

Situação de Aprendizagem

Montagem Smart 4.0

**17/12/2015**

Florianópolis/SC

Novembro/2023

Florianópolis/SC

Alunos: Alessandro Bento, Cesar Glufke, Daniel Barros, Jefferson Cunha

# SUMÁRIO

1. [INTRODUÇÃO 3](#_bookmark0)
2. [REDES 4](#_bookmark1)
   1. [MQTT 5](#_bookmark2)
   2. [ENDEREÇO IP 11](#_bookmark2)
   3. DASHBOARD................................................................................................................... 10
3. [DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA DESENVOLVIDO 11](#_bookmark3)
   1. [SENSOR DE GÁS MQ 13](#_bookmark2)
   2. [ATUADORES 19](#_bookmark2)
4. [REQUISITOS DO SISTEMA 21](#_bookmark4)
   1. [REQUISITOS FUNCIONAIS 21](#_bookmark2)
   2. [REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 21](#_bookmark2)
   3. ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DO SISTEMA.................................................................22
   4. DIAGRAMAS.....................................................................................................................24
5. RESULTADOS............................................................................................................................26
   1. CÓDIGO COMENTADO.....................................................................................................26
   2. CIRCUITO..........................................................................................................................30
6. REFERÊNCIAS............................................................................................................................31

# INTRODUÇÃO

Este documento apresenta o funcionamento dos sisteman de sensores de analise da etapa de maontagem da Smarte 4.0. Um prototipo com fins de apredisagem na materia materia Modelagem de Sistemas do curso de Analise e Desenvolvimento Sistemas.

Composto por 4 sensores módulos sensor Lm393 de obstáculo infravermelho e um módulo ESP32 e uma protoboard, que dectentam a presensa da base no ponto de montagem e as posiveis laminas nas laterais. As informaçoes seram monstradas ainda em uma dashboard do sistema Taigo.io, ao lado dos dados provenientes do sistema xxx coletados com o Node-red.

# REDES

O que é TagoIO?

TagoIO é uma plataforma web, 100% cloud e de alto nível para monitoramento de ambientes via dispositivos IoT conectados à sua rede. Ela oferece diversas funcionalidades para que uma solução de IoT pode ser agilmente desenvolvida e implementada no mercado. Tais aplicações podem acontecer em segmentos como: automação industrial, irrigação inteligente, localização interna de depósitos, composição, refrigeração e telemática, entre outros.

Por meio da plataforma, o usuário pode observar os dados coletados em um dashboard prático para construir suas aplicações. Tendo um painel simples e dinâmico, é possível compartilhar e rastrear o uso da aplicação, além de criar níveis de acesso para diversos usuários, definindo o que cada um poderá visualizar e editar.

Como funciona a plataforma TagoIO?

O processo de criação da solução IoT acontece em quatro etapas. A primeira envolve conexão de um dispositivo por Wi-Fi, LoRa, Sigfox, GPRS, LTE, BLE, ZigBee, entre outras, que realize a leitura dos ambientes e envio dos dados para a plataforma.

Os dispositivos podem se conectar diretamente à API do TagoIO utilizando os protocolos HTTPS ou MQTT, embora também seja possível utilizar diferentes protocolos para bancos de dados e serviços web a fim de realizar essa conexão.

Abaixo, uma representação do fluxo de dados (*data flow*), partindo do dispositivo:

Diagrama

Descrição gerada automaticamente

Depois, será necessário escolher um template para iniciar a construção da aplicação e integrar as soluções, combinando os dados com sistemas externos. Para finalizar o processo, é preciso criar e gerenciar os usuários e dispositivos, escalando a aplicação de forma rápida.

Após tal configuração, o dashboard no sistema já estará pronto para o monitoramento.

O usuário poderá criar diversos painéis por meio dos recursos para mapas e marcadores, além da possibilidade de adicionar links, imagens, formulários, gráficos, vídeos e outros widgets que melhor se adequem à solução, em tempo real.

Interface gráfica do usuário, Aplicativo

Descrição gerada automaticamente

O usuário poderá criar diversos painéis por meio dos recursos para mapas e marcadores, além da possibilidade de adicionar links, imagens, formulários, gráficos, vídeos e outros widgets que melhor se adequem à solução, em tempo real.

