**Aplicação Agência de Viagens**

O objetivo proposto foi criar uma aplicação para uma agência de viagens como já referido no relatório. Neste anexo é apresentado a construção da aplicação. Neste documento faço uma análise exaustiva de como se constroí, exceto nos casos da construção da parte das reservas, que é igual à da viagem e na parte final no desenvolvimento dos métodos, eu escolhi dois para explicar o raciocínio.

**1º : Configurar o ambiente no eclipse**


Ambiente SAp
O primeiro passo é criar uma conta SAP que, dentro da *service instances1* criada do tipo *abap trial25* (figura 1), e dentro desta criamos uma nova instância (figura 2). Dentro desta instância criamos uma *key service24*. Precisamos desta key, porque é a que vamos usar para configurar manualmente a conexão com a instância criada do ambiente ABAP, bem como com as Ferramentas de Desenvolvimento ABAP no futuro. A seguir, vamos configurar o Eclipse para que fique com a perspetiva de ABAP Development Tools. Após tudo configurado criamos um projeto (“create an ABAP cloud project”) e selecionamos o service key, pois é através do ficheiro json, que foi criado no site SAP no início, que vamos fazer a ligação (figura 3).

Figura 2: Conta trial com a service instances que se a selecionarmos, vamos poder criar a key.

Figura 1: Ambiente SAP com conta trial

Figura 3: Opções de como é feita a conexão entre o eclipse e o site SAP.




Após fazer essa ligação basta fazer log on (figura 4).

Figura 4: Logon to the SAP Cloud System. Este logon é necessário porque apesar de estarmos a desenvolver no eclipse, fica tudo em cloud.

**2º : Modelo de dados**

Nesta secção do relatório está representado o esboço do modelo de dados completo da aplicação agência de viagens, que permite ver as relações entres as entidades e quais os seus atributos mais relevantes.

***Legenda do esquema do modelo de dados:***

*Retângulos representam conjuntos de entidades.*

*Losangos representam conjuntos de relações.*

*Elipses representam atributos.*

*Linhas ligam atributos aos conjuntos de entidades e conjuntos de entidades a conjuntos de associações.*

*Sublinhado representa atributos constituintes da chave primária.*

*A anotação é baseada no livro da cadeira de base de dados, LCCN 2018060474 | ISBN 9780078022159 (alk. paper) | ISBN 0078022150*

*No modelo de dados apresentado em cima retiramos que a Travel, o Booking, a Agency e o Customer são entidades. A relação da travel e do booking, a relação da agency e da travel, a relação da customer e da travel é de muitos para um. Estas associações, respetivamente, leem-se que uma viagem pode ter zero ou mais do que um booking associado, um booking tem exatamente uma viagem associada e uma agency pode ter zero ou mais viagens associadas, mas a travel só pode ter uma agência associada. A travel é associada exatamente a um customer, mas um customer pode ter mais do que uma viagem.*

*A entidade travel tem como atributos a travel\_uuid, currencycode, agencyid, customerid. Os atributos travel\_uuid, agencyid e o customerid são chaves primárias.*

*Relativamente à entidade reserva tem como atributos o booking\_uuid, que é também a chave primária e o bookingid. As todas entidades tem outros atributos, mas não estão aqui representados.*

**3º: Criar tabela de dados das viagens e das reservas**


Quando chegamos aqui já temos tudo pronto para poder começar a desenvolver a aplicação. O primeiro passo nesta fase consiste em criar um packet geral “*ZLOCAL*”, que vamos associar um *transport request2 (figura* 5), que também terá que ser criado. Este transport request vai estar sempre associado a qualquer funcionalidade que criamos.

Figura 5: Transport Request

Como referi no relatório, o ponto de partida do desenvolvimento da construção da aplicação (o development flow) é a criação das tabelas viagens e reservas que tem os dados a que se seguem o modelo de dados *CDS4*, a projeção do modelo de dados e o enriquecimento com a semântica da interfaco do utilizador. Em seguida, criaremos o serviço *Odata*10 e visualizaremos a aplicação de viagens *SAP Fiori*11. Finalmente vamos implementar a autorização básica para acesso a dados usando funções CDS.




Antes de começar a criar as tabelas de base de dados é importante perceber que o cenário de referência de vôo ABAP pertence ao *namespace12 / DMO /13*, por isso, é necessário adicionar o pacote principal, / DMO / FLIGHT, aos meus pacotes de favoritos. O cenário de referência contém exemplos de implementações dos diferentes recursos RAP bem como várias implementações legadas, dictionary objects, tabelas de base de dados, domínios e elementos de dados e dados de demonstração (figura 6).


Figura 6: DMO, cenário de referência as viagens. Dentro do pacote mais geral dos dados das viagens estão outros pacotes que contém os dados das viagens que ficam guardadas como rascunhos, os dados das viagens de uma aplicação managed ou unmanaged.


Comecemos então por criar duas tabelas (Travel e Booking) de base de dados onde vão ser armazenados os dados das viagens e das reservas (figura 7).


