Desenvolvimento

de Aplicações Informáticas

Momento 3 – Construction

Uma imagem com captura de ecrã

Descrição gerada automaticamente

PL3 Grupo 2

2019/2020

constituição do grupo

Uma imagem com pessoa, parede, homem, interior

Descrição gerada automaticamenteUma imagem com pessoa, vestuário, parede

Descrição gerada automaticamente

Andreia Catarina Pereira Almeida a89250

andreia.catarina@hotmail.com

Alexandre Silva Fernandes a89234

a89234@alunos.uminho.pt

![Uma imagem com pessoa, parede, mulher, vestuário

Descrição gerada automaticamente]()

Benjamim Jorge Alves Ribeiro a81910

jorgeribeiro199810@gmail.com

Beatriz Martins Santos a89241

beatrizms123@gmail.com

Uma imagem com pessoa, parede, interior, mulher

Descrição gerada automaticamenteUma imagem com pessoa, parede, vestuário, interior

Descrição gerada automaticamente

Catarina Isabel Coelho Araújo a89172

catarinac.araujo8@gmail.com

Bruna Filipa Matos da Silva a89197

brunafmsilva@gmail.com

Uma imagem com pessoa, parede, interior, vestuário

Descrição gerada automaticamenteUma imagem com parede, pessoa, vestuário, mulher

Descrição gerada automaticamente

Diogo António Ribeiro Gomes a89207

darg0205@gmail.com

Cláudia Pinto Gonçalves a89248

claudia2809.pt@hotmail.com

Uma imagem com pessoa, homem, parede, propriedade

Descrição gerada automaticamenteUma imagem com pessoa, parede, vestuário

Descrição gerada automaticamente

Rafael Alexandre Tarrendo de Brito a89162

rafaeltarrendo@gmail.com

Maria João Chousa Santos a89166

maria\_chousa@hotmail.com

Uma imagem com pessoa, parede, propriedade, vestuário

Descrição gerada automaticamente

Rui Pedro Moreira Esteves a89229

a89229@alunos.uminho.pt

Índice

[1. Introdução 9](#_Toc35100397)

[2. Sumário executivo 10](#_Toc35100398)

[3. Reunião com o cliente da Prision-tech 11](#_Toc35100399)

[4. Plano de iteração 12](#_Toc35100400)

[4.1 Introdução 12](#_Toc35100401)

[4.2 Propósito 12](#_Toc35100402)

[4.3 Âmbito 12](#_Toc35100403)

[4.4 Visão Geral 12](#_Toc35100404)

[4.5 Revisão 12](#_Toc35100405)

[4.6 Milestones chave 13](#_Toc35100406)

[4.7 Objetivos de alto nível 13](#_Toc35100407)

[4.8 Problemas 13](#_Toc35100408)

[4.9 Critérios de avaliação 14](#_Toc35100409)

[4.10 Avaliação 14](#_Toc35100410)

[4.11 WBS 15](#_Toc35100411)

[4.12 MS Project e Diagrama de Gantt 15](#_Toc35100412)

[4.13 OBS 18](#_Toc35100413)

[4.14 Sistema de Qualidade 18](#_Toc35100414)

[5. Project Plan 19](#_Toc35100415)

[5.1 Introdução 19](#_Toc35100416)

[5.2 Organização do projeto 19](#_Toc35100417)

[5.3 Medidas e processo de desenvolvimento 20](#_Toc35100418)

[5.4 Lançamento 20](#_Toc35100419)

[6. Work Items List 21](#_Toc35100420)

[7. Project Defined Process 23](#_Toc35100421)

[7.1 Introdução 23](#_Toc35100422)

[7.2 Visão Geral do Processo Definido pelo Projeto 24](#_Toc35100423)

[7.3 Fluxo de trabalho 25](#_Toc35100424)

[7.4 Artefactos 25](#_Toc35100425)

[7.5 Papéis 26](#_Toc35100426)

[8. Risk List 27](#_Toc35100427)

[a. Estratégias para a prevenção e/ou resolução do risco 28](#_Toc35100428)

[9. Tools 29](#_Toc35100429)

[9.1 Introdução 29](#_Toc35100430)

[9.2 Verificação do ambiente 30](#_Toc35100431)

[9.3 Verificação das ferramentas 31](#_Toc35100432)

[9.4 Verificação de dados 31](#_Toc35100433)

[9.5 Executar as ferramentas 31](#_Toc35100434)

[10 . Vision 31](#_Toc35100435)

[10.1 Introdução 31](#_Toc35100436)

[10.2 Positioning 31](#_Toc35100437)

[10.3 Stakeholder Descriptions 32](#_Toc35100438)

[10.4 Product overview 34](#_Toc35100439)

[10.5 Other Product Requirements 35](#_Toc35100440)

[11 System Wide Requirements 35](#_Toc35100441)

[11.1 Introdução 35](#_Toc35100442)

[11.2 System-wide Functional Requirements 36](#_Toc35100443)

[11.3 System Qualities 37](#_Toc35100444)

[Usability 37](#_Toc35100445)

[Reliability 38](#_Toc35100446)

[performance 39](#_Toc35100447)

[Supportability 39](#_Toc35100448)

[11.4 System interfaces 41](#_Toc35100449)

[User interfaces 41](#_Toc35100450)

[Interfaces to external Systems or Devices 42](#_Toc35100451)

[11.5 Business Rules 42](#_Toc35100452)

[11.6 System Constraints 43](#_Toc35100453)

[11.7 System Compliance 43](#_Toc35100454)

[Licensing Requirements 43](#_Toc35100455)

[Legal, Copyright, and other Notices 43](#_Toc35100456)

[Applicable Standards 43](#_Toc35100457)

[11.8 System Documentation 43](#_Toc35100458)

[12 Use case & use case model 44](#_Toc35100459)

[12.1 Fazer autenticação 44](#_Toc35100460)

[Use case: Fazer autentificação 45](#_Toc35100461)

[Diagrama de Sequência 45](#_Toc35100462)

[Diagrama de atividade 46](#_Toc35100463)

[12.2 adicionar guardas e psicólogos 46](#_Toc35100464)

[Use case: Adicionar Guardas e Psicólogos 47](#_Toc35100465)

[Diagrama de Sequência 48](#_Toc35100466)

[Diagrama de atividade 48](#_Toc35100467)

[12.3 Monitorizar Reclusos 48](#_Toc35100468)

[Use case: Monitorizar Reclusos 51](#_Toc35100469)

[Diagramas de Sequência 52](#_Toc35100470)

[Diagrama de atividade 54](#_Toc35100471)

[12.4 Gerir Situações de Alerta 56](#_Toc35100472)

[Use case: Gerir Situações de Alerta 57](#_Toc35100473)

[Diagrama de Sequência 58](#_Toc35100474)

[Diagrama de atividade 59](#_Toc35100475)

[12.5 Monitorizar pontos 59](#_Toc35100476)

[Use case: Monitorizar Pontos 61](#_Toc35100477)

[Diagrama de sequência 61](#_Toc35100478)

[Diagrama de atividade 62](#_Toc35100479)

[12.6 Gerar Relatório 63](#_Toc35100480)

[Use case: Gerar Relatório 64](#_Toc35100481)

[Diagrama de Sequência 65](#_Toc35100482)

[Diagrama de atividade 66](#_Toc35100483)

[12.7 Gerir documentos 66](#_Toc35100484)

[Use case: Gerir documentos 67](#_Toc35100485)

[Diagrama de Sequência 67](#_Toc35100486)

[Diagrama de atividade 67](#_Toc35100487)

[12.8 Monitorizar horários 68](#_Toc35100488)

[Use case: Monitorizar Horários 70](#_Toc35100489)

[Diagrama de Sequência 71](#_Toc35100490)

[Diagrama de atividade 73](#_Toc35100491)

[13 Test case 74](#_Toc35100492)

[13.1 Introdução 74](#_Toc35100493)

[13.2 Requisitos a serem tratados 74](#_Toc35100494)

[13.3 Referências 75](#_Toc35100495)

[13.4 Casos de Teste 75](#_Toc35100496)

[Caso de teste 1.0 75](#_Toc35100497)

[Caso de Teste 2.0 75](#_Toc35100498)

[Caso de Teste 3.0 76](#_Toc35100499)

[Caso de Teste 4.0 77](#_Toc35100500)

[Caso de Teste 5.0 77](#_Toc35100501)

[Caso de teste 6.0 78](#_Toc35100502)

[Caso de teste 7.0 78](#_Toc35100503)

[Caso de teste 8.0 79](#_Toc35100504)

[Caso de teste 9.0 79](#_Toc35100505)

[14. Test Script 80](#_Toc35100506)

[Teste ID: 1.0 80](#_Toc35100507)

[Teste ID: 2.0 81](#_Toc35100508)

[Test ID: 3.0 82](#_Toc35100509)

[Teste ID: 4.0 83](#_Toc35100510)

[Teste ID:5.0 84](#_Toc35100511)

[Teste ID:6.0 85](#_Toc35100512)

[Teste ID:7.0 86](#_Toc35100513)

[Teste ID: 8.0 87](#_Toc35100514)

[Teste ID :9.0 88](#_Toc35100515)

[15. Test Log 89](#_Toc35100516)

[15.1 Introdução 89](#_Toc35100517)

[16. Architecture Notebook 90](#_Toc35100518)

[16.1 Propósito 90](#_Toc35100519)

[16.2Objetivos arquiteturais e filosofia 90](#_Toc35100520)

[16.3 Dependências e suposições 91](#_Toc35100525)

[16.4 Requisitos arquiteturalmente significativos 91](#_Toc35100526)

[16.5 Decisões, restrições e justificações 92](#_Toc35100527)

[16.6 Mecanismos Arquitetónicos 93](#_Toc35100528)

[16.7 Key Abstractions 94](#_Toc35100529)

[16.8 Camadas ou estrutura arquitetural 94](#_Toc35100530)

[16.9 Architectural Views 94](#_Toc35100531)

[17 Glossário 98](#_Toc35100532)

[18 Proof of concept 102](#_Toc35100533)

[18.1 Introdução 102](#_Toc35100534)

[18.2 Objetivo 102](#_Toc35100535)

[18.3 Características 102](#_Toc35100536)

[18.4 Hardware a usar na implementação do produto 103](#_Toc35100537)

[18.5 Mockup’s 103](#_Toc35100538)

[19. Design 105](#_Toc35100539)

[19.1 Estrutura de design: 105](#_Toc35100540)

[19.2 Subsistemas 105](#_Toc35100541)

[19.3.1 Padrão 106](#_Toc35100542)

[19.3.2 Realizações de requisitos 106](#_Toc35100543)

[20. Build 108](#_Toc35100544)

[21. Developer Tests 111](#_Toc35100545)

[Leitura de QRcode 111](#_Toc35100546)

[Aceder e confirmar a localização do dispositivo 111](#_Toc35100547)

[22. Conclusão 112](#_Toc35100548)

[23. Bibliografia 113](#_Toc35100549)

# Introdução

No âmbito da Unidade Curricular de Desenvolvimento de Aplicações Informáticas, foi-nos proposta a realização de um relatório relativo à fase de *Elaboration*. Nesta segunda fase do ciclo de vida do *OpenUp* demos continuidade ao nosso projeto, desenvolvendo os artefactos que dizem respeito a esta etapa.

O nosso projeto teve início no semestre passado, na Unidade Curricular de Processo e Metodologias de Software e terá continuidade nesta UC. O objetivo era pegarmos num trabalho realizado no semestre passado e irmos ao longo do semestre aperfeiçoando-o e acrescentando artefactos e outros dados, tendo em conta as novas necessidades e opiniões dos membros do grupo.

O nosso projeto tem como fundamento uma aplicação que permite aos guardas, psicólogos e a outras entidades do sistema prisional registarem comportamentos violentos, anormais e propícios a pensamentos suicidas dos reclusos, de forma a monitorizá-los e acompanhar o desenvolvimento do seu caso. O objetivo principal é então, evitar os suicídios nos sistemas prisionais.

O projeto a desenvolver pertencerá à Indústria 4.0, queremos com isto dizer, que a nossa aplicação estará em conexão com os Humanos de forma dinâmica em tempo real e também de forma organizada, o que facilitará o trabalho de todos os que a vão utilizar.

A nossa equipa é composta por 11 elementos e nesta segunda etapa, ao contrário da primeira, os cargos foram bem definidos e desempenhados pelos respetivos e os artefactos foram distribuídos consoante o papel de cada um, sendo que, foi necessário no final vários elementos juntarem o trabalho realizado individualmente.

Neste segundo momento, correspondente à fase de *Elaboration*, exploramos todos os artefactos relativos à mesma. Começamos por rever e alterar artefactos anteriormente desenvolvidos tais como o *Project* *Defined* *Process*, *Risk* *List*, o *Architecture* *Notebook* e as *Tools*. Além disso, foram atualizados praticamente todos os *Use* *Case* e os diagramas respetivos (modelos de casos de uso e diagramas de sequência) e desenvolvidos os diagramas de atividade. Os *Test* *Case* e os *System* *Wide* *Requirements* foram também mudados de acordo com as alterações feitas nos *Use* *Case*.

Numa fase posterior, foram elaborados o *Test* *Script*, *Test* *Log*, *Build*, *Design*, *Developers* *Test* e *Project* *Plan*, sendo que alguns destes artefactos não foram totalmente concluídos.

# Sumário executivo

O nosso projeto consiste numa aplicação para prevenir eventuais suicídios e acima de tudo garantir a segurança dos reclusos e do sistema prisional como um todo.

Para cada entidade que tente aceder à plataforma é pedido um scan do cartão de identificação prisional pessoal e a sua localização, com o objetivo de perceber se a pessoa que tenta aceder à aplicação está autorizada e se é realmente uma entidade prisional, assim como restringir os acessos fora dos estabelecimentos prisionais. Se a pessoa estiver dentro de um estabelecimento prisional é que poderá aceder à aplicação, para proteger informações sensíveis e confidenciais dos reclusos e do estabelecimento prisional.

Em relação aos reclusos, cada entidade prisional que tenha acesso à plataforma poderá monitorizar os mesmos a partir desta, como registar e eliminar um recluso na plataforma, assim como visualizar e inserir informações de cada um a fim de uma melhor perceção do estado de cada recluso.  Caso o estado destes seja crítico ou que necessite de atenção, a aplicação alertaria a entidade prisional.

  A nossa aplicação tem um sistema que premeia os guardas que efetivamente registam os acontecimentos que constatam, servindo como incentivo de utilização da aplicação.

É pretendido que o nosso sistema seja robusto, de fácil manutenção e barato.

