**Aone Cxense 連携タグ**

1. **Cxense ⇒ Aoneにセグメントを送信するために必要なタグ設定**

Cxense で作成したセグメントをAoneで利用できるための設定となります。

通常のCxenseタグに、パラメータで指定したAoneのoidを設定することで、クッキーシンク処理が開始されます。また、Aone、Cxense それぞれのサーバ上で、セグメントデータの受け渡し設定を終了することにより、Cxense→Aoneとセグメントデータの同期が開始されます。

クッキーシンク処理追加例（赤字部）：

<html>

<head>

<!-- Cxense script begin -->

<script type="text/javascript">

var cX = cX || {}; cX.callQueue = cX.callQueue || [];

cX.callQueue.push(['setSiteId', 'サイトID']);

cX.callQueue.push(['sendPageViewEvent']);

cX.callQueue.push(['sync', {'partner': 'aone', 'customerId': 'Audience OneのID'}]);

</script>

<script type="text/javascript">

(function(d,s,e,t){e=d.createElement(s);e.type='text/java'+s;e.async='async';

e.src='http'+('https:'===location.protocol?'s://s':'://')+'cdn.cxense.com/cx.js';

t=d.getElementsByTagName(s)[0];t.parentNode.insertBefore(e,t);})(document,'script');

</script>

<!-- Cxense script end -->

</head>

＜設定：以下の「Audience OneのID」の行において、顧客毎のIDを挿入＞

cX.callQueue.push(['sync', {'partner': 'aone', 'customerId': 'Audience OneのID'}]);

顧客ごとにAudience OneのIDは異なります。

1. **Aone ⇒ Cxense にセグメントを送信するための必要なタグ設定**

Aoneで作成したセグメントをCxenseで利用できるようにするための設定となります。

* 1. **aoneセグメントのカテゴリ情報の登録**

Aoneの各セグメント毎に、どのような属性（カテゴリ）なのか事前に登録し、それをCxenseに送付する際に利用することで、Aoneから連携されたセグメントが、Cxenseでより利用しやすくなります。

<script>

var \_segmentMapping = [

["63321","aone\_gender"],

["35738","aone\_gender"],

["59944","aone\_age"],

["59954", "aone\_age"],

["60705", "aone\_interest"],

["61305", "aone\_interest"],

["64375", "aone\_interest"],

];

function aone\_segmentLookup(segment) {

for (var i = 0; i < \_segmentMapping.length; i++) {

if (\_segmentMapping[i][0] === segment) {

return \_segmentMapping[i][1];

}

}

return null;

}

</script>

上記例：Aoneのセグメントのカテゴリを登録するためのマッピングテーブル

性別(aone\_gender)：男

性別(aone\_gender)：女

年齢(aone\_age)：１０代

年齢(aone\_age)：２０代

* 1. **Aoneのセグメントをcxenseへ送付**

AoneのセグメントをCxenseに送るために、Aoneのコードの上に連携コードを設定します。

<script type="text/javascript">

window.AoneToCxense = function(aone\_segments\_arr){

if (! aone\_segments\_arr instanceof Array){

return;

}

cX.callQueue.push(['invoke', function() {

var cval = cX.getCookie("\_\_aoneseg");

if (!cval) {

cX.setSiteId('サイトID');

var eventAttributes = { origin:'xxx-aone', persistedQueryId: 'シーセンス上で作成されたpersistedQueryId'};

for (var i = 0; i < aone\_segments\_arr.length; i++){

var seg\_str = aone\_segments\_arr[i].toString();

var key = aone\_segmentLookup(seg\_str);

if (key) {

var jsonObj = {};

jsonObj[key] = aone\_segments\_arr[i].toString();

cX.sendEvent('aone-seg', jsonObj, eventAttributes);

}else{

cX.sendEvent('aone-seg', {Aone\_seg:seg\_str}, eventAttributes);

}

}

cX.setCookie('\_\_aoneseg', 'true', 1, '/', cX.getTopLevelDomain());

}

}]);

}

</script>

<script type="text/javascript">(function(d,u){var b=d.getElementsByTagName("script")[0],j=d.createElement("script");j.async=true;j.src=u;b.parentNode.insertBefore(j,b);})(document,"//img.ak.impact-ad.jp/ut/b25b43b24a9e171b\_3239.js");</script><noscript><iframe src="//nspt.unitag.jp/b25b43b24a9e171b\_3239.php" width="0" height="0" frameborder="0"></iframe></noscript>

**＜設定：persisted queryの設定＞**

originのxxxの文字列も、シーセンスの顧客ごとにprefixを設定する必要があります。

persistedQueryIdは、Cxenseの管理画面よりIDを発行する必要があります。

例：

var eventAttributes = {origin:'dac-web',persistedQueryId:'82500188e9d81218dad13e1a9c779100f7d74a24'};