*Figura 7: Mostra a criação da estrutura database.*

Os atributos específicos da tabela e do campo são especificados por meio de anotações. Os campos da tabela são especificados entre as chaves, e a keyword "key" é usada para especificar os campos-chave. Os atributos técnicos da tabela são definidos na parte de cima da definição da tabela, antes da keyword "define". Como se pode ver no screenshot, vemos as anotações usadas para especificar a referência da currency key para o amount fields, booking fee, total price, e flight price. A tabela agora consiste nos key fields, client e travel\_uuid, e table fields, como o travel\_id, o agency\_id, o customer\_id, o total\_price e o overall\_status. Para além destes também inclui os dados de administração standard, como o respectivo utilizador ou, por exemplo a created\_at dos dados. A tabela field currency\_code é especificada como o campo de referência para os campos de valor booking\_fee e total\_price usando uma anotação semântica. Se correr a aplicação como está ainda não aparece nada, porque a travel list report está vazia. A solução para resolver esse problema é criar uma *ABAP Class*26. A anotação *@AbapCatalog* define as configurações técnicas de entidades CDS no *Dicionário ABAP*27, existem vários tipos de anotações relacionados (figura 8).

*Figura 8: Mostra a configuração das tabelas de base de dados da viagem (lado esquerdo) e as reservas (lado direito).*

Na criação desta classe (figura 9) vamos adicionar a interface *IF\_OO\_ADT\_RUN14.* Relativamente ao código aqui apresentado, primeiro quaisquer entradas existentes em ambas as tabelas são apagadas (linha 16 e 17). Depois os dados são selecionados da tabela / dmo / viagens e inseridos na nova tabela de viagens. A função SQL uuid () é usada para definir o valor do key field travel\_uuid. O trabalho de commit statement é executado para manter os dados. Neste caso a seleção de dados foi limitada até 200 registos de viagem.






*Figura 9: ABAP Class que vai permitir correr e ler as bases de dados criadas.*

**4º: Definir o modelo de dados Core data services**

Depois de já termos as bases de dados criadas e a funcionar, começamos por definir o modelo de dados CDS clássico e, depois, melhoramo-lo para definir a estrutura do *business object5 (BO)*. Assim, começamos com a criação da *view15* da viagem: clica-se na tabela da viagem e seleciona-se New *Data Definition*16. A tabela das viagens é usada como fonte de dados e os campos da tabela são inseridos automaticamente na lista das projeções entre as chaves. A seguir, definimos os *aliases*18 para a fonte de dados e visualizamos as colunas usando a keyword "as" e melhoramos o modelo de dados CDS com associações para definir a sua relação com outras entidades.

As associações às entidades Booking, Agency, Customer e Currency são definidas e expostas na lista de *projeções*17. Uma associação é definida com uma cardinalidade, uma entidade CDS de destino, um *alias*18 opcional e uma condição on. Na lista de projeções, o elemento de visualização overall\_status é renomeado para *TravelStatus*.

Depois, podemos adicionar *semantics annotations19* ao currency e administrative fields para garantir um processamento de dados uniforme do lado do consumidor. Podemos também especificar o currencyCode como o campo de referência dos campos de currency BookingFee e TotalPrice usando uma semantics annotations. A anotação dos administrative fields CreatedBy, CreatedAt, LastChangedBy, LastChangedAt e LocalLastChangedAt são uma etapa de preparação para uma próxima etapa no futuro, onde o *transacional behaviour* da aplicação *Travel List Report* será ativado. Para estes administrative fields são necessárias anotações para permitir a atualização automática dos campos de administração em cada operação. Aplica-se o mesmo raciocínio na criação do *booking* *view*. Aqui no screenshot estão os dois códigos relativamente às viagens e às reservas (figura 10).

Para terminar esta parte vamos definir a estrutura do nosso *business object*5. Esta etapa não é obrigatória na criação da aplicação do tipo *read-only*, mas fazemo-la já para preparar o ambiente, o transactional enablement da nossa aplicação de viagem, às necessidades futuras. Assim, na parte da view da viagem, especifico a entidade de viagem como o nó root do BO composition usando a keyword "root" (linha 3 da travel). Na linha 6 da travel deve-se especificar a view da reserva como “filho” do BO usando a associação especial, composition. Relativamente ao booking temos que mudar a view da reserva e especificar a entidade viagem como nó “pai” usando a associação especial, association to parent (linha 6 do booking). (figura 10).

*Figura 10: Data definition.*

O próximo passo é projetar a parte do CDS que nos é realmente importante para a nossa aplicação. O objetivo é termos o modelo de dados CDS construído a partir de duas projeções do CDS views: uma view de projeção da viagem e uma view de projeção da reserva.


No screenshot (figura 11), a linha 3, a anotação @Search, representa a ativação da projeção para a pesquisa e especifíca o element view para ser considerado numa pesquisa. A linha 4 está a permitir que haja facilidade nas modificações de ambas as *projections views*17 com as anotações de UI num documento separado: este documento é a extensão dos metadados CDS (em suma MDEs) que os separa das anotações relacionadas com o business objects. Através da anotação *@ObjectModel* vamos adicionar alguns novos campos, como Agency\_Name, customer\_Name e o Carrier\_Name, na lista de projeção e estabelecer a conjunção de um campo com as suas unidades de texto descritivo independente da lingua. Também definimos o *value help*20 para os campos Agency ID, Customer ID, and Carrier ID usando a anotação *@Consumption*, e redirecionamos os nós de composition da viagem e da reserva para as entidades correspondentes da camada de projeção do business object. Com as projections views, podemos expôr apenas aqueles elementos que são relevantes para o serviço específico, incluindo a desnormalização do modelo de dados subjacente. O *value help*, a pesquisa e a semântica da UI também podem ser definidos.

