|  |  |
| --- | --- |
| 2014 |  |
| |  |  | | --- | --- | | **Autor/en:** | Kodras, Özsoy, Scholz, Vogt | | **Klasse:** | 4AHIT | | **Letzte Änderung:** | 09.05.2014 | | **Version:** | 1.2 | |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |

Protokoll



Protokollierung der einfachen Scheduling-Software mit allen benötigten Funktionen für ein benutzerfreundliches und einfach bedienbares Terminvereinbarungssystem.

# Inhaltsverzeichnis

[Inhaltsverzeichnis 1](#_Toc387395556)

[Aufgabenstellung 2](#_Toc387395557)

[Terminvereinbarungssystem 2](#_Toc387395558)

[Benutzer 2](#_Toc387395559)

[Organisator 2](#_Toc387395560)

[Teilnehmer 2](#_Toc387395561)

[Notifications 2](#_Toc387395562)

[Events 3](#_Toc387395563)

[Aufgabenstellung 3](#_Toc387395564)

[Vorgehensweise 3](#_Toc387395565)

[Termine: 4](#_Toc387395566)

[Bewertungskriterien: 4](#_Toc387395567)

[Arbeitsaufteilung mit Aufwandschätzung 5](#_Toc387395568)

[Endzeitaufteilung 6](#_Toc387395569)

[Designüberlegung 7](#_Toc387395570)

[Applikationsaufteilung 7](#_Toc387395571)

[Klassendiagramm 7](#_Toc387395572)

[Requirementsanalyse (Use-Case-Diagram) 8](#_Toc387395573)

[Statemachine-Diagram (Zustandsdiagramm) 9](#_Toc387395574)

[GUI Mockup 10](#_Toc387395575)

[Technologiebeschreibung 14](#_Toc387395576)

[Arbeitsdurchführung 15](#_Toc387395577)

[Testbericht 16](#_Toc387395578)

[Quellenangaben 17](#_Toc387395579)

# Aufgabenstellung

## Terminvereinbarungssystem

update 25.04.14

Es soll ein kollaboratives Terminvereinbarungssystem (ähnlich wie Doodle) erstellt werden, in dem sich Benutzer koordinieren können. Folgende Anforderungen sollen dabei erfüllt werden:

### Benutzer

* Neue Benutzer können sich registrieren
* Existierende Benutzer können sich einloggen
* Man kann nach registrierten Benutzern im System suchen (über ihren Namen).
* Ein Benutzer kann gleichzeitig ein Organisator und Teilnehmer sein.
* Jeder Benutzer kann sich die Events, die er organisiert, oder Events, an denen er teilnimmt, anzeigen lassen.

### Organisator

* ist ein Benutzer, der Events mit Namen und mehreren Termin- und Zeitvorschlägen erstellt und die Einladungen an einige registrierte Benutzer schickt
* darf den Namen, die Termine und Zeiten eines Events ändern, aber nur bevor sich einer der Benutzer zu dem Event angemeldet hat
* darf neue Benutzer zu seinen Events zusätzlich einladen
* darf eingeladene Benutzer wieder löschen, bevor sich diese zu dem Event angemeldet haben
* darf die Events jederzeit löschen
* darf zu seinen Events Kommentare posten
* darf Kommentare zu seinen Events löschen (auch die von anderen Benutzern)
* Nachdem sich alle Benutzer zu einer Einladung angemeldet haben, darf der Organisator einen fixen Termin festlegen.

### Teilnehmer

* wählt aus den vorgeschlagenen Terminen und Zeiten eines Events (eine Checkbox pro Zeitvorschlag reicht)
* darf seine Wahl ändern, bis ein fixer Termin existiert
* darf Kommentare zu Events, zu denen er eingeladen ist, posten

### Notifications

* Ein Teilnehmer wird über jede neue/editierte/gelöschte Eventeinladung notifiziert.
* Weiteres wird ein Teilnehmer notifiziert, sobald ein fixer Termin für ein Event festgelegt wird.
* Ein Organisator wird notifiziert, sobald alle Teilnehmer einen Termin gewählt haben.
* Wenn ein Benutzer zur Zeit einer Notification offline ist, darf diese nicht verloren gehen. Der Benutzer bekommt alle seine versäumten Notifications, sobald er online kommt.