2.1. MQTT

Desenvolvido na década de 90 pela IBM e Eurotech, o MQTT (Message Queuing Telemetry Transport, e tendo tradução para português sob o nome de Transporte de Filas de Mensagem de Telemetria) é um protocolo de mensagens que foi criado com o objetivo de oferecer um baixo consumo de rede, banda e também dos demais recursos de software. O formato utilizado no MQTT é de Cliente/Servidor.

Por esse motivo e por ter fundamentos na pilha TCP/IP ou em outros protocolos de rede, o MQTT tem extrema utilidade dentro da área de desenvolvimento de projetos de comunicação entre máquinas, também conhecido pelo termo M2M (Machine to Machine). Outra área também onde se torna muito presente é para conectividade de IoT (Internet of Things).

O protocolo MQTT funciona conforme os princípios do modelo de publicação/assinatura. Na comunicação em rede tradicional, clientes e servidores se comunicam diretamente entre si. Os clientes solicitam recursos ou dados do servidor, e o servidor processa e envia uma resposta. Porém, o MQTT usa um padrão de publicação/assinatura para desacoplar o remetente da mensagem (publicador) do destinatário da mensagem (assinante). Em vez disso, um terceiro componente, chamado agente de mensagens ou *Broker*, soluciona a comunicação entre publicadores e assinantes. O trabalho do Broker é filtrar todas as mensagens recebidas dos publicadores e distribuí-las corretamente aos assinantes.

Abaixo, uma visão geral de como o MQTT funciona:

1. Um cliente MQTT estabelece uma conexão com o agente MQTT (Broker).
2. Depois de conectado, o cliente pode publicar mensagens, assinar mensagens específicas ou fazer as duas coisas.
3. Ao receber uma mensagem, o Broker a encaminha aos assinantes interessados.

Vamos esmiuçar os detalhes para melhorar a compreensão.

**Tópico do MQTT**

O termo “tópico” refere-se a palavras-chave que o Broker usa para filtrar mensagens para os clientes MQTT. Os tópicos são organizados de maneira hierárquica, semelhante a um diretório de arquivos ou pastas. Por exemplo, imagine um sistema de casa inteligente que está em funcionamento em uma casa de vários andares que tem diferentes dispositivos inteligentes em cada andar.

**Publicação de MQTT**

Os clientes MQTT publicam mensagens contendo o tópico e os dados em formato de bytes. O cliente determina o formato de dados, como dados de texto, dados binários, arquivos XML ou JSON. Por exemplo, uma lâmpada no sistema de casa inteligente pode publicar uma mensagem “on” em um tópico intitulado “livingroom/light”.

**Assinatura de MQTT**

Os clientes MQTT enviam uma mensagem SUBSCRIBE (ASSINAR) ao agente MQTT para receber mensagens sobre tópicos de interesse. Esta mensagem contém um identificador exclusivo e uma lista de assinaturas. Por exemplo, o aplicativo de casa inteligente de seu telefone deseja exibir quantas luzes estão acesas em sua casa. Ele assinará o tópico *light* e aumentará o contador para todas as mensagens *on*.

No protocolo MQTT nós temos 3 qualidades de serviço (ou “QoS” – Quality of Service) e cada conexão com o Broker pode especificar qual será utilizada., sendo estas: "no máximo uma vez", "no mínimo uma vez" e "exatamente uma vez".

**QoS 0 - No máximo uma vez:**

Conhecido como *fire and forgot* (atirar e esquecer), nesse QoS a mensagem é enviada apenas uma vez e não haverá passos seguintes, dessa forma a mensagem não será armazenada, nem haverá um feedback para saber se ela chegou ao destinatário.

Esse modo de transferência é o mais rápido, porém o menos seguro já que a mensagem será perdida caso o envio falhe ou o cliente esteja desconectado.

**QoS 1 - Pelo menos uma vez:**

Nesse modo de transferência, a mensagem é entregue pelo menos uma vez, havendo uma espera da recepção de feedback da entrega da mensagem, o chamado PUBACK. Não recebendo o PUBACK, a mensagem continuará sendo enviada até que haja o feedback. Nesse QoS pode acontecer de a mensagem ser enviada diversas vezes e ser processada diversas vezes.

Para que haja o envio da mensagem mais de uma vez, a mensagem precisa ser armazenada. Ela será excluída do receptor após ter recebido o feedback de confirmação do envio.