A seguir, temos que especificar a view da projeção do BO como a entidade root, e fornecer um alias para a projection view da viagem que já está atribuída. Todas as views, elementos e associações são inseridos automaticamente na lista de projeção.

Nesta fase, vamos adicionar algumas semânticas específicas do serviço ao modelo de dados projetado, porque permite que a projection view seja aprimorada com extensões de metadados separadas e porque permite a pesquisa usando as anotações @Metadata.allowExtensions e @Search.searchable.

Relativamente à lista de projeções, a anotação *@Search.DefaultSearchElement* ativa a pesquisa das colunas TravelID, AgencyID e CustomerID. A anotação *@ObjectModel.text.element* especifica os elementos adicionados anteriormente AgencyName e CustomerName como descrições para os elementos AgencyID e CustomerID, respectivamente. A anotação *@Consumption.ValueHelpDefinition* define o value help para os elementos de visualização AgencyID, CustomerID e CurrencyCode. Aqui, o nome da entidade CDS que atua como um value help, é o nome do elemento que está vinculado ao elemento local que tem que ser especificado. É possível completar automáticamente ao especificar a entidade do value help de destino.



Vamos também especificar o elemento currency como o campo de referência para os campos de currency BookingFee e TotalPrice, usando o elemento annotation *@Semantics.amount.currency*. Manteremos todas as associações expostas para caso seja necessário usar, mas redirecionaremos o BO “filho” da entidade booking para a visualização de projeção do BO Booking. A anotação *@ObjectModel.text.element* serve para fornecer uma descrição aos elementos CustomerId e CarrierId. Para o CustomerID, o CarrierID, o ConnectionID e o CurrencyCode os *value help* são definidos de formas diferentes. Para o *value help* do ConnectionID temos que adicionar uma condição de ligação extra, que é definida para retornar valores do *value help* que já foram guardados para os elementos de visualização locais CarrierID, FlightDate, FlightPrice e Currency (linha 23 do booking). O campo de visualização CurrencyCode é especificado como o campo de referência para o campo de currency FlightPrice (linha 31 booking).



*Figura 11: Projection views.*


De modo a enriquecer ainda mais a projeção do modelo de dados CDS com a semântica da UI vamos usar extensões de metadados CDS (MDEs), (figura 12). As extensões dos metadados do CDS MDEs permitem que se melhore sem alterações no modelos de dados. Com o CDS, podemos adicionar semânticas para diferentes domínios para uma entidade CDS existente usando anotações, normalmente, anotações de UI. Ao usar CDS MDEs, conseguimos uma separação do modelo de dados com todos os business objects da semântica da UI. Essa separação de interesses permite uma melhor gestão de mudança simplificada sem modificação. Graças à abordagem por causa das camadas de CDS MDEs, podemos definir mais de uma extensão de metadados CDS para uma entidade CDS. Ficamos assim com duas extensões de metadados CDS: um MDE CDS para a view de viagem projeção e outro para a projeção de reserva.

Cada extensão de metadados é atribuída a uma camada, como *CORE#, PARTNER#* ou *CUSTOMER#.* A camada determina a prioridade da avaliação. Então com a *view* diversificada e os campos das anotações da UI específicos, podemos ver o nome da entidade CDS que está enriquecida. Nesta altura, temos a anotação *@Metadata.layer*, o nome da projection view do BO após a instrução *ANNOTATE VIEW* e uma entrada fictícia entre as chaves. Devemos especificar o *#CORE* como a camada de metadados. Quando existem várias extensões de metadados definidas para uma determinada entidade CDS, a layer determina a prioridade dos metadados*. #CORE* tem a prioridade mais baixa e *#CUSTOMER* a prioridade mais alta. Em cima devemos definir também algumas informações do cabeçalho, como o nome do tipo e o título. Neste caso, os dados de viagem apresentados serão classificados em ordem decrescente pelo elemento TravelID na lista, por isso, nas chaves, estamos a usar *@UI.facet* anotações para definir a pesquisa para a página do objeto e do seu layout. A página de objetos de viagem tem duas facetas: a referência de identificação das entidades de viagens e a referência do item da linha da entidade do booking, com a *composition \_booking* especificada como elemento de destino.


A seguir, devemos especificar uma posição e possivelmente um rótulo para cada elemento usando as respectivas anotações de elemento *@UI*. O *@UI.lineItem* é a anotação usada para especificar as informações de layout de cada elemento mostrado como uma coluna na lista. A anotação *@UI.identification* é usada para especificar as informações de layout de cada elemento mostrado na secção de identificação da página do objeto. E a anotação *@UI.selectionField* é usada para permitir que um elemento seja selecionado na funcionalidade filtro. Com a anotação *@UI.hidden:* true, evitamos que os elementos sejam exibidos na UI ou nas configurações. Os elementos TravelID, AgencyID e CustomerID estão disponíveis para serem selecionado nos filtro e também mostrados na lista de viagens.

