UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

CAIO CESAR FERNANDES TORRES

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB COM *SOLID* E *CLEAN* *ARCHITECTURE*

Niterói

2021CAIO CESAR FERNANDES TORRES

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB COM *SOLID* E *CLEAN* *ARCHITECTURE*

Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação da Universidade Federal Fluminense como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Sistemas de Computação.

Orientador(a):

Rafael Burlamaqui Amaral

NITERÓI

2021

Folha reservada para a ficha catalográfica

CAIO CESAR FERNANDES TORRES

DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES WEB COM SOLID E CLEAN ARCHITECTURE

Trabalho de Conclusão de Curso submetido ao Curso de Tecnologia em Sistemas de Computação da Universidade Federal Fluminense como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Sistemas de Computação.

Niterói, \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de ANO.

Banca Examinadora (provisório):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prof. ou Profa. <NOME>, <Título>. – Orientador ou Avaliador

<Sigla da Universidade> - <Nome da Universidade>

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prof. ou Profa. <NOME>, <Título>. – Orientador ou Avaliador

<Sigla da Universidade> - <Nome da Universidade>

AGRADECIMENTOS

À minha mãe, Simone, pois sempre acreditou e confiou em mim.

Ao meu padrasto, Fernando, por sempre me lembrar da importância do estudo.

Ao meu pai, Walcknaer, por investir em minha educação e facilitar minha jornada.

À minha namorada, Pâmela, por me inspirar em ser um homem melhor.

RESUMO

O resumo deve apresentar os pontos relevantes de um texto, no mesmo momento ele terá que dar uma visão rápida e clara dos conteúdos, metodologias e das conclusões do trabalho. As frases têm que ter uma sequência lógica e objetiva. A fonte do estilo é Arial e tamanho 12.

Palavras-chaves: palavra1, palavra2 e palavra3.

ABSTRACT

The summary must present the excellent points of a text, at the same moment it will have that to give a fast and clear vision of the contents, methodologies and of the conclusions of the work. The phrases have that to have a logical and objective sequence. The source of the style is so great Arial and 12.

Key words: word1, word2 and word3.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1: A arquitetura limpa [4] 20

Figura 2: Relação entre PessoaFisica e PessoaJuridica 23

Figura 3: Renomeando métodos para adequação ao LSP 24

Figura 4: Exemplo do ISP 25

Figura 5: Aplicação Limpa 37

Figura 6: Representação do SRP 41

Figura 7: Representação do OCP 44

Figura 8: Representação do ISP 50

Figura 9: Representação do DIP 51

Figura 10: Violação do DIP 52

LISTA DE TABELAS

[Tabela 1: Cadastro de Usuários 33](#_Toc87453659)

[Tabela 2: Autenticação de Usuários 34](#_Toc87453660)

# LISTA DE CÓDIGOS

[Código 1: A Entidade Game 33](#_Toc87304261)

[Código 2: O Caso de Uso 34](#_Toc87304262)

[Código 3: A interface IGamesRepository 34](#_Toc87304263)

[Código 4: O Adaptador de Interface do Banco de Dados 35](#_Toc87304264)

[Código 5: Adaptador de Interfaces da Web 36](#_Toc87304265)

[Código 6: Caso de Uso reaproveitado para processamento de arquivos 38](#_Toc87304266)

[Código 7: Outra implementação do IGamesRepository 39](#_Toc87304267)

[Código 8: Implementação correta do SRP 40](#_Toc87304268)

[Código 9: Implementação que viola o SRP 40](#_Toc87304269)

[Código 10: Implementação de cadastro de códigos 42](#_Toc87304270)

[Código 11: Implementação que viola o OCP 43](#_Toc87304271)

[Código 12: Classe Abstrata 44](#_Toc87304272)

[Código 13: Cadastro de Códigos para Jogos 45](#_Toc87304273)

[Código 14: Cadastro de Códigos para Dinheiro Virtual 46](#_Toc87304274)

[Código 15: Interface a ser implementada 47](#_Toc87304275)

[Código 16: Implementação para uso em produção 48](#_Toc87304276)

[Código 17: Implementação para uso em testes unitários 49](#_Toc87304277)

[Código 18: Violação do DIP 52](#_Toc87304278)

LISTA DE GRÁFICOS

[Gráfico 1: Exemplo de um gráfico 18](#_Toc378694318)

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

LDB – Lei de Diretrizes e Bases

MALO – Museu ao Ar Livre de Orleans

SMA – Secretaria Municipal de Administração

SME – Secretaria Municipal de Educação

**SUMÁRIO**

[RESUMO 7](#_Toc87451499)

[ABSTRACT 8](#_Toc87451500)

[LISTA DE ILUSTRAÇÕES 9](#_Toc87451501)

[LISTA DE TABELAS 10](#_Toc87451502)

[LISTA DE CÓDIGOS 11](#_Toc87451503)

[LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 13](#_Toc87451504)

[1 INTRODUÇÃO 16](#_Toc87451505)

[2 CONCEITOS 18](#_Toc87451506)

[2.1 CLEAN ARCHITECTURE 18](#_Toc87451507)

[2.1.1 A ARQUITETURA DE SOFTWARE 18](#_Toc87451508)

[2.1.2 A ARQUITETURA LIMPA 19](#_Toc87451509)

[2.2 SOLID 22](#_Toc87451510)

[2.2.1 *SINGLE RESPONSABILITY PRINCIPLE* 22](#_Toc87451511)