O modelo de processo utilizado é o *OpenUP*, pois permite desenvolver o *software* com qualidade e rigor.

# Reunião com o cliente da Prision-tech

A reunião com o cliente ocorreu no dia 18 de fevereiro na sala de DAI teórico por voltas das 18 horas. Teve duração de uma hora e foi nos transmitido o objetivo deste projeto bem como tiradas todas as dúvidas detidas pelos grupos.

Foi-nos concedida uma pergunta, uma vez que o tempo era escasso, e a questão que colocámos foi se era possível que os guardas utilizassem o seu próprio dispositivo móvel para trabalharem com a aplicação. A resposta que nos foi dada foi que podemos deduzir que sim e perante a nossa ideia e o facto de a cultura dos guardas nas prisões portuguesas é de não ligarem ao que os rodeia e de ignorarem qualquer comportamento incomum foi nos dada a sugestão de acrescentar um sistema de acumulação de pontos que tem por via incentivar o uso da mesma e premiar aqueles que obtêm um numero considerável de pontos.

Após esta reunião o nosso grupo ficou com uma visão mais clara e objetiva do que tem que fazer ao longo deste semestre no âmbito desta unidade curricular, além disso permitiu aos elementos corrigir o que já tinha sido feito e que interpretou como não sendo possível. As questões dos outros grupos também facilitaram a compreensão do objetivo deste projeto e as ideias dos mesmos permitiram o aperfeiçoamento da nossa.

# 4. Plano de iteração

### 4.1 Introdução

Este documento permite que se obtenha uma abordagem geral do mesmo, numa fase introdutória. Estão estabelecidas as horas de trabalho de cada membro da equipa de modo a monitorizar e otimizar a gestão do projeto, maximizando a rentabilidade do trabalho de cada um e realizado pela equipa como um todo, evitando perdas de tempo.

É no Iteration Plan que se estabelece um conjunto de atividades e tarefas repartidas por sequência de tempo com os respetivos recursos e dependência das tarefas. Esta fase é essencial na medida em se for preciso consultar o plano do projeto esta consulta pode ser realizada de uma forma rápida e simples, a qualquer instante do desenvolvimento do mesmo.

### 4.2 Propósito

Este artefacto tem como principal objetivo ajudar o gestor de projeto no planeamento das tarefas, tendo em atenção o tempo e outros intervenientes. Do mesmo modo que ajuda o gestor de projeto a planear as tarefas isso terá uma consequência positiva nos restantes membros da equipa pois facilitará a execução das tarefas dos mesmos.

### 4.3 Âmbito

Este projeto encontra-se associado no âmbito da unidade curricular de Desenvolvimento de Aplicações informáticas (DAI). Procura-se desenvolver uma aplicação para o nosso cliente *(startup Prision-tech)* que ajude na identificação e monitorização de reclusos com tendências suicidas, em especial no período da noite, com vista à prevenção do suicídio e outros comportamentos fora do comum.

### 4.4 Visão Geral

Ao longo do nosso projeto iremos descrever a nossa aplicação.Temos também como objetivo descrever e entender a descrição dos utilizadores e *Stakeholders*,o posicionamento de mercado, as caracteristicas do produto e a sua visão, dependências e restrições, prioridades e padrões de qualidade.

### 4.5 Revisão

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Data | Versão | Descrição | Autor |
| 21/02/2020 | 1.0 | Versão Inicial | Toda Equipa |
| 06/03/2020 | 1.1 | Revisão do Artefacto | Alexandre Fernandes |

### 4.6 Milestones chave

|  |  |
| --- | --- |
| Milestone | Data |
| Início da iteração | 21/02/2020 |
| Ponto de Situação | 28/02/2020 |
| Fim da Iteração | 06/02/2020 |

### 4.7 Objetivos de alto nível

* Detalhar os requisitos funcionais da aplicação “SuddenAlert”;
* Elaboração da lista de riscos adaptando à situação atual;
* Conceção e implementação da arquitetura;
* Desenvolvimento da arquitetura e de Soluções Teste

|  |  |
| --- | --- |
| Performance | O desenvolvimento do produto foi de acordo com as especificações do cliente bem como os objetivos da UC |
| Segurança | Capacidade da aplicação de manter o bom funcionamento, respondendo a erros, falhas e defeitos |
| Simplicidade de Processos | Facilidade de compreensão por parte do utilizador |
| Qualidade de Objetivos | Melhor utilização dos recursos e aspeto geral da interface |

### 4.8 Problemas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Issue | Status | Notes |
| Implementação do sistema de gamificação | A concluir | Cada serviço prisional terá de decidir como pôr em prática o sistema de gamificação |
| Host SQL | Concluído | Obtenção de um serviço de hosting de uma base de dados MySQL |
| Detalhar os cenários de use case | A concluir | Modificar os use case em função dos conhecimentos apreendidos |
| Implementação de sistema de notificações | A concluir | Utilização de bibliotecas do android para um sistema de notificações |

### 4.9 Critérios de avaliação

* Passar todos os casos teste para as funcionalidades implementadas até ao momento
* Resposta favorável por parte dos docentes da UC

### 4.10 Avaliação

|  |  |
| --- | --- |
| Assement target | Relatório do Momento 3 - Fase Construction |
| Assessment date | 25/04/2020 |
| Participants | Toda a equipa |
| Project Status |  |


### 4.11 WBS

### 4.12 MS Project e Diagrama de Gantt















### 4.13 OBS

Para a elaboração do projeto são necessários recursos humanos e cada um com o seu respetivo papel, para isso elaboramos um organigrama (OBS) onde representamos a nossa equipa e os seus papéis.



### 4.14 Sistema de Qualidade

A garantia de qualidade de um software corresponde à função que garante uma implementação correta dos processos e procedimentos apropriados ao projeto em causa.

A qualidade de um projeto tem por base os processos que são usados no mesmo, ou seja, desempenham um papel de máxima importância no desenvolvimento do projeto.

O sistema de qualidade é um conjunto de regras e procedimentos que são executados e documentados à medida que se desenvolve o projeto. Este tem por finalidade atingir o controlo da execução de cada processo e do sistema em geral, para que, no fim, os padrões básicos necessários estejam corretamente implementados e que não existam falhas.

Seguindo este conjunto de regras, a satisfação dos clientes, assim como as empresas, será atingida na totalidade.

###### Procedimentos e tipo de Ferramentas Principais a serem utilizados

* Qualidade:
* ***OpenUP*;**
* ***MS* *Project*:** ferramenta produzida pela Microsoft que permite gerir projetos, planear, programar e apresentar as suas informações;
* ***Microsoft* *Office* 365:** utilizado para o registo de dados.
* Organização:
* **Reuniões:** método utilizado para a correção e distribuição das tarefas atribuídas a cada um dos elementos, como por exemplo, a construção e definição de novas etapas e esclarecimento de dúvidas ocasionais;
* **Trabalho individual intensivo.**

###### Tarefas específicas que serão executadas para cumprir os processos do nível 2 do CMMI

O CMMI é um processo que visa o melhoramento e a avaliação do projeto que se pretende construir. É utilizado essencialmente no desenvolvimento de software e para melhorar os processos dentro do projeto ou de uma organização.

O objetivo principal é dar visibilidade à equipa e a todos os processos, produtos associados e providencia ajuda para desenvolver uma melhor organização no desenvolvimento do projeto.

As melhores práticas deste modelo focam-se nas atividades que desenvolvem da melhor forma serviços de qualidade e que vão ao encontro das necessidades dos utilizadores finais.

# 5. Project Plan

### 5.1 Introdução

Este artefacto fornece um documento onde os elementos da equipa podem encontrar informações de como o projeto é gerido.

### Organização do projeto

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elemento da equipa** | **GP** | **Analista** | **Developer** | **Especialista de ferramentas** | **Tester** | **Arquiteto** |
| Alexandre | X |  |  |  |  |  |
| Andreia |  |  |  |  | X |  |
| Beatriz |  | X |  |  |  |  |
| Benjamim |  |  | X | X |  |  |
| Bruna |  |  |  |  |  | X |
| Catarina |  |  | X |  |  |  |
| Cláudia |  | X |  |  |  |  |
| Diogo |  |  | X |  |  |  |
| Maria |  |  | X |  |  |  |
| Rafael |  |  | X |  |  |  |
| Rui |  |  |  |  | X |  |

### 5.3 Medidas e processo de desenvolvimento

A equipa irá utilizar o OpenUP para se guiar no planeamento do projeto. Para acompanhar o progresso a equipa tem pelo menos uma reunião semanal com toda a equipa, tendo depois outras adicionais conforme necessário. Subequipas marcam também reuniões.

### 5.4 Lançamento

Inicialmente a aplicação irá ser testada num ambiente controlado, sendo depois evada a algumas instituições prisionais para teste. Após melhoria da aplicação e validação por parte dos clientes e utilizadores, a aplicação poderá ser lançada a nível nacional.

# Work Items List

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Name | Priority | Size Estimate | State | Target Iteration | Assigned To | Effort estimate left(hours) | Hours worked | Reference material |
| Iteration (Inception) Plan | Alta | 4 | Concluído | 1 | GP | 0 | 4h |  |
| Project Defined Process | Média/Alta | 3 | Concluído | 1 | Developer | 0 | 2h | OpenUp |
| Risk List | Média | 3 | Concluído | 1 | GP | 0 | 2h |  |
| Tools | Média | 3 | Concluído | 1 | Tool Specialist | 0 | 1h | Arquitecture Notebook |
| Vision | Média | 3 | Concluído | 1 | Analista | 0 | 2h | Project Defined Process |
| System Wide Requirements | Média/Alta | 4 | Concluído | 1 | Analista | 0 | 3h | Vision |
| Use Case | Alta | 5 | Revisão | 1 | Analista | 0 | 4h | Use Case Model |
| Use Case Model | Alta | 5 | Revisão | 1 | Analista | 0 | 3h | System Wide Requirements |
| Diagramas Sequencia | Alta | 5 | Revisão | 1 | Analista | 0 | 3h | Use Case Model |
| Test Case | Média | 3 | Revisão | 1 | Tester | 0 | 2h | Use Case Model |
| Architecture Notebook | Alta | 5 | Concluído | 1 | Arquiteto | 0 | 4h | System Wide Requirements |
| Glossary | Baixa | 3 | Revisão | 1 | Analista | 0 | 1h |  |
| Proof of Concept | Média | 4 | Concluído | 1 | Developer | 0 | 3h |  |
| Project Plan | Alta | 4 | Concluído | 1 | GP | 3h | 1h |  |
| Implementation | Alta | 5 | A concluir | 2 | Developer | 15h | 0 | Software |
| Deployment Plan | Média | 3 | Não concluído | 2 | Developer | 2h | 0 |  |
| Product Documentation | Média | 3 | Não concluído | 3 | Analista | 6h | 0 |  |
| Support Documentation | Média | 2 | Não concluído | 3 | Analista | 3h | 0 | Product documentation |
| User Documentation | Média | 2 | Não concluído | 3 | Analista | 2h | 0 |  |
| Design | Média | 3 | Concluído | 2 | Developer | 2h | 0 | System Wide Requirements |
| Developer Test | Média | 3 | A concluir | 2 | Developer | 3h | 0 |  |
| Test Script | Média | 3 | Concluído | 2 | Tester | 3h | 0 | Test Script |
| Test Log | Média | 3 | A concluir | 2 | Tester | 2h | 0 |  |
| Training Materials | Média | 3 | Não concluído | 3 | Developer | 2h | 0 | User documentation |
| Build | Baixa | 2 | Concluído | 2 | Developer | 4h | 0 | Design |
| Release comunication | Baixa | 1 | Não concluído | 2 | Developer | 1h | 0 |  |
| Release | Média | 2 | Não concluído | 4 | Developer | 3h | 0 |  |
| Release Controls | Média | 2 | Não concluído | 4 | GP | 2h | 0 |  |
| Infrastructe | Média | 2 | Não concluído | 4 | Developer | 3h | 0 |  |
| Backout Plan | Média | 4 | Não concluído | 2 | Developer | 3h | 0 | Project Plan |

# 7. Project Defined Process

### 7.1 Introdução

###### Objetivo

Este artefacto tem como objetivo de providenciar ajuda e suporte para os diversos membros. Descreve ou referencia os processos organizacionais em que o projeto se encaixa, os padrões que este deve adotar, a informação que deve ser usada como suporte, as revisões que vão ser efetuadas, permitindo assim, ter uma melhor perspetiva geral do projeto. Também se utiliza como base para o processo de aprovação do projeto e fornece um plano através do qual todos os requisitos futuros devem ser aprovados por quem e quando.

###### Âmbito

Este artefacto surge no âmbito de um pedido do cliente *Prision*-*Tech* que pretende estudar e implementar o Projeto através de um protótipo de acordo com o caderno de encargos aprovados com um conjunto de requisitos funcionais e não funcionais que vão servir para a melhoria substancial do projeto.

###### Referências

* Documento de apresentação das necessidades do cliente fornecido na reunião;
* *OpenUP.*

###### Visão Geral

Este documento contém uma breve introdução do projeto a ser realizado, detalhamento do plano inicial do projeto, informação acerca dos riscos e a ação atenuante capaz de os reduzir, e uma lista descritiva das ferramentas auxiliares à realização deste. Por fim, é apresentada uma conclusão com os objetivos atingidos assim como as dificuldades encontradas ao longo da realização do mesmo.

### 7.2 Visão Geral do Processo Definido pelo Projeto

###### Modelo do ciclo de vida

O modelo de ciclo de vida utilizado é o *OpenUP* que é um processo iterativo distribuído em quatro fases, *Inception* (Conceção), *Elaboration* (Elaboração), *Construction* (Construção), e *Transition* (Transição). Cada fase tem prazos bem definidos, com a finalidade de cada uma representar um pequeno marco para o projeto e contribuir para a realização bem-sucedida dos seus objetivos.

###### Planos de iteração de amostra

Fase de Inception

Esta fase corresponde ao levantamento das necessidades e expectativas do cliente e ao planeamento do projeto, avaliando os possíveis riscos, fazendo estimativas dos custos, recursos e estabelecimento de prazos. Numa análise geral, permite ter uma visão inicial do projeto.

Nesta fase são abordados os seguintes artefactos:

* Project Defined Process;
* Risk List;
* Tools;
* Vision;
* Glossary;
* Use Case
* Use-Case Model;
* System-Wide Requirements
* Architecture Notebook;
* Test Case.

Fase de Elaboração

Nesta fase os riscos são analisados, propondo uma arquitetura de forma a que estes sejam contornados. Expõe a obtenção de um entendimento mais detalhado dos requisitos, mitiga os principais riscos e produz uma agenda precisa e estimativas de custo.

