Cloud Grundlagen und Programmierung

Wahlmodul Sommersemester 2020

Professor: Prof. Dr. Raphael Herding

Abschlussdokumentation

Christian Szablewski

Marek Linnenbaum

Inhalt

[Frontend 3](#_Toc46257698)

[Produktübersicht 4](#_Toc46257699)

[Warenkorb 4](#_Toc46257700)

[Auftragsbestätigung 5](#_Toc46257701)

[Backend 7](#_Toc46257702)

[Architektur 7](#_Toc46257703)

[Kommunikation/ Authentifizierung 7](#_Toc46257704)

[Kubernetes 9](#_Toc46257705)

[MiniKube/ Helm 9](#_Toc46257706)

[API-Dokumentation 11](#_Toc46257707)

[Resilience-Pattern 12](#_Toc46257708)

[Künstliche Anfrageverzögerung der Services 12](#_Toc46257709)

[Timeout 13](#_Toc46257710)

[Testfall 13](#_Toc46257711)

[Retry 13](#_Toc46257712)

[Testfall 14](#_Toc46257713)

[Circuit Breaker 15](#_Toc46257714)

[Testfall 16](#_Toc46257715)

[Bulkhead 16](#_Toc46257716)

[Rate Limiter 17](#_Toc46257717)

[Probleme 18](#_Toc46257718)

[Weitere Fragestellungen 19](#_Toc46257719)

[Basic Authentication 19](#_Toc46257720)

[Kubernetes Network Policies 19](#_Toc46257721)

[Service-Mesh 20](#_Toc46257722)

Einleitung

Im Rahmen des Abschlussprojekts des Moduls Cloud Grundlagen und Programmierung wurde diese Dokumentation erstellt. Im Folgenden werden die funktionalen und nicht-funktionalen Eigenschaften dieses Abschlussprojekts beschrieben.

Es sollte ein einfaches Shopsystem entwickelt werden, welches aus drei verschiedenen Oberflächentypen, nämlich der Produktübersicht, dem Warenkorb und der Auftragsbestätigung, besteht. Im Backend laufen vier Microservices:

1. Cart-Service: Vorhalten der Einträge aus dem Warenkorb und Validation
2. Checkout-Service: Abwicklung des Bestellvorgangs und Validation
3. Shipping-Service: Abwicklung der Versandlogik
4. Catalog-Service: stellt alle angebotenen Produkte bereit

Zu Nutzen waren Angular JS für das Frontend und die Backend-Services sollten mithilfe von Spring-Boot umgesetzt werden. Außerdem sollte die REST-API in Kombination mit JSON benutzt werden.

# Frontend

Das Frontend wurde mithilfe von Angular CLI erstellt. Dieses Programm wurde bereits bei einem vorherigen Lab verwendet und somit ist man bereits mit den grundlegenden Funktionen vertraut. Es wurde für jede der drei verschiedenen Übersichten eine Komponente erstellt, in der dann jeweils eine HTML-, eine CSS und TypeScript-Datei erstellt worden sind. Dies wurde durch den Befehl

*„ng g c {KomponentenName}“* realisiert. Zusätzlich zu den einzelnen Seiten wurde eine *Default*-Seite erstellt, welche den Grundriss des Shopsystems beschreibt. In dieser wurde der Header des Shopsystems implementiert. Diese Default-Seite wird in jeder einzelnen Übersicht verwendet, sodass eine *Single-Page-Application* (SPA) entsteht.

Inhalt des Headers ist unter anderem der Warenkorb oben rechts, welcher per Klick an die Warenkorb-Seite weiterleitet und auch die aktuelle Anzahl der Produkte im Warenkorb anzeigt.

Außerdem gibt es zu jedem Backend-Service eine TypeScript-Datei im Frontend, welche Funktionen des Backends über http-Befehle implementiert. Diese Funktionen werden dann in den einzelnen Oberflächen verwendet.