[2.2.2 *OPEN-CLOSED PRINCIPLE* 23](#_Toc87451512)

[2.2.3 *LISKOV SUBSTITUION PRINCIPLE* 24](#_Toc87451513)

[2.2.4 *INTERFACE SEGREGATION PRINCIPLE* 25](#_Toc87451514)

[2.2.5 *DEPENDENCY INVERSION PRINCIPLE* 26](#_Toc87451515)

[3 TECNOLOGIAS 27](#_Toc87451516)

[3.1 JAVASCRIPT E TYPESCRIPT 27](#_Toc87451517)

[3.2 *NODE.JS* 28](#_Toc87451518)

[3.3 BIBLIOTECAS E FRAMEWORKS 28](#_Toc87451519)

[3.3.1 TYPEORM E POSTGRESQL 29](#_Toc87451520)

[3.3.2 EXPRESS E REACT 30](#_Toc87451521)

[3.3.3 TSYRINGE 31](#_Toc87451522)

[4 SOBRE A APLICAÇÃO 32](#_Toc87451523)

[4.1 REQUISITOS DA APLICAÇÃO 32](#_Toc87451524)

[4.2 DETALHES DA APLICAÇÃO 33](#_Toc87451525)

[4.2.1 CASOS DE USO 33](#_Toc87451526)

[5 USANDO OS CONCEITOS EM UMA APLICAÇÃO WEB 34](#_Toc87451527)

[5.1 DESENVOLVENDO A ARQUITETURA LIMPA 34](#_Toc87451528)

[5.1.1 A IMPLEMENTAÇÃO 34](#_Toc87451529)

[5.1.2 OS BENEFÍCIOS 39](#_Toc87451530)

[5.2 DESENVOLVENDO UMA APLICAÇÃO SOLID 41](#_Toc87451531)

[5.2.1 IMPLEMENTAÇÂO DO SRP 41](#_Toc87451532)

[5.2.2 IMPLEMENTAÇÃO DO OCP 43](#_Toc87451533)

[5.2.3 IMPLEMENTAÇÃO DO LSP 48](#_Toc87451534)

[5.2.4 IMPLEMENTAÇÃO DO ISP 49](#_Toc87451535)

[5.2.5 IMPLEMENTAÇÃO DO DIP 52](#_Toc87451536)

[5.2.6 BENEFÍCIOS DO SOLID 55](#_Toc87451537)

[CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 56](#_Toc87451538)

[REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 57](#_Toc87451539)

# INTRODUÇÃO

Para se desenvolver uma aplicação empresarial de forma ágil, atualmente, é necessário que haja pelo menos mais de um desenvolvedor atuando no projeto e, muito provavelmente, equipes de desenvolvimento totalmente focadas em características únicas do software a ser desenvolvido. Durante esse processo de desenvolvimento, a tendência é que o próprio software sofra alterações a nível conceitual (por exemplo, um fluxo alternativo a fim de atender uma parceria nova ou a implementação do Pix como uma nova forma de pagamento) ou alterações a nível de infraestrutura (por exemplo, a migração de um servidor local para computação em nuvem ou a troca de um framework HTTP).

Em sistemas que já estão em produção e que, consequentemente, possuem uma base robusta de clientes, alterações estruturais desse tipo podem acarretar riscos para toda a aplicação. Por exemplo, o prazo requerido para a implementação de um fluxo alternativo pode ser muito menor que o tempo necessário, o que pode fazer com que a qualidade do código entregado seja reduzida ou que novos bugs sejam introduzidos à aplicação. Ou talvez, caso um framework deixe de atender as necessidades da aplicação, será necessário reconstruir boa parte do software praticamente do zero.

Ou seja, mais do que entregar um programa, hoje em dia também é importante que este seja de fácil manutenção. Por conta disso, diferentes princípios de arquitetura e padrões de design foram criados ao longo do tempo para suprir a demanda por agilidade do processo de desenvolvimento (por exemplo, *Clean Architecture*, *Design Patterns*, SOLID, DRY, DDD, TDD, entre outros).

Por outro lado, a adoção de algumas práticas sem moderação pode ocasionar em um nível de esforço e complexidade de código adicional. Sendo assim apesar de ajudar na manutenção, pode atrapalhar a legibilidade e requisitar um conhecimento técnico mais avançado para compreender estruturas de código que, embora estejam preparadas para tal evento, talvez nunca sofram as drásticas alterações que motivaram a dita complexidade em primeiro lugar. Apoiando essa perspectiva, temos os princípios KISS e YAGNI.

Por isso, este projeto tem como objetivo aplicar e explicitar, na prática, implementações de *Clean Architecture* e *SOLID* em uma aplicação web. Ao longo deste trabalho serão expostos os desafios e benefícios de aplicar tais técnicas no desenvolvimento de uma loja virtual de jogos eletrônicos, como a *Steam* ou a *Epic Games*.

A loja será desenvolvida usando as seguintes tecnologias:

* *Back-end*: *Node.js* com *Typescript*
* *Front-end*: *React.js*
* Banco de dados: *PostgreSQL*

O segundo capítulo é dedicado a apresentar os conceitos de *SOLID* e *Clean Architecture*, além de exemplificar como essas técnicas podem ajudar a mitigar os riscos apontados no início dessa introdução.

O terceiro capítulo terá como foco descrever com mais profundidade as tecnologias que serão implementadas no desenvolvimento do software e o que motivou a escolha das mesmas.

