TourPlaner SWEII

Dokumentation

Tarek Abouzaid

BIF4B2

Inhaltsverzeichnis

[Datenbank 2](#_Toc73989937)

[Datenbankbeschreibung 2](#_Toc73989938)

[UML Diagramm 2](#_Toc73989939)

[Beschreibung der Tabellen 2](#_Toc73989940)

[SQL-Statements 3](#_Toc73989941)

[Create tours 3](#_Toc73989942)

[Create tourinfos 3](#_Toc73989943)

[3](#_Toc73989944)

[Create logs 4](#_Toc73989945)

[Die App Architecture 5](#_Toc73989946)

[Models 5](#_Toc73989947)

[View 6](#_Toc73989948)

[ViewModel 7](#_Toc73989949)

[BusinessLayer 8](#_Toc73989950)

[DataAcessLayer 9](#_Toc73989951)

[Kommunikationsweg 9](#_Toc73989952)

[Warum diese Architektur? 9](#_Toc73989953)

[Verwendete Libraries 10](#_Toc73989954)

[Warum diese Libraries? 11](#_Toc73989955)

[Design Pattern 11](#_Toc73989956)

[Unit Tests 12](#_Toc73989957)

[Unique Features 15](#_Toc73989958)

[Das Aussuchen eines bestimmten Wertes beim Editieren der Tour 15](#_Toc73989959)

[Das Aussuchen eines bestimmten Wertes beim Editieren der Logs 17](#_Toc73989960)

[Beim Importieren kann sich der User aussuchen, ob er seine alten Daten behalten möchte oder sie löschen will. 18](#_Toc73989961)


[Zeitübersicht 20](#_Toc73989962)

# Datenbank

## Datenbankbeschreibung

Für die Datenbank habe ich mich für PostgreSQL entschieden. Für die Erstellung und Bearbeitung der Tabellen wurde das Webinterface PgAdmin4 verwendet, um eine Übersicht zu behalten.

## UML Diagramm



## Beschreibung der Tabellen

Die Tabelle „tours“ speichert die einzelnen Touren, alle Columns bis auf „tour\_id“ und „path“ sind Informationen, die der User eingibt. „tour\_id“ ist eine UUID, die beim Erstellen einer Tour vom Code erstellt wird, außerdem ist die Spalte der Primary-Key dieser Tabelle.

Die Tabelle „tourinfos“ enthält die Informationen, die aus dem Request an die MapQuestApi, zurückgeschickt wird. Hier hat der User keinen Einfluss auf die gespeicherten Infos, es sind ledeglich die Informationen der Tour die zurückgelegt wurde. Der Primary-Key in dieser Tabelle ist die „tour\_id“ und dient auch als Fremd-Key, der auf die „tour“ Tabelle verweist. Wird die Tour von der „tour“ Tabelle gelöscht, wird auch der dazugehöriger Datensatz aus der Tabelle „tourinfos“ gelöscht.

In der Tabelle „logs“ sind die logs gespeichert, die der User für eine Tour einträgt. „log\_id“ ist der Primary-Key und „fk\_tour\_id” ist der Fremd-Key der auf die jeweilige Tour verweist. Hier gilt auch, wird die Tour gelöscht, werden die dazugehörigen logs gelöscht. Dabei ist zu beachten, dass eine Tour mehrere Logs beinhalten kann.

## SQL-Statements

### Create tours

### Ein Bild, das Text enthält. Automatisch generierte BeschreibungCreate tourinfos

### Ein Bild, das Text enthält. Automatisch generierte Beschreibung

### Create logs

Ein Bild, das Text enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

# Die App Architecture

Für den Aufbau der App wurde das MvvM Pattern implementiert.

MvvM steht für Model, View, ViewModel.

Ein Bild, das Text enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

## Models

Ein Bild, das Text enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Das Modell repräsentiert die tatsächlichen Daten und/oder Informationen, mit denen wir es zu tun haben. Das Wichtigste beim Modell ist, dass es die Informationen enthält, aber keine Verhaltensweisen oder Dienste, die die Informationen manipulieren. Es ist nicht dafür verantwortlich, Text so zu formatieren, dass er auf dem Bildschirm schön aussieht, oder eine Liste von Elementen von einem entfernten Server zu holen (in dieser Liste wäre jedes Element höchstwahrscheinlich ein eigenes Modell). Die Geschäftslogik wird normalerweise vom Modell getrennt gehalten und in anderen Klassen gekapselt, die auf das Modell wirken.

## View

Ein Bild, das Text, Parkplatz, Schild, Anzeige enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Die View ist das, womit die meisten von uns vertraut sind und das Einzige, mit dem der Endbenutzer wirklich interagiert. Sie ist die Präsentation der Daten. Die Ansicht nimmt sich gewisse Freiheiten, um diese Daten besser darstellbar zu machen. Die View ist zusammengefasst das UI.