Fase de Construção

Esta fase foca no detalhamento dos requisitos, no desenho, na implementação e nos testes da maior parte do *software*. É nesta fase que a maior parte da codificação ocorre e também se desenvolve interactivamente um produto completo que esteja pronto para a transição na sua comunidade de usuários e minimiza os custos de desenvolvimento ao alcançar algum grau de paralelismo.

Fase de Transição

Esta fase do processo salienta a transição do software para o ambiente do cliente, tornando-o disponível e compreensível pelo usuário final. Foca na obtenção da concordância por parte dos *stakeholders* de que o desenvolvimento do produto esteja completo e realiza também testes beta para validar as expetativas do usuário.

### 7.3 Fluxo de trabalho

### 7.4 Artefactos

Os artefactos do *OpenUp* que farão parte do projeto são os seguintes:

Project Defined Process

(Processo Definido pelo Projeto)

Providencia ajuda e suporte para os diversos membros.

Risk List

(Lista de Riscos)

É uma lista ordenada de riscos conhecidos e existentes no projeto e associados com as ações específicas de atenuação ou de contingência.

Tools

(Ferramentas)

Suporta o desenvolvimento do software.

Vision

(Visão)

Define a visão dos *stakeholders* a respeito da solução técnica a ser desenvolvida.

Glossary

(Glossário)

Estabelece o vocabulário usado no projeto, servindo de base para a colaboração eficaz com os *stakeholders* e outros membros da equipa.

Use case

(Caso de Uso)

Captura o comportamento do sistema para produzir um resultado observável de valor para aqueles que interagem com o sistema.

Use Case Model

(Modelo de Caso de Uso)

Apresenta uma visão geral do comportamento pretendido do sistema. É a base do acordo entre os *stakeholders* e a equipa do projeto em relação à funcionalidade pretendida.

System-Wide Requirements

(Requisitos Abrangentes do Sistema)

Descreve os atributos de qualidade do sistema e as restrições que as opções de design devem satisfazer para cumprir os objetivos ou capacidades do negócio.

Architecture Notebook

(Caderno de Arquitetura)

Este artefacto descreve a lógica, suposições, explicações e implicações das decisões que foram tomadas na formação da arquitetura.

Test Case

(Casos de Teste)

Este artefacto é a especificação de um conjunto de entradas de teste, condições de execução e resultados esperados que se identificam para avaliar um aspeto específico de um cenário.

### 7.5 Papéis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Papéis | Aplicabilidade | Responsabilidades |
| Gestor de Projeto | Alexandre Fernandes | - Liderar o planeamento;  - Coordenar as interações com os *stakeholders*;  - Manter a equipa focada. |
| Analistas | Beatriz Santos  Cláudia Gonçalves | - Preocupação com os clientes;  - Compreensão de problemas e oportunidades;  - Conhecimentos dos domínios de negócios e tecnologia. |
| Developers | Diogo Gomes  Rafael Brito  Maria Chousa  Catarina Araújo  Benjamim Ribeiro | - Adaptação do processo;  - Entender a definição do processo;  - Fazer escolhas informadas acerca da adaptação deste. |
| Especialista de Ferramentas | Benjamim Ribeiro | - Providenciar assistência técnica ao projeto;  - Configuração das ferramentas. |
| Testers | Andreia Almeida  Rui Esteves | - Principais atividades do esforço do teste;  - Comunicar os resultados do teste. |
| Arquiteto | Bruna Silva | - Responsável pela arquitetura do software;  - Tomada de decisões técnicas. |

# Risk List

Este artefacto é uma lista que identifica, em ordem decrescente de prioridade, todos os riscos associados a um projeto. Serve também como um ponto focal para as atividades do projeto e é a base pela qual as iterações são organizadas.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descrição | Categoria | Tipo | Probabilidade | Impacto | Magnitude |
| 1 | Quebra de contrato com a empresa/cliente | Gestão do projeto | Negócio | 0.1 | 5 | Baixo |
| 2 | Escassa comunicação/compreensão entre o cliente | Gestão do projeto | Negócio | 0.4 | 3 | Moderado |
| 3 | Inexperiência e falta de conhecimento da equipa | Externo | Recurso | 0.4 | 3 | Moderado |
| 4 | Perda total ou parcial de dados/informações | Técnico | Técnico | 0.1 | 4 | Baixo |
| 5 | Alteração dos requisitos | Gestão do projeto | Negócio | 0.5 | 3 | Moderado |
| 6 | Atraso no desenvolvimento do projeto | Organizacional | Planeamento | 0.75 | 2 | Baixo |
| 7 | Um elemento reprovar a DAI | Externo | Direto | 0.1 | 4 | Baixo |
| 8 | Bugs nos sistemas/ferramentas de trabalho | Técnico | Técnico | 0.6 | 2 | Baixo |
| 9 | Vulnerabilidades no sistema | Técnico | Técnico | 0.4 | 3 | Elevado |
| 10 | Risco relacionados com recursos orçamentais | Gestão do Projeto | Planeamento | 0.35 | 3 | Moderado |
| 11 | Complexidade do projeto | Gestão do Projeto | Técnico/Planeamento | 0.5 | 3 | Moderado |
| 12 | Impossibilidade de reuniões presenciais | Externo | Planeamento | 0.8 | 2 | Alto |
| 13 | Casos de Uso incompatíveis com Desenvolvimento | Técnico | Técnico | 0.2 | 2 | Baixo |

Descrição do risco

A descrição do risco detalha o impacto que este tem no projeto caso se torne realidade.

Categoria do risco

Neste projeto são apresentadas 4 categorias do projeto (técnico, gestão do projeto, externo e organizacional). Estas categorias vêm garantir que todos os aspetos do projeto que estão sujeitos a riscos sejam referidos.

Tipo do risco

O tipo de risco classifica o risco como de negócio, recurso, técnico, direto e planeamento.

Probabilidade de o risco acontecer

A probabilidade de o risco acontecer é um dos atributos mais difíceis de julgar com precisão, portanto distribuímos por uma escala de cinco valores: quase certa, alta, média, baixa ou rara.

Impacto do risco

O impacto do risco é qualificado através de níveis do impacto (1-5) que pode causar caso o risco se torne um problema.

Magnitude do risco

A magnitude é a combinação do impacto com a probabilidade, ou seja, é a classificação de que riscos necessitam de ser resolvidos primeiro, podendo-se classificar como um risco extremo, elevado, moderado ou baixo.

### Estratégias para a prevenção e/ou resolução do risco

###### Quebra de contrato com a empresa/cliente

Tentativa de negociar uma nova proposta de contrato com o cliente de forma a chegar a um consenso que seja de mútuo agrado.

###### Escassa comunicação/compreensão entre o cliente

Reforçar a comunicação com os elementos da equipa e o cliente utilizando um novo mecanismo de comunicação que melhora a compreensão entre os mesmos para atingir os objetivos pretendidos.

###### Inexperiência e falta de conhecimento da equipa

Causa da inexperiência e a falta de conhecimento pode ser solucionada através da interajuda entre os elementos da equipa, para troca de ideias e explicações sobre certos temas, reunir com os coordenadores para uma melhor compreensão e também procurar fontes de informação viáveis e recursos auxiliares sobre o tema pretendido.

###### Perda total ou parcial de dados/informações

Criar backups num servidos físico e virtual de maneira a prevenir este risco.

###### Alteração dos requisitos

Para esclarecer esta alteração de requisitos exigida pelo cliente é essencial reunir entre todos os elementos da equipa e o cliente para rever as alterações e estabelecer novamente um planeamento do projeto, até chegar a um consenso global e novos entendimentos.

###### Atraso no desenvolvimento do projeto

Ao longo do tempo, irá surgir semanas mais sobrecarregadas ou outro imprevisto que causa a diminuição do tempo de realização do projeto sendo necessário a atenuação de novas medidas para solucionar o problema. Para isto, é fundamental replanear a carga horária, ou seja, aumentar as horas para a realização de determinadas partes do projeto que ainda não foram concluídas no tempo previsto. Também é necessário novamente reformular as divisões das tarefas de forma equilibrada a cada elemento da equipa e comprometer a realização destas nos prazos estipulados.

###### Um elemento reprovar à unidade curricular

Com esta alteração na equipa, é de notar neste risco que põe em causa o bom planeamento e desenvolvimento do projeto, tendo como consequências a nível de prazos de entrega e qualidade do produto final. Sendo assim necessário planear novamente a divisão das tarefas, e consequente distribuição de tarefas que leva a uma maior dedicação e um aumento das horas de trabalho.

###### Bugs nos sistemas/ferramentas de trabalho

Procurar trabalhar nas versões mais atualizadas dos sistemas ou, caso o problema persista, alterar a ferramenta de trabalho para um similar.

###### Vulnerabilidades no sistema

Existirem erros que podem não ser detetados no desenvolvimento deste projeto, e que no futuro na sua utilização sejam cruciais, criando assim uma diminuição na autoconfiança no projeto.

###### Risco relacionados com recursos orçamentais

Podem existir custos adicionais não esperados no desenvolvimento do projeto, que possam constar um risco orçamental, tanto pois podem não existir verbas necessárias para tal ou mesmo o cliente não esteja disposto a realizar um investimento de tal montante na execução deste projeto.

###### Complexidade do projeto

Existirem dificuldades na compreensão do domínio do projeto, o que leve a que exista uma complexidade mais acentuada no planeamento por parte da equipa e encontrar novas soluções eficientes e eficazes.

# 9. Tools

### 9.1 Introdução

Este artefacto consiste nas ferramentas necessárias para apoiar o esforço de desenvolvimento de software.

Este artefacto provém da atividade *Plan* and *Manage* *Iteration* que contém a atividade *Prepare* *Environment* e é desenvolvida pelo especialista de ferramentas.

### Verificação do ambiente

Algumas das ferramentas que poderão ser utilizadas em diferentes áreas deste projeto, serão mencionadas de seguida:

Programação

* Netbeans;
* Android Studio;
* Notepad++;
* Visual Studio Code;
* Java;
* HTML;
* CSS;

Bibliotecas e APIs

* JDC- Java Database Connection;
* ZXing;
* Android;

Gestão de base de dados

* MySQL;
* SQLServer;
* MySQL Workbench;

Partilha e backup:

* Google Drive;
* Slack;
* Github

Pesquisa de informação:

* Chrome;
* OpenUp;
* CMMI;
* PMBOK;
* SWEBOK;

Elaboração de documentos:

* Microsoft office (Word, PowerPoint);
* PDF;
* MS Project;
* SystemStar;
* UML.

Execução da aplicação:

* Telemóvel, PDA ou outro dispositivo móvel e computador com acesso à localização e à câmara.

Será necessário verificar o ambiente, ou seja, se este contém o hardware, software e os dados corretos e se este está devidamente instalado. Para além disto é preciso que as ferramentas estejam instaladas em, pelo menos, um dispositivo de todos os elementos do grupo.

### Verificação das ferramentas

O especialista de ferramenta verifica se a configuração correta do software está instalada. Isso pode ser feito observando as configurações do registo, dos arquivos ou ao iniciar as ferramentas e certificar de algumas opções de informações ou opções de configuração.

### Verificação de dados

Posteriormente, é necessário a verificação dos dados apropriados, que exige o uso de ferramentas para inspecionar visualmente os dados. Em alguns casos serão selecionados e executados todos os cenários possíveis para cada ferramenta, para garantir que os resultados do uso da ferramenta sejam consistentes com a necessidade.

### Executar as ferramentas

Por fim, é essencial executar as ferramentas, realizando testes à integração entre diferentes ferramentas e todos os cenários de caso de uso para cada ferramenta para verificar a instalação e configuração apropriadas das ferramentas. Caso algum elemento solicite alguma alteração, o especialista de ferramentas terá de satisfazer esse pedido.

# . Vision

### 10.1 Introdução

A *vision* fornece uma base de alto nível para requisitos técnicos mais detalhados. Ele captura a solução técnica, descrevendo as solicitações e restrições de alto nível dos *stakeholders* que fornece uma visão geral do raciocínio, histórico e contexto de requisitos detalhados. A visão serve como entrada para comunicar o “o quê e o porquê” fundamental para o projeto e fornece uma estratégia contra a qual todas as futuras decisões possam ser validadas.

Este artefacto surge no contexto de um pedido do cliente *Prision-Tech* que pretende estudar e implementar um protótipo do Sistema de Apoio à Reinserção e Serviços Prisionais (SARSP) através de uma aplicação que visa ajudar na Identificação e Monitorização de reclusos com tendências suicidas, em especial no período da noite, garantindo assim uma melhor análise ao nível de informação fundamentais para uma melhor prevenção ao suicídio e a outros comportamentos desviantes.

### 10.2 Positioning

(Posição)

##### Problem Statement

(Descrição do Problema)

O problema refere-se à inexistência de um registo atualizado e de uma monotorização frequente dos reclusos relacionado com o suicídio de reclusos ou tendências suicidas e outros comportamentos desviantes. Pretendemos com o desenvolvimento da aplicação informática uma maior monitorização e atualização frequente dos dados relativos aos reclusos através dos guardas prisionais e dos psicólogos para diminuir a possibilidade de atos suicidas.

##### Product Position Statement

(Posicionamento do Produto)

O produto é para a empresa *Prision*-*Tech* que necessita de um sistema para ajudar na Identificação e Monitorização de reclusos com tendências suicidas, com vista à prevenção do suicídio e outros comportamentos desviantes. Para isto decidimos desenvolver uma aplicação que contem uma solução informática que representa de forma digital toda a informação dos reclusos em tempo-real, tendo como as seguintes funcionalidades:

* Boa organização;
* Criação de perfis de reclusos;
* Lista de horários das refeições, consultas e toda a informação relevante do recluso;
* Criação de um sistema de acumulação de pontos de forma a incentivar e cativar os utilizadores da aplicação a se dedicarem as tarefas e desafios que cada situação exige e premiar aqueles que obtêm um número considerável de pontos.

Informação sobre os problemas de saúde e entre outros que seja necessário ao conhecimento dos guardas serão mais destacáveis na aplicação.

Após uma pesquisa, a nossa equipa não encontrou um produto semelhante/igual ao nosso, portanto não contamos com uma alternativa competitiva. Contudo existem mais equipas a desenvolver a mesma ideia, sendo necessário o empenho da mesma para alcançar o sucesso pretendido.

Sendo assim, a nossa equipa desenvolveria uma aplicação para ajudar na identificação e monitorização de reclusos com tendências suicidas para evitar as mesmas, de modo a que seja estável e eficaz.