*Figura 12: Metadados do CDS.*

**5º: Serviço Odata**

O próximo passo é criar o serviço Odata e visualizar a aplicação. Passos a seguir: criar uma *service definition*8 (figura 13) para especificar o scope do serviço *Odata*, e de seguida criar uma *service binding*9 para ligar o *service definition* ao protocolo *OData* como um serviço de UI. O scope do serviço é definido expondo o que é relevante: cds *views* e os metadados.


*Figura 13: Service Definition.*



*Figura 14: Criação do Service Binding. Atualmente apenas OData V2 é compatível, no entanto, OData V4 está planeado para ser usado.*

No *service binding* (figura 15) temos o service URL, os conjuntos de entidades expostas e as associações. Se clicarmos no link do service URL podemos ver os metadados do serviço no browser.


Para podermos ver a aplicação selecionamos a “*Travel*” e clicamos duas vezes ou clicamos com o botão direito, e aparece a opção abrir com Fiori Elements app.

A aplicação é aberta no browser e podemos ver as colunas de pesquisa: Agency ID e Customer ID que estão de acordo com as anotações de pesquisa definidas na projection view do BO de viagem. Podemos filtrar como por exemplo, pelo ID da agência, podemos usar o *value help*, podemos personalizar a lista adicionando, movendo e removendo colunas através da personalização das configurações. Por exemplo, podemos adicionar o *UUID* e movê-lo para a primeira posição. E podemos também facilmente restaurar o layout padrão.


*Figura 15: Service Binding.*

**6º : Implementação das autorizações básicas**


Para finalizar, vamos implementar uma autorização básica para dados de acesso usando funções CDS para o business objects de viagens. O *ABAP CDS* fornece uma linguagem de controle de dados, DCL, para definir o acesso de autorização aos dados usando uma função CDS. A autorização clássica usada na plataforma ABAP requer verificações explícitas de autoridade codificada nos dados selecionados, que são armazenados em tabelas internas na camada de aplicação. O CDS DCL, em vez disso, oferece uma alternativa declarativa com base em verificações de autorização implícitas que ocorrem durante as tentativas de acesso à entidade CDS. As funções do CDS podem ser definidas usando condições PFCG, condições literais, condições do utilizador e condições de herança. Devem ser definidas explicitamente para cada entidade CDS, quando necessário. Fazem parte do modelo de dados e, portanto, também são enviadas para a base dados para que apenas os dados autorizados sejam devolvidos ao ler um modelo de dados CDS.

As funções do CDS são definidas uma vez e usadas automaticamente em todo o lado. Ao aceder às entidades CDS, teremos definido um authorization object e duas funções de CDS para a entidade de viagem, uma na camada de modelação de dados e outra na camada de provisionamento de business service para a projeção do modelo de dados. A função do CDS na camada de modelação de dados será definida com condições literais e PFCG, e criaremos um objeto de autorização para o efeito. O *PFCG*28 é um transaction code cujo objetivo é manter administration para manage roles e authorization data. A segunda função CDS irá herdar a condição da camada subjacente. As regras de acesso consistirão numa condição literal para o elemento de visualização CurrencyCode e uma condição PFCG para o elemento de visualização TravelStatus. Para a definição do PFCG, criaremos um authorization object, incluindo campo de autorização e elemento de dados.

*Figura 16: Criação do Data Element.*


No campo Category temos que pôr “Domain” e inserir o nome do tipo no campo Type name. Nos Filed labels como mostra o screenshot, devemos preencher com “Status” e “Travel Status” (figura 17).

*Figura 17: Authorization object.*

Neste screenshot estamos a permitir adicionar, criar, alterar, fazer display e apagar (figura 18).


*Figura 18: Authorization object, permissões das atividades criar, altrear, fazer display e apagar.*

No screenshot da figura 19 estamos a definir o papel do CDS para a view do BO da viagem. Assim, vamos criar um novo controle de acesso. A anotação @MappingRole: true é definida no topo para atribuir a função CDS a todos os utilizadores, independentemente do cliente. O nome do CDS protegido é especificado após o select na declaração e as regras de acesso do utilizador são definidas na cláusula where. Em comentário está definido uma condição no elemento CurrencyCode. Apenas registos com o código de moeda EURO devem ser selecionados. Está em comentário porque nós queremos ter o acesso total aos dados e para isso podemos adicionar uma condição ou “true” na cláusula where do controle de acesso para o BO de viagem.



*Figura 19: Definição do papel do CDS para a view do BO viagem.*


Conforme já explicado, uma função CDS deve ser definida explicitamente para cada entidade CDS. Não há herança implícita de regras de acesso. Portanto, vamos agora definir as regras de acesso para a visão de projeção do BO de viagem (figura 20). A anotação @MappingRole: true é definida na parte superior. O nome do CDS é especificado após a instrução grant select on, e, na cláusula da condição where, podemos definir a entidade CDS da qual as condições devem ser herdadas.