## ViewModel

Ein Bild, das Text enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Das Viewmodel ist ein Schlüsselelement des Dreiklangs, weil es die Präsentationstrennung einführt, oder das Konzept vom Modell getrennt zu halten. Anstatt dem Modell die Sicht des Benutzers auf ein Datum mitzuteilen, so dass es das Datum in das Anzeigeformat konvertiert, hält das Modell einfach die Daten, die Ansicht hält einfach das formatierte Datum und der Controller fungiert als Verbindungsglied zwischen den beiden. Der Controller kann Eingaben von der View entgegennehmen und sie auf dem Modell platzieren, oder er kann mit einem Dienst interagieren, um das Modell abzurufen, dann Eigenschaften übersetzen und es auf der View platzieren.

Das Viewmodel stellt auch Methoden, Befehle und andere Punkte zur Verfügung, die helfen, den Zustand der Ansicht zu erhalten, das Modell als Ergebnis von Aktionen in der Ansicht zu manipulieren und Ereignisse in der Ansicht selbst auszulösen.

## BusinessLayer


Ein Bild, das Text enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Im BusinessLayer findet die Logik statt. Da werden die Funktionalitäten beschrieben, die für die App notwendig sind. Die business logic enthält Objekte, die die business functions ausführen. Für die Implementierung dieser Objekte wurde das Command pattern in Betracht gezogen. Mit dem Command pattern wird jeder Anwendungsfall im Anforderungsdokument als separater Befehl oder Satz von Befehlen implementiert, die in der Businesslogikschicht ausgeführt werden. Jedes Befehlsobjekt implementiert eine Befehlsschnittstelle. Die Befehlsschnittstelle verfügt über eine einfache Methode execute (ValueObject)

Jedes Befehlsobjekt hat eine Geschäftslogik in seiner Ausführungsmethode. Das Value-Objekt-Argument für die Execute-Methode enthält die Anfragedaten, die für die Ausführung des Anwendungsfallbefehls erforderlich sind. Die typische Ausführungsmethode führt Funktionen wie den Zugriff auf die DataAccessLayer, die Ausführung der Geschäftslogik und die Rückgabe eines Wertobjekts, das die Ergebnisse des Anwendungsfalls enthält aus.

## DataAcessLayer



Der Data AcessLayer ist die Schicht wo die Daten für die weitere bearbeitung bereitgestellt werden, indem diese Schicht auf die DB oder das FileSystem zugreift. Außerdem werden hier neue Daten, die gespeichert werden sollen, an die DB oder das FIleSystem geleitet.

## Kommunikationsweg

View -> ViewModel -> BusinessLayer -> DataAcessLayer -> DB + FileSystem

## Warum diese Architektur?

Mit dieser Architektur hat jeder Layer, seine eigene Aufgabe/Funktion. Der Code ist somit sauber getrennt und klar strukturiert und aufgebaut. Sollte man sich in der Zukunft Updates oder Änderung vornehmen, weiß man leichter, auf welchem Teil des Codes/auf welchem Layer man die Änderung vornimmt. Durch die Gliederung und Trennung, kann man den Code außerdem leichter testen und man könnte die einzelnen Layers für andere Projekte wieder verwenden (Reusability).

# Verwendete Libraries

Ein Bild, das Text enthält.

Automatisch generierte Beschreibung Ein Bild, das Text enthält.

Automatisch generierte Beschreibung Ein Bild, das Text enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

## Warum diese Libraries?

NUnit -> Letztes Semester kennengelernt, schon Erfahrungen damit gesammelt und kenne keine andere Library.

Newtonsoft.Json -> gut erklärte Dokumentation im Internet zu finden und marktführend.

Npgsql -> Da meine Datenbank eine PostgreSQL Datenbank ist.

ceTe -> Die erste Library die funktioniert hat, bei der Erstellung der PDF dateien. Hatte davor andere probiert, doch leider gab es keine oder veraltete Dokumentationen im Internet und haben nicht funktioniert.

Aspose -> Nachdem ich für die Erstellung des Summarys eine Tabelle gebraucht habe, und dies mit ceTe nicht ging, habe ich auf Aspose zurückgreifen müssen. Dennoch wollte ich die Funktionen, die ich bereit mit ceTe geschrieben habe, nicht löschen, deshalb habe ich beide verwendet.

Log4net -> gut beschriebene Dokumentation im Internet zu finden und wurde uns im Unterricht empfohlen.

MaterialDesign -> für das UI habe ich die zwei Libraries verwendet, um ein einheitliches Designmuster zu haben. Meine UI wurde von mir selbst erstellt (keine Layouts oder dergleichen verwendet). Diese Library diente hauptsachlich für die Farben und die Effekte der Buttons.

# Design Pattern

Das von mir verwendete Design Pattern ist Factory.

Ein Bild, das Text enthält.

Automatisch generierte Beschreibung


Die Klasse „TourItemFactory“ besitzt eine statische Methode und ein Objekt „TourItemFactoryImpl“.