### 10.3 Stakeholder Descriptions

(Descrição dos *Stakeholders*)

Tem como objetivo reunir toda a informação dos *stakeholders*, sendo neste caso a *Prision-Tech,* de modo a alcançar todas as necessidades do mesmo. Estas deverão ser cumpridas pelo projeto. Também a equipa de trabalho e a equipa docente são incluídas como *skakeholder,* uma vez que fazem parte do desenvolvimento do projeto.

A aplicação irá colaborar para uma melhor gestão de informação, que contém um software de fácil utilização para a *Prision-Tech,* de modo a que esta seja eficaz e eficiente na sua monitorização de informação.

##### Stakeholder summary

(Resumo dos Stakeholders)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nome | Descrição | Responsabilidades |
| *Prision-Tech* | Cliente que estabelece requisitos a serem cumpridos. | Estabele requisitos a serem cumpridos pela equipa de trabalho. |
| Equipa de trabalho | Equipa de trabalho que desenvolve o projeto, sendo esta constituída por 11 elementos. | As responsabilidades que a equipa possui para o desenvolvimento do projeto são: preencher todos os requisitos apresentados pelo cliente e ajudar na Identificação e Monitorização de reclusos com tendências suicidas para evitar as mesmas. |
| Equipa docente | Orienta a equipa de trabalho e estabelece ligação entre esta e o cliente. | Orienta a equipa de trabalho ao desenvolver do projeto, e avaliam o desempenho destes mediante os objetivos propostos. |
| Guardas prisionais | Utilizadores da aplicação. | Avisar mediante as ações dos reclusos se este segue os seus horários e as suas atividades conforme apresentadas na aplicação e alertar no caso de situações de perigo. Também devem inserir dados relativos aos reclusos tais como comportamentos e atitudes que têm surgido. |
| Psicólogos | Conforme as consultas devem inserir e atualizar dados relativos aos reclusos no sistema de forma a ter uma maior perceção do que se está a ocorrer. Também deve validar as situações de alerta. |
| Diretor | Registar e remover reclusos e inserir informações dos mesmos. Atualizar, adicionar e remover horários e também terá de analisar os relatórios. Em relação aos pontos, este deve premiar e recompensar aqueles que obtêm um número considerável de pontos. |

##### User Environment

(Ambiente do utilizador)

Os utilizadores da nossa aplicação são o diretor, os guardas prisionais da *Prision-Tech* e também os psicólogos dos reclusos terão permissão para aceder à aplicação. Poderá vir a alterar várias vezes o número de utilizadores da aplicação devido às características da aplicação, ou seja, os guardas prisionais e os psicólogos podem vir a sofrer alterações na constituição da empresa.

Nesta aplicação o tempo que dura um ciclo de tarefas é curto, sendo que esta possa ser utilizada em tempo real, o que permite que o tempo de execução de cada tarefa seja menor, tornando este processo rápido. No entanto, no início a adaptação dos utilizadores às funções envolvidas nesta aplicação poderá ser mais demorada. Contudo, o resultado final torna-se mais operacional e prático, o que vai ao encontro dos requisitos definidos pelo cliente, no qual nos vamos orientar para o desenvolvimento da aplicação.

### 10.4 Product overview

(Visão do Produto)

O desenvolvimento deste produto consiste na construção de uma aplicação que permita prevenir os suicídios e outros problemas internos com os reclusos em estabelecimentos prisionais, de modo a que os requisitos legais e os requisitos do cliente possam ser cumpridos.

Esta aplicação tem como principal objetivo a recolha de informação relativa ao recluso e a sua interpretação e gestão de forma a perceber mudanças de comportamento significativas no recluso. Também terá informações relativas a horários e o funcionamento em geral do estabelecimento, o que também ajuda numa melhor adaptação de novas entidades prisionais.

##### Needs and features

(Necessidades e Recursos para o Software)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Necessidades | Prioridade (1-5) | Caraterísticas | Lançamento planeado |
| Capacidade de armazenamento de dados | 4 | Armazenar quantidades elevadas de dados relativamente ao recluso e ao sistema. Caso a aplicação esteja com muita informação armazenada, este faz um checkup para verificar se há informações irrelevantes que possa libertar espaço, sem comprometer informações vitais. | Versão 2 |
| Bom desempenho da aplicação | 3 | Aplicação mais rápida, prática e de uso fácil. Menor utilização possível da memória e CPU. | Versão 3 |
| Extrair informação dos dados e saber interpretá-los | 4 | Informação viável e confiável. Regras e funções bem definidas com pouco risco de falha. | Versão 2 |
| Scanner | 5 | Processo de identificação ao entrar na aplicação. Dá uma maior segurança e previne a divulgação dos dados do estabelecimento e dos reclusos a pessoas não autorizadas. | Versão 1 |
| Localização | 5 | Processo de localizar o utilizador da aplicação de modo a que este tenha de estar dentro de um estabelecimento prisional autorizado. | Versão 1 |
| Idioma | 3 | Aplicação multi-linguística. | Versão 4 |
| Aplicação legal | 5 | Cumpre todos os requisitos legais envolvidos num sistema prisional. | Versão 1 |

### Other Product Requirements

(Outros Requisitos do Produto)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Requisitos | Prioridade (1-5) | Lançamento Planeado |
| Funcionamento da aplicação 24/7 horas dentro do sistema prisional (GPS) e com acesso à aplicação permitido apenas pelo scanner do cartão de identificação da entidade prisional (Psicólogos e guardas) | 5 | Versão 1 |
| Sistemas de ajuda como a utilização de tutoriais para ajudar o utilizador a utilizar a aplicação, assim como acesso a um manual online com diversas informações úteis ao utilizador. | 4 | Versão 2 |

# System Wide Requirements

### 11.1 Introdução

Esse artefacto é usado com o propósito de descrever os atributos de qualidade do sistema e as restrições que as opções de design devem satisfazer para entregar as metas, objetivos ou capacidades de negócios. Também permite capturar os requisitos funcionais que não são expressos como casos de uso, negociar e selecionar opções de design concorrentes, avaliar a dimensão, custo e viabilidade do sistema proposto e compreender os requisitos ao nível de serviço para gerir operacionalmente a solução.

Os requisitos do sistema organizam-se numa série de temas comuns ou subcategorias: as áreas de desempenho e capacidade, disponibilidade, usabilidade, segurança e privacidade, manutenção, capacidade de gerenciamento e flexibilidade.

Este artefacto é importante uma vez que ajuda na avaliação de custo e de viabilidade do projeto, mas é necessário entender os requisitos para gerirmos uma solução, ou seja, é útil sabermos o que pretendemos sem nunca nos esquecermos das obrigações impostas.

### System-wide Functional Requirements

(Requisitos funcionais para a totalidade do sistema)

Os requisitos funcionais do software ajudam a capturar o comportamento pretendido do sistema. Existem um conjunto finito de requisitos a serem considerados quando se trata de reunir requisitos, qualidades ou restrições em todo o sistema.

###### Fazer Autenticação

(o acesso ao sistema é controlado, isto é, é necessário um fazer um login para entrar na aplicação)

Para o utilizador poder usufruir da aplicação terá de fazer scan ao seu cartão de identificação e será necessário utilizar a localização para saber se o acesso ocorre dentro do sistema prisional.

###### Adicionar guardas e psicólogos

(o acesso ao sistema só é possível se os guardas-prisionais e psicólogos estiverem registados no sistema)

Este requisito é necessário para o utilizador entrar na aplicação, onde o diretor do estabelecimento prisional terá que adicionar os dados da entidade, guarda ou psicólogo, no sistema.

###### Monitorizar Reclusos

(é necessário a monitorização dos reclusos)

Cada entidade que tenha acesso à aplicação deve puder monitorizar os reclusos, como consultar, inserir, registar e eliminar dados de um recluso para uma melhor perceção do estado de cada recluso.

###### Gerir situações de alerta

(é necessário reportar situações de perigo)

Para ajudar na identificação e monitorização de reclusos é necessário reportar situações de perigo ao responsável e consequentemente validar situação.

###### Monitorizar Pontos

(sistema que premeia os guardas)

É necessário um sistema que recompensa os guardas que registam os acontecimentos que constatam, servindo como incentivo de utilização da aplicação.

###### Gerir relatório

(elaboração de relatórios)

A entidade prisional deve efetuar relatórios acerca de um recluso que necessite de especial atenção, reunindo desta forma todas as informações necessárias.

###### Gerir documentos

(a capacidade de impressão é necessária)

Este requisito poderá ser necessário para passar para papel informações da aplicação.

###### Monitorizar Horários

(sistema que permite a monitorização de horários)

É necessário um requisito que permita consultar, atualizar, adicionar e remover horários do utilizador na aplicação.

### 11.3 System Qualities

(Qualidades do Sistema)

Os requisitos de todo o sistema estão definidos segundo o modelo FURPS+, que é uma evolução do FURPS que contém mais categorias para classificar os atributos de qualidade de software, acrónimo este que representa um modelo que permite classificar atributos de qualidade de software, sendo estes, funcionalidade, usabilidade, confiabilidade, desempenho e suportabilidade, + restrições. Estas restrições podem ser de design, implementação, interface e físicas.

## Usability

(Usabilidade)

Os requisitos de usabilidade avaliam a interface do utilizador. Possui diversas subcategorias, entre elasː prevenção de erros, estética e design, ajudas, documentação, consistência e padrões.

O sistema tem de ser fácil de usar, para isso há 5 fatores importantes para garantir essa necessidade:

###### Facilidade em aprender

Um utilizador tem de ser capaz de aprender rapidamente a utilizar o sistema de forma eficiente.

###### Eficiência da tarefa

Um utilizador tem de conseguir completar uma tarefa num espaço de tempo especifico que seja considerado rápido ou eficiente.

###### Facilidade em lembrar

Um utilizador após aprender a realizar uma tarefa, deve ser capaz de se lembrar facilmente de como a realizar novamente depois de um espaço de tempo especificado.

###### Compreensibilidade

Um utilizador deve ser capaz de perceber a aplicação facilmente, o que o esta faz e como interagir.

###### Satisfação subjetiva

Uma quantidade especificada de utilizadores tem de se sentir à vontade e com aptidão para utilizar a aplicação.

## Reliability

(Confiabilidade)

Os requisitos de confiabilidade referem-se à integridade, conformidade e interoperabilidade do software. Os requisitos a serem considerados são: frequência e gravidade de falhas, possibilidade de recuperação, extensão e duração da falha e previsibilidade.

###### **Precisão**

Especifica os requisitos de precisão (resolução) de acordo com algum padrão conhecido, exigidos em qualquer cálculo realizado para o output do sistema.

###### **Disponibilidade**

É necessário que o sistema esteja a correr numa grande quantidade de horas, apenas com paragens para manutenção do mesmo. Para que todas estas horas sejam asseguradas são necessários funcionários responsáveis pela manutenção dos servidores e energia para manter o sistema ativo.

###### **Recuperabilidade**

Quando o sistema falha, é obrigatório a reposição do sistema, para isso é preciso backups e funcionários com as competências e meios necessários para poderem assegurar a reposição eficiente do sistema.

###### **Frequência e gravidade nas falhas**

O sistema de vez em quando apresenta erros, e há erros mais graves do que outros, cada um desses erros é categorizado entre “minor”, “significant” e “critical” sendo estes mencionados em ordem crescente de gravidade.

## performance

(Desempenho)

As características de desempenho do sistema devem ser delineadas nesta seção. Avalia os requisitos de desempenho do software, nomeadamenteː tempo de resposta, consumo de recursos (energia, RAM, CPU, cache, etc.), capacidade e escalabilidade.

###### Tempos de resposta

(Especifica a quantidade de tempo disponível para o sistema concluir as tarefas e as transações especificadas e usa unidades de medida)

Na nossa aplicação é necessário que o sistema seja rápido, portanto devemos de assegurar que o tempo de resposta entre o utilizador e o sistema deve ser no máximo de 2 segundos.

###### Taxa de transferência

(Especifica a capacidade do sistema para suportar um determinado fluxo de informações)

Sendo que num sistema prisional existe um grande número de reclusos será preciso que o sistema suporte um grande fluxo de informação.

###### Capacidade

(Especifica os volumes com os quais o produto deve poder lidar e os números de dados armazenados pelo produto)

A capacidade da aplicação terá de ser elevada, pelo facto de haver uma grande quantidade de informação armazenada. Com isto, o número de transações que o sistema poderá acomodar será elevado, assim como o tamanho da memória.

###### Inicialização

O tempo de inicialização do sistema depende do tempo que o utilizador demore a fazer o login, o que envolve o tempo de fazer o scan do cartão e de aceder à localização da parte do utilizador e o tempo que demora a confirmar ambas as informações na parte do sistema. A partir daí o sistema deve ser rápido e responsivo.

###### Desligar

O tempo para o sistema desligar deverá ser no máximo 2 segundos, com a confirmação de que o utilizador quer mesmo sair da aplicação.

## Supportability

(Suportabilibade)

Os requisitos de suportabilidade agrupam várias características, tais comoː testabilidade, adaptabilidade, manutenibilidade, compatibilidade, configurabilidade, instalação, escalabilidade entre outros.

###### Adaptação

(Requisitos especiais em relação à adaptação do software)

O software da aplicação, em princípio, apenas terá de se adaptar ao software do dispositivo (computador, tablet, telemóvel).

###### Compatibilidade

(Requisitos em relação ao sistema e à sua compatibilidade com versões anteriores do mesmo ou sistemas com legados que oferecem o mesmo recurso)

Todas as futuras versões do nosso sistema serão compatíveis entre si.

###### Configurabilidade

A aplicação (produto) apenas será configurada após a sua implementação.

###### Instalação

(Requisitos especiais relacionados à instalação do sistema)

Para o sistema ser instalado será preciso o acesso à internet. De momento não temos nenhuma restrição acerca de quem pode fazer o download da aplicação devido ao login já ser restrito.

###### Nível de suporte

(Especifica o nível de suporte que o produto requer)

Será necessário um elevado nível de suporte, devido a toda a informação que pretendemos guardar na aplicação e nas restrições que pretendemos ter. Sendo que o nosso objetivo para esta aplicação é prevenir acidentes graves, como o suicídio, a informação deverá estar sempre atualizada e para isso é fundamental haver um grande suporte técnico.

###### Manutenção

A manutenção da aplicação será sempre feita quando for necessário, para que não ocorra nenhuma falha no sistema nem, consequentemente, no sistema prisional.