*Figura 20: Definição das regras de acesso para a visão de projeção do BO viagem.*

A próxima fase é ativar os recursos transacionais da nossa aplicação, criando o *behavior definition* do business object: neste teremos a definição básica do comportamento, que define o nosso business object das viagens *managed*21 com o criar, atualizar e apagar, bem como as associações necessárias. É muito importante que o nome do *behavior definition* tenha o mesmo nome da root view do CDS. Neste anexo apenas estou a implementar a aplicação do tipo managed.

A primeira coisa que definimos é o alias (figura 21) para a viagem e a entidade de reserva. Depois, especificamos a persistência dando os nomes das tabelas da base de dados para ambas as entidades. Isso permite o runtime managed de execução para executar as operações criar, alterar e apagar diretamente nas nossas tabelas de base de dados. O próximo passo é especificar o master lock para a entidade root. Para isso, adicionamos a linha 8 "*lock master*22". O nó “filho” da reserva torna-se dependente do lock e faz uso da associação definida na CDS view para permitir ao transacional fazer a associação de viagens explicitamente listadas na entidade de reserva. Como este é um cenário baseado em UUID, queremos que o runtime managed forneça uma chave quando novas instâncias são criadas. Para isso, precisamos de fazer a numeração TravelUUID managed e somente de leitura. O mesmo é necessário para a entidade de reserva.




*Figura 21: Ativar dos recursos transacionais.*

Vai aparecer um aviso indicando que o TravelUUID na entidade de reserva deve ser definido para somente leitura, pois é usado na condição de associação. A solução para o problema é definir o master *Etag*23 em ambas as entidades. O outro aviso que aparece diz respeito às informações de mapeamento que faltam. Como fornecemos aliases nas visualizações de CDS da interface para os nomes dos elementos, precisamos de dizer ao framework como mapear os nomes dos elementos no modelo de dados CDS para os campos da tabela correspondente. O mesmo precisa de ser feito para a entidade de reserva.

Passamos agora para o behavior definition (figura 22), que projeta os recursos transacionais da *behavior definition base*. O nome da behavior definition deve ser idêntico ao da visão raiz do CDS.

As operações de *create, update e delete* são automaticamente assumidas a partir do behavior definition base por meio da *keyword* "use". A primeira coisa que definimos é o *alias* para a entidade viagem e reserva. Nós também queremos permitir a manipulação de Etag e para isso precisamos de adicionar isso para todas as entidades.



*Figura 22: Behavior definition.*


Relativamente à EML, é a linguagem de manipulação de entidades usadas para, por exemplo, adicionar determinações, validações ou ações ao behavior definition do business object. O EML padrão permite de forma segura read e modify o acesso a dados. Na criação desta funcionalidade no ADT é necessário adicionar a interface if\_oo\_adt\_classrun. O valor uuid que aparece é retirado da tabela das viagens, porque funciona como key.

A seguir, conforme apresentado na figura 23, temos a primeira operação que vemos que é a operação de leitura, que permite o desempenho de uma leitura transacional de instâncias de business objects.

Leitura transacional significa que a leitura está a ocorrer no buffer transacional. Se a instância não está presente no buffer, ele é lido automaticamente no buffer da base de dados pelo runtime managed.



As operações de modify são usadas para realizar alterações no buffer transacional. Se um registo não estiver presente no buffer, ele é lido da base de dados antes da operação a ser executada.

A modify update é usada para atualizar instâncias, sendo possível, através do Content ID, também atualizar instâncias que já foram criadas antes, mas que ainda não foram mantidas na base de dados. A modify delete é usada para apagar instâncias.




*Figura 23: Classe de exemplo de como as funcionalidades funcionam*.


Na implementação do behavior, vamos usar as nossas próprias mensagens através de uma classe de exceção, “T100” geradas. Por isso, primeiro precisamos de criar uma classe para as nossas mensagens. Na criação é preciso ter em conta que a superclasse precisa de ser CX\_STATIC\_CHECK, e, na parte pública devemos adicionar a interface if\_abap\_behv\_message.

Vamos criar cinco mensagens de erro, por exemplo com os números de um a cinco, adicionando as constantes para todas as cinco mensagens. O *behavior implementation* acontece nas *Local Types* *tab* geradas pela tool numa classe herdada, designada por *cl\_abap\_behavior\_handler*. Na parte privada do código, adicionamos constantes para o status da viagem.

*Figura 24: Message Class. Classe das mensagens de erro.*




*Figura 24: Classe que permite o display dessas mensagens de erro.*


 **7º : Classe de implementação dos métodos que representam as funcionalidades na aplicação**

*Figura 25: Classe de implementação dos métodos.*

O primeiro método (figura 26) que temos que implementar é o método acceptTravel, que define se o status é aceite para todas as *keys* fornecidas usando uma instrução de modification EML. Ele usa "in local mode", porque, por exemplo, é o que nos permite até mesmo mudar campos apenas de leitura enquanto saltamos o recurso e o controle de autorização.

