|  |  |
| --- | --- |
| **プログラムユニットID** | **showExplanationFragment** |
| **プログラムユニット名** | onCreat() |
| **引数** | なし |
| **戻り値** | なし |
| **処理内容** | |
| *＊実装可能なレベルまで詳細化する*  1.変数の宣言  packId.csvファイルまでのパスを入れる変数String packIdPathを作成  　　問題番号を入れる変数int quizNumを作成  2.パスの取得  packIdPathにApplicationクラスのpackIdPathを入れる  3.問題文と解説、正解を表示  quizNumの問題文と解説、正解を該当する箇所のテキストボックスに表示  onCreate()の終了 | |
| **制約事項** | |
| xmlファイルに“解説を閉じる”ボタンを作る  クイズが入っているファイルはクイズ番号ごとに行数が区切られている | |
| **備考** | |
| packIdPathはApplicationクラスにあるpackId.csvファイルへのパスが入っているpackIdPathを参照  quizNumはApplicationクラスにあるクイズ番号が入っている変数quizNumを参照  テキストボックスの位置はレイアウト.pptxを参照する | |

|  |  |
| --- | --- |
| **プログラムユニットID** | **showExplanationFragment** |
| **プログラムユニット名** | onClickCloseFragment() //解説を閉じるボタンが押されたとき |
| **引数** | なし |
| **戻り値** | なし |
| **処理内容** | |
| *＊実装可能なレベルまで詳細化する*  スタックを解除し、このフラグメントを閉じる  フラグメントの終了 | |
| **制約事項** | |
|  | |
| **備考** | |
| **takeQuizFragmentとresultFragmentの二つから呼ばれる可能性があるので元のフラグメントをスタックさせておき解説を閉じるボタンが押されたら、フラグメントを閉じる処理をするだけでよい** | |