###### Escalabilidade

(Refere-se aos volumes de utilizadores e dados que o sistema irá suportar)

Relativamente aos serviços prisionais de Portugal existe uma elevada complexidade que inclui 49 prisões, 7 centros educativos, 11 centros de vigilância eletrónica e 12 institutos de reinserção social. Com isto, podemos concluir que o número de reclusos é enorme, portanto a quantidade de dados que o sistema terá de suportar será também grande e o número de utilizadores (guardas prisionais e psicólogos) também será elevado.

###### Testabilidade

(Requisitos especiais em relação à testabilidade do sistema)

O sistema antes de ser lançado terá de ser testado e para ser aprovado tem que cumprir alguns requisitos. Entre muitos os mais importantes serão a privacidade de dados, o acesso ao conteúdo da aplicação apenas por guardas prisionais e psicólogos no respetivo local prisional. Para isto são efetuados casos de teste de modo a que o sistema esteja a funcionar corretamente e que cumpra todos os requisitos propostos.

### 11.4 System interfaces

(Interfaces do sistema)

Relativamente ao design da aplicação, nada nos foi solicitado nem exigido, portanto, achamos que a nossa aplicação deveria ser constituida principalmente por cores neutras, não sendo estas muito chamativas, seria de fácil uso pelos guardas e pelos demais no sistema prisional que necessitasse da informação contida na aplicação. A aplicação, com o idioma português, necessitará certamente de muitos requisitos a nível de hardware, como a memória e o espaço no disco rígido, a sua forma, tamanho e peso do hardware.

Todos os requisitos mencionados anteriormente são relativos apenas à aplicação, porém é necessário cumprir outros mais, relativamente ao funcionamento dos sistemas prisionais e também às exigências do cliente.

Em relação aos ao funcionamento dos sistemas prisionais e às exigências do cliente, os sistemas prisionais devem seguir todos os princípios legais e ter uma monitorização 24 horas por dia, 7 dias por semana de modo a que não haja nenhuma falha. Para além disto, há restrições em relação à abertura de algumas salas durante determinadas horas do dia (especialmente à noite) e o uso de telemóveis e o acesso à internet é proibido.

Com a implementação da nossa aplicação, haveria mais algumas restrições a serem colocadas, relativamente aos prisioneiros, isto é, eles necessitariam de ter um cartão que os identificasse e localizasse. Quanto aos guardas e psicólogo, estes precisariam, também, de um cartão de identificação individual e de um dispositivo que acedesse à sua localização.

## User interfaces

(Interfaces do usuário)

Descreve os requisitos relacionados às interfaces do utilizador que devem ser implementados no software.

###### Look & Feel

(descrição da aparência estética e layout da interface)

Antes da implementação do projeto é necessário planear tudo aquilo que vai ser feito nele, incluindo a sua aparência estética e o layout da interface. Para isto, iremos recorrer às cores neutras, como já foi dito anteriormente, pelo facto de não querermos cores chamativas mas sim cores tranquilas. Além disto, decidimos usar o tom da engenharia devido ao facto de dar um pouco de vida à aplicação.

###### Layout and Navigation Requirements

(especificar os requisitos nas principais áreas da tela e como devem ser agrupados)

Como é agradável ter uma boa organização, apresentaríamos um menu que contenha a lista de guardas de serviço e os horários dos mesmo e uma lista com todos os reclusos divididos por pisos, alas, …, de forma a aplicação ser mais facilmente acessível. Conteria também uma lista com os horários das refeições, consultas e outros. Mais concretamente, para o psicólogo optaríamos por colocar todas as informações sobre um recluso dentro do perfil dele. Em relação ao diretor, este pode ter acesso a tudo, principalmente aos documentos realizados pelos guardas e psicólogos de forma a controlar o que se passa na prisão.

###### Consistency

(a consistência na interface do usuário permite que os usuários prevejam o que acontecerá)

Tentaremos dispor tudo sempre de igual forma, para que seja mais fácil de procurar informação, tanto na aplicação para o telemóvel e para o browser.

###### User Personalization & Customization Requirements

(requisitos sobre o conteúdo que deve ser exibido automaticamente aos usuários ou disponível com base nos atributos do usuário)

Neste caso a informação fornecida aos guardas será diferente da informação fornecida ao psicólogo, devido ao facto, de que o psicólogo apenas precisa da informação toda sobre um único recluso a uma determinada hora enquanto que os guardas necessitaram sempre de alguma informação sobre os reclusos, a mais importante, isto é, se o recluso tem problemas de saúde e outros problemas que seja necessário o seu conhecimento.

## Interfaces to external Systems or Devices

(interfaces para sistemas externos ou dispositivos)

###### Sotware Interfaces

(este ponto engloba sistemas externos com os quais o sistema deve interagir, restrições quanto à natureza da interface entre o sistema e qualquer outro sistema externo, o formato dos dados transmitidos entre ambos os sistemas)

Será necessário o acesso a uma base de dados que dê para guardar, ler, atualizar e eliminar os dados. Portanto para isto é necessário um servidor e inúmeras linhas de código.

###### Hardware Interfaces

(definição de todas as interfaces de hardwareque devem ser suportadas pelo software)

Para o endereçamento físico, serão necessários servidores para armazenar toda a informação. Para além disto, será necessário o uso da localização do dispositivo ao qual tenta aceder através do gps, câmara e também o acesso a internet.

###### Communications Interfaces

(descreve quaisquer interfaces de comunicação com outros sistemas ou dispositivos)

O dispositivo com a aplicação irá comunicar com o servidor através de encaminhadores (routers).

### 11.5 Business Rules

(Regras de negócio)

###### Assistência 24h /365 dias

Através do nosso software, garantimos que o usuário tem assistência todos os dias do ano e vinte e quatro horas por dia.

###### Ausência de custos de instalação

A nossa empresa fornece no seu contrato a instalação gratuita da aplicação.

###### Localização

Só os usuários que se encontrem na região do centro prisional é que podem utilizar a aplicação.

###### Identificação

Somente os usuários que apresentem cartão de identificação é que terão acesso à aplicação através de um scanner.

### 11.6 System Constraints

(Restrições do sistema)

Quanto às restrições do sistema, temos que a linguagem de implementação de software será em português. Relativamente às ferramentas de desenvolvimento, componentes de terceiros ou bibliotecas de classes, suporte de plataforma, limites de recursos e requisitos sobre a forma, tamanho e peso do hardware resultante que suporta o sistema ainda não temos ideia de quais restrições haverá.

### 11.7 System Compliance

(Conformidade do Sistema)

## Licensing Requirements

(Requisitos de Licenciamento)

• O software deve ter acesso constante à Internet;

• O software deve estar em contacto permanente com os usuários;

• O software deve ser capaz de produzir relatórios automáticos;

• O software deve obter licenças para a utilização da câmara e da localização da interface;

• A partir da recolha dos dados deve ser feita a sua análise.

## Legal, Copyright, and other Notices

(Legalidade, Direitos de autor e outros avisos)

Com o posterior desenvolvimento do projeto seremos capazes de dar resposta a este ponto.

## Applicable Standards

(Padrões aplicáveis)

Com o desenvolvimento da nossa aplicação vamos ser capaz de definir quais os padrões aplicáveis

### 11.8 System Documentation

(Documentação do sistema)

A documentação existente no sistema deverá conter um tipo de manual online com instruções sobre a aplicação. Este, sistema de ajuda, deverá conter todas as dicas possíveis para o utilizador da aplicação saber utilizá-la sem quaisquer dúvidas, seja ele um utilizador recente ou não. Quem ficará responsável pelo sistema de ajuda da aplicação será a pessoa encarregue de criar o frontend da aplicação.

# Use case & use case model

Este artefacto apresenta uma visão geral do comportamento pretendido do Sistema. É essencial para o acordo entre os *stakeholders* e a equipa do projeto relativamente às funcionalidades pretendidas do Sistema. É também uma orientação das várias tarefas no ciclo de vida do desenvolvimento do *software*.

### Fazer autenticação

* Descrição:

Para cada entidade que tente aceder à plataforma é pedido um scan do cartão de identificação prisional pessoal e verificada a sua localização, com o objetivo de perceber se a pessoa está autorizada, assim como restringir os acessos fora dos estabelecimentos prisionais, de forma a proteger informações confidenciais dos reclusos e do estabelecimento prisional.

* Atores

Nomes: Psicólogos, guardas e diretor.

* Pré-condições

Pré-condição 1: Instalação da aplicação.

Pré-condição 2: Aplicação aberta.

* Fluxo básico de eventos

1. Envia um pedido de autorização para ter acesso à localização e câmara.

2. A entidade prisional autoriza.

3. Lê o cartão de identificação pelo scan e valida se se encontra na base de dados.

4. O sistema acede à localização e valida se este se encontra dentro do estabelecimento prisional.

5. O caso de uso termina com sucesso.

* Fluxos alternativos

1. Se o sistema falhar, é necessário contactar a assistência técnica para a identificação e resolução do problema.

2. Se não aceitar pelo menos uma autorização aparece um erro e a aplicação fecha-se.


3. Se não estiver na base de dados ou a localização for externa à prisão, aparece um erro e a aplicação fecha-se.

## Use case: Fazer autentificação

Uma imagem com texto, mapa

Descrição gerada automaticamente

## Diagrama de Sequência



## Diagrama de atividade

Uma imagem com captura de ecrã

Descrição gerada automaticamente

### 12.2 Gerir Entidades

##### USE CASE: adicionar guardas e psicólogos

* Descrição:

É necessário adicionar os guardas e psicólogos (entidades do estabelecimento prisional) à aplicação para que estes tenham acesso á mesma.

* Atores

Nomes: Diretor.

* Pré-condições

Pré-condição 1: Instalação da aplicação.

Pré-condição 2: Ter o *Login* feito.

Pré-condição 3: Ter selecionado a opção “entidades”.

* Fluxo básico de eventos

1. Seleciona a opção “Adicionar”.
2. Escolhe o tipo de entidade, guarda ou psicólogo, indicando os seus dados no formulário.
3. Submete a informação.
4. O caso de uso termina com sucesso.

* Fluxos alternativos

1. Se o sistema falhar, é necessário contactar a assistência técnica para a identificação e resolução do problema.
2. Se não preencher o formulário corretamente aparece uma mensagem de aviso e não consegue adicionar o recluso ou o psicólogo.

##### USE CASE: CONSULTAR ENTIDADE

* Descrição:

Consultar os guardas e psicólogos (entidades do estabelecimento prisional) que adicionou na aplicação, com o objetivo de ver informação respetiva mais detalhada.

* Atores:

Nomes: Diretor.

* Pré-condições:

Pré-condição 1: Ter o login feito.

Pré-condição 2: Ter selecionado a opção “Entidades” do menu.

Pré-condição 3: Ter selecionado a opção “Listagem de Entidades” do menu.

* Fluxo básico de eventos

1. Seleciona uma entidade em específico.
2. Aparece informação detalhada da mesma.
3. O caso de uso termina com sucesso.

* Fluxos alternativos

Se o sistema falhar, é necessário contactar a assistência técnica para a identificação e resolução do problema.

* Requisitos especiais

Há a possibilidade de filtrar a listagem para facilitar a procura.

##### 12.1.1 USE CASE: REMOVER ENTIDADE

* Descrição:

Eliminar um guarda ou psicólogo (entidades do estabelecimento prisional) do sistema, que tenha sido adicionado anteriormente.

* Atores:

Nomes: Diretor.

* Pré-condições:

Pré-condição 1: Ter o Login feito.

Pré-condição 2: Ter selecionado a opção “Entidades” do menu.

Pré-condição 3: Ter selecionado a opção “Listagem de Entidades” do menu.

Pré-condição 4: Ter selecionado um guarda/psicólogo em específico.

Pré-condição 5: Têm de existir entidades registadas na aplicação.

* Fluxo básico de eventos

1. Selecionar a opção “Remover Entidade”.
2. Remove a entidade com sucesso.
3. O caso de uso termina com sucesso.

* Fluxos alternativos


Se o sistema falhar, é necessário contactar a assistência técnica para a identificação e resolução do problema.

## Use case: Adicionar Guardas e Psicólogos


Uma imagem com texto

Descrição gerada automaticamente

## Diagrama de Sequência



## Diagrama de atividade



### Monitorizar Reclusos

##### Use case: Registar Reclusos

* Descrição:

Sempre que um establecimento prisional recebe um novo recluso este será registado na plataforma.

* Atores

Nomes: Diretor.

* Pré-condições

Pré-condição 1: Ter *login* feito.

Pré-condição 2: Ter selecionado a opção “Reclusos” do menu.

* Fluxo básico de eventos

1. Selecionar a opção “Registar Recluso”.

2. Aparece um formulário para preencher com informação sobre o recluso.

3. Regista o recluso com sucesso.

4. O caso de uso termina com sucesso.

* Fluxos alternativos

1. Se o sistema falhar, é necessário contactar a assistência técnica para a identificação e resolução do problema.

2. Se não preencher o formulário corretamente aparece uma mensagem de aviso e não consegue adicionar o recluso.

##### Use case: Atualizar Informação sobre reclusos

* Descrição:

É possivel alterar quando necessário as informações previamente inseridas dos reclusos.

* Atores

Nomes: Psicólogos e diretor.

* Pré-condições

Pré-condição 1: Ter o *Login* feito.

Pré-condição 2: Ter selecionado a opção “Reclusos” do menu.

Pré-condição 3: Ter selecionado a opção “Listagem de Reclusos” do menu.

Pré-condição 4: Ter selecionado um recluso em especifico.

Pré-condição 5: Têm de existir reclusos registados na aplicação.

* Fluxo básico de eventos

1. Selecionar a opção “Alterar dados”.

2. Aparece um formulário já preenchido para alterar.

3. Insere os dados novos no formulário.

4. Guarda informação com sucesso.

5. O caso de uso termina com sucesso.

* Fluxos alternativos

1. Se o sistema falhar, é necessário contactar a assistência técnica para a identificação e resolução do problema.

2. Se não preencher o formulário corretamente aparece uma mensagem de aviso e não consegue inserir informação do recluso.

##### Use case: consultar um Recluso

* Descrição:

É possivel consultar todas as informações a cerca dos reclusos registados na aplicação.

* Atores

Nomes: Psicólogos, guardas e diretor.

* Pré-condições

Pré-condição 1: Ter o *login* feito.

Pré-condição 2: Ter selecionado a opção “Reclusos” do menu.

Pré-condição 3: Ter selecionado a opção “Listagem de Reclusos” do menu.