No quarto capítulo, será introduzida a proposta da loja de jogos eletrônicos, assim como seus requisitos, regras de negócio, diagramas UML e toda a documentação produzida para o propósito desse trabalho.

O Capítulo 4 relacionará o conteúdo dos capítulos anteriores, expondo, no código-fonte, todas as práticas que foram possíveis de implementar dentro do escopo da loja virtual com as tecnologias apresentadas. Além disso, também será simulado alguns dos problemas exemplificados no início desse capítulo e como a adoção das práticas do tema deste trabalho ajudaram a superar os ditos problemas.

Por fim, o quinto capítulo trará as conclusões obtidas ao longo do processo de desenvolvimento do trabalho assim como descreverá possíveis trabalhos futuros de acordo com a conclusão obtida.

# CONCEITOS

Este capítulo tem como objetivo apresentar os conceitos de *Clean Architecture* e *SOLID*.

## CLEAN ARCHITECTURE

Antes de descrevermos do que se trata a arquitetura limpa, é importante descrever o próprio conceito de arquitetura de software.

### A ARQUITETURA DE SOFTWARE

A Arquitetura de software de um sistema se refere às decisões de design relacionadas a estrutura e comportamento geral do sistema. A arquitetura ajuda stakeholders a entenderem e analisarem como o sistema irá alcançar características essenciais como manuseabilidade, disponibilidade e segurança [2].

Ao desenvolver continuamente sem se preocupar com essas decisões, as características acima se tornam mais difíceis de serem alcançadas, ocasionando problemas no longo prazo que decorrem justamente da ausência dessas características. Um software com pouca manuseabilidade irá requirir mais esforço e mais mão de obra para se dar manutenção, enquanto um sistema com pouca segurança terá um comportamento inconsistente e alta incidência de bugs. A combinação dos dois fatores anteriores acarretam em custos desnecessários e tempo perdido testando e retestando fluxos já desenvolvidos previamente.

Dito isso, de acordo com Robert C. Martin, o objetivo de uma boa arquitetura de software "...é minimizar os recursos humanos necessários para construir e manter um determinado sistema" [1, p.5].

### A ARQUITETURA LIMPA

Martin menciona que toda arquitetura limpa tem a Separação de Preocupações (*Separation of Concern*s) [1, p.202]. Esta consiste em segregar todo o código em módulos de acordo com suas preocupações, ou seja, quais classes ou outros detalhes da aplicação este teria acesso. O conceito da arquitetura limpa reúne esses módulos em diferentes níveis de acordo com sua proximidade das regras de negócio de uma empresa, sendo o software de nível mais baixo relacionado apenas a ferramentas externas, e o mais alto, relacionado diretamente às regras de negócio.



Figura 1: A arquitetura limpa [4]

O importante sobre essa divisão em níveis é garantir que mudanças nas camadas inferiores não afetem as camadas superiores. Enquanto uma mudança a nível de regra de negócio pode interferir na forma que um dado é manipulado ou é exibido, o contrário não deveria ser verdade. Esse seria o conceito de Regra da Dependência, que consiste em garantir que as dependências do código partam apenas do nível inferior para o superior.

Esses níveis podem ser representados como círculos concêntricos, de forma que as camadas de nível mais alto do código estejam mais ao centro do círculo, tal como a Figura 1.

A seguir, será detalhado do que cada nível se trata nesse modelo, e, a fim de elucidar cada camada, usaremos como exemplo um sistema de gerenciamento de usuários.

Regras de Negócio de Empresa (*Enterprise Business Rules*), ou as Entidades, são objetos com suas próprias funções ou estruturas de dados que possam ser utilizadas por várias aplicações diferentes numa mesma empresa. No contexto desse trabalho e na maioria das aplicações web, as entidades serão as tabelas do banco de dados, devido a sua grande tendência de reutilização em diferentes partes de um mesmo sistema. No exemplo proposto, a entidade seria uma tabela de usuários com os atributos do mesmo, como o nome, endereço, login e senha.

Regras de Negócio da Aplicação (*Application Business Rules*), ou os Casos de Uso, são todos os fluxos específicos de uma aplicação. Essas regras de negócio utilizam-se manipulam as Entidades a fim de processar o que lhes for pedido. No exemplo proposto, os casos de uso seriam os algoritmos de cadastro, autenticação, consulta, atualização, remoção e outras tarefas referentes à tabela previamente apresentada.

Os Adaptadores de Interface (*Interface Adapters*) têm como propósito converter os dados entre os níveis vizinhos de uma forma que seja conveniente para todos os envolvidos. Um exemplo de adaptador no sistema pode ser uma classe responsável por tratar as requisições recebidas pelos Frameworks a fim de executar os casos de uso para gerenciar os usuários.

Por fim, os *Frameworks e Drivers* são geralmente, no contexto de desenvolvimento web, as ferramentas usadas para acesso a banco de dados e web. Por serem ferramentas já prontas, geralmente só é desenvolvido nessa camada a comunicação com os níveis mais internos.

Em resumo, um sistema que separa suas preocupações e que segue a Regra da Dependência tendem ter uma arquitetura limpa, com módulos de lógica de negócios testáveis, independentes de *frameworks*, UI, banco de dados ou qualquer agência externa.

## SOLID

Os princípios SOLID, em resumo, se tratam de regras de organização de funções e estruturas de dados em agrupamentos. O principal objetivo de sua aplicação está em criar software que seja de fácil entendimento, manutenção e reaproveitamento.