### Events

Es kann zwei Arten von Events geben:

1. Events, bei denen sich die Teilnehmer auf (möglichst) einen Termin einigen sollen (Standardfall). Der Organisator legt letztendlich einen fixen Termin fest.
2. Events, bei denen jeweils nur ein Teilnehmer pro Termin erlaubt ist (z.B. für Elternsprechtag). Der Organisator muss jede Teilnehmer/Termin-Kombination fixieren.

## Aufgabenstellung

Entwickeln Sie ein GUI-Programm, welches das Terminvereinbarungssystem realisiert. Bei der Abgabe müssen Sie die Aufgabe auf mindestens drei Rechnern (mit mehreren gleichzeitig gestarteten Clients) präsentieren.

Beim Starten des Programms müssen der gewünschte Benutzername und die Netzwerkadresse des Servers angegeben werden (kein Passwort erforderlich). Die Registrierung kann automatisch bei der ersten Anmeldung erfolgen.

Achten Sie bei der Implementierung auf die transaktionale Sicherheit. Überlegen Sie sich Situationen, in denen z.B. ein Benutzer versucht, eine Terminwahl zu einem in der Zwischenzeit gelöschten Event zu realisieren. Ihr Programm sollte auf solche und ähnliche Situationen entsprechend reagieren.

Beachten Sie bei der Implementierung, dass die Kommentare in derselben Reihenfolge aufgelistet werden müssen, in der diese von den einzelnen Benutzern abgeschickt wurden. Sie müssen sich auch Gedanken über die Persistenz der Informationen machen. Wenn die Serverinstanz herunterfährt, muss der gesamte Inhalt dauerhaft abgelegt worden sein.

Es reicht ein einfaches, aber funktionales GUI. Sie dürfen (sollten!) dafür Frameworks einsetzen.

### Vorgehensweise

Es sind die Meta-Regeln zu beachten. Dabei ist zu beachten, dass nur durch eine obligatorische Design-Review durch die unterrichtenden Lehrkräfte, das gewählte Design (realisiert und vorgestellt mittels UML Diagrammen) verwendet werden darf. Nachträgliche Änderungen müssen durch einen Change-Request genehmigt werden. Diese müssen in eine Feature/Requirements Liste münden, die z.B. durch User-Stories definiert werden können. Zu bedenken sind auch nicht-funktionale Anforderungen an das System, wie z.B. die Anzeigegeschwindigkeit der ersten Termine und Kommentare.

Des Weiteren sind Programmier-Teams verpflichtend. Diese sind durch eine/n Tester/in und eine/n Programmierer/in definiert. Angenommene Tasks der einzelnen Stories werden gleichzeitig(!) vom Tester und Programmierer behandelt, wobei der Tester die Anforderungen in z.B. Unit-Tests und der Programmierer in den entsprechenden Codeteilen implementiert. Dabei soll sichergestellt sein, dass sofort geeignete Testfälle den gerade eben implementierten Code auf dessen Funktionstüchtigkeit überprüfen.

Integrations- und Systemtests sind verpflichtend. Dabei sind in diesem Fall auch automatisierte GUI-Tests zu verwirklichen. Der Testbericht im Protokoll muss auch eine kontinuierliche Verbesserung der zu erzielenden Story Points ersichtlich machen.

### Termine:

8.5.2014 Ads: Design Review - Deadline für Design der Applikation!  
4.6.2014 23:55: Deadline Abgabe (fix - keine Verlängerung möglich!)  
5.6.2014: Abnahme Interview (15min / Gruppe)

Dazwischen müssen die Teamleader wöchentlich einen Review Termin selbstständig wahrnehmen.

### Bewertungskriterien:

* Dokumentation
* Design
* Implementierung
* Funktionalität
* Tests/System

# Arbeitsaufteilung mit Aufwandschätzung

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zuständige  Person(en) | Task | Beschreibung | Geschätzte Zeit in h |
| Kodras | GUI-Mockups | GUI-Mockup für das Client Programm (am besten mit <https://moqups.com/>), soll alle wichtigen Funktionen enthalten. 3 Pros und Cons | 4 |
| Vogt | Use-Case-Diagram | Requirementsanalyse der Angabe anhand von USE-Case-Diagrammen und der dazugehörigen Beschreibung (erweiterte Punkteliste der Angabe) | 3 |
| Özsoy | Statemachine-Diagram | Erstellung eines Zustandsdiagrammes für SigmaScheduler in ASTAH und zusätzliches Exportieren des ASTAH-Files als Bilddatei | 2 |
| Özsoy | Dokumentation | Erstellung, Design, Zusammenführung aller Grafiken und Erweiterung/Ergänzung der Dokumentation unter Beachtung der Meta-Regeln | 2 |
| Scholz | Applikationsaufteilung | Aufteilung der Anwendung in Applikationen (Client/Server) und den verwendeten Technologien | 3 |
| Scholz | Teammanagement | Aufteilung und Beschreibung der Arbeitspakete für die Teammitglieder | 1 |
| Kodras, Vogt | UML-Export | Exportieren des ASTAH-UML-Diagramms als JAVA-Dateien | ½ |

**Geschätzter Gesamtzeitaufwand**

|  |  |
| --- | --- |
| Person | Zeitaufwand in h |
| Kodras | 4 ½ |
| Özsoy | 4 |
| Scholz | 4 |
| Vogt | 3 ½ |
| **Summe:** | **16** |

# Endzeitaufteilung

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zuständige  Person(en) | Task | Geschätzte Zeit in h | Tatsächliche Zeit in h | Kommentar |
| Kodras | GUI-Mockups | 4 | 3 | Erwartete Zeit zum Einarbeiten in das Mock-Up-Tool war zu hoch (Das Toll ist sehr leicht zu bedienen und zu verstehen) |
| Vogt | Use-Case-Diagram | 3 | 4 | Einlesen in die UML-Use-Case-Spezifikation |
| Özsoy | Statemachine-Diagram | 2 | 5 | Einlesen in die UML-Statemachine-Spezifikation; Änderungen/Verbesserungen nach der Erstellung des Diagramms |
| Özsoy | Dokumentation | 2 | 4 | Verbesserung, dynamische Gestaltung und Updaten der Dokumentation |
| Scholz | Applikations-aufteilung | 3 | 5 | Verzögerung, da 1. Designentwurf mit Client-/Server-Applikation verworfen wurde |
| Scholz | Teammanagement | 1 | 1 | / |
| Kodras, Vogt | UML-Export | ½ | ¼ | Keine Probleme beim ASTAH-Export |

**Tatsächlicher Gesamtzeitaufwand**


|  |  |
| --- | --- |
| Person | Zeitaufwand in h |
| Kodras | 3 ¼ |
| Özsoy | 9 |
| Scholz | 6 |
| Vogt | 4 ¼ |
| **Summe:** | **22 ½** |

# Designüberlegung


## Applikationsaufteilung

Unser erster Designentwurf, war eine Aufteilung in eine Client und eine Server Applikation. Die Persistierung der Daten sollte der Server mit Hibernate lösen und die Kommunikation zwischen Client und Server mittels RMI realisiert werden. Das Client Programm wäre in dieser Variante eine einfache Java Applikation mit Swing GUI gewesen. Die Serverapplikation hätte den Datenbankzugriff mittels Hibernate implementiert gehabt. Nach einigen Überlegungen, sind wir im Team zu dem Entschluss gekommen, dass die Anwendung besser als Web Anwendung umgesetzt werden sollte. Gründe dafür sind vor allem die leichtere sowie Betriebssystem unabhängige Bedienung jedes Benutzers und der Entfall der Client-Server Kommunikation. Der neue Designvorschlag, sieht eine einzige Server Application vor (Java EE), welche mittels Vaadin Framework das grafische Interface im Browser realisiert, und die Daten wie schon davor mit Hibernate persistiert.


## Klassendiagramm




## Requirementsanalyse (Use-Case-Diagram)





## Statemachine-Diagram (Zustandsdiagramm)




## GUI Mockup
















# Technologiebeschreibung

# Arbeitsdurchführung

# Testbericht

# Quellenangaben

|  |  |
| --- | --- |
| [1] | Titel: Moqups;  Autor: moqups.com;  Online/Quelle: https://moqups.com/;  geändert am: /  entnommen am: 08.05.2014; |
| [2] | Titel:  Autor:  Online/Quelle:  geändert am:  entnommen am: |