In der „TourItemFactoryImpl“ befindet sich die BusinessLogik und der Zugriff auf den DataAcessLayer. Die statische Methode der Klasse erstellt dieses Objekt, falls nicht vorhanden, und return ihn. Bei der Erstellung dieses Objekt, von anderen Klassen oder Layer wird nicht der Konstruktor der Klasse aufgerufen, sondern die statische Methode der „TourItemFactory“ Klase. Somit verwenden aller Layer und Klassen, dasselbe Objekt.

# Unit Tests

Ein Bild, das Text enthält.

Automatisch generierte Beschreibung



Für das Testen der App, wird im SetUp eine configfile eingelesen und die Pfade der Folder für das Filesystem und der Key für die DB gespeichert. Außerdem wird am Anfang die Anzahl der Tours in der Db und die Files (zB Fotos oder Export) in den Folder abgezählt und in Variablen gespeichert, um diese Variablen dann für das Testen verwenden zu können.

Ich habe mich dazu entschieden, die Funktionalitäten der App zu testen. Alles (oder das meiste) was die App können soll, wird in den Unittests getestet. Die erstellten Fotos, Logs oder Touren werden im Nachhinein gelöscht. Leider ging es zeitlich nicht aus, eine eigene Datenbank für das Testen zu erstellen, weil ich dafür mehrere Klassen verändern müsste. Es werden nicht nur Touren oder Logs erstellt, sondern es wird auch getestet, ob sie im Fehlerfall nicht erstellt werden.

Die getesteten Funktionen:

* Tour Adden
* Exisitert das Foto im File system?
* Wurde die Tour in der Db angelegt?
* Wurden die Parameter der Tour richtig gespeichert?
* Log Adden
* Log nicht adden (Fehlerfall)
* Log editieren
* Log nicht editieren (Fehlerfall)
* Tour editieren
* Checken ob die Tour richtig editiert wurde in der DB
* Checken ob die Tour nicht editiert wurde (Fehlerfall)
* Kopieren und Einfügen
* Checken ob die Tour in der DB kopiert wurde und ob das Foto für die Kopierte Tour im Filesystem exisitert
* Checken ob die ID in der DB für die Kopierte Tour die richtige ist
* Export, ob die json datei im Filesystem angelegt wurde
* Tour, Fotos und Logs löschen
* Checken ob sie tatsächlich nichtmehr exisiteren
* Checken ob sie aus der Liste im Programm gelöscht wurde
* Schauen ob die Fotos im Filesystem gelöscht wurden

# Unique Features

Ich habe 3 Unique Features implementiert, da sie für mich, für die Verwendung der App, sehr hilfreich erschienen.

## Das Aussuchen eines bestimmten Wertes beim Editieren der Tour

Ein Bild, das Text, Monitor, Screenshot, Bildschirm enthält.


Automatisch generierte Beschreibung

Nach dem Auswählen einer Tour und das Klicken auf das Editierbutton, erscheint dem User ein Fenster, wo er sich aussuchen kann welchen Wert er ändern möchte.

Ein Bild, das Text, Elektronik, Bildschirm enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Der User kann sich nun Aussuchen welchen Wert er ändern möchte. Nach dem Klicken auf dem Editbutton des jeweiligen Feldes, erscheint dem User ein anderes Fenster wo er den neuen Wert eingeben kann.



Sollte der User, seine neue Eingabe bestätigen (mit dem hackerl unten links). Dann wird diese Änderung übernommen.

Der User wird dann auf das vorige Fenster weitergeleitet und kann weitere Änderungen vornehmen.

Ein Bild, das Text, Bildschirm enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

## Das Aussuchen eines bestimmten Wertes beim Editieren der Logs

Wie bei dem Editieren der Touren, gilt auch der selbe Vorgang beim Editieren der Logs.

Ein Bild, das Text enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Ein Bild, das Text, Elektronik, Screenshot, Nachthimmel enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

Ein Bild, das Text enthält.


Automatisch generierte Beschreibung

## Beim Importieren kann sich der User aussuchen, ob er seine alten Daten behalten möchte oder sie löschen will.

Beim Importieren eines bereits existierenden Tourliste, kann der User sich aussuchen, ob er diese Liste 1:1 übernehmen möchte oder seine selbst erstellten Touren neben den importierten behalten will.

Ein Bild, das Text, Screenshot, Monitor, Bildschirm enthält.

Automatisch generierte Beschreibung



# Zeitübersicht

|  |  |
| --- | --- |
| Aufgabe | Stunden |
| Einlesen und lernen des MvvM Patern | 30 |
| Tutorials anschauen | 10 |
| Implementierung der MvvM Grundstruktur | 10 |
| Design | 30 |
| Testen und Debuggen/Beheben von Fehlern | 30 |
| Umsetzung der Logik und den Aufbau der App | 70 |
| Komplikationen, Denkfehler, Alles andere rundherum | 10 |
| Insgesamt | +-190 |