|  |  |
| --- | --- |
| DIPLOMARBEIT  Informatiktechniker HF | Thema  Aufbau und Analyse eines Web-Service Clusters mit Docker  Philipp Dubach  TEKO TIN-O-13a |

Inhaltsverzeichnis

[1. Management Summary 3](#_Toc462246923)

[2. Versionsnachweis 4](#_Toc462246924)

[3. Projektinformationen 5](#_Toc462246925)

[4. Lebenslauf 6](#_Toc462246926)

[5. Konkretisierung 7](#_Toc462246927)

[5.1. Einleitung 7](#_Toc462246928)

[5.1.1. Thema 7](#_Toc462246929)

[5.1.2. Grundlage 7](#_Toc462246930)

[5.1.3. Motivation 7](#_Toc462246931)

[5.1.4. Alternativen 8](#_Toc462246932)

[5.2. Konkretisierung des Ziels 10](#_Toc462246933)

[5.2.1. Kompendium 10](#_Toc462246934)

[5.2.2. Evaluierung der Komponenten 10](#_Toc462246935)

[5.2.3. Realisierung der Infrastruktur 12](#_Toc462246936)

[5.2.4. Analyse des Systems 12](#_Toc462246937)

[5.2.5. Erfolgskriterien 12](#_Toc462246938)

[6. Terminplan 14](#_Toc462246939)

[7. Entwurf / Konzept 15](#_Toc462246940)

[7.1. Webservice 15](#_Toc462246941)

[7.1.1. Was ist ein Webservice? 15](#_Toc462246942)

# Management Summary

# Versionsnachweis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Version | Datum | Beschreibung |
| 0.0.1 | 22.07.2016 | Pflichtenheft: Grundstruktur |
| 0.0.2 | 28.07.2016 | Pflichtenheft: Einleitung |
| 0.0.3 | 02.08.2016 | Pflichtenheft: Konkretisierung |
| 0.0.4 | 11.08.2016 | Pflichtenheft: Korrex |
| 0.0.5 | 11.08.2016 | Pflichtenheft: Export PDF |
| 0.1.0 | 12.08.2016 | Pflichtenheft: Abgabe Diplombetreuer |
| 0.2.0 | 20.09.2016 | Pflichtenheft in Diplomarbeit geändert |
| 0.3.0 | 20.09.2016 | Lebenslauf hinzugefügt |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Projektinformationen

Thema Aufbau und Analyse eines Web-Service Clusters mit Docker  
Autor/Diplomand Philipp Dubach, Bogenstrasse 3, CH-5614 Sarmenstorf AG  
Studium Informatiktechniker HF  
Schule TEKO Olten, Belchenstrasse 9, CH-4600 Olten SO  
Klasse TIN-O-13a  
Diplombetreuer Graziano Felline, Fachdozent TEKO Olten

**Termine**   
13.6.2016 Themeneingabe  
14.8.2016 Pflichtenheft einreichen an Diplombetreuer  
19.9.2016 Start Diplomarbeit  
27.9.2016 Vorzeigetermin 1 mit Diplombetreuer  
11.10.2016 Vorzeigetermin 2 mit Diplombetreuer  
31.10.2016 Abgabe Diplomarbeit  
18/19.11.2016 Präsentation Diplomarbeit

# Lebenslauf

**Persönliche Angaben**

****Name, Vorname Dubach, Philipp

Geburtsdatum 11.02.1981 in Thun/BE

Heimatort Zell/LU

Zivilstand Ledig / Lebenspartnerin Yvette Huber

Kinder Tochter Leila Helena geb. 17.März 2014

Eltern Hans und Silvia Dubach

Geschwister Michaela Dubach

**Abschlüsse / Weiterbildungen**

Schule 6 Jahre Primarschule  
 3 Jahre Realschule

Berufslehre 4 Jahre Maschinenmechaniker Firma Hoffmann/Neopac in Thun/BE

Höhere Fachschule Eidg. dipl. Maschinentechniker HF 2010 – 2013

**Beruflicher Werdegang**

2001 – 2008 CNC-Mechaniker bei der Firma Bomotec AG in Uetendorf/BE

2008 – 2008 Fertigungssteurer / Produktionsplaner bei der Firma Tyco Electronics in Wohlen/AG

