Protocol Stefan Werner MTCG

Inhalt

[Klassenbeschreibung: 1](#_Toc186640184)

[TCPServer Klasse: 1](#_Toc186640185)

[Routes Klasse: 2](#_Toc186640186)

[Authent Klasse: 2](#_Toc186640187)

[User Klasse: 3](#_Toc186640188)

[Battle Klasse: 3](#_Toc186640189)

[Database Klasse: 3](#_Toc186640190)

[Klassendiagramm: 3](#_Toc186640191)

[Unit Testing: 5](#_Toc186640192)

[Tracked Time: 6](#_Toc186640193)

[Lessons Learned: 6](#_Toc186640194)

GitHub Repo:  
https://github.com/RxndyOG/SWEN\_MTCG\_StefanWerner.git

Die Abgabe MTCG von Stefan Werner geht bis Punkt 20 im CURL script. Es werden Request geparsed und durchgeführt. Nach Abschluss einer Request wird dem Client eine Response geschickt mit Codes je nachdem ob es funktioniert hat oder ob Fehler passierten.

Das Programm besteht aus sieben Klassen. Diese teilen sich in „Unterklassen“ und „Hauptklassen“ auf. Das Word „Unterklasse“ wird hier benutzt, um Klassen zu beschreiben die benutzt werden um bestimmte Konzepte wie Karten oder Packages dazustellen.

# Klassenbeschreibung:

## TCPServer Klasse:

Die TCPServer Klasse ist der Anfang des Programms. Mit der Funktion „Start()“ wird der Server gestartet. In dieser Funktion wird in einer while schleife jedes Mal, wenn ein User sich auf der IP und dem Port befindet ein Client angelegt, der auf einem eigenen Thread arbeitet. Die jeweiligen Routen, die dem User zur Verfügung stehen werden, erstellt. Die Routen werden in einer Klasse Routes erstellt und initialisiert. Die Routes werden in einem Directory gespeichert das als Key die Methode (POST, GET, PUT) und die Url annimmt. Hierauf wird im Abschnitt [Routes Klasse](#_Routes_Klasse:) nochmal genauer eingegangen.

Die „HandleRequest()“ Methode wird vom Routes Objekt gecalled und verarbeitet die Eingabe des Users. Hier wird herausgefunden welche Funktion des TCPServers ausgeführt werden soll. Die TCPServer Klasse dient als HUB in dem alles startet und endet. Responses an den User werden mit der „SendResponse()“ geschickt die unterschiedliche Status haben kann. Der Status wird hierbei mit globalen Variablen gesetzt (OK, Created, NotFound).

In der TCPServer Klasse gibt es zu viele Methoden, um alle einzeln durchzugehen jedoch sind viele gleich aufgebaut. Zuerst wird der User authentisiert. Hierfür wird der angegebene Token des Users mit Token in einer Datenbank verglichen und getestet, ob der User existiert. Je nach Methode oder Wunsch des Clients werden zugriffe auf die Datenbank durchgeführt. Hierzu wird als Synchronisation Locks benutzt damit keine Kollision stattfindet.

## Routes Klasse:


Die Routes Klasse ist im Namespace der TCPServer Klasse. Sie besteht aus Methoden die die zur Verfügung gestellten Routen initialisiert und berechnet. Die „HandleRouting()“ Methode die vom TCPServer aufgerufen wird erstellt ein Dictionary das ein Dictionary enthält, mit einem Delegate das ein Func Klasse darstellt um zurück zum TCPServer zu linken.

Hier ist es einfacher es darzustellen:



Die Methode gibt hier den Key für das erste Dictionary an und die Url den Key für das Zweite Dictionary. Das zweite Dictionary enthält hier das Delegate. Dies wird benutzt, um mit Invoke eine Function aufzurufen. So werden keine If Statements oder Switch Statements benutzt.

Bei Eingabe „POST /users“:



Die Methode „HandleRequest()“ wird dann aufgerufen um die richtige Route zu bekommen.

## Authent Klasse:

Die Authent Klasse wird benutzt um den User sowie Routen zu Authentifizieren. „IsAuthentic()“ wird benutzt um den Token des Users zu testen. Die anderen Authent Methoden werden benutzt um sicher zu gehen das die ausgewählte Route auch wirklich die richtige ist und Invoken sie dann.

## User Klasse:

Eine User Klasse kann Karten Klassen bekommen, indem es Packages aufmacht. Ein Package ist eine Klasse die eine Liste enthält „cardsInPack“ und eine Methode „createPackage()“. In der Liste werden 4 Karten Objekte gespeichert, die vom Admin erstellt wurden. „createPackage()“ ist eine Methode die dem Admin erlaubt Packages zu erstellen. Die User Klasse wird benutzt um die variablen die im User Objekt sind zu Printen oder Werte zu verändern. Ebenfalls werden Karten im Deck gespeichert und der User erstellt sowie eingeloggt.

## Battle Klasse:

Die Battle Klasse wird benutzt, um Clients in eine Queue zu geben und diese gegeneinander kämpfen zu lassen. Ebenfalls wird es benutzt um das Leaderboard zu Printen. Wenn ein Battle zwischen 2 Clients startet, wird berechnet welchen Typ die Karten der Clients haben und je nachdem 2 Methoden aufgerufen. „CalcMonsterBattle()“ berechnet den Kampf zwischen 2 Monster und „CalcNormalBattle()“ zwischen Spells und Monstern. Der Grund hierzu ist da Monster unterschiedliche Eigenschaften haben je nachdem gegen welches Monster sie Kämpfen und es sonst zu viele Zeilen in einer Methode geworden wären. Hier wird ebenfalls auch das Unique Event durchgeführt.

In der Angabe wird nach einem Unique Feature oder einer Special Ability gefragt. Wenn eine Karte mehrfach hintereinander gewonnen hat, bekommt sie einen Strength Boost. Für 2 Runden wird sie um 20 Punkte Stärker und kann dadurch öfter gewinnen jedoch, wenn sie zu oft gewinnt, wird sie Müde und verliert ihre Stärke. Es ist quasi ein temporärer Power boost.

## Database Klasse:


Die Database Klasse wird benutzt, um auf die Datenbank zuzugreifen. Hier wird die Datenbank mit „OpenConnection()“ geöffnet und mit „CloseConnection()“ geschlossen. Die unterschiedlichen Methoden sind wie beim TCPServer zu viel, um auf sie Speziell einzugehen. Die Methoden Selecten, Inserten oder Updaten bestimmte Values in der Datenbank.

Die Datenbank besteht aus 3 Tabellen, „users“, „deck“ und „cards“. Die „users“ Tabelle speichert alle werte der User ab. Die „cards“ Tabelle speichert alle möglichen Karten ab und wem sie gehören. Dies wird mit dem Username durchgeführt. (Sollte der User seinen Namen ändern wird es hier automatisch auch geändert). In der „deck“ Tabelle werden die Decks der User gespeichert. Hierzu wird der Username gespeichert und die ID der Karten. (Username wird wieder automatisch aktualisiert)

# Klassendiagramm:

Das Klassendiagramm ist ebenfalls im GitHub Repository.

<https://github.com/RxndyOG/SWEN_MTCG_StefanWerner.git>



# Unit Testing:

Fürs Unit Testing wurde NUnit mit Nsubstitute für mocking ausgewählt. Es wurde für die Folgenden Klassen Unit Tests geschrieben, „User“, „Cards“, „Packages“ und „Authent“. Diese Klassen wurden ausgewählt da sie die Hauptstruktur des Codes bilden. Die anderen Oberklassen wir TCPServer benutzen die Methoden dieser Klassen für ihre Methoden und haben sonst nur wenig Code, der nicht auf andere Methoden zugreift. Die Methoden der getesteten Klassen werden getestet, ob der Richtige Wert ausgegeben wird und dann nach Fehlerhandeling getestet. Es wird getestet ob wenn ein Fehler passiert, dieser auch richtig verarbeitet wird. Insgesamt gibt es 25 Unit Tests. Es können noch mehr hinzugefügt werden jedoch hatte ich keine zeit dazu.

# Tracked Time:

Insgesamt hat das Projekt 319 Stunden gebraucht, wenn die neu angefangenen Projekte sowie Testprojekte nicht mitgezählt werden.

# Lessons Learned:

Wie in Tracked Time schon geschrieben wurde das Projekt oder Teile des Projekts sehr oft neu gestartet. Was ich herausgefunden habe, ist das die Angaben in Moodle nicht viel bringen speziell was Mocking und Unit Testing angeht. Ich wollte das Beispiel in der Unit Testing Präsenz durchgehen jedoch existiert der GitHub Link nicht mehr was dazu führte das ich, ohne es mir selbst beizubringen keine Unit Tests durchführen konnte. Deshalb sind die Unit Tests auch so wie sie sind. Es gibt zu vielen Präsenzen keine wirkliche Erklärung. Die Datenbank war genau so ein Problem da das, was im Moodle steht nicht hilfreich ist. Dies führte zu falschen Ansätzen die dazu führten das das Projekt neu gestartet werden musste.