausgangspunkt zu haben, wenn die Main Routine gestartet wird. Zuerst werden die benutzten GPIOs als Aus. bzw. Eingänge konfiguriert.

void setup() {

pinMode(M1, OUTPUT); .

.

.

.

if (! rtc.begin()) {

Serial.println("Verbindung zur RTC fehlgeschlagen");

while (1);

}

if (! rtc.isrunning()) {

Serial.println("Zeit nich enthalten");

Serial.println("Setze Zeit...");

rtc.adjust(DateTime(F(\_\_DATE\_\_), F(\_\_TIME\_\_)));

}

if ( digitalRead(T1) == HIGH ){

Serial.println("Tür offen --> Kalibrierung");

while( digitalRead(T1) == HIGH ){

runter();

delay(100);

Serial.println("Fahre runter");

}

aus();

State=0;

Serial.println("Kalibriert");

.

.

.

} }

In der ersten IF Schleife wird nur für Debugging verwendet, wenn die RTC Verbindung fehlgeschlagen ist, dann wird "Verbindung zur RTC fehlgeschlagen" ausgegeben. Bei erfolgreicher Verbindung hat diese Schleife keine Funktion.

Die zweite Schleife fragt ab, ob in der RTC eine Zeit enthalten ist, wenn nicht wird die Zeit vom Kompilieren gesetzt. Auch diese Schleife hat nur im Fehlerzustand eine Funktion.

Als nächstes wird in der 3. Schleife die Tür nach unten gefahren, wenn sie dies nicht bereits ist. Dies ist nötig um wie oben erwähnt einen definierten Startpunkt für die Main Routine zu haben.

### Main Routine

#### Uhrzeit

Die Zeit im ESP wird mit der Zeit aus der RTC gleichgesetzt. Dies ist Notwendig, da die interne RTC des ESP sehr ungenau ist. Um die Stunden später in einer Abfrage verwenden zu können wird die aktuelle Stunde in die variable „std“ eingelesen.

DateTime now = rtc.now();  
int std = now.hour();

#### Fototransistor auslesen

Der aktuelle Wert des ADC wird in die Variable sensorValue eingelesen um ihn später in einer Abfrage zu verwenden.

sensorValue = analogRead(LDR);

### Hauptprogramm

Im Hauptteil der Main Routine wird die Tür letztendlich angesteuert.  
Die erste IF Schleife fragt ab ob die Tür unten ist, ob es hell ist (>=101) und ob es zwischen 5 und 18 Uhr ist. Sind all diese Bedingungen „WAHR“ fährt der Motor die Tür für 5 Sekunden nach oben und setzt den Status auf „oben“.

if((State == 0 )&& (sensorValue >= 101) && (std >= 5 ) && (std <= 18 )) {

hoch();

delay(5000);

aus();

Serial.println("oben");

State=1;

}

### Motorsteuerung

void hoch(){ //Unterprogramm runter

digitalWrite(M1, HIGH); //Beschaltung siehe Datasheet LS293DD

digitalWrite(M2, LOW);

}

void runter(){

digitalWrite(M1, LOW); //Beschaltung siehe Datasheet LS293DD

digitalWrite(M2, HIGH);

}

void aus(){

digitalWrite(M1, LOW); //Beschaltung siehe Datasheet LS293DD

digitalWrite(M2, LOW);

}

Um die Motorsteuerung in der Main Routine übersichtlicher zu gestalten habe ich 3 Unterprogramme zum Hochfahren, Runterfahren und Anhalten geschrieben diese Steuern den Motortreiber über GPIO 12 und 14 an.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO 12 | GPIO14 | J4 PIN1 | J4 PIN2 |
| H | L | 12V | GND |
| L | H | GND | 12V |

Die zweite If Schleife fragt ab ob die Tür oben ist, ob es dunkel ist (<=100) und ob es nach 18 und vor 5 Uhr ist. Sind all diese Bedingungen „WAHR“ fährt der Motor die Tür nach unten bis der Reedkontakt auslöst und GPIO13 auf Masse zieht danach wird der Status auf „unten“ gesetzt.

if((State == 1 )&& (sensorValue <= 100) && (std <= 4 ) && (std >= 19 )) {

while( digitalRead(T1) == HIGH ){

runter();

delay(100);

Serial.println("Fahre runter");

}

aus();

Serial.println("unten");

State=0;

}

# Ausblick

Mögliche Optimierung und Erweiterungen in zukünftigen Versionen:

* Spannungsversorgung um Solarzelle und Pufferbatterie erweitern
* Layout anpassen
  + GPIO 12 und GPIO 14 nichtmehr per Fädeldraht an den Motortreiber anbinden
  + Eine Buchse für den Magnetschalter an GPIO 13 einfügen
* Steuerung und Statusausgabe per WLAN
* Android App statt / zusätzlich zur Webseite