Também proposto por Robert C. Martin [3], SOLID é um acrônimo para siglas que representam princípios a serem seguidos no desenvolvimento de um bom software orientado a objetos. Para exemplificar cada um desses princípios, consideremos um sistema de pagamentos.

### *SINGLE RESPONSABILITY PRINCIPLE*

De acordo com o SRP, ou o Princípio da Responsabilidade Única, uma classe deveria ter uma, e somente uma razão para ser alterada [3]. Esse princípio é relevante, pois ao dividir as responsabilidades corretamente em cada módulo, evita-se consequências não planejadas durante o processo de manutenção do software.

Exemplificando essa situação, ao desenvolver uma classe que é responsável tanto por gerenciar usuários quando efetuar pagamentos, estamos quebrando esse príncipio. Imagine que é realizada uma validação do usuário destinatário antes de se executar um pagamento. Se houver alguma mudança nessa rotina de validação, é possível que isso afete a rotina de pagamentos de formas imprevistas. A forma que seguiria o SRP seria desenvolver uma classe que fosse responsável pela gerência dos usuários e outra que fosse responsável pelos pagamentos.

### *OPEN-CLOSED PRINCIPLE*

O Princípio Aberto-Fechado consiste em garantir que o comportamento de uma classe deveria estar aberto para a extensão, mas fechado para modificações [3]. A importância desse princípio se deve ao fato de que ao modificar uma classe, essa modificação provavelmente vai influenciar algum ponto não previsto do sistema que utilize esse mesmo componente.

No sistema exemplificado, ao acrescentar suporte a pessoas jurídicas ao algoritmo de validação de usuários, se simplesmente acrescentarmos ao código existente uma condição para verificar o tipo da pessoa (Física ou Jurídica) a fim de escolher o método de validação, estaríamos quebrando o OCP. O correto seria termos uma classe abstrata Pessoa e estender esse comportamento através de duas classes filhas PessoaFisica e PessoaJuridica, cada uma com seu método de validação, conforme a Figura 2.




Figura 2: Relação entre PessoaFisica e PessoaJuridica

### *LISKOV SUBSTITUION PRINCIPLE*

Segundo o Princípio da Substituição de Liskov, as classes devem ser capazes de serem substituídas por suas classes derivadas sem afetar a execução do programa (e vice versa) [3]. Este princípio, aliado ao OCP, garante uma maior facilidade de manutenção do código.

Reutilizando os exemplos anteriores, o desenvolvedor estará aplicando o LSP se o mesmo passar o método de validação de uma classe Pessoa ao tentar validar a PessoaFisica ou PessoaJuridica antes de realizar um pagamento.




Figura 3: Renomeando métodos para adequação ao LSP

Conforme descrito na Figura 3, ao garantir que a classe Pessoa e suas classes herdeiras tenham o método de mesmo nome, podemos garantir um nível de intercambiabilidade entre elas. Ou seja, em fluxos onde o tipo de pessoa não é uma informação relevante, podemos usar uma classe genérica (neste caso, Pessoa) para reaproveitar melhor o código.

### *INTERFACE SEGREGATION PRINCIPLE*

No Princípio de Segregação de Interfaces define que as interfaces devem ser criadas de forma granular e específica para seus clientes. Isso quer dizer que não é interessante um cliente (ou classe) depender de uma interface que possui métodos que o mesmo não tenha conhecimento, ou, de forma simplificada, que interfaces não deveriam ter métodos que não serão usados por suas implementações [3].

Por exemplo, havendo uma interface IPagamento e duas classes PagamentoBoleto e PagamentoTed, o ISP estaria sendo violado se houver um método getLinhaDigitavel na IPagamento, visto que pagamentos via TED não usam linhas digitáveis. O ideal seria que essa interface fosse melhor subdividida (ou granularizada) a fim de que as classes usassem todos os seus métodos, como na Figura 4.




Figura 4: Exemplo do ISP

### *DEPENDENCY INVERSION PRINCIPLE*

Por fim, o Princípio da Inversão de Dependências indica que módulos de níveis superiores deveriam depender apenas de abstrações de módulos de níveis inferiores, e não de implementações [3]. Este princípio está fortemente ligado ao modelo de Arquitetura Limpa descrito na Seção 2.1.2, principalmente na relação entre a camada de Casos de Uso e a camada de Adaptadores de Interfaces.

Suponha-se que o exemplificado sistema de pagamentos consuma algum serviço externo para realizar alguma consulta ou validação. A estratégia de implementação da chamada a esse serviço externo, seguindo o DIP, seria criar uma interface que estabelecesse o contrato com o serviço externo e usá-la no sistema de pagamentos toda vez que o mesmo fosse necessário.

# TECNOLOGIAS

Neste capítulo serão abordadas as tecnologias usadas no desenvolvimento da aplicação *web*. A linguagem que permeará tanto o *frontend* quanto o *backend* será o *JavaScript*, porém, como as práticas abordadas neste trabalho são mais direcionadas ao *backend*, não será descrito com detalhes as tecnologias do *frontend*.

Além disso, como um dos temas principais desse trabalho está em como o código se comporta em relação a suas dependências, será abordado também os *frameworks web* e de banco de dados, assim como uma ferramenta ajudar a deixar a arquitetura desse código mais limpa.

## JAVASCRIPT E TYPESCRIPT

O *JavaScript*, também conhecido como *ECMAScript* ou JS, é uma linguagem leve e interpretada que pode ser executada tanto *client-side*, como nos navegadores, quanto *server-side*, como em servidores remotos.