* Fluxo básico de eventos

1. Seleciona um recluso em específico.
2. Aparece informação detalhada do mesmo.

3. O caso de uso termina com sucesso.

* Fluxos alternativos

1. Se o sistema falhar, é necessário contactar a assistência técnica para a identificação e resolução do problema.

* Requisitos especiais

Há a possibilidade de filtrar a listagem para facilitar a procura.

##### Use case: iNSERIR situação de alerta

* Descrição:

É possivel inserir um comportamento ou situação de alerta que tenha acontecido com um recluso, de preferência no momento em que ela acontece.

* Atores

Nomes: Psicólogos e guardas.

* Pré-condições

Pré-condição 1: Ter o *Login* feito.

Pré-condição 2: Ter selecionado a opção “Reclusos” do menu.

Pré-condição 3: Ter selecionado a opção “Listagem de Reclusos” do menu.

Pré-condição 4: Ter selecionado um recluso em especifico.

Pré-condição 5: Têm de existir reclusos registados na aplicação.

* Fluxo básico de eventos

1. Selecionar a opção “Inserir Situação de alerta”.

2. Aparece um formulário para preencher com as informações.

3. Insere informação no formulário.

4. Submete o formulário com sucesso.

5. O caso de uso termina com sucesso.

* Fluxos alternativos

1. Se o sistema falhar, é necessário contactar a assistência técnica para a identificação e resolução do problema.

2. Se não preencher o formulário corretamente aparece uma mensagem de aviso e não consegue inserir informação do recluso.

##### Use case: REMOVER Reclusos

* Descrição:

Eliminar um recluso que tenha sido registado anteriormente na aplicação.

* Atores

Nomes: Diretor.

* Pré-condições

Pré-condição 1: Ter o *Login* feito.

Pré-condição 2: Ter selecionado a opção “Reclusos” do menu.

Pré-condição 3: Ter selecionado a opção “Listagem de Reclusos” do menu.

Pré-condição 4: Ter selecionado um recluso em especifico.

Pré-condição 5: Têm de existir reclusos registados na aplicação.

* Fluxo básico de eventos

1. Selecionar a opção “Remover Recluso”.

2. Aparece um formulário para preencher com o motivo pelo qual pretende remover e o respetivo motivo (morte, liberdade…).

3. Remove o recluso com sucesso.

4. O caso de uso termina com sucesso.

* Fluxos alternativos

1. Se o sistema falhar, é necessário contactar a assistência técnica para a identificação e resolução do problema.


2. Se não preencher o formulário corretamente aparece uma mensagem de aviso e não consegue remover o recluso.

## Use case: Monitorizar Reclusos

Uma imagem com texto, mapa

Descrição gerada automaticamente


## Diagramas de Sequência




Registar Reclusos




Atualizar informação sobre reclusos



Consultar Reclusos



Inserir situações de alerta




Remover reclusos

## Diagrama de atividade

Uma imagem com texto

Descrição gerada automaticamente

Uma imagem com texto

Descrição gerada automaticamente

Uma imagem com texto

Descrição gerada automaticamente

Uma imagem com texto

Descrição gerada automaticamente

### Gerir Situações de Alerta

##### Use case: Notificar Psicólogo

* Descrição:

Reportar a situação de perigo ao responsável, enviando uma notificação sempre que um guarda submete um formulário.

* Atores

Nomes: Guardas e Psicólogos.

* Pré-condições

Pré-condição 1: Ter o *Login* feito.

Pré-condição 2: Ter um formulário preenchido.

* Fluxo básico de eventos

1. O guarda submete o formulário.
2. O Psicólogo é notificado.
3. O caso de uso termina com sucesso.

* Fluxos alternativos

Se o sistema falhar, é necessário contactar a assistência técnica para a identificação e resolução do problema.

##### Use case: Validar Situação de Alerta

* Descrição:

Após receber a notificação é analisado o seu conteúdo e posteriormente validado ou não.

* Atores

Nomes: Psicólogos.

* Pré-condições

Pré-condição 1: Ter *login* feito.

Pré-condição 2: Ter um formulário submetido.

Pré-condição 3:Ter recebido uma notificação.

* Fluxo básico de eventos

1. O Psicólogo seleciona a notificação enviada pelo Sistema.
2. O Psicólogo analisa o contéudo do formulário.
3. Valida ou não a situação.
4. O caso de uso termina com sucesso.

* Fluxos alternativos

1. Se o psicologo não validar a situação de alerta (formulario submetido), a notificação desaparece, se a validar a notificação permanece na página de alertas até ser removida.
2. Se o sistema falhar, é necessário contactar a assistência técnica para a identificação e resolução do problema.

##### USE CASE: REMOVER NOTIFICAÇÃO

* Descrição:

Eliminar uma notificação recebida após a submissão e validação de uma situação de alerta.

* Atores:

Nomes: Psicólogo.

* Pré-condições:

1. Pré-condição 1: Ter o Login feito.
2. Pré-condição 2: O formulário ter sido submetido.
3. Pré-condição 3: A notificação ter sido enviada.
4. Pré-condição 4: A situação de alerta ter sido validada.

* Fluxo básico de eventos

1. Selecionar a opção “Remover”.
2. Remove a notificação.
3. O caso de uso termina com sucesso.

* Fluxos alternativos


Se o sistema falhar, é necessário contactar a assistência técnica para a identificação e resolução do problema.

## Use case: Gerir Situações de Alerta


Uma imagem com captura de ecrã

Descrição gerada automaticamente

## Diagrama de Sequência



## Diagrama de atividade



### Monitorizar pontos

##### 10.5.1 Use case: acumular Pontos

* Descrição:

De cada vez que um guarda submeter uma situação de alerta, seja de uma atitude violenta ou de algum comportamento incomum, são lhe dados pontos (10) que ficam acumulados na sua conta própria. Ao atingir um determinado número de pontos (100) estes são recompensados pelo estabelecimento prisional, de forma a incentivar este procedimento.

* Atores:

Nomes: Guardas.

* Pré-condições:

Pré-condição 1: Ter *login* feito.

Pré-condição 2: Ter preenchido formulário com situação de alerta .

* Fluxo básico de eventos

1. Submete formulário com situação de alerta;
2. São acrescentados pontos à sua conta própria;
3. O caso de uso termina com sucesso.

* Fluxos alternativos

1. Se o sistema falhar, é necessário contactar a assistência técnica para a identificação e resolução do problema.

2. Pode haver uma falha no acumular de pontos e os pontos não serem adicionados corretamente ao guarda, é enviado um aviso e este tem de repetir o procedimento.

Se a falha se voltar a repetir na segunda tentativa, deve ser contactada a assistência técnica.

##### 10.5.2 Use case: Consultar Pontos

* Descrição:

Qualquer guarda prisional que tenha acesso à plataforma pode consultar os pontos que foram acumulados na sua conta própria.

* Atores:

Nomes: Guardas.

* Pré-condições

Pré-condição 1: Ter o *login* feito.

* Fluxo básico de eventos

1. Os guardas selecionam a opção ‘’perfil”.

2. Aparece no perfil o número de pontos acumulados.

3. O caso de uso termina com sucesso.


* Fluxos alternativos

1. Se o sistema falhar, é necessário contactar a assistência técnica para a identificação e resolução do problema.

## Use case: Monitorizar PontosUma imagem com captura de ecrã Descrição gerada automaticamente

## Diagrama de sequência

Acumular Pontos




Uma imagem com captura de ecrã

Descrição gerada automaticamente

Consultar Pontos

## Diagrama de atividade



### Gerar Relatório

##### Use case: Elaborar relatório

* Descrição:

Elaborar um relatório acerca de um recluso ou acontecimento que necessite de mais detalhe.

Sempre que um formulário é validado é elaborado um relatório.

* Atores

Nomes: Psicólogos.

* Pré-condições

Pré-condição 1: Ter o *Login* feito.

Pré-condição 2: Ter selecionado a opção “Relatórios”.

* Fluxo básico de eventos

1. Carrega no botão ‘’Elaborar’’;
2. Preenche o formulário;
3. Termina o caso de uso com sucesso.

* Fluxos alternativos

1. Se o sistema falhar, é necessário contactar a assistência técnica para a identificação e resolução do problema.
2. Se o formulário não tiver sido preenchido, o sistema não permite que este seja enviado.

##### Use case: consultar relatório

* Descrição:

Visualizar os relatórios realizados até ao momento.

* Atores

Nomes: Guardas, Psicólogos e Diretor.

* Pré-condições

Pré-condição 1: Ter o *Login* feito.

Pré-condição 2: Ter relatórios submetidos.

Pré-condição 3: Ter selecionado a opção “Relatórios”;

Pré-condição 4: Ter selecionado a opção “ Listagem Relatórios”;

* Fluxo básico de eventos

1.Seleciona um relatório para consultar;

2. Aparece o conteúdo do relatório;

3.Termina o caso de uso com sucesso.

* Fluxos alternativos

Se o sistema falhar, é necessário contactar a assistência técnica para a identificação e resolução do problema.

* Requisitos especiais

Há a possibilidade de filtrar a listagem para facilitar a procura.

##### USE CASE: CONSULTAR HISTÓRICO

* Descrição:

Consultar o histórico de ações realizadas anteriormente, como por exemplo, a remoção de um recluso, o adicionar de uma entidade, a remoção de um horário, entre outros.

* Atores

Nomes: Diretor.

* Pré-condições:

Pré-condição 1: Ter o Login feito.

Pré-condição 2: Ter realizado uma ação na aplicação.

Pré-condição 3: Ter selecionado "Relatórios” do menu.

* Fluxo básico de eventos

1. Selecionar a opção “Histórico”.

2.Aparecem as ações realizadas.

3.O caso de uso termina com sucesso.

* Fluxos alternativos

Se o sistema falhar, é necessário contactar a assistência técnica para a identificação e resolução do problema.

##### USE CASE:APAGAR HISTÓRICO

##### USE CASE: REMOVER RELATÓRIO

* Descrição:

Remover um relatório da lista dos mesmos previamente realizados.

* Atores:

Nomes: Diretor.

* Pré-condições:

Pré-condição 1: Ter o Login feito.

Pré-condição 2: Ter selecionado a opção “Relatórios” do menu.

Pré-condição 3: Ter selecionado a opção “Listagem de Relatórios” do menu.

Pré-condição 4: Ter selecionado um relatório em específico.

Pré-condição 5: Têm de existir relatórios submetidos.

* Fluxo básico de eventos

1. Selecionar a opção “Remover Relatório”.

2.Remove o relatório com sucesso.

3.O caso de uso termina com sucesso.

* Fluxos alternativos


Se o sistema falhar, é necessário contactar a assistência técnica para a identificação e resolução do problema.

## Use case: Gerar Relatório


Uma imagem com captura de ecrã

Descrição gerada automaticamente

## Diagrama de Sequência




Elaborar Relatório



Consultar Relatório

## Diagrama de atividade



### Gerir documentos

##### Use case: Imprimir

* Descrição:

Imprimir horarios, relatórios entre outros.

* Atores

Nomes: Diretor, Guardas e Psicólogos.

* Pré-condições

Pré-condição 1: A aplicação deve estar ligada a uma impressora

Pré-condição 2: Ter o *Login* feito.

Pré-condição 3: Seleciona a página do ficheiro que quer imprimir.

* Fluxo básico de eventos

1. Seleciona o documento que pretende imprimir;
2. O documento é enviado para a impressora;
3. Esta imprime o documento;
4. O caso de uso termina com sucesso.

* Fluxos alternativos

Se o sistema falhar, é necessário contactar a assistência técnica para a identificação e resolução do problema.

* Requisitos especiais


A impressão dos documentos deve ser na escala de cores preto e branco e gastar o mínimo de folhas possíveis, portanto usaria a propriedade frente e verso.

## Use case: Gerir documentos


Uma imagem com texto, mapa

Descrição gerada automaticamente

## Diagrama de Sequência



## Diagrama de atividade



### Monitorizar horários

##### Use case: consultar Listagem de horários

* Descrição:

Consultar os horários dos guardas e psicólogos registados na aplicação através de uma listagem.

* Atores

Nomes: Psicólogos e Diretor.

* Pré-condições

1. Ter o *login* feito;
2. Já existir o horário de determinado guarda ou psicólogo.
3. Ter selecionado a opção “Horários”;
4. Ter selecionado a opção “Listagem de Horários”;

* Fluxo básico de eventos

1. Seleciona um horário especifico de um guarda ou psicólogo.
2. Aparece o conteudo do horário selecionado.
3. O caso termina com sucesso.

* Fluxos alternativos

Se o sistema falhar, é necessário contactar a assistência técnica para a identificação e resolução do problema.

* Requisitos especiais

Há a possibilidade de filtrar a listagem para facilitar a procura.

##### USE CASE: CONSULTAR O PRÓPRIO HORÁRIO

* Descrição:

Cada um pode consultar o seu próprio horário.

* Atores:

Nomes: Guardas e Psicólogos.

* Pré-condições:

Pré-condição 1: Ter o login feito.

Pré-condição 2: O horário ter sido adicionado.

Pré-condição 3: Ter selecionado a opção “Horário” do menu.

* Fluxo básico de eventos:

1. Seleciona a opção ‘’O meu horário”.
2. Aparece informação detalhada do mesmo.
3. O caso de uso termina com sucesso.

* Fluxos alternativos

Se o sistema falhar, é necessário contactar a assistência técnica para a identificação e resolução do problema.

* Requisitos especiais

Há a possibilidade de filtrar a listagem para facilitar a procura.

##### Use case: Atualizar os horários

* Descrição:

Alterar os horários dos guardas e psicólogos.

* Atores

Nomes: Diretor.

* Pré-condições

1. Ter o *login* feito;
2. Já existir o horário de determinado guarda ou psicólogo.
3. Ter selecionado a opção “Horários”do menu
4. Ter selecionado a opção “Listagem de Horários” do menu:

* Fluxo básico de eventos

1. Seleciona o horário da pessoa a quem quer modificar;
2. Seleciona a opção “atualizar”;
3. Altera o horário, preenchendo os dados necessários;
4. Guarda as alterações;
5. O caso de uso termina com sucesso.

* Fluxos alternativos

1. Se o sistema falhar, é necessário contactar a assistência técnica para a identificação e resolução do problema.
2. Caso o diretor não coloque os dados necessários para atualizar o horário aparecerá na aplicação uma mensagem de erro.

##### Use case: Adicionar os horários

* Descrição:

Adicionar os horários dos guardas e psicólogos.

* Atores

Nomes: Diretor.

* Pré-condições

1. Ter o *Login* feito;
2. Ter selecionado a opção “Horários”;

* Fluxo básico de eventos

1. Seleciona a opção “Adicionar Horários”;
2. Aparece um formulário em formato de horário.
3. Preenche o horário, associando-o a uma pessoa;
4. O caso de uso termina com sucesso.