Ein Beispiel hierfür wäre die Methode *addItemToCart* in der *cart.service.ts*, welche über einen http-PUT Befehl die entsprechende API des Backend-Services anspricht:




Abbildung 1 - addItemToCart Beispiel

## Produktübersicht

Die Produktübersicht zeigt alle verfügbaren Produkte. Diese werden aus dem Catalog-Service gezogen. Innerhalb der HTML-Datei für die Produktübersicht werden über Angular-Funktionen die Produkte in einer for-Schleife angezeigt. Hierfür wurde *\*ngFor* verwendet. Mit diesem Befehl lassen sich dynamisch Objekte in die Webseite einbinden. In der folgenden Abbildung sieht man die Produktübersicht.




Abbildung 2 - Produktübersicht

## Warenkorb

In dem Warenkorb werden die Produkte angezeigt, welche man zuvor in der Produktübersicht angeklickt hat. Außerdem werden die Kosten der Produkte, die Versandkosten, sowie die Gesamtkosten angezeigt. Diese Informationen werden aus dem Cart-Service im Backend gezogen. Genau wie in der Produktübersicht werden die Produkte mithilfe des Befehls *\*ngFor* angezeigt. Allerdings erst nachdem vorher mit *\*ngIf* überprüft wurde, ob der Warenkorb überhaupt Elemente enthält. Außerdem wurde in die *ngOnInit()* des Warenkorbs implementiert, dass dieser mit Beispielswerten vorgefüllt werden soll. Dies sieht man in folgender Abbildung.




Abbildung 3 - Warenkorb

## Auftragsbestätigung

In der Auftragsbestätigung werden die Informationen der Bestellung zusammengefasst und dargestellt. Diese Informationen kommen aus dem Shipping-Service im Backend. Beispielsweise wird die automatisch generierte Tracking Nummer.




Abbildung 4 - Auftragsbestätigung 1




Abbildung 5 - Auftragsbestätigung 2

# Backend

Die Backend-Services wurden jeweils mit Java Spring Boot erstellt. Das Framework ist ebenfalls bereits aus den Labs bekannt. Das Verwalten der Abhängigkeiten wurde dabei mithilfe von Maven umgesetzt. Es wurden Funktionen des Spring Boot Maven Plugins genutzt, um das Erstellen der Images zu vereinfachen.

## Architektur

Die einzelnen Services besitzen neben einem Controller eine grundlegende Konfiguration, eine CORS-Erweiterung, eine Swagger 2-Konfiguration und eine Konfiguration der Authentifizierung.

Im Controller befinden sich dabei alle Routen, die als Endpunkte des Service definiert sind und die alle mithilfe des Swagger 2 Frameworks dokumentiert werden. Diese Dokumentation ist für jeden Service über die swagger-ui einsehbar.

In jedem Controller gibt einen Endpunkt, der genutzt wird, um die liveness-Probe des Service durchzuführen. Dieser Endpunkt gibt nur einen Status 200 OK zurück und wird zur Vereinfachung der liveness-Probe nicht authentifiziert.

Die Services, die eine Datenbank Verbindung besitzen, nutzen ebenfalls das Spring Boot JPA Framework, um diese Verbindung aufbauen zu können und automatisch Repositories nutzen zu können, um Daten in der Datenbank zu speichern. Dadurch eine Definition der Datenbankstruktur nicht nötig und es müssen keine Queries geschrieben werden, um auf die Daten zu zugreifen oder sie zu verändern.