Uma pequena nota: o uso de %tky significa chave de transação. No caso de a usarmos sem a funcionalidade *draft*, consideramos o mesmo valor da chave percentual, que é a chave da entidade relacionada. O uso da chave transacional reduz a necessidade para voltar a desenvolver a implementação quando permite por exemplo o rascunho, e é semelhante à ação de aceitar a viagem ou de a rejeitar. Agora a chave transactional vai ter automaticamente o indicador is\_draft.

*Figura 26: Método acceptAngecy.*



A primeira validação que vamos implementar é o método validateAgency (figura 27): esta validação verifica se o AgencyID fornecido ao guardar, ou quando uma instância é criada, foi alterada. Validações são implementações que geralmente começam com a leitura dos dados necessários usando EML. No nosso caso, queremos ler o ID da agência para as chaves fornecidas.

*Figura 27: Método validateAngecy.*

Foi criada uma tabela interna com todos osidentificadores das diversas agências e foi feito um select da base de dados para confirmar que existem, verificando se um *AgencyID* foi fornecido e se está ativo. Se o *AgencyID* estiver vazio ou não existe na tabela, inserimos uma mensagem usando a nossa classe de exceção.

Uma nota para as determinações que precisam de ser idempotentes, isto é o resultado mantém-se sendo executadas várias vezes para a mesma key.

De seguida, vamos adicionar controle de autorização ao nosso *business object*.


A linha 8 "authorization master (instance)", é o que declara o nó raiz como authorization master. Relativamente à parte do *booking* fazemos a mesma mudança mais a especificação à associação *\_Travel*. A *authorization master* diz que a entidade de reserva é dependente da autorização. Vão aparecer uns aviso que, usando a correção rápida, gera automaticamente as implementações para todos os três métodos.

*Figura 26: Controlo de autorização.*

Com desenvolvimento destas funcionalidades resultou a aplicação apresentada nos anexos do relatório.

**8º : Comparação entre a solução SAP Abap RESTfull programming model e Oracle Apex**

O Oracle Apex foi uma ferramenta de desenvolvimento de base de dados e aplicações web que se utiliza na cadeira de base de dados da NOVA FCT. O oracle Apex tem uma boa velocidade de desenvolvimento de páginas web, a criação por meio de wizards facilita muito a vida do programador, a integração entre base de dados e front-end é extremamente simples. Para além disso, o APEX é um sistema muito bem documentado. Para novos programadores no APEX é bastante positivo a sua integração, devido à facilidade de interação com a interface web, utilizada para gerir todas as camadas da aplicação. Por outro lado, a interface da aplicação é muito pouco flexivel e bastante ilimitada, dificultando a personalização do front-end.





*Listagem 1: Método total\_price em SQL. Este método soma o preço dos bookings todos associados a uma viagem mais o custo da própia viagem.*

Estas duas aplicações são ambas muito boas. Comparando algumas funcionalidades vamos poder ver quais são as mais fáceis ou para a SAP Abap RESTfull programming model ou para o Oracle Apex. A primeira funcionalidade a apresentar é por exemplo calcular o preço total da viagem (incluindo as reservas).

Em SQL existem as tableas booking e travel e podemos criar uma vista e também triggers.

Relativamente à SAP Abap RESTfull programming model teremos um método que vai ler de todas as viagens para a reserva feita e se houver várias reservas na mesma viagem, apenas uma é devolvida. Depois criamos um trigger também que calcula o preço total.





*Listagem 2: Método total\_price em ABAP. Este método soma o preço dos bookings todos associados a uma viagem mais o custo da própia viagem.*

Comparando ambas soluções, em SQL se apenas fosse necessário criar sem atualizar a solução APEX seria mais declarativa e potencial menos complexa. No entanto, como é possível apagar bookings e por consequência alterar o preço total, em ORACLE APEX seria ainda necessário criar triggers para todos os casos possíveis (insert, update e delete). Existem assim a possibilidade desta solução ficar mais complexa relativamente à solução mais imperativa do ABAP. Para além disso, a nível de interface também é mais complicado na integração de diversos campos, de diversas entidades.

Outra funcionalidade a apresentar é o *value help.* No APEX também é possivel fazer, no entanto faz de forma muito diferente. No APEX é referido como *field level help27*  e contém informações relacionadas com um campo específico, dependendo do campo específico, o sistema mostra um dos seguintes tipos de ajuda:

* Janela de pesquisa;
* Lista de valores válidos;
* Explicação de campo;

Neste caso, no APEX esta funcionalidade não tem o mesmo efeito que no ABAP. No glossário do *field level help27*está um link de referência de uma melhor e mais detalhada explicação.

Relativamente à SAP Abap RESTfull programming model é feita através de uma anotação apenas:

@Consumption.valueHelpDefinition: [{ entity: { name: '/DMO/I\_Agency', element: 'AgencyID'} }]


Contudo será necessário saber ou fazer alguma pesquisa na documentação para se saber que é esta a anotação a ser usada.

Uma última funcionalidade a apresentar é o *draft*, que no APEX chama-se *savepoint29.* No APEX define-se um momento que dentro de uma transação, a qualquer momento, podemos reverter o caminho depois desse *savepoint*. Estes são apenas suportados pelas transações locais, o que pode não ser muito prático. O *savepoint* é criado através de um método Connection.setSavepoint que retorna uma instância java.sql.Savepoint.Depois específica-se o nome do *savepoint* como parâmetro do tipo *String* do método setSavepoint. Como não é obrigatório específicar o nome, se não o fizer o *savepoint* assume um ID. No glossário do *savepoint26*está um link de referência de uma melhor e mais detalhada explicação.

A forma como a SAP Abap RESTfull programming model ativa esta funcionalidade é adicionando as seguintes linhas/pedaços de código às seguintes classes:

1º - A classe *ZI\_RAP\_TRAVEL\_tm* no *behavior definition:*

Nesta classe vamos especificar a funcionalidade draft para cada entidade:



...



...



...



*Listagem 3: Funcionalidade draft em ABAP*

2º - Depois cria-se a tabela *draft*, ou seja a tabela que vai ter as viagens e as reservas como rascunho. Esta tabela nova criada é referida no código acima como draft table zrap\_dtrav\_tm para a viagem e draft table zrap\_dbook\_tm para as reservas.

3º - A seguir, o *draft* ainda não tem nenhuma projeção por isso é necessário criar na classe *ZC\_RAP\_TRAVEL\_tm:*

...

**

...





...




*Listagem 4: Funcionalidade draft em ABAP, projection.*

4º - Finalmente na classe principal *ZBP\_I\_RAP\_TRAVEL* no método get\_authorizations, aqui a funcionalidade adiciona duas ações predefinidas de preparação e de edição da funcionalidade, ao *business object* (primeiro retângulo) e é o que permite tornar mais um controle de autorização.







*Listagem 5: Funcionalidade draft em ABAP, código.*

**Conclusão**

Neste anexo foi feita uma análise prática de como se faz uma aplicação SAP ABAP RESTfull programming model. Relativamente à configuração do ambiente foi utilizada uma licença trial com a duração de um mês, tendo-se verificado que para projectos longos o sistema pode levar à perda do projecto desenvolvido, pois não é possível guardar noutro meio. Na criação das tabelas utilizaram-se dados de demonstração o que para um exemplo de aplicação facilita a criação das mesmas.

O modelo de dados core data services (cds) é o que permite definir a estrutura da aplicação, pois é a base da mesma, preparando-a para os próximos passos, como é o caso do Odata. Na definição do Odata faz-se a ligação entre o eclipse e a SAP Fiori Web.

Para finalizar, na classe de implementação dos métodos observam-se as implementações das funcionalidades na aplicação, que é o que corresponde ao *back-end*. A ABAP RESTfull programming model é uma solução que tem muito potencial e a característica que sobressai é a simplicidade relativamente ao APEX, e que apesar de ainda ser recente tem bons pontos a adotar. É uma solução que para usufruir de todas as suas potencialidades requer já alguns conhecimentos da linguagem ABAP.

**Anexos**





Teresa Monteiro, 52597, MIEI FCT

02/03/2021

**Glossário**

**Service Instances1** - No contexto do SAP Cloud, é a definição de um cliente OAuth.

**Transport request2** - é uma espécie de *Container / Collection*3 de mudanças que são feitas no sistema de desenvolvimento.

**Container / Collection3** - Um Container SAP é um controle que acomoda outros controles. Ele gere esses controles de forma lógica numa coleção e fornece uma área física na qual eles são exibidos.

**Core Data Service**4 (CDS) – Tem o objetivo de suportar o esboço das funcionalidades, da extensibilidade e as implementações “fora da caixa” para assumir todas as implementações técnicas das tarefas.

**Business Object5** (BO)- É um termo comum para representar um artefato do mundo da vida real numa aplicação. No caso do meu estágio serão as viagens e as reservas os BO.

**Query6** - É a interface de conexão para o acesso somente de leitura à base de dados nos serviços Odata, sendo usado basicamente para relatórios de lista ou relatórios analíticos para processar os dados;

**Business service7** - É o conjunto do *service definition8* e do *service binding9*.

**Service definition8** - Descreve quais as entidades do core data service de um modelo de dados que vão ser expostas para um business service específico.

**Service binding9**- É um objeto do repositório ABAP usado para ligar um service definition com o protocolo de comunicação cliente-servidor, como *Odata*10.

**Odata10** - É um protocolo que oferece muitas funcionalidades, como por exemplo, powerful querying, e com a SAP Fiori e UI5, podendo criar Fiori applications.

**Web Api11** - É um serviço OData que é exposto como uma API da Web que vem sem nenhuma informação específica da user interface (UI) nos metadados, isto é, a Web api é a interface pública para que qualquer cliente OData possa ter acesso ao serviço OData. Na SAP fiori UI service, a cada configuração front-end que se manifesta no objeto de desenvolvimento de back-end, são expostos nos metadados do serviço. Isso significa que uma UI Fiori lê as informações nos metadados e cria a interface do utilizador correspondente para o serviço. Essas configurações da UI podem ser ampliadas e sobrescritas no SAP Web IDE.