**QoS 2 - Exatamente uma vez:**

Nesse modo de transferência, a mensagem é entregue exatamente uma vez, necessitando que a mensagem seja armazenada localmente no emissor e no receptor até que seja processada. Para garantir a segurança desse QoS é necessário o envio de 2 pares de request-response (chamado de four-part handshake), onde temos o envio da mensagem (PUBLISH), a resposta de recepção (PUBREC), o aviso do recebimento do PUBREC (PUBREL) e a confirmação de que o processo foi concluído e pode ser feita a exclusão (PUBCOMP). Após o recebimento do PUBREL, o *receiver* pode excluir a mensagem e, quando o sender receber o PUBCOMP, ele poderá excluir a mensagem.

2.2. ENDEREÇO IP

O IP, em linhas gerais, é um código numérico atribuído a cada dispositivo conectado em uma rede. Como esse número é único para cada aparelho, ele pode ser encarado como um endereço desse equipamento. Por exemplo, se a sua rede doméstica tem cinco dispositivos conectados, cada um deles terá um IP diferente para essa rede.

É muito importante deixar claro que o computador tem dois IPs diferentes e independentes entre si: um é o código da sua rede interna, e o outro, vinculado ao seu modem - fixo ou não - é atribuído pela sua operadora e enxergado pela Internet como endereço da sua rede.

**Quais são as diferenças entre IP dinâmico e IP estático/fixo?**

O **IP dinâmico** é o mais comum e se refere, principalmente, a um endereço que muda sempre, normalmente quando você liga o modem, ou em intervalos de tempo definidos pelo provedor. É o padrão ideal para uso doméstico, já que não requer equipamentos de melhor performance e não depende de conhecimentos um pouco mais avançados para configuração e manutenção.


O **IP estático** ou fixo, é mais raro e, em alguns casos, sua oferta pelo provedor está vinculada a taxas adicionais. Como é possível deduzir a partir da explicação sobre o dinâmico, o código fixo é um endereço de IP imutável. Ou seja, seu computador sempre terá o mesmo endereço, desde que conectado à rede com o fixo (se você levar o laptop para uma viagem e conectar de outro lugar, ele terá um IP diferente).

A principal diferença entre um endereço IP dinâmico e um estático é a conexão uniforme que os IPs estáticos oferecem. As mudanças do IP dinâmico do seu dispositivo pessoal acontecem quando você fica online em diferentes redes. Mas sites comerciais, como Netflix, CNN ou Facebook, precisam de endereços IP estáticos para ajudar os clientes a se conectarem sem problemas a eles.

IPs estáticos garantem que a velocidade e a qualidade da conexão permaneçam as mesmas e, para sites de streaming, que nenhum vídeo seja interrompido. Mas, embora os endereços IP estáticos geralmente ofereçam melhores conexões e velocidades, eles geralmente custam mais caro.

Por que os endereços IP mudam? A resposta breve é que não há endereços IP suficientes para todos usarem a internet. Os endereços IP estáticos exigem uma configuração manual complexa, enquanto os dinâmicos são configurados e atribuídos automaticamente, como a conexão doméstica que você provavelmente está usando agora.

Endereços IP estáticos são úteis para grandes servidores que hospedam uma quantidade enorme de tráfego, enquanto os dinâmicos são melhores para dispositivos domésticos. Os endereços IP estáticos mantêm uma conexão permanente, enquanto os dinâmicos podem mudar a qualquer momento.



2.3. DASHBOARD

O dashboard é um painel de informações que facilita a interpretação e o acompanhamento de indicadores importantes.

Há alguns benefícios na utilização de uma dashboard, como:

* Atualização e acompanhamento dos indicadores
* Centralização das informações
* Tomada de decisão mais rápida
* Identificação de padrões
* Facilidade de comunicação
* Otimização

O Widget Display é uma tela que exibe informações de modo visual, como uma TV ou uma tela de um celular.

O Widget Line (gráficos em linha) é como o nome diz, um gráfico em linha que serve para visualizar uma data ou hora que foi recebido tal informação, e o valor desta informação, ficando gravada como uma forma de histórico.

O Widget VuMeter, medidor de volume de áudio, mais conhecido como VU (unidade de volume) é um dispositivo de medição de áudio. Para este trabalho utilizaremos como um medidor de gás, já que na plataforma Tago.io não a este widget disponível, então adaptaremos outro para o nosso uso.

O Widget PushButton é basicamente um botão de liga e desliga que ao clicar envia informações para outra plataforma.

# DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA DESENVOLVIDO

Tendo como area de trabalho o modulo de montagem do sistema Smart 4.0 o objetivo foi atraveis da implementação de um sistema de sensores externa, analizar o coreto posisionamento das laminas na base, e posibilitando a visualizaçao atraveis das dashboard, via web.

* **Uma placa ESP32**, O com código desenvolvido no IDE do Arduino, liguagem C#. Resebendo as informações dos sensores de presença infra vermelho, e tendo como saida o envio da leitura para o sstema Taigo.IO. A placa ESP32 é alimentação via USB. E é um microcontrolador usado em diversos projetos de IoT (Internet das Coisas), robótica, automação residencial e outros projetos que envolvem conexão com a internet. Ele é composto basicamente por um processador Xtensa Dual-Core de 32 bits, uma porta micro-USB para alimentação e programação, e um conversor USB serial integrado, além de já possuir WiFi nativo.




* **Módulo sensor Lm393 de o obstáculo infravermelho**



* **Uma protoboard** de 400 pontos interligadas, que servirá como matriz de contatos para a construção dos circuitos;
* **Um cabo de alimentação USB**, para alimentação do sistema e comunicação do NodeMCU com o computador;
* **Cabos jumper** macho-macho para fazer as conexões entre os componentes eletrônicos na protoboard;
* **Dois resistores**, que servirão para ajudar na corrente que ligará os LED’s;

# ESQUEMA ELETRICO ARDUINO



.

Na figura acima podemos ver o esquema eletrico dos sensores e arduino;

* **VCC** fornece energia para o módulo. Deve ser conectado no pino 5V da placa de desenvolvimento utilizada;
* **GND** é o pino de aterramento / neutro, e precisa ser conectado ao pino GND da placa;
* **D23 D26 D32 D33** pinos que recebem a leitura digital dos sensores infravermelhos

# REQUISITOS DO SISTEMA

# REQUISITOS FUNCIONAIS

# 4,1,1, [RF001] Registrar a concentração do gás CO2 no ambiente

**Prioridade:** ☒Essencial ☐Importante ☐Desejável

O sistema deve permitir a coleta e o registro dos dados referentes à concentração do gás CO2 no ambiente.

**4,1,2, [RF002] Registrar a presença do gás GLP no ambiente**

**Prioridade:** ☒Essencial ☐Importante ☐Desejável

O sistema deve permitir a coleta e o registro dos dados referentes à presença do gás GLP no ambiente.

# 4,1,3, [RF003] Sinalizar níveis de segurança dos gases ao usuário

**Prioridade:** ☒Essencial ☐Importante ☐Desejável

O sistema deve emitir sinais visuais e sonoros para alertar o usuário sobre os níveis de segurança dos gases no ar.

# REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

# 4,2,1, [NF001] Dashboard Digital

O sistema deve permitir, em uma única tela, o registro dos dados coletados através de displays e gráficos. Esta dashboard é gerada e administrada por meio da plataforma Tago.IO.

# 4,2,2, [NF002] Comunicação Wi-Fi com Tago.IO

O sistema deve permitir a comunicação com a plataforma Tago.IO via wi-fi.


# ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DO SISTEMA


|  |  |
| --- | --- |
| ***RS001*** | **Registrar a concentração do gás CO2 no ambiente** |
| *Referência* | [Registrar a concentração do gás CO2 no ambiente. RF001] |
| *Sumário*  *Pré­condições* | O caso de uso é responsável por coletar e registrar a concentração do gás CO2 no ambiente. |
| O sistema deve estar ligado à alimentação via USB e logado na plataforma Tago.IO com as devidas configurações do protocolo MQTT. [NF002] |
| *Atores Descrição* | Sensor MQ-135, Placa ESP32 e Tago.IO |
| 1. O sensor MQ-135 coleta dados sobre a presença do gás CO2 (dióxido de carbono) no ambiente e envia ao pino analógico da placa ESP32. 2. O programa da placa ESP32 processa os dados coletados e os envia à plataforma Tago.IO para registro. 3. O Tago.IO recebe e registra os dados, atualizando sua dashboard com as devidas informações por meio de displays e gráficos [NF002]. |
| *Alternativas* | -- |
| *Exceção* | -- |