* Fluxos alternativos

1. Se o sistema falhar, é necessário contactar a assistência técnica para a identificação e resolução do problema.

##### Use case: Remover os horários

* Descrição:

Remover os horários dos guardas e psicólogos.

* Atores

Nomes: Diretor.

* Pré-condições

1. Te o *Login* feito.
2. Já existir o horário de determinado guarda ou psicólogo.
3. Ter selecionado a opção “Horários”;
4. Ter selecionado a opção “Listagem de Horários”;

* Fluxo básico de eventos

1. O diretor seleciona o horário de um guarda ou psicólogo que quer remover;
2. Seleciona a opção “remover”;
3. O caso de uso termina com sucesso.

* Fluxos alternativos


Se o sistema falhar, é necessário contactar a assistência técnica para a identificação e resolução do problema.

## Use case: Monitorizar Horários


Uma imagem com texto, mapa

Descrição gerada automaticamente


## Diagrama de Sequência




Consultar Horário



Atualizar Horário





Adicionar Horário




Remover Horário

## Diagrama de atividade







# Test case

### Introdução

Um Test Casemostra os caminhos percorridos por um módulo, Use Case ou funcionalidade dentro do projeto. Serve como base para que os testadores possam executar os testes manualmente, mas pode ser criado, também, com o intuito de automatizar os testes. Além disso, os Test Cases devem cobrir o máximo de situações possíveis. Resumindo, um caso de teste é um conjunto de ações e os resultados esperados para elas.

Este visa comprovar se o sistema está a funcionar corretamente, pois especifica as condições de aceitação entre os stakeholders e a equipa de trabalho, que estão a trabalhar em prol do desenvolvimento do software.

Sem este artefacto, é difícil validar a funcionalidade do sistema. Como este artefacto especifica as condições de aceitação entre as partes interessadas e os desenvolvedores, sem o mesmo, é difícil estabelecer critérios de saída e demonstrar que os critérios de saída foram atendidos.

Se os Test Cases originais não foram documentados, é impossível fazer o teste de regressão.

Pode não ser necessário criar este artefacto para manter ou fazer pequenos aprimoramentos nos sistemas existentes, o que provavelmente possui recursos de teste existentes que se pode usar. Também pode não se precisar deste artefacto se se usar uma aplicação de pacote que tenha o seu próprio conjunto de Test Cases.

### Requisitos a serem tratados

De entre todos os requisitos do produto, achamos relevante que apenas os que se encontram a seguir sejam testados. São requisitos que mantêm a qualidade e o bom funcionamento do sistema.

* Fácil acesso ao relatório de resposta enviado, a partir da aplicação, pelos guardas, psicólogos e diretor da prisão;
* Lidar com grandes quantidades de dados;
* Armazenamento dos formulários enviados pelos guardas na aplicação, e também dos relatórios de resposta que lhe são enviados;
* Os guardas, os psicólogos e o diretor da prisão deve estar registado na aplicação e com o login feito, de forma a conseguir interagir na mesma;
* Acesso facilitado a todas as funções da aplicação.

Caso seja possível realizarmos a implementação do segundo sistema, os seguintes requisitos também têm de ser considerados:

* Acesso fácil aos relatórios submetidos na aplicação;
* Recolha de dados eficaz pelos guardas prisionais;
* Lidar com grandes quantidades de dados;
* Avisos e notificações.

### Referências

Para a elaboração deste artefacto apoiamo-nos nos diagramas de caso uso e modelos de caso de uso definidos no artefacto Use Case.

### Casos de Teste

## Caso de teste 1.0

* ID: 1.0
* Título: Fazer autentificação.
* Prioridade do Teste (Baixa/Media/Alta): Alta.
* Descrição:

Cada entidade que acede à plataforma é lhe solicitado a autorização da localização e da câmara, com o intuito de perceber se este se encontra num estabelecimento prisional, e de seguida também é pedido um *scan* do cartão de identificação prisional pessoal. Com isto é realizado o *login* com sucesso e consegue aceder facilmente à aplicação para a sua posterior utilização.

* Pré-Condições:
* Acesso à internet;
* Instalação da aplicação;
* Aplicação aberta;
* Todos os utilizadores estarem bem informados e qualificados para uma boa e correta utilização do sistema.
* Pós-Condições (Resultados esperados):

Utilizador entra com sucesso na aplicação.

* Dependências:

Cartão de identificação e localização.

## Caso de Teste 2.0

* ID: 2.0
* Título: Suportabilidade de uma grande quantidade de dados.
* Prioridade do Teste (Baixa/Media/Alta): Média.
* Descrição:

Existe uma enorme quantidade de dados armazenados na base de dados, é necessário que o software tenha capacidade de suporte para que qualquer utilizador possa aceder a esses mesmos dados de uma forma eficaz.

O diretor necessita de consultar todos os movimentos recolhidos pela aplicação dos guardas prisionais e dos psicólogos, ou seja, o histórico da aplicação no intervalo de tempo que pretender. Cada utilizador que necessite de consultar os dados inseridos, tanto os dados dos reclusos como os seus horários, poderão fazê-lo consultando esses dados disponíveis pela aplicação em qualquer momento.

* Pré-Condições:
* Correta ligação à base de dados;
* Acesso à internet;
* Todos os utilizadores estarem bem informados e qualificados para uma boa e correta utilização do sistema.
* Pós-Condições (Resultados esperados):

Utilizador acede aos dados apresentados com sucesso pelo software da aplicação.

* Dependências:

*Login* efetuado com sucesso.

*Software* capaz de suportar e apresentar todos os dados necessários e convenientes para o posterior uso por parte de um utilizador.

## Caso de Teste 3.0

* ID: 3.0
* Título: Monotorizar Reclusos.
* Prioridade do Teste (Baixa/Media/Alta): Média.
* Descrição:

Quando o establecimento prisional recebe um novo recluso , este terá de ser registado na aplicação pelo próprio diretor do establecimento, sendo também possivel atualizar , quando necessário , informações sobre os reclusos ou situaçoes irregulares.

É necessário também que seja possivel que a entidade prisional consiga visualizar e remover todos os reclusos registados na aplicação.

* Pré-Condições:
* Correta ligação à base de dados;
* Acesso à internet;
* Todos os utilizadores estarem bem informados e qualificados para uma boa e correta utilização do sistema;
* Login Feito;
* Existência de reclusos registados na aplicação..
* Pós-Condições (Resultados esperados):

Utilizador consegue ter acesso à plataforma e poder visualizar todos os reclusos registados na aplicação e sempre que exista uma situação irregular , poder inserir essa situação no perfil do recluso.

O diretor conseguir remover qualquer recluso , caso exista um motivo justificável para o fazer.

* Dependências:

*Login* efetuado com sucesso.

*Software* capaz de suportar e apresentar todos os dados necessários e convenientes para o posterior uso por parte de um utilizador.

Correta ligação com a base de dados.

## Caso de Teste 4.0

* ID: 4.0
* Título: Gerir situações de alerta.
* Prioridade do Teste (Baixa/Media/Alta): Média.
* Descrição:

Identificação pelo guarda de uma situação de perigo que comunica ao psicólogo para que este a valide posteriormente.

* Pré-Condições:
* Acesso à internet;
* Ter selecionado a opção “Reclusos” do menu da aplicação;
* Todos os utilizadores estarem bem informados e qualificados para uma boa e correta utilização da aplicação.
* Deverá ter o login efetuado;
* Todos os utilizadores estarem bem informados e qualificados para uma boa e correta utilização da aplicação.
* Ter um formulário com a descrição da Situação de Alerta, bem como o nome dos envolvidos;
* Pós-Condições (Resultados esperados):

O psicólogo valida a situação.

* Dependências:

*Login* efetuado com sucesso.

Sistema informático funcionar devidamente e apresentar os dados corretamente antes e depois da emissão/validação da situação de alerta.

## Caso de Teste 5.0

* ID: 5.0
* Título: Gerir documentos.
* Prioridade do Teste (Baixa/Media/Alta): Baixa.
* Descrição:

Cada utilizador poderá imprimir receitas, relatórios entre outros documentos disponíveis pela aplicação ou dispor documentos impressos na mesma.

* Pré-Condições:
* A aplicação deve estar conectada a uma impressora;
* Todos os utilizadores estarem bem informados e qualificados para uma boa e correta utilização da aplicação.
* Pós-Condições (Resultados esperados):

Os documentos são impressos.

* Dependências:

*Login* efetuado com sucesso.

## Caso de teste 6.0

* ID: 6.0
* Título: Monotorizar Pontos.
* Prioridade do Teste (Baixa/Média/Alta): Baixo.
* Descrição:

Quando um guarda faz um registo na aplicação, recebe pontos que ficam acumulados na sua própria. Ao atingir um determinado número de pontos estes são recompensados pelo estabelecimento prisional, de forma a incentivar este procedimento.

* Pré-Condições:
* Ter login efetuado;
* Ter inserido informação acerca de um recluso.
* Pós-Condições (Resultados esperados):

Pontos são acumulados no perfil do guarda.

Dependências:

* *Login* efetuado com sucesso;
* Inserção de informação acerca de um recluso.

## Caso de teste 7.0

* ID: 7.0
* Título: Gerar Relatório.
* Prioridade do Teste (Baixa/Media/Alta): Alta.
* Descrição:

Elaboração do relatório através de dados anteriormente inseridos. Após a elaboração do relatório, será possivel na aplicação a sua visualização.

* Pré-Condições:
* Acesso à internet;
* Inserção de informaçao/ dados no relatório;
* Todos os utilizadores estarem bem informados e qualificados para uma boa e correta utilização da aplicação.
* Pós-Condições (Resultados esperados):

Utilizador (guarda e psicólogo) modifica ou visualiza os relatórios com sucesso na aplicação.

Utilizador (diretor) adiciona, remove, modifica ou visualiza os relatórios elaborados pelos guardas/psicólogos com sucesso na aplicação.

* Dependências:

*Login* efetuado com sucesso.

Sistema informático funcionar devidamente com uma correta ligação à base de dados.

## Caso de teste 8.0

* ID: 8.0
* Título: Adicionar Guardas e psicólogos.
* Prioridade do Teste (Baixa/Média/Alta): Média.
* Descrição:

É necessário o diretor adicionar os guardas prisionais e psicólogos à aplicação para que estes possam entrar nela. Sem isto , não é possível obter na aplicação os relatórios tanto psicólogo como do guarda prisional.

* Pré-Condições:

Instalação da aplicação;

Ter login efetuado;

Validação da identidade do Diretor ;

Validação da sua localização;

* Pós-Condições (Resultados esperados):

O Diretor conseguir adicionar guardas e psicólogos.

* Dependências:

*Login* efetuado com sucesso;

Validação da sua localização;

Validação da identidade do Diretor , através do Scan do seu cartão.

## Caso de teste 9.0

* ID: 9.0
* Título: Monotorizar Horários.
* Prioridade do Teste (Baixa/Média/Alta): Baixa.
* Descrição:

Visualizar, atualizar e adicionar os horários tanto do diretor como dos guardas e do psicólogo.

* Pré-Condições:

Ter login efetuado;

* Pós-Condições (Resultados esperados):

Visualização e atualizaçao dos horários.

* Dependências:

*Login* efetuado com sucesso.

# 14. Test Script

Este artefato contém as instruções passo-a-passo que compõem um teste, permitindo desta forma a sua execução. Os scripts de texto podem assumir a forma de instruções texuais documentadas que são seguidas manualmente ou instruções legíveis por computador que permitem testes automatizados.

## Teste ID: 1.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test Name** | | Fazer autenticação |
| **Test Description:** | | Este teste baseia-se em verificar se é possível aceder à plataforma. |
| **Pre-conditions** | | Acesso à Internet, instalação da aplicação, aplicação aberta e todos os utilizadores estarem bem informado e qualificados para uma correta utilização do Sistema. |
| **Result (Pass/Fail/Warning/Incomplete)** |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Steps | Test Step | Expected Test Results | Actual Results | Test date | Status (pass/fail) |
| 1 | É solicitado um pedido de autorização ao utilizador para utilizar a localização e a câmara. Seguidamente, é pedido para fazer scan do cartão de identificação prisional. | O utilizador entra com sucesso na aplicação. |  |  |  |
| 2 | O utilizador é redirecionado para a página principal da aplicação. | Quando o login é efetuado com sucesso é apresentada a página principal. |  |  |  |

## Teste ID: 2.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test Name** | | Adicionar guardas e psicólogos |
| **Test Description:** | | Este teste baseia-se me verificar se é possível o director do estabelecimento prisional adicionar guardas e sicólogos na aplicação. |
| **Pre-conditions** | | Instalação da aplicação, aplicação aberta, fazer *Login* e selecionar a opção “Entidades”. |
| **Result (Pass/Fail/Warning/Incomplete)** |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Steps | Test Step | Expected Test Results | Actual Results | Test date | Status (pass/fail) |
| 1 | Aceder à plataforma | O diretor entra com sucesso na aplicação. |  |  |  |
| 2 | Adicionar guardas e psicólogos à aplicação | Utilizador (diretor)adiciona os dados com sucesso pelo software da aplicação |  |  |  |

## Test ID: 3.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test Name** | | Suportabilidade de uma grande quantidade de dados. |
| **Test Description:** | | Este teste baseia-se me verificar se é possível o software da aplicação capaz de suportar e apresentar todos os dados necessários e convenientes para o posterior uso por parte de um utilizador. |
| **Pre-conditions** | | Fazer login, correta ligação à base de dados e acesso à internet. Todos os utilizadores estarem bem informados e qualificados para uma boa e correta utilização do sistema. |
| **Result (Pass/Fail/Warning/Incomplete)** |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Steps | Test Step | Expected Results | Actual Results | Test date | Status (pass/fail) |
| 1 | Aceder à plataforma | O utilizador entra com sucesso na aplicação. |  |  |  |
| 2 | Consultar os dados inseridos na aplicação | Utilizador acede aos dados apresentados com sucesso pelo software da aplicação |  |  |  |