2008 – 2008 Temp. Monteur bei der Firma Mechtop in Wangen bei Olten/SO

2008 – 2011 Sachbearbeiter AVOR / CAD / PPS bei der Firma N+K Produktions AG in Muri AG

2011 – 2013 AVOR/Konstruktion bei der Firma Simeta AG in Niederwil AG

2013 – jetzt R&D / Projekt-&Prozessmanagement / System Administrator / CIO bei der Firma Simeta AG in Niederwil AG

# Konkretisierung

## Einleitung

### Thema

Die Studie soll Einblicke in die aktuell florierende Technologie der Container-Virtualisierung **Docker** geben. Anhand eines konkreten Projektes wird die Technologie erläutert. Es wird aufgezeigt wie ein Clustersystem aufgebaut und erarbeitet wird. Am Ende der Studie wird die Infrastruktur des Systems analysiert und getestet mittels Benchmark und Failover-Szenarien um die Hochverfügbarkeit zu prüfen. Die Studie soll zudem ein Kompendium sein um die nötigen Kenntnisse der Technologie zu erlernen.

### Grundlage

Vor ein paar Monaten habe ich erstmals etwas von der Container-Virtualisierung gehört. Wenn ich mich recht erinnere, brachte mich die Java IDE Eclipse auf das Thema. Eclipse präsentierte auf Ihrer Webpage „Eclipse Che“ welches anstatt einer Desktop-Applikation im Webbrowser läuft. Ich wollte natürlich wissen, auf welche Art das Ganze installiert werden kann und wie die Technologie funktioniert. Eclipse hatte gleich 3 Varianten zur Verfügung gestellt um das System zu installieren. Einmal als Image für Virtualbox, zum Zweiten als Cloud-Variante auf den Servern von Codenvy.com und drittens als native Version mittels Container auf einem eigenen Server. Ich habe alle 3 Varianten ausprobiert und war begeistert. Ich habe dadurch gemerkt, dass eigentlich alle Varianten mit Linux im selben Container laufen. Bei den Varianten eins und zwei wird einfach eine virtuelle Linux Instanz mit Virtualbox erstellt und gestartet. Der Container welcher danach gestartet wird, war bei allen Varianten der Gleiche. Beim Durchlesen der Dokumentation und beim Testen von Eclipse Che bin ich dann auch auf Docker gestossen. Ich fing an mich für das Thema Docker zu interessieren. In der Zwischenzeit habe ich viel Zeit damit verbracht mich mit der dieser Technologie zu befassen. Ich habe Container virtualisiert wie Wordpress, Nginx, Ubuntu und MySQL. Das Internet und diversen Bücher waren meine steten Begleiter, sobald ich Zeit hatte mich damit zu befassen.

### Motivation

Da mich das Thema so in den Bann gezogen hat und ich ein Thema für die Diplomarbeit suchen durfte, war das Thema Docker nebst den anderen Themen hoch im Kurs. Ich überlegte mir, welches Arbeit für mich persönlich den grössten Nutzen und Mehrwert generiert. Somit habe ich mich für eine Studie mit Docker entschieden. Nicht nur um eine Arbeit schreiben, sondern um mich persönlich weiterzubilden. Das Thema habe ich bewusst so gewählt, dass es für mich eine hohe Herausforderung darstellt. Es soll dazu dienen, dass ich mich noch tiefer in diese Materie einarbeite. Da ich in der Firma Simeta AG für die Systemadministration, das Prozessmanagement und Evaluierungen von Software Konzepten verantwortlich bin, bin ich der Auffassung, dass es für zukünftige berufliche Projekte sehr Wertvoll sein wird.

### Alternativen

Die Docker Technologie steht natürlich nicht alleine da. Es gibt diverse Alternativen für Virtualisierungen. Drei davon werde ich hier erläutern.