|  |  |
| --- | --- |
| ***RS002*** | **Registrar a presença do gás GLP no ambiente** |
| *Referência* | [Registrar a presença do gás GLP no ambiente. RF002] |
| *Sumário*  *Pré­condições* | O caso de uso é responsável por coletar e registrar a presença do gás GLP no ambiente. |
| O sistema deve estar ligado à alimentação via USB e logado na plataforma Tago.IO com as devidas configurações do protocolo MQTT. [NF002] |
| *Atores*  *Descrição* | Sensor MQ-6, Placa ESP32 e Tago.IO |
| 1. O sensor MQ-6 coleta a resposta digital sobre a presença do gás GLP (gás de cozinha) no ambiente e envia ao pino digital da placa ESP32. 2. O programa da placa ESP32 processa o dado coletado (0 ou 1) e o envia à plataforma Tago.IO para registro. 3. O Tago.IO recebe e registra os dados, atualizando sua dashboard com as devidas informações por meio de displays e gráficos [NF002]. |
| *Alternativas* | -- |
| *Exceção* | -- |

|  |  |
| --- | --- |
| ***RS003*** | **Sinalizar níveis de segurança dos gases ao usuário** |
| *Referência* | [Sinalizar níveis de segurança dos gases ao usuário. RF003] |
| *Sumário*  *Pré­condições* | O caso de uso é responsável por registrar o estoque de ingredientes. |
| O sistema deve estar ligado à alimentação via USB e logado na plataforma Tago.IO com as devidas configurações do protocolo MQTT. [NF002] |
| *Atores*  *Descrição* | LED’s (1 vermelho e 1 verde) e Buzzer |
| 1. Os sensores MQ-6 e MQ-135 coletam dados sobre a presença dos gases GLP (gás de cozinha) e CO2 (dióxido de carbono), respectivamente­­­­­,  e enviam à placa ESP32. 2. O programa da placa ESP32 processa os dados coletados e confere se o CO2 excede o limite da concentração de gás permitida no ar e se existe a presença de GLP. 3. Em caso afirmativo para qualquer uma das condições do item 2, o sistema aciona um buzzer com alarme sonoro, e o LED vermelho. 4. Em caso negativo, o buzzer é desativado e o LED verde é aceso (o que é considerado o estado padrão ideal do sistema.) |
| *Alternativas* | -- |
| *Exceção* | -- |

# DIAGRAMAS





**Detalhamento de caso de uso**

**Cenário típico:**

**1** - Começa quando os sensores leem os sinais;

**2** - O ESP32 capta esses sinais e envia para uma plataforma;

**3** - A plataforma Tago.io exibe os valores em uma dashboard;

**4** - O ESP32 verifica se o sinal é mais alto do que o esperado;

**Fluxo alternativo:**

**1** - No passo 4, caso o sinal esteja dentro do esperado, um LED verde é acionado e o Buzzer permanece desligado.

**Requisitos especiais:**

**1** - O LED verde sempre fica acionado se o sinal estiver dentro do esperado, o LED vermelho e o Buzzer só são acionados caso o sinal seja muito alto.

**Historico de alteraçãoes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| 16/05/2023 | 0.1 | Criação do protótipo físico do sistema com sensores MQ-6, MQ-135, placa ESP32 e buzzer. | João Carlos Becker Jr. Arthur G. Becker |
| 23/05/2023 | 0.2 | Criação e configuração do sistema para comunicação com a plataforma Tago.IO. | João Carlos Becker Jr. Arthur G. Becker |
| 30/05/2023 | 0.3 | Adição dos LEDS verde e vermelho ao sistema, e sua condicional para funcionamento no código. | João Carlos Becker Jr. Arthur G. Becker |
| 01/06/2023 | 0.4 | Implementação de código de alarme com toque personalilzado para o buzzer. | João Carlos Becker Jr. Arthur G. Becker |
| 12/06/2023 | 0.5 | Criação da marca e personalização estética do dashboard no Tago.IO. | João Carlos Becker Jr. Arthur G. Becker |
| 15/06/2023 | 1.0 | Revisão e ajustes finais aos comentários do código. | João Carlos Becker Jr. Arthur G. Becker |

# RESULTADOS

## CÓDIGO COMENTADO

## CIRCUITO

**Circuito eletrônico com fios

Descrição gerada automaticamente**

# REFERÊNCIAS