## Kommunikation/ Authentifizierung

Zur Kommunikation zwischen den Services haben wir Basic Authentication genutzt. Realisiert wird die Kommunikation durch http-Requests an die REST Endpunkte der einzelnen Services. Um diese Endpunkte anzusprechen muss der Service die IPs der anderen Services kennen. Das wird mithilfe des Cluster Addons „kube-dns“ erreicht. Der DNS ermöglicht es innerhalb des Clusters einen Service über den in Kubernetes gesetzten Namen zu erreichen, da dieser Name durch den DNS automatisch in die entsprechende IP übersetzt wird. Um den DNS-Namen, der Anwendung zur Verfügung zu stellen wurden Umgebungsvariablen genutzt. Dies ermöglicht zum einen eine Konfiguration der Service Kommunikation, ohne dass ein Service neu erstellt werden muss. Zum anderen vereinfach es die Entwicklung und das Testen, da die Umgebungsvariable in der Entwicklungsumgebung beispielsweise auf die lokale Adresse des jeweiligen Service gesetzt werden kann. Für die Basic Authentication wird nun jedem Service ein Username und Passwort über Umgebungsvariablen bereitgestellt. Diese werden ebenfalls über Kubernetes definiert und werden als Secret gespeichert. Den Aufrufenden Services werden so ebenfalls die Authentication Daten der Services übergeben, welche sie aufrufen wollen.

## Kubernetes

Es gibt für jeden Service, sowie das Frontend, ein Deployment in dem das genutzte Image, die liveness probe und die Umgebungsvariablen definiert werden.

Außerdem wird für jedes Deployment ein Kubernetes Service erstellt, der die Ports definiert, über welche man die Anwendungen erreichen kann. Dabei bekommt jeder Service nur einen Port zugewiesen, da nur einen Port pro Deployment genutzt wird, der einen Namen erhält. Über diesen Namen kann der Port von der liveness probe und dem Ingress genutzt werden.

Der Ingress bekommt für jede Anwendung einen Pfad, der dem entsprechenden Service und seinem Port zugewiesen wird. Da der bei Minikube als Addon verfügbare Ingress Controller genutzt wird, wird geben per Annotation angegeben, dass der Ingress keinen ssl-redirect durchführen soll. Andernfalls könnte der Ingress nicht korrekt ausgeführt werden, da keine zertifizierte Domain genutzt wird.

Zuletzt wurde noch ein Kubernetes Secret erstellt, um die Services korrekt absichern zu können. Dafür wurde jeweils Benutzername und Passwort mit einem entsprechenden Key als *stringData* im Secret gespeichert.

### MiniKube/ Helm

Es wurde Helm genutzt um damit auf ein Minikube Cluster zu deployen. Bei dem Minikube Cluster wurde zuvor das *Ingress* Addon aktiviert, das einen Ingress Controller erstellt.

Um die Chart zu erstellen wurde jeweils ein Template für jeden zuvor beschriebenen Aspekt der Kubernetes Einstellungen erstellt. Demnach gibt es ein Template für die Deployments, die Services, den Ingress und das Secret.


In der *values.yaml*, werden Defaultwerte für die Templates gesetzt. Dabei wurden die Templates so erstellt, dass in der *values.yaml* ein Set aus Definitionen für Anwendungen genutzt wird. Das heißt, um eine Anwendung hinzuzufügen wird nur ein weiterer Eintrag in der dieser benötigt. Die Templates gehen dann alle Definitionen durch und erstellen den Service, das Deployment und fügen einen Pfad zum Ingress hinzu.

Abbildung 6 - Definition einer Anwendung

Um die Datenbank zu deployen wurde eine bereits existierende Chart genutzt, die als Subchart eingebunden wurde. Diese Subchart wurde als Dependency in der *Chart.yaml* definiert.

Um die Anwendung nun zu deployen werden die Helm Kommandos „install“ für ein erstes Rollout und „upgrade“ für jegliche weiteren Revisionen genutzt.

## API-Dokumentation


Die API-Dokumentation wurde, wie zuvor erklärt mithilfe von Swagger 2 umgesetzt. Dabei wird jeder Endpunkt der Services über die *@*ApiOperation Annotation dokumentiert.

Abbildung 7 - Swagger 2 Dokumentation für GET Request auf den Catalog Service

# Resilience-Pattern

Eine weitere Aufgabenstellung für das Abschlussprojekt war die Implementierung von fünf verschiedenen Resilience-Pattern. Resilience (übersetzt: Belastbarkeit) bedeutet, dass ein System nach Auslastungen und Belastungen verschiedener Art, wieder in seinen ursprünglichen Zustand wiederherstellen kann. Resilience-Pattern helfen dabei, diese Belastungen Stand zu halten. Es gibt viele verschiedene Resilience-Pattern, welche auf verschiedenste Belastungen reagieren.

Durch die Verwendung von Java Spring-Boot sind einige Pattern bereits vor implementiert und somit einfach umzusetzen.

In unserem Shopsystem haben wir die folgenden fünf Pattern implementiert.

## Künstliche Anfrageverzögerung der Services

Um die Resilience-Pattern vernünftig testen zu können, soll die Möglichkeit eingebaut werden, Anfragen von Services zwischen 100 Millisekunden und 10 Sekunden zu verzögern. Hierfür wurde einfach eine *SleepTime* im Service festgelegt. Danach wurde mit dem Befehl *Thread.Sleep(SleepTime)* die Anfrage künstlich verlängert. Diese Veränderung wurde in jedem Backend-Service implementiert. Zur Veranschaulichung hier ein Code-Ausschnitt aus dem Catalog-Service:




Abbildung 8 - Künstliche Anfrage Verzögerung

## Timeout

Das Resilience-Pattern Timeout wird eingesetzt, um zu verhindern, dass Services unendlich lange aufeinander warten. Entsteht also bei der Kommunikation zweier Services ein Netzwerkproblem, welches die Antwort des einen Services um unbestimmte Zeit verzögern würde, so wird auch der wartende Service diese unbestimmte Zeit abwarten. Um also die potenziell unendlich lange Wartezeit zu verhindern, wird das Timeout-Pattern implementiert.

In der durch Spring-Boot zur Verfügung gestellten Klasse *RestTemplateBuilder* kann über die Methoden *setConnectTimeout* und *setReadTimeOut* eine Zeit angegeben werden, die der Service höchstens auf eine Antwort wartet. Wenn diese Zeit überschritten wird, so wird ein Timeout geworfen, welches an anderer Stelle verarbeitet werden kann. Eine Option wäre die Rückgabe einer leeren Antwort. In unserem Shopsystem haben wir das Pattern wie folgt implementiert:




Abbildung 9 - Timeout-Pattern Implementierung

### Testfall

Zum Testen wurde die künstliche Verzögerung, welche implementiert wurde, auf 10 Sekunden gesetzt. Da das Timeout auf 3 Sekunden gesetzt wurde, ist ein Timeout geworfen worden, welcher dann abgefangen wurde. Die Auswirkung war, dass nach drei Sekunden eine leere Antwort zurückkam. Als Maßnahme reicht das Timeout-Pattern alleine also nicht aus, da auch mit einer leeren Antwort nicht weitergearbeitet werden konnte. Hierfür ist eine Kombination mit weiteren Resilience-Pattern notwendig.

## Retry

Das Retry-Pattern wird häufig in Kombination mit dem Timeout-Pattern verwendet. Das Timeout-Pattern bestimmt einfach nur, dass wenn innerhalb der Timeout-Zeit keine Antwort erhalten wurde, dann wird es auch keine mehr geben. Durch Implementierung des Retry-Patterns wird allerdings nach dem ersten erfolglosen Versuch eine Antwort zu erhalten, eine weiterer Request gesendet und diesmal auf eine Antwort gehofft. So besteht die Möglichkeit, dass die Antwort noch nachgereicht wird. In größeren Anwendungen kann beispielsweise der Load-Balancer den Request an eine funktionierende Instanz des Services weiterleiten, sodass dann eine Antwort erhalten werden kann.

In der Implementierung hilft Spring-Boot weiter, denn durch Einbinden der Dependency *org.springframework.retry* kann das Pattern eingebunden werden. Mit der Annotation *@EnablyRetry* wird in der Main-Klasse des Services festgelegt, dass das Retry-Pattern verwendet werden soll.

Anschließend wird durch die Annotation *@Retryable* festgelegt welche Methode erneut und mit welchen Optionen erneut ausgeführt werden soll.

Die durch *@Recover* markierte Methode legt zusätzlich fest, was passieren soll, wenn wieder keine Antwort erhalten wird.

Im Folgenden sieht man die Implementierung in unserem Projekt:

Abbildung 10 - Retry Resilience-Pattern Implementierung

### Testfall

Um das Retry-Pattern zu testen, wurde statt der festen Verzögerung von 10 Sekunden, eine Zufallszahl zwischen 10 Millisekunden und 5 Sekunden erzeugt, sodass Schwankungen im Netzwerk simuliert werden. Bei den darauffolgenden Testanfragen konnte man teilweise erkennen, dass erst beim zweiten Versuch eine Antwort von dem Service erhalten wurde.

Allerdings ist auch wie beim Timeout-Pattern eine Maßnahme allein nicht ausreichend, um die Anwendung stabil laufen zu lassen. Hier ist auch eine Kombination aus mehreren Resilience-Pattern unabdingbar.

## Circuit Breaker

Das Resilience-Pattern Circuit Breaker ist eine Art Hybrid aus Timeout- und Retry-Pattern. Die Idee hinter dem Circuit Breaker ist es, zu erkennen, wann ein Service nicht erreichbar ist und ihm dann auch keine Requests mehr entgegenzuschicken. So wird nicht jedes Mal die Zeit des Timeouts abgewartet und es werden keine Requests geschickt, wenn der Service nicht erreichbar ist.

Der Circuit Breaker arbeitet grundlegend mit drei verschiedenen Zuständen:

* CLOSED: der Service funktioniert
* OPEN: der Service ist nicht erreichbar. Dieser Zustand wird erreicht, wenn die Fehlschlagsrate einen vorher festgelegten Wert erreicht.
* HALF\_OPEN: In diesem Zustand werden Requests an den Service geschickt. Wenn die Fehlschlagsrate über einem bestimmten Wert liegen, wir auf OPEN gewechselt, liegt sie darunter, wird auf den Zustand CLOSED gewechselt.

Für die Implementierung wird eine externe Bibliothek benötigt, das Spring-Boot nicht alle nötigen Funktionen beinhaltet. Es wird *Resilience4J* verwendet. Verschiedene Eigenschaften werden festgelegt, wie z.B. die Wartezeit, die in dem Zustand OPEN verbracht werden soll.

Durch Hinzufügen der Annotation *@CircuitBreaker* markiert man die betroffene Methode.

Die Implementierung in unserem Projekt sieht man im Folgenden:




Abbildung 111 – Circuit Breaker Beschreibung in application.yaml

Abbildung 12 - Circuit Breaker Implementierung

### Testfall

Um die Resilience-Pattern Circuit Breaker, Bulkhead und Rate Limiter zu testen, haben wir die Open Source Software JMeter verwendet. Mit diesem Tool konnten wir mehrere simultane Nutzeranfragen simulieren.

## Bulkhead

Das Bulkhead-Pattern wird verwendet, wenn Teile von der API eines Services von anderen Services abhängen, Teile aber auch eigenständig stehen können. Wird eine Anfrage an den Service geschickt, welcher von einem anderen Service abhängt, dieser allerdings gerade nicht erreichbar ist, so wird die Anfrage nicht ausgeführt. Obwohl es sein kann, dass dieser Teil nicht von einem anderen Service abhängt. So werden Anfragen abgelehnt, die eigentlich hätten beantwortet werden können.

Um das zu umgehen, werden die Anfragen kategorisiert, sodass entschieden werden kann, ob diese Anfrage eventuell doch ausgeführt werden kann.

Die Implementierung findet wieder über eine externe Bibliothek statt und sieht an unserem Beispiel wie folgt aus:




Abbildung 13 - Beschreibung Bulkhead in application.yaml

Abbildung 12 - Bulkhead Implementierung


## Rate Limiter

Das Rate Limiter-Pattern wird eingesetzt, wenn ein zeitintensiver Request an einen externen Webservice geschickt werden muss. Wird diese Anfrage mehrfach in der Sekunde aufgerufen, es allerdings schon reicht, wenn man Antworten bekommt, die bis zu *x* Sekunden alt sind, so kann die gecachete Antwort einer älteren Anfrage verwendet werden.

So wird nur alle *x* Sekunden eine Anfrage geschickt, aller anderen Requests innerhalb dieser Zeit, erhalten die gecachete Antwort einer vorherigen Anfrage. So wird die Last auf den externen Server verringert und die Antwortzeit verkürzt.

Zur Implementierung wird wieder die externe Bibliothek verwendet und einige Parameter können eingestellt werden, wie beispielsweise die Wartezeit zwischen den Requests.

In unserem System sieht die Implementierung wie folgt aus:




Abbildung 15- Beschreibung Rate Limiter in application.yaml

Abbildung 16 - Rate Limiter Implementierung

# Probleme

Wir hatten Probleme dabei, die Testergebnisse von JMeter festzuhalten, da uns die Darstellung der Ergebnisse leider nicht gelungen ist. Die Anwendung hat immer wieder Fehler geworfen, welche wir nicht beheben konnten.

# Weitere Fragestellungen

Neben der Dokumentation der Implementierung des Shopsystems waren auch weitere Fragestellungen zu beantworten. Diese werden im Folgenden nacheinander beantwortet.

## Basic Authentication

Generell kann man sagen, dass nach der Authentifizierung mithilfe von Basic Authentication der Server weiß, dass der User berechtigt ist die Webseite zu nutzen, allerdings weiß der User nicht, ob der Server wirklich der ist, den er ansprechen wollte oder nicht. Die Authentifizierung funktioniert also nur in eine Richtung. Außerdem werden die Passwörter durchs Netz geschickt und Dritte könnten die Passwörter abfangen und so Zugriff auf den Server erhalten. Selbst bei verschlüsselten Informationen kann einfach diese Information an die Server weitergeschickt werden, um Zugriff zu erhalten.

In unserem Fall könnten Dritte auf die Zugangsdaten Zugriff erhalten (vorausgesetzt wird deployen die Anwendung ins Internet) und so Daten aus zum Beispiel dem Warenkorb manipulieren.

## Kubernetes Network Policies

Durch Network Policies kann innerhalb eines Kubernetes-Clusters für einzelne Services angegeben werden, über welche Endpunkte Anfragen und Antworten angenommen werden dürfen. So kann man zum Beispiel Datenbank Anfragen nur von bestimmten Services gesendet werden können. So kann man sicherstellen, dass Daten auch nur von diesen bestimmen Anwendungen verändert werden können




Abbildung - Network Policy um Datenbank zu schützen

In der vorherigen Abbildung war zu erkennen, wie eine Network Policy aussehen könnte, die die Datenbank vor ungewollten Zugriffen schützt. Durch den Pod Selector bei Ingress und Egress wird sichergestellt, dass nur Pods mit dem Label „role: repo“ auf die Datenbank mit dem entsprechenden Label zugreifen können. Weitere Möglichkeiten sind noch das Filtern nach IPs und namespaces.

## Service-Mesh

Durch einen Service-Mesh lässt sich, direkt in die Anwendung integriert, steuern, wie Daten innerhalb der Anwendung geteilt werden. So kann dieser Austausch optimiert und ausfallssicherer gemacht werden.

In einem Service-Mesh werden Anfragen zwischen den Services über Proxies ausgeführt. Diese Proxies arbeiten neben den Services und werden auch Sidecars genannt. Die Kommunikation wird über diese Sidecars gesteuert und so muss die Kommunikation nicht mehr von den Entwicklern einzeln und für jeden Service implementiert werden.

Eine Implementierung eines Service Meshes ist „istio“. Istio stellt viele Funktionen wie Traffix Management, Sicherheitsfunktionen und überwachungsfunktionen für das Mesh zur Verfügung. Man kann istio über eine Kommandozeilenanwendung namens istioctl auf einem Cluster installieren. Wenn man die Kommandozeilenanwendung installiert hat muss man nur *istioctl install* ausführen und schon hat man eine sogenannte default Konfiguration installiert. Es gibt verschiedene Konfigurationen, deren Umfang verschiedene Ausmaße annimmt.