Na época de sua padronização, era esperado que fosse apenas uma simples linguagem de scripts para navegadores, apenas para usos pontuais em páginas web [8]. Porém, com o tempo, a linguagem se tornou mais popular ao longo de que desenvolvedores começaram a usá-la com mais frequência para aprimorar a interacionabilidade de páginas web e hoje a mesma extrapola o ambiente dos navegadores e roda também nos servidores através do Node.js (Seção 3.2).

Porém, seu design original não previa o uso em aplicações muito complexas, e mesmo com as atualizações mais recentes do *ECMAScript*, a linguagem pode acabar sendo uma opção insegura para algumas aplicações empresariais por, dentre alguns motivos, sua fraca tipagem.

Por essa desvantagem característica do *JavaScript*, o *TypeScript* surge como uma proposta de ser uma camada sobre o *JavaScript* que permita checagem estática de tipos. Desta forma, a linguagem garante, durante o desenvolvimento, alguns recursos que permitam uma maior previsibilidade em relação ao resultado do código desenvolvido sem alterar o comportamento de execução do *JavaScript*.

## *NODE.JS*

O *Node.js* é um ambiente de execução *JavaScript* assíncrono e orientado a eventos. Apesar de ser *single threaded*, o *Node.js* possui o *event loop*, que permite o mesmo a executar operações E/S de forma não bloqueante ao delegar as mesmas para o *kernel* do sistema sempre que possível. Ou seja, o *event loop* garante que não haja a necessidade de que o código JavaScript espere o término da execução de algum processo não-*JavaScript* para executar a próxima instrução [5].

Devido a esse diferencial, o *Node.js* pode lidar com um número elevado de requisições simultâneas em um único servidor sem a necessidade de engessar o projeto com a gerência de *threads* simultâneas, o que simplifica o trabalho do desenvolvedor.

Uma outra vantagem em relação a outros ambientes é que, por aplicações *Node.js* serem escritas em *JavaScript*, parte do aprendizado necessário para desenvolver para o *frontend* acaba sendo reutilizado no *backend* sem a necessidade de aprender uma nova linguagem de programação para o uso no servidor.

## BIBLIOTECAS E FRAMEWORKS

Nesta seção serão descritos os *frameworks* ou bibliotecas mais relevantes para o *backend* desta aplicação. No caso, apenas aqueles que são cruciais para o funcionamento da mesma.

### TYPEORM E POSTGRESQL

O Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados escolhido para este trabalho foi o PostgreSQL. Dentre as razões que motivam essa escolha [9]:

* Seu uso é gratuito
* É popular
* *Open Source* com uma comunidade ativa
* É um projeto sólido com mais de 30 anos de desenvolvimento
* Bastante compatibilidade com ORMs das tecnologias apresentadas

Para manipularmos o acesso ao banco de dados PostgreSQL, iremos um utilizar uma ferramenta Object-Relational Mapping, ou ORM. O que motiva esse uso é a facilidade que as ferramentas ORMs pode trazer ao processo de desenvolvimento ao abstrair completamente a camada de comunicação com o Banco de Dados.

Isto é, o desenvolvedor não precisa conhecer muitos detalhes de implementação ou sintaxe de algum Sistema de Banco de Dados específico, além de não precisar se preocupar com a sanitização das queries ou com outros aspectos relacionados às chamadas ao banco de dados.

O ORM utilizado nesse trabalho será o *TypeORM*, um framework voltado principalmente para o *TypeScript*. A preferência por esse ORM se dá por vários motivos. Primeiramente, a compatibilidade com os principais bancos de dados relacionais, com o *MongoDB* (em estado experimental) e com as principais plataformas onde o *JavaScript* é suportado (*Node.js*, Navegador, *React Native*, entre outros) [10].

Mas o motivo principal para a escolha desse ORM está na sua adoção pelo padrão *Data Mapper*. Este padrão de ORM está bastante relacionado com as ideias de facilidade de manutenção já abordadas no Capítulo 2, visto que o uso do mesmo promove a separação de preocupações e, por consequência, baixo acoplamento e maior qualidade de código [10][11].

### EXPRESS E REACT

O *Express* *Js* é um dos *frameworks* *web* mais populares para o ambiente *Node.js* [6]. Sua utilização neste trabalho será como um intermediador entre as requisições enviadas pela página *web* e as informações necessárias para a nossa aplicação.

Note que para o desenvolvimento desse trabalho ou de qualquer aplicação web, usar o *Express* ou qualquer outro *framework* *web* não é estritamente necessário. Porém, essas ferramentas agilizam bastante o processo de desenvolvimento, logo o uso destas é recomendado.

O *React* é um framework web voltado para o *front-end*, ou seja, a *User Interface* disponibilizada através da página *web*. Como o conceito de dependência predomina neste trabalho, é importante apresentá-lo como o único responsável pela UI e por toda UI.

Desta forma, estamos garantindo que nenhum código responsável por lógicas de negócio complexas também esteja responsável pela disposição dos elementos na página *web*, o que acaba sendo uma decisão que respeita os princípios do *SOLID* e da *Arquitetura* *Limpa* ao separar essas preocupações.

Novamente, para o desenvolvimento de uma boa UI, não é estritamente necessário o uso de *React*, mas devido a facilidade de componentização de objetos típicos de interfaces *web* (botões e formulários, por exemplo) e sua popularidade [6], o mesmo foi escolhido para este trabalho.

### TSYRINGE

Por fim, o *Tsyringe* será a ferramenta que utilizaremos para injetar as dependências que serão explicitadas posteriormente nesse trabalho.

Desenvolvida pela *Microsoft* [7], o *Tsyringe* permite o uso de anotações como *@Injectable* e *@Inject*, que, através da Inversão de Controle, garantem uma manuseabilidade maior com uma sintaxe elegante para o *Typescript*.

# SOBRE A APLICAÇÃO

Este capítulo é destinado a exibir os detalhes acerca da loja virtual, isto é, os requisitos, diagramas UML e recursos disponíveis na aplicação web.

## REQUISITOS DA APLICAÇÃO

Para o MVP (Mínimo Produto Viável) deste projeto, focaremos nas funcionalidades mais básicas que se pode esperar de uma plataforma de jogos, isto é, interagir com os jogos. Sendo assim, a loja deveria permitir:

* Exibir jogos registrados na plataforma

Além disso, é necessário manter um registro dos usuários que acessam essa plataforma e dos jogos comprados pelos mesmos, então a loja também deve permitir que seus usuários possam:

* Se cadastrar
* Se autenticar
* Redefinir os parâmetros de seu perfil
* Comprar jogos registrados na plataforma
* Listar os jogos adquiridos
* Resgatar cartões pré-pago

Alguns fluxos estarão disponíveis apenas para uso interno, tais como:

* Registro de novos jogos
* Cadastro de cartões pré-pago

## DETALHES DA APLICAÇÃO

Será apresentado nessa seção os detalhes referentes a aplicaçãoque representam o funcionamento dos recursos (ou *features*) levantados na Seção 4.1.

### CASOS DE USO

Primeiramente, segue os casos de uso para os usuários da aplicação:



Tabela 1: Cadastro de Usuários



Tabela 2: Autenticação de Usuários



Tabela 3: Atualização de Perfil de Usuários

# USANDO OS CONCEITOS EM UMA APLICAÇÃO WEB

O propósito desse capítulo é demonstrar como os conceitos explicitados no Capítulo 2 podem ser utilizados na construção de uma aplicação web.

## DESENVOLVENDO A ARQUITETURA LIMPA

Na Seção 2.1.2 foi explicado a Regra da Dependência e o diagrama da Arquitetura Limpa (Figura 1). Esses princípios foram mantidos na aplicação desenvolvida para este trabalho e, para exemplificar o uso desses conceitos, tomamos como exemplo o fluxo de inserção de novos jogos na plataforma.

### A IMPLEMENTAÇÃO

Primeiramente, temos as Regras de Negócio de Empresa, ou, como implementado na aplicação, as Entidades. No contexto delineado, a Entidade abordada é a classe Game. Assim como descrito na Seção 2.1.2, a Entidade Game (Código 1), como um componente de alto nível, não deve depender de nenhum outro ponto da aplicação web e é, basicamente, uma estrutura de dados que pode ser utilizada por mais de uma aplicação da empresa.



Código 1: A Entidade Game

Já a classe que será o Caso de Uso, ou a Regra de Negócio da Aplicação, é a CreateGameService (Código 2). Nota-se que essa classe possui como dependência a entidade Game, assim como previsto na Regra da Dependência, mas não deve depender de nenhum módulo de nível inferior.



Código 2: O Caso de Uso

A princípio, é plausível assumir que esta classe estaria violando a Regra da Dependência ao importar o módulo IGamesRepository (Código 3), visto que Repositories são módulos de nível inferior aos Casos de Uso. Porém, ao inspencionar o conteúdo deste módulo, verifica-se que o mesmo se trata de uma interface. Isso é a inversão de dependência, que será discutida em detalhes em outra seção.



Código 3: A interface IGamesRepository

Por fim, temos uma classe que implementa a interface acima. O módulo GamesRepository (Código 4) será uma das classes responsáveis por se conectar com o TypeORM, um dos Frameworks ou Drivers de nossa aplicação. Por isso, essa classe se encaixa no arquétipo de Adaptadores de Interface.



Código 4: O Adaptador de Interface do Banco de Dados

Até aqui, todos os níveis apresentados na Figura 1 já foram representados através das classes mencionadas nesta seção, do nível mais alto da aplicação até a dependência da camada de banco de dados. Para completar este fluxo, resta apenas exibir a camada web.

A classe GamesController (Código 5) tem uma dependência explícita do módulo CreateGameService. Além disso, também depende de outros casos de uso da aplicação, como a atualização de dados de jogos (UpdateGameService) e a listagem ou exibição de detalhes dos mesmos (IndexGameService e ShowGameService).

Assim como a classe GamesRepository, a GamesController é um tipo de Adaptador de Interface que se comunica diretamente com o *Express* *JS*, nosso *framework* que lida com as requisições *HTTP*.



Código 5: Adaptador de Interfaces da Web

Na Figura 5, temos a representação gráfica de como os módulos citados se situam no modelo clássico de arquitetura limpa e como eles dependem um dos outros. As setas representam as dependências, e elas partem das classes de nível inferior até as classes de nível superior. Nota-se que o contrário não ocorre.




Figura 5: Aplicação Limpa

### OS BENEFÍCIOS

O benefício de adotar esse método de desenvolvimento se torna óbvio ao necessitar reutilizar o caso de uso em algum outro fluxo da aplicação. Neste caso, supondo que haja a necessidade de cadastrar grandes volumes de jogos na nossa plataforma, seria mais conveniente passar toda essa informação através de um arquivo do que inseri-la manualmente através de requisições Web. Por conta disso, foi criado uma nova classe, GamesCreateBatch (Código 6), que processa uma planilha em um arquivo csv e invoca o serviço de criação de games para cada linha.