**Sap Fiori11** - É uma linguagem de design e abordagem de experiência do utilizador desenvolvida pela SAP para ser usada pela SAP, pelos seus clientes e parceiros em aplicações.

**Namespace12** – É o espaço de nomes que pode ser usado para objetos personalizados. Existe para diferenciar entre os padrões SAP e os que são desenvolvidos por o programador.

**Database Migration Option13** (/DMO/) – Simplifica e agiliza muito toda a migração SAP com um processo, uma ferramenta e um tempo de inatividade. O DMO permite que os utilizadores SAP atualizem um sistema SAP existente para uma versão superior e/ou podem migrar para a base de dados SAP HANA.

**IF\_OO\_ADT\_RUN14** – Na execução da aplicação no eclipse, a classe que implementa if\_oo\_adt\_classrun envia como um parâmetro para o serviço "ADT" como uma solicitação HTTP.

**View15** - É criada combinando os dados de uma ou mais tabelas contendo informações sobre um objeto de uma aplicação e pode-se representar um subconjunto dos dados contidos numa tabela ou pode até juntar várias tabelas numa única tabela virtual.

**Data Definition16** – Define estruturas.

**Projection view17** - Fornece meios dentro de um serviço específico para definir projeções específicas do serviço.

**Alias18** - São nomes que os administradores do sistema definem para cada sistema que criam para que os componentes do portal possam fazer referência a esses sistemas. São um meio para recuperar as informações armazenadas em servidores de base de dados sem precisar saber o nome do servidor.

**Semantics annotations19** - Permitem a padronização da semântica que só tem impacto no lado do utilizador.

**Value help20** – Funcionalidade que permite encontrar a informação (dados) em falta.

**Implementation managed21** - Está associada a uma greenfield aplication, definida anteriormente, que tem o runtime managed.

**Lock master22** - O bloqueio é ativado quando o registo mestre é salvo.

**Etag23** - É usado para a função do processador, que pode ser modificada. Ao usar uma ETag mestre em todas as entidades, o processamento simultâneo é habilitado para o BO de viagem.

**Key service24** - é usada para conectar uma *instance service* à ABAP Development Tools (ADT).

**Abap trial25** – é uma parte da Cloud Foundry trial que pode ser acedido através do seguinte link [https://cockpit.hanatrial.ondemand.com](https://cockpit.hanatrial.ondemand.com/).

**ABAP Class26**- é a menor unidade de encapsulamento em objetos ABAP. Um método pode, portanto, usar todas as componentes de todas as instâncias da mesma classe, exceto as componentes da sua própria instância. Uma exceção a essa regra são as subclasses que não podem ter acesso aos componentes privados das superclasses, se não forem seus amigos.

**Dicionário ABAP27**- Permite centralizar a definição e a gestão de tipos como por exemplo, a criação de elementos de dados definidos pelo utilizador, estruturas e tipos de tabela, a definição de tabelas, índices e visualizações e a definição dos serviços que suportam o desenvolvimento do programa.

**PFCG28** – É um código transacioanl que administra a manutenção de funções para gerir funções e dados de autorização.

**Savepoint26** - <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/19/jjdbc/JDBC-standards-support.html#GUID-020AF373-6BF0-4BB3-B338-6F9609A223CA>

**Field level help27  -** <https://docs.oracle.com/cd/E59116_01/doc.94/e58804/ch_locate_field_help.htm#WEABA219>

<https://docs.oracle.com/cd/E59116_01/doc.94/e58804/ch_locate_prog_lev_help.htm#WEABA203>

**Referências:**

Database System Concepts, Seventh Edition, Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S.Sudar shan, LCCN 2018060474 | ISBN 9780078022159 (alk. paper) | ISBN 0078022150

<https://apex.oracle.com/en/learn/documentation/> (02/03/2021)

<https://open.sap.com/courses/cp13/overview> (02/03/2021)

<https://accenture.percipio.com/books/264e4dd8-1778-493d-81d7-a36b376ece9a> (02/03/2021)

<https://help.sap.com/doc/3750bcdf7b8045e18f1b759e6d2b000b/Cloud/en-US/ABAP_RESTful_Programming_Model_EN.pdf> (02/03/2021)

<https://blogs.sap.com/2019/02/08/evolution-of-the-abap-programming-model/#ClassicABAPProgramming> (02/03/2021)

<https://github.com/SAP-samples/abap-platform-rap-opensap> (02/03/2021)

<https://www.sapinsideronline.com/articles/a-developers-guide-to-the-abap-restful-programming-model/> (02/03/2021)

<https://blogs.sap.com/2019/02/08/evolution-of-the-abap-programming-model/> (02/03/2021)

<https://blogs.sap.com/2020/09/21/comparing-abap-restful-application-programming-rap-model-with-the-cloud-application-programming-cap-model/> (02/03/2021)

<https://www.sapinsideronline.com/articles/a-developers-guide-to-the-abap-restful-programming-model/> (02/03/2021)

<https://blogs.sap.com/2016/04/04/getting-started-abap-programming-model/> (02/03/2021)

<https://help.sap.com/viewer/index> (02/02/2021)

Teresa Monteiro, 52597, MIEI FCT

02/03/2021