## Teste ID: 4.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test Name** | | Monitorização de reclusos |
| **Test Description:** | | Este teste baseia-se me verificar se é possível cada utilizador monitorizar os reclusos, como por exemplo registar, eliminar, visualizar e inserir informações sobre reclusos. |
| **Pre-conditions** | | Fazer login, correta ligação à base de dados e acesso à internet. Todos os utilizadores estarem bem informados e qualificados para uma boa e correta utilização do sistema. |
| **Result (Pass/Fail/Warning/Incomplete)** |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Steps | Test Step | Expected Results | Actual Results | Test date | Status (pass/fail) |
| 1 | Aceder à plataforma | O utilizador entra com sucesso na aplicação. |  |  |  |
| 2 | Registar recluso | O utilizador (diretor) regista os dados com sucesso na aplicação |  |  |  |
| 3 | Atualizar informação sobre reclusos | Utilizador atualiza os dados com sucesso pelo software da aplicação |  |  |  |
| 4 | Consultar dados do recluso | Utilizador consulta os dados com sucesso pelo software da aplicação |  |  |  |
| 5 | Inserir situações irregulares | Utilizador (guarda e psicólogo) insere os dados com sucesso pelo software da aplicação |  |  |  |
| 6 | Remover dados do recluso | O utilizador (diretor) remove os dados com sucesso na aplicação |  |  |  |

## Teste ID:5.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test Name** | | Monitorização de horários |
| **Test Description:** | | Este teste baseia-se me verificar se é possível cada utilizador monitorizar os horários, como por exemplo ver, atualizar, adicionar e remover os horários. |
| **Pre-conditions** | | Fazer login, acesso à internet, ter selecionado a opção “Reclusos” ou “Horários” do menu. Todos os utilizadores estarem bem informados e qualificados para uma boa e correta utilização da aplicação. |
| **Result (Pass/Fail/Warning/Incomplete)** |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Steps | Test Step | Expected Results | Actual Results | Test date | Status (pass/fail) |
| 1 | Aceder à plataforma | O utilizador entra com sucesso na aplicação. |  |  |  |
| 2 | Consultar horário dos guardas e psicólogos. | Utilizador visualiza os dados com sucesso pelo software da aplicação |  |  |  |
| 3 | Atualizar horários de serviço dos guardas e psicólogos. | O utilizador (diretor) atualiza os dados com sucesso na aplicação |  |  |  |
| 4 | Adicionar horários dos guardas e psicólogos. | O utilizador (diretor) adiciona os dados com sucesso na aplicação |  |  |  |
| 5 | Remover horários dos guardas e psicólogos. | O utilizador (diretor) remove os dados com sucesso na aplicação |  |  |  |

## Teste ID:6.0

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Steps | Test Step | Expected Results | Actual Results | Test date | Status (pass/fail) |
| 1 | Aceder à plataforma | O utilizador entra com sucesso na aplicação. |  |  |  |
| 3 | Notificar situação de perigo ao responsável. | O utilizador (guarda-prisional) submete os dados do formulário com sucesso na aplicação |  |  |  |
| 4 | Validar situação de perigo | O utilizador (psicólogo) valida os dados com sucesso na aplicação |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test Name** | | Gerir situações de alerta |
| **Test Description:** | | Este teste baseia-se em verificar se é possível identificar pelo guarda uma situação de perigo comunicando ao psicólogo para que este valide. |
| **Pre-conditions** | | Fazer login, acesso à internet e ter selecionado a opção “Reclusos” do menu da aplicação. Todos os utilizadores estarem bem informados e qualificados para uma boa e correta utilização da aplicação. |
| **Result (Pass/Fail/Warning/Incomplete)** |  | |

## Teste ID:7.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test Name** | | Gerir documentos |
| **Test Description:** | | Este teste baseia-se em verificar se é possível cada utilizador imprimir receitas, relatórios pela aplicação. |
| **Pre-conditions** | | Fazer login e a aplicação deve estar conectada a uma impressora. Todos os utilizadores estarem bem informados e qualificados para uma boa e correta utilização da aplicação. |
| **Result (Pass/Fail/Warning/Incomplete)** |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Test Step | Expected Results | Actual Results | Test date | Status (pass/fail) |
| Aceder à plataforma | O utilizador entra com sucesso na aplicação. |  |  |  |
| Imprimir documentos disponíveis na aplicação | O sistema imprime os dados com sucesso |  |  |  |

## Teste ID: 8.0

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test Name** | | Monitorizar pontos |
| **Test Description:** | | Este teste baseia-se em verificar se é possível o utilizador acumular e consultar os pontos na aplicação. |
| **Pre-conditions** | | Fazer login, acesso à Internet, instalação da aplicação e todos os utilizadores estarem bem informados e qualificados para uma correta utilização do Sistema. |
| **Result (Pass/Fail/Warning/Incomplete)** |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Steps | Test Step | Expected Results | Actual Results | Test date | Status (pass/fail) |
| 1 | Aceder à plataforma | O utilizador (guarda-prisional) entra com sucesso na aplicação. |  |  |  |
| 2 | Acumular pontos | O utilizador (guarda-prisional) acumula os pontos com sucesso |  |  |  |
| 3 | Consultar pontos acumulados | O utilizador (guarda-prisional) visualiza os pontos com sucesso |  |  |  |

~

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Test Name** | | Gerar relatório |
| **Test Description:** | | Este teste baseia-se em verificar se é possível o utilizador elaborar, submeter e consultar relatórios na aplicação. |
| **Pre-conditions** | | Fazer login, acesso à internet, inserção de informação/ dados no relatório. Todos os utilizadores estarem bem informados e qualificados para uma boa e correta utilização da aplicação. |
| **Result (Pass/Fail/Warning/Incomplete)** |  | |

## Teste ID :9.0

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Steps | Test Step | Expected Results | Actual Results | Test date | Status (pass/fail) |
| 1 | Aceder à plataforma | O utilizador entra com sucesso na aplicação. |  |  |  |
| 2 | Elaborar relatório | O utilizador (guarda-prisional e psicólogos) elabora relatório com sucesso |  |  |  |
| 3 | Submeter relatório | O utilizador (guarda-prisional e psicólogos) submete relatório com sucesso |  |  |  |
| 4 | Consultar relatório | O utilizador consulta relatório com sucesso |  |  |  |

# 15. Test Log

### 15.1 Introdução

Em relação ao artefacto Test Log, conseguimos perceber que este fornece um registo e uma análise detalhada de todos os testes que são ou não realizado, apresenta as conclusões resultantes destes mesmos testes, planeados anteriormente no artefacto Test Script.

Destes modo, o objetivo deste artefacto é assegurar que os testes foram realizados, fornecendo informações relativas ao sucesso dos mesmos, de forma a descobrir os possíveis erros e melhorar os requisitos não funcionais e garantindo assim, o bom funcionamento do sistema.

Sem este artefacto e sem esta documentação, não há registo dos testes executados, dos problemas verificados e o que fizemos para resolver estes problemas, não conseguindo assim avaliar o estado e a qualidade das implementações efetuadas.

Estes foram os resultados que obtivemos na execução dos testes, sem qualquer erro do sistema:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Developer  Teste | Resultado Esperado | Valores | Resultado Verdadeiro | Erros | Observação de funcionamento |
| 1 | Aceder à plataforma.  O utilizador entra com sucesso na aplicação. | 1-Sucesso  0-Erro | Inserção correta dos dados da prisão na base de dados. | Sem Erros | Funcionalidade bem elabora ,bem desenvolvida e operacional. |
| 2 | Consultar os dados inseridos na aplicação.  Utilizador acede aos dados apresentados com sucesso pelo software da aplicação. | 1-Sucesso  0-Erro |  |  |  |
| 3 | Login com sucesso.  Autenticação com os dados da base de dados com sucesso. | 1-Sucesso  0-Erro |  |  |  |
| 4 | Fazer Scan com o código QR. | 1-Sucesso  0-Erro | Conseguir aceder às funcionalidades da aplicação através do Scan com o código QR. | Sem Erros. | Em funcionamento. |
| 5 | Alteração dos dados do recluso.Altereação desses valores na base de dados com sucesso. | 1-Sucesso  0-Erro |  |  |  |
| 6 | Remoção bem-sucedida de um recluso da aplicação e da base de dados. | 1-Sucesso  0-Erro |  |  |  |
| 7 | Verificação da localização do utilizador para o registo e o login na aplicação. | 1-Sucesso  0-Erro | Conseguir verificar se está numa localização permitida para fazer o registo e o consequente login na aplicação. | Sem Erros. | Em funcionamento , bem desenvolvido e pronto a utilizar. |
| 8 | Registar e gerir situações de alerta | 1-Sucesso  0-Erro | Possibilidade de inserir e posteriormente analisar situações de alerta. |  |  |
| 9 | Acumulção de pontos após reportar situações de alerta nos relatórios | 1-Sucesso  0-Erro |  |  |  |

# Architecture Notebook

### 16.1 Propósito

Este artefacto descreve a arquitetura de software, mais concretamente a filosofia, as decisões, as restrições, elementos significativos e quaisquer outros aspetos gerais do sistema que moldam o design e a implementação. Este preocupa-se com a compreensão de como o sistema deve ser organizado e com a estrutura geral do mesmo. É o elo crítico entre o projeto e a engenharia de requisitos, pois identifica os principais componentes estruturais de um sistema e os relacionamentos entre eles.

É imprescindível pois ajuda numa melhor captura de informação e tomada de decisões arquitetónicas relativas ao produto de modo a que este permaneça com as caraterísticas e requisitos desejados.

Com a utilização deste artefacto somos capazes de cumprir o objetivo principal do sistema, prevenir o suicídio em estabelecimentos prisionais e conseguir explicar as nossas decisões aos desenvolvedores para um melhor resultado final.

### 16.2Objetivos arquiteturais e filosofia

O objetivo a que a nossa empresa se propõe com o desenvolvimento da ***SuddenAlert*** é melhorar os sistemas de prevenção do suicídio nas prisões para que haja cada vez menos suicídios. A nossa solução ajuda no monitoramento dos reclusos de maneira a prever e agir antecipadamente a situações que possam originar tendências suicidas, assim como obter uma informação viável mais rápida do estado de saúde mental do recluso.

Este consiste em inserir manualmente na aplicação informações sobre o comportamento do recluso que serão analisadas e assim as entidades prisionais obtêm uma melhor perceção do estado psicológico do recluso. Também haverá a opção de consultar o horário pessoal da entidade e permitirá aos psicólogos registar as suas consultas.



### Dependências e suposições

De seguida listamos as suposições e dependências que nos levaram à tomada de decisões arquitetónicas.

* A máquina virtual utilizada tem bom desempenho e confiabilidade;
* O servidor da base de dados é capaz de lidar com grandes quantidades de dados de modo a manter os níveis de desempenho e confiabilidade em qualquer circunstância;
* O software é capaz de prevenir perdas de dados e caso aconteça saber lidar com essa situação, ou seja, haver backups regularmente;
* Não há dificuldades na detenção de falhas e situações de alerta por parte do software;
* A aplicação suporta uma monotorização em tempo real em qualquer altura.
* O utilizador tem de manifestar a sua vontade para qualquer função na aplicação, ou seja, não há opções predefinidas.
* O diretor é o único que pode inserir uma entidade na aplicação incluindo a sua informação.

Para além destas suposições e dependências também temos de estar atentos à legislação.

Tem de estar de acordo com a nova lei europeia relativa à proteção de dados pessoais, Regulamento (EU) 2016/679 aprovada a 27 de abril de 2016, que se baseia no direito/obrigação à privacidade de qualquer tipo de informação recolhida pelas empresas/softwares.

Terá de ter uma Política de Privacidade para esclarecer como serão utilizadas as informações inseridas por usuários no âmbito da utilização da aplicação.

Deve garantir o direito à informação a todos os utilizadores da aplicação de modo a que estas, se bem entenderem, poderem ter acesso à sua informação pessoal, assim como saberem que mais tem (neste caso apenas o diretor da prisão).

### Requisitos arquiteturalmente significativos

Os requisitos de potencial valor para a arquitetura que devem ser implementados são os seguintes.

* Sistema de login seguro;
* O diretor deverá poder aceder a toda a informação registada no sistema;
* Os guardas e psicólogos deverão atualizar constantemente os dados do sistema para uma maior perceção do que se está a passar;
* Avisos de vigilância antecipados de determinados reclusos;
* Aplicação atualizada em tempo real.

Requisitos que poderão ser adiados para versões futuras do sistema:

* Versão da aplicação móvel para computador.

### Decisões, restrições e justificações

**Decisões:**

* Utilização de uma máquina virtual capaz de lidar com grandes quantidades de dados;
* Utilização de um modelo relacional de base de dados com a capacidade de armazenar grandes quantidades de dados.
* Implementação da nossa aplicação em hardwares fornecidos pelo estabelecimento prisional.

**Justificações:**

Para o correto funcionamento do nosso sistema é necessário que este esteja feito de modo a conseguir armazenar e tratar grandes quantidades de dados devido à dimensão do ambiente em que será inserido (estabelecimento prisional) e à quantidade de informação que será inserida e tratada.

Relativamente ao hardware, para uma segurança restrita e à prova de falhas consideramos que deve ser o estabelecimento prisional a disponibilizar dispositivos móveis que cumpram apenas os requisitos necessários para uma utilização simples, segura e que não promova a distração das entidades prisionais de modo a manter/melhorar o normal funcionamento do estabelecimento.

**Restrições:**

Relativamente às restrições decidimos dividir em 4 tipos, sendo estes: Design Constraint, Implementation Constraint, Interface Constraint, Physical Constraint.

**Design:**

* Programa de implementação do design é o Android Studio.
* Resolução: 1080x2160: 440 dpi.
* Cores neutras com o uso da cor de tijolo (cor da engenharia) mais avermelhada como *default*, no entanto cada entidade terá a opção de mudar a cor no seu perfil.

**Implementation:**

* Base de dados implementada em MySQL.
* Programa de implementação da base de dados é o MySQL Workbench.
* Linguagem de implementação de software em português.
* Programa de implementação do código é o Visual Studio Code.
* A linguagem de programação é a linguagem Java, que é orientada a objetos.
* Bibliotecas de classe a serem implementadas:

java.lang.\* – é o único pacote que é automaticamente importado;

java.lang.Math – para usar métodos matemáticos;

java.lang.Throwable – para representar situações de erro;

java.util.\* – para utilizar classes úteis ao projeto (Arrays, Calendar,…);

com.google.zxing.\* – para trabalhar com QR codes;

java.awt.\* – para unir o design com o código;

java.sql – para conectar à base de dados.

**Interface:**

* Acesso necessário a uma base de dados.
* Uso da câmara para o scan.
* Uso da localização.
* Comunicação com os servidores através de encaminhadores.
* Não poderá ter acesso à internet.
* Ligação com uma impressora.

**Physical:**

* O hardware deve ser um dispositivo móvel que tenha câmara e GPS.
* A aplicação deve ser adaptável ao peso e tamanho do hardware.

### Mecanismos Arquitetónicos

Os mecