～～プロジェクトのインポート～～

ファイル　→　既存のプロジェクトをワークスペースへ　→　参照

～～プロジェクトの立て方～～

**①**ファイル→新規→動的webプロジェクト

　　プロジェクト名→web.Xmlデプロにチェック→完了

**②**WEB-INF内のlibファイルにstratsのフレームワークを入れる

**③**Src内にパッケージを生成（action,dao,dto,util)

**④**Webxmlの編集

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee" xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app\_3\_1.xsd" id="WebApp\_ID" version="3.1">

<display-name>EC</display-name>

<welcome-file-list>

<welcome-file>index.html</welcome-file>

<welcome-file>default.html</welcome-file>

</welcome-file-list>

<filter>

<filter-name>struts2</filter-name>

<filter-class>>org.apache.struts2.dispatcher.ng.filter.StrutsPrepareAndExecuteFilter</filter-class>

</filter>

<filter-mapping>

<filter-name>struts2</filter-name>

<url-pattern>/\*</url-pattern>

</filter-mapping>

</web-app>

**⑤**struts.xmlの作成

src上で新規→その他→xml→名前をstruts.xmlにする

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE struts PUBLIC

"-//Apache Software Foundation//DTD Struts Configuration 2.3//EN"

"http://struts.apache.org/dtds/struts-2.3.dtd">

<struts>

<constant name="struts.devMode" value="true" />

<package name="com.internousdev.login.action" extends="struts-default">

<action name="LoginAction" class="com.internousdev.login.action.LoginAction"

method="execute">

<result name="success">loginSuccess.jsp</result>

<result name="error">loginError.jsp</result>

</action>

</package>

</struts>

**⑥**DBCoonectorの作成　（libにMySQLconnecter.~~binをいれる。）

**package** com.ayukawa.util;

**import** java.sql.Connection;

**import** java.sql.DriverManager;

**import** java.sql.SQLException;

**public** **class** DBconnector {

**private** **static** String **driverName** = "com.mysql.jdbc.Driver";

**private** **static** String **url** = "jdbc:mysql:localhost/logindb";

**private** **static** String **user** = "root";

**private** **static** String **password** = "mysql";

**public** Connection getConnection(){

Connection **con** = **null**;

**try** {

Class.**forName**(**driverName**);

con = (Connection) DriverManager.**getConnection**(**url**,**user**,**password**);

}**catch**(ClassNotFoundException **e**){

e.printStackTrace();

}**catch**(SQLException **e**){

e.printStackTrace();

}

**return** con;

}

}

**⑦**　SQLファイルの作成

プロジェクト直下にSQLフォルダを作る→ファイルにstruts.sqlを作る。

**⑧**機能ごとにDTO、DAO、Actionを作る

⑨　ｊｓｐファイルを作る

⑩