Código 6: Caso de Uso reaproveitado para processamento de arquivos

Como os níveis desse fluxo foram muito bem segregados ao longo dos módulos, não foi necessário alterar nenhuma linha de código das classes responsáveis por conhecer as regras de negócios da aplicação e das responsáveis por interagir com o banco de dados.

Outro ponto é que se em algum momento for necessário trocar o Express JS, somente a classe GamesController (Código 5) deverá sofrer uma manutenção, o restante, pelo menos referente a esse fluxo, continuará intacto.

Outro ganho da adoção desse método está na facilidade em testar os componentes dessa aplicação. Para isso, foi criado a classe FakeGamesRepository (Código 7), cujo propósito está em simular o acesso ao banco de dados. Como essa classe é uma implementação da interface IGamesRepository, não haverá a necessidade de realizar nenhuma alteração no Caso de Uso para se realizar dos testes ou, caso seja necessário, para trocar o *TypeORM* por algum outro framework de acesso a banco de dados.



Código 7: Outra implementação do IGamesRepository

## DESENVOLVENDO UMA APLICAÇÃO SOLID

No fluxo descrito na seção anterior já é possível encontrar alguns conceitos SOLID sendo implementados na aplicação web. Porém, será necessário ver outros fluxos para obter exemplos de implementação que sigam todos os princípios.

### IMPLEMENTAÇÂO DO SRP

O Princípio da Responsabilidade Única (SRP) está sendo seguido na classe ShowGameService (Código 8). Isso ocorre, pois, a classe tem apenas um propósito, que é a exibição dos detalhes do jogo. Sendo assim, a mesma tem um escopo mais restrito em razões para se necessitar de alteração, por exemplo, adicionar validações, passar a buscar os jogos pelo nome em vez do id, entre outros.



Código 8: Implementação correta do SRP

Uma forma fácil de imaginar a classe acima ferindo este princípio seria se a mesma além de exibir jogos, também criasse ou atualizasse os mesmos. Com isso, a manutenção dessa classe pode ser mais difícil de se realizar do que a da primeira:



Código 9: Implementação que viola o SRP

Ao absorver muitas responsabilidades, a classe GameService (Código 9) passa a englobar diversos comportamentos e, com isso, passa a exigir mais esforço para se manusear.

Uma forma que respeite o SRP e implemente as funcionalidades da classe GameService pode ser descrita na Figura 6: Três classes, cada uma com suas regras de negócio e suas responsabilidades.



Figura 6: Representação do SRP

Desta forma, o leitor pode se questionar porque a classe GamesController (Código 5) não viola o SRP, visto que a mesma realiza todas essas operações. Isso não se caracteriza como uma violação pois a responsabilidade da classe é apenas comunicar as chamadas recebidas via HTTP para a aplicação. O Controller desconhece os fluxos de exibição, criação ou atualização, mas conhece as classes que contêm esses fluxos.

### IMPLEMENTAÇÃO DO OCP

Para exemplificar o Princípio Aberto Fechado (OCP), usaremos o fluxo responsável pela reivindicação de cartões pré-pagos. Para usar esse serviço, o usuário insere o código de cartão um cartão pré-pago e resgata jogos ou dinheiro para a compra de jogos na loja.

Porém, ao cadastrar esses códigos no sistema, a validação para esses dois tipos de itens a ser reivindicados é diferente. Os cartões de dinheiro devem resgatar somente os valores de R$30, R$50 ou R$100. Para validar um jogo, somente é necessário que este exista na base de dados. Com os requisitos acima, um desenvolvedor pode pensar em criar a classe descrita no Código 10:



Código 10: Implementação de cadastro de códigos

Embora atenda a demanda, essa estratégia fere o OCP. Note que, se em algum momento no futuro for necessário reivindicar um terceiro item, teremos que adicionar mais uma condição ao método principal dessa classe, o que deixará o código ainda mais acoplado. Para ilustrar isso, suponhamos que será necessário reivindicar códigos que resgatem Pacotes de Expansão para jogos já cadastrados em nossa plataforma. Essa funcionalidade extrapola o escopo desse trabalho, mas sua implementação pode ser descrita no Código 11.



Código 11: Implementação que viola o OCP

Para não ferir este princípio, basta estendermos a funcionalidade de uma classe base e realizar as validações nas classes herdeiras. A seguir temos os passos para realizar esse procedimento:

Primeiramente, definimos uma classe abstrata (Código 12) que concentrará os métodos que serão realizados pelas classes filhas desta. Como os fluxos de cadastro de códigos para jogo e dinheiro virtual passam por processos diferentes de validação e cadastro, este serão métodos abstratos desta classe.



Código 12: Classe Abstrata

Em seguida, estendemos, a partir da classe abstrata, uma classe para cada comportamento diferente. Sendo assim, uma classe para validar e registrar jogos (Código 13) e outra para dinheiro virtual (Código 14).




Figura 7: Representação do OCP

Na Figura 7, temos uma representação de como essas classes se relacionam. As setas partem em direção a classe abstrata, indicando a classe que estende a mesma.



Código 13: Cadastro de Códigos para Jogos



Código 14: Cadastro de Códigos para Dinheiro Virtual

### IMPLEMENTAÇÃO DO LSP

Um bom exemplo de implementação que respeita o LSP já foi apresentado na subseção anterior.

Esse princípio pode ser quebrado se, por exemplo, a interface não especificar um método requerido em algum dos casos de uso e terceirizar essa responsabilidade diretamente para as subclasses. A intercambiabilidade é perdida, e assim, a possibilidade de reuso do código também.

O benefício de se usar esse princípio está na desacoplação do código. Sem esse princípio aplicado, por exemplo, seria necessário especificar o subtipo UsersRepository, que, como demonstrado previamente, por se tratar de um Adaptador de Interfaces, é um módulo de nível inferior aos Casos de Uso.

### IMPLEMENTAÇÃO DO ISP

Um exemplo muito recorrente do próximo princípio, isto é, o Princípio da Segregação de Interfaces (ISP), está no funcionamento das classes *Repository* da aplicação.



Código 15: Interface a ser implementada

Tomando por exemplo o Repository de Usuários, temos a interface IUsersRepository (Código 15) e suas implementações UsersRepository (Código 16) e FakeUsersRepository (Código 17).



Código 16: Implementação para uso em produção

Podemos dizer que o ISP é respeitado na relação entre esses três módulos pois a interface IUsersRepository tem 100% dos seus métodos usados por suas implementações.



Código 17: Implementação para uso em testes unitários

Na Figura 8, temos a representação gráfica de como os módulos citados se relacionam e como eles constituem o ISP. As setas tracejadas representam a implementação da interface IUsersRepository.

Esse princípio pode ser quebrado se, como exemplificado na Seção 2.2.4, a interface especificar um método que uma de suas implementações não necessite. Ao fazer isso, perde-se os benefícios que uma abstração de interfaces pode promover, como o reuso do código.

O benefício de se usar esse princípio está na desacoplação do código. Sem esse princípio aplicado, por exemplo, seria necessário especificar o subtipo UsersRepository, que, como demonstrado previamente, por se tratar de um Adaptador de Interfaces, é um módulo de nível inferior aos Casos de Uso.




Figura 8: Representação do ISP

### IMPLEMENTAÇÃO DO DIP

A aplicação do Princípio da Inversão de Dependência pode ser encontrada em todos os Casos de Uso da aplicação que interajam com o banco de dados, visto que todos eles importam a dependência a partir de uma abstração. A Figura 9 ilustra essa situação com classes que já foram apresentadas previamente.




Figura 9: Representação do DIP

Para visualizar um modelo que viole a implementação do DIP, basta fazer que o Caso de Uso CreateGameService importe diretamente a dependência GamesRepository, como exemplificado através do Código 18 e da Figura 10.



Código 18: Violação do DIP




Figura 10: Violação do DIP

### BENEFÍCIOS DO SOLID

Com isso, podemos refletir sobre os benefícios da aplicação desses princípios. O SRP e o OCP, por exemplo, garantem a facilidade de leitura e entendimento do código ao separar funcionalidades complexas em componentes menores.

O LSP e o ISP exploram e determinam regras para o uso do conceito de interface e herança de forma a garantir a coesão do código e que boas abstrações sejam construídas.

O DIP permite que módulos de nível superior possam referenciar, indiretamente, módulos de nível inferior sem acarretar acoplamento entre estes.

Por fim, se atentar aos princípios SOLID traz como principais benefício, de diferentes formas, um código mais manuseável e limpo, menos suscetível a bugs inesperados e com maior potencial de crescimento.

CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Neste capítulo devem ser colocadas as conclusões que o aluno obteve durante a elaboração do trabalho, bem como o que pretende após sua conclusão (especialização, mestrado, aplicar os conhecimentos em alguma área...).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. MARTIN, Robert Cecil. **Arquitetura Limpa: O guia do Artesão para Estrutura e Design de Software**. Alta Books, 2018.
2. Carnegie Mellon University. **Software Architecture.** <https://www.sei.cmu.edu/our-work/software-architecture/> Acesso em 07 nov. 2021.
3. MARTIN, Robert Cecil. **The Principles of OOD**. <http://www.butunclebob.com/ArticleS.UncleBob.PrinciplesOfOod> Acesso em 07 nov. 2021.
4. MARTIN, Robert Cecil. **The Clean Architecture**. <https://blog.cleancoder.com/uncle-bob/2012/08/13/the-clean-architecture.html> Acesso em 07 nov. 2021.
5. OpenJS Foundation. **NodeJS**. <https://nodejs.org/pt-br/about/> Acesso em 07 nov. 2021.
6. Stack Overflow. **2021 Developer Survey**. <https://insights.stackoverflow.com/survey/2021#most-loved-dreaded-and-wanted-webframe-love-dread> Acesso em 07 nov. 2021.
7. Microsoft. **TSyringe Repository**. <https://github.com/microsoft/tsyringe> Acesso em 07 nov. 2021.
8. Microsoft. **TypeScript for the New Programmer**. <https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/typescript-from-scratch.html> Acesso em 07 nov. 2021.
9. PostgreSQL. **Why Use PostgreSQL?** <https://www.postgresql.org/about/> Acesso em 07 nov. 2021.
10. TypeORM. **TypeORM** <https://typeorm.io/#/> Acesso em 07 nov. 2021.
11. TypeORM. **What is the Data Mapper pattern?** <https://typeorm.io/#/active-record-data-mapper/what-is-the-data-mapper-pattern> Acesso em 07 nov. 2021.