#### System-Virtualisierung Hypervisor Typ–1

Bei der Typ–1 System-Virtualisierung läuft ein Hypervisor-Betriebssystem nativ auf der Hardware. Mit diesem Betriebssystem ist es durch eine Virtualisierungsschicht möglich weitere Betriebssysteme gleichzeitig zu betreiben. Der sogenannte Hypervisor vermittelt dann den Eindruck als würden alle Systeme eigenständig laufen. Den virtuellen Maschinen können CPU Kerne, Speicher in Form von RAM, Netzwerkkarten und virtuelle Festplatten zugeteilt werden. Somit sind die virtuellen Computer abgekoppelt vom Host-Betriebssystem und nutzen Ihre eigenen Ressourcen. Jede virtuelle Maschine benötigt ein komplettes Betriebssystem um Lauffähig zu sein. Das Host-Betriebssystem kümmert sich dann in der Regel um das Managen der virtuellen Maschinen und muss zwingend in Betrieb sein.

Hier ist eine Liste der bekanntesten Typ–1 Hypervisor-Betriebssysteme:

* Microsoft Hyper-V Server
* Citrix XenServer
* VMWare vSphere
* KVM

#### System-Virtualisierung Hypervisor Typ–2

Der Hypervisor Typ–2 ist sehr ähnlich wie Typ–1. Im Gegensatz zu Typ–1 ist das Host-Betriebssystem bei Typ–2 jedoch ein vollwertiges Betriebssystem und nutzt alle verfügbaren Ressourcen, welches das Host-Betriebssystem anbietet. Um eine virtuelle Umgebung aufzubauen, ist es notwendig eine zusätzliche Virtualisierungssoftware zu installieren. Diese Software organisiert dann die Ressourcen für die virtuellen Maschinen. Die Zuteilung von Hardwareressourcen ist bei Typ–2, wie auch Typ–1 identisch. Die Performance ist bei beiden Systemen gleichwertig, jedoch sind bei Typ–2 weniger Ressourcen für virtuelle Maschinen verfügbar, weil das Host-Betriebssystem mehr Ressourcen in Anspruch nimmt als bei einem reinen Hypervisor-System.

Untenstehend eine Auflistung von bekannten Typ–2 Virtualisierungsanwendungen:

* VMWare Workstation
* Oracle VirtualBox
* Parallels Workstation
* Microsoft Hyper-V

#### Container-Virtualisierung

Die dritte Art der Virtualisierung setzt ein Host-Betriebssystem voraus, welches auf Linux basiert. Anders als bei den Hypervisor-Systemen wird der Focus direkt auf die Virtualisierung der Anwendung gesetzt. Zum Bespiel ein DHCP Dienst oder ein Web Server. Die Anwendungen, oder anders ausgedrückt die Container, nutzen so direkt den Kernel, das System und die Hardware des Host-Systems. Es muss somit nicht zusätzlich ein komplettes Betriebssystem virtualisiert werden um einen Dienst oder eine Anwendung auszuführen. Die Container sind wie bei den Hypervisor-Systemen vom Hostsystem abgekoppelt. Sie können somit auch eigene IP-Adressen und Ports haben. Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass die Systeme performanter sind weil Sie weniger Ressourcen benötigen. Eine Emulation von Grafik oder Hardware findet dabei nicht statt. Der Nachteil ist jedoch, dass die Vielfalt der Anwendungen deutlich eingeschränkter ist. Es kann nur Software verwendet werden, welche auf einem Linux-System lauffähig ist. Grösstenteils basieren die Container auf Open-Source Software und sind zudem kostenlos. Klassische Desktop Anwendungen sind nicht realisierbar. Die Container-Virtualisierung zielt auf Dienste und Webanwendungen.

Folgende bekannte Systeme gibt es:

* Docker
* LXC Linux Containers
* LXD Linux Containers (Nachfolger LXC)
* OpenVZ
* Linux VServer
* Solaris Containers
* FreeBSD Jails

#### Vergleich der Alternativen zu Docker

Das Konzept der 3 Typen von Virtualisierungstechniken ist unterschiedlich. Je nach Verwendungszweck ist es besser einen Hypervisor zu nutzen. Direkte Alternativen sind deshalb lediglich die Container-Virtualisierungstechniken. Als direkten Konkurrenten sehe ich LXD Containers. Docker baut noch auf LXC Containers auf, was aber nicht unbedingt einen Nachteil sein muss, da es dadurch ein bereits sehr grosses Angebot und weniger Kompatibilitätsprobleme gibt. Docker hat mittlerweile eine der grössten Community-Gruppe und eine sehr hohe Akzeptanz erreicht. Aktuell gibt es wöchentlich neue Updates und Zusatztools um mit Docker zu arbeiten. Es wächst und wächst. Sogar Microsoft will für sein neues Server Betriebssystem Docker Container unterstützen. Deshalb sehe ich ein sehr grosses Potenzial für die Zukunft von Docker.

## Konkretisierung des Ziels

Für die Konkretisierung des Ziels habe ich mein Projekt unterteilt in Teilziele, welche ich erreichen will. Damit laufe ich nicht in Gefahr vom Thema abzuschweifen. Ich werde hier meine Teilziele konkretisieren und die Abgrenzungskriterien setzen.

### Kompendium

Wie bereits erwähnt, möchte ich ein Kompendium für Docker schreiben. Ich werde aber nicht jedes Detail ausführlich erläutern, sondern gezielt auf Details eingehen, welche im Alltag benötigt werden und für die Studie notwendig sind. Das Kompendium soll ein Schnellstart für Personen mit Docker sein welche die Technologie noch nicht kennen. Um mit Docker zu arbeiten, benötigt man ein Basiswissen von Linux. Ich werde die für Docker nötigen Befehle aus dem Linux Bereich erläutern. Das Kompendium wird durch das ganze Projekt führen und ist nicht ein einzelner Teil der Studie. Jedoch soll ein roter Faden durch die Arbeit entstehen. Die komplette Installation von einem Linux-System wird nicht Teil der Studie sein, da jedes Linux System ein bisschen anders ist.

### Evaluierung der Komponenten

Die Evaluierung der Komponenten gilt als Vorbereitung für die „Realisierung der Infrastruktur“ für meine Studie. Die Hauptbereiche sind Unterteilt in Teilevaluierungen. Ich werde hier eine Konkretisierung zu den Komponenten schreiben welche Teil der Evaluierung sind. Da die Evaluierung ein grosser Teil der Studie wird, werde ich hier erläutern was genau evaluiert werden soll.

#### Betriebssystem

Es sollen geeignete Betriebssysteme evaluiert werden, welche mit Docker umgehen können. Dies gilt für einen Hauptserver welcher alles verwaltet, sowie für zusätzliche Hosts welche für das Clustersystem unerlässlich sind. Der Hauptserver in unserem Fall der Cluster-Manager wird alle Hosts verwalten und für das Fail-Over zuständig sein. Zudem übernimmt er die Überwachungsaufgabe des ganzen Systems. Die Hosts sollen ein schlankes Betriebssystem erhalten damit sie schnell in Betrieb genommen werden können. Diese Systeme sollen verglichen und evaluiert werden, damit das ganze System möglichst effizient betrieben werden kann. In der Evaluierung der Hostsysteme gehe ich auf die Grösse des Systems sowie auf die Initialisierungsgeschwindigkeit der nötigen Komponenten für Docker ein. Beim Hauptserver wiederum geht es um Benutzerfreundlichkeit der Verwaltungsaufgaben und die Sicherheit.

#### Hardware

Die Hardware muss wie bei jeder Software einer Mindestanforderung genügen. Das ist auch bei Docker der Fall. Da eines der Teilziele ein Clustersystem ist, werde ich hier definieren was für eine Hardwareanforderung sinnvoll ist. Der Nutzen von Hardware ist ein entscheidender Faktor um eben Ressourcen genauso einzusetzen wie sie benötigt werden. Bei der Container-Virtualisierung kann man sehr viel Einfluss darauf nehmen, dass keine Ressourcen verschwendet werden. Die Evaluierung der Hardware ist auf die Studie ausgerichtet und wird mehrere Hardwarekomponenten beinhalten, da mehrere Maschinen dazu benötigt werden um einen Cluster aufzubauen.

#### Infrastruktur

Als Basis für meine Studie soll ein Container mit einem Web Service implementiert werden. Dieser soll dann im Cluster auf mehreren Maschinen laufen und skaliert werden. Es muss also Evaluiert werden, wie die Infrastruktur des Clusters aussehen, und welche Services darin laufen sollen. Ist die Grundlage ein Container welcher bereits besteht oder soll ein Web Service Containerfähig gemacht werden? Denkbar wäre auch ein bestehender Container für meine Zwecke umzubauen. Was für einen Nutzen soll der Container haben? Wie soll er implementiert werden? Wie sieht die Infrastruktur aus? Besteht der Container aus einem oder mehreren Containern? Durch diese Evaluierung sollen diese Fragen beantwortet werden.

#### Clustertechnologie

Um einen Cluster mit Docker zu erstellen gibt es Methoden wie Sand am Meer. Fast wöchentlich tauchen neue oder auf eine bestehende Technologie basierende Methoden im Netz auf. Meine Aufgabe ist es, eine für die Studie passende Technologie zu wählen. Dazu werde ich diese untereinander vergleichen. Wichtig für diesen Punkt ist es, eine stabil laufende und benutzerfreundliche Technologie zu wählen.

Die aktuell bekanntesten Tools dafür möchte ich hier aufzählen:

* Docker Swarm
* Google Kubernetes
* Apache Mesos
* Rancher Cattle

#### Analysemethodik

Im Vorfeld muss ich evaluieren, wie ich die Performance des Clusters und der Skalierung testen und überwachen kann. Da ich ein Clustersystem aufbaue, soll auch getestet werden was bei einem Ausfall einer Maschine geschieht. Um dies zu analysieren, benötige ich diverse Tools. Ein Stress-Test Tool um den Service zu überlasten und ein Monitoring-System welches die CPU und die Netzauslastung der Container überwacht und rapportiert.

### Realisierung der Infrastruktur

Nachdem alle Komponenten bewertet worden sind, komme ich zu der Realisierung des Systems. Daraus wird eine Schritt für Schritt Anleitung und gleichzeitig der Hauptbestandteil des Kompendiums. Ich werde grossen Wert darauflegen, alle Schritte möglichst genau zu beschreiben um mich an die Evaluierung welche ich machen werden zu halten. Es ist gut möglich, dass es kleine Abweichungen geben kann, jedoch sollten diese Abweichungen so gering wie möglich gehalten werden. Nach diesem Kapitel der Studie, sollte es Personen mit Informatikkenntnissen möglich sein, diese Infrastruktur komplett nachzubauen.

### Analyse des Systems

Das Schlusskapitel meiner Studie ist die Analyse der ganzen Infrastruktur, welche realisiert werden soll. Dies setzt voraus, dass die Realisierung erfolgreich war. Hier wird sich zeigen, ob die Infrastruktur des Clusters auch wirklich einen Nutzen hat. Hier muss ich mich komplett überraschen lassen, da ich bisher ein solche Infrastruktur noch nie aufgebaut habe. Ich erhoffe mir natürlich durch den Cluster eine bessere Performance, aber ich werde trotzdem ganz neutral an die Sache herangehen um das zu beurteilen.

### Erfolgskriterien

* Bewilligung für die Studie erhalten
* Alle Komponenten erfolgreich evaluiert
  + Betriebssysteme
  + Hardware
  + Infrastruktur
  + Clustertechnologie
  + Analysemethodik
* Infrastruktur erfolgreich realisiert
  + Aufsetzen der Betriebssysteme
  + Docker-Systeme aufgesetzt
  + Container implementiert
  + Clustersystem lauffähig
* Analyse des Systems abgeschlossen
  + Analysesoftware installiert
  + Auswertung des Systems gemacht
* Kompendium geschrieben

# Terminplan

# Entwurf / Konzept

Jetzt wo die Ziele konkretisiert und die Ressourcen geplant sind beginnt die Entwurfsphase. Damit ich einen groben Systemplan erstellen kann, muss ich das nötige Wissen der einzelnen Komponenten erarbeiten. Das Hauptziel und Thema der Arbeit ist, ein Webservice Cluster mit Docker aufzubauen und zu analysieren. Ich werde mich sukzessiv durch die einzelnen Begriffe durcharbeiten. Starten werde ich mit dem Begriff Webservice.

## Webservice

### Was ist ein Webservice?

Ein Webservice ist ein Dienst welcher es ermöglicht Daten zwischen Rechnern zu übertragen. Für den Transfer wird hauptsächlich das standardisierte Webprotokoll „http“ und “https“ genutzt. Um Objekte durchs Internet oder im internen Netzwerk zu versenden, müssen die Daten serialisiert und in das Format „json“ oder „xml“ umgewandelt werden. Dies weil das Webprotokoll nur Text verarbeiten kann. Da das Webprotokoll genutzt wird, ist der Zugriff auf den Webservice plattformunabhängig. Ein Webservice benötigt ein Webserver auf welcher vom Webservice genutzt wird. Grosser Vorteil ist, dass es egal ist, mit welcher Programmiersprache der Webservice angesprochen wird. Der Webservice dient auch direkt als Vertragsschnittstelle zwischen Applikationsschnittstellen. Der Entwickler kann den Webservice anbinden und muss sich nicht mit der Datenbank eines Dritten herumschlagen. Der Anbieter des Webservice ist in der Pflicht diesen stets zu pflegen. Wenn die Datenbank-Infrastruktur wechselt oder abgeschafft wird, muss der Webservice immer noch das gleiche anbieten. Für den Anbieter des Webservice gibt es natürlich einen Mehraufwand, dafür muss die Software welche den Webservice nutzt nicht geändert werden.

Bevor Webservices bekannt worden sind, gab es häufig Direktzugriffe von einer Client-Applikation auf eine Datenbank. Das heisst, der Softwareentwickler programmierte auf eine Sicht der Datenbank. Als die objektorientierte Programmierung immer wichtiger bei den Softwareentwicklern wurde, wurde nach einer Lösung gesucht Schnittstellen effizienter und einfacher zu nutzen. Da nicht jeder Software Entwickler gleichzeitig ein Datenbank Speziallist sein muss, wurden diese zwei Bereiche voneinander getrennt. So sind quasi die Webservices entstanden, welche dann wiederum auch Objektorientiert programmiert wurden, damit der Arbeitsteilung nicht mehr im Wege stand.

### Wie funktioniert ein Webservice

Ein Webservice ist im Grundprinzip nichts Kompliziertes. Der Webservice ist eine Software, welche Ressourcen über das Webprotokoll anbieten kann. Meistens hängt am Webservice eine Datenbank, diese ist jedoch nicht zwingend. Es gibt aktuell 2 Arten von Webservice welche sich durchgesetzt haben und konkurrieren. Auf der einen Seite gibt es den SOAP Webservice und auf der anderen die RESTful Schnittstelle.

#### SOAP

SOAP unterliegt dem Standard vom W3C und liefert «XML» über jegliche Transportprotokolle. Jedoch wird http am Häufigsten benutzt. Bei SOAP wird per RPC (Remote Procedure Call) eine beim Server hinterlegt Methode aufgerufen. Diese Verarbeitet die Anfrage und sendet die Nachricht an den Aufrufer zurück. Bei SOAP sind die Methoden jederzeit über das Webinterface einsehbar. Die Methodenliste ist in einer „asmx“ Datei abgelegt. Die Methoden sind anklickbar und listet die Anwendung der Methode auf. Zum Beispiel welche Parameter eingegeben werden müssen. Ein SOAP Webservice sieht in etwa so aus:  
<http://www.webservicex.net/globalweather.asmx/GetCitiesByCountry?CountryName=Switzerland>  
Hier wurde die Methode „GetCitiesByCountry“ aufgerufen mit dem Parameter CountryName=Switzerland. Als Antwort bekommt der Aufrufer eine XML Datei zurück. Hier ein gekürzter Ausschnitt der XML Datei

<string><NewDataSet>

<Table>

<Country>Switzerland</Country>

<City>Geneve</City>

</Table>

<Table>

<Country>Switzerland</Country>

<City>Lausanne</City>

</Table>

<Table>

<Country>Switzerland</Country>

<City>Bern</City>

</Table>

</NewDataSet></string>

Dieses XML gibt die Städte eines Landes aus.

#### RESTful

RESTful unterliegt keinem Standard, jedoch ist REST eine Art inoffizieller Standard geworden. Wird heutzutage ein neuer Webservice geschrieben, ist es meistens ein RESTful Webervice.  
Diese Schnittstelle kann auch «XML» und auch noch das etwas schlankere «JSON». JSON ist vor allem bei Webentwickler sehr beliebt, weil es sehr einfach zu implementieren ist. Anders als bei SOAP nutzt REST nur die http-Methoden: GET, POST, DELETE, PUT, etc. Ein GET Aufruf wird automatisch mit einem Webbrowser gemacht. D.H. <http://www.google.ch> im Browser benutzt die GET-Methode. (Gib mir die Homepage von Google). Ein etwas typischerer Aufruf an ein REST Webservice kann folgendermassen aussehen:  
<http://omdbapi.com/?s=Constantine&type=movie&y=2005>  
Anders als bei der SOAP Schnittstelle werden hier direkt, ohne auf eine bestimmt Methode zu verweisen, die Parameter/Filter gesetzt. Was die einzelnen Parameter bedeuten, muss jeweils im API Beschrieb des Anbieters nachgelesen werden. „s“ steht hier für Filmtitel, „type“ für Movie, Serie oder Game und „y“ für das Erscheinungsjahr. Diese wurden Kombiniert mit einem & Zeichen. Die gekürzte Ausgabe sieht folgendermassen aus:

{"Search":

[{"Title":"Constantine",

"Year":"2005",

"imdbID":"tt0360486",

"Type":"movie",

"Poster":"http://ia.media-imdb.com/images/M/MV5BMTE5.\_V1\_SX300.jpg"},

{"Title":"Conjuring Constantine",

"Year":"2005",

"imdbID":"tt1020788",

"Type":"movie",

"Poster":"N/A"}],

"totalResults":"2","Response":"True"}

Das erhaltene „JSON“ gibt in diesem Fall alle Filme mit allen Zusatzdaten an, welche Constantine heissen, vom Type „Movie“ sind und im Jahr „2005“ herauskamen.

#### Architektur eines Webservice

Um bei meinem Entwurf für mein Systemkonzept weiter zu kommen, benötige ich die einen groben Architekturplan eines Webservice. Ich werde diesen einfachhalber Grafisch aufzeichnen, da Bilder mehr als tausend Word sagen.

Was brauche ich?

* Einen Client welcher denn Webservice nutzt
* Einen Webservice/Webserver welcher den Dienst anbietet
* Eine Datenbank welche die Daten enthält für den Webservice
* Ein Netzwerk über welches der Client mit dem Server kommuniziert

[BILD gemäss Skizze]

Das erste kleine Fragment meines Entwurfs ist jetzt fertiggestellt.

## Cluster

Das Nächste nicht unwichtige Wort welches ich verstehen muss, ist „Cluster“. Sobald man mit grösseren Systemen arbeitet, kommt man an diesem Wort kaum vorbei. Cluster wird häufig mit Wörtern wie Fail-Over oder Skalierung genannt. Was genau ein Cluster ist werde ich jetzt erklären, weil es ein Hauptteil meiner Arbeit ist.

### Was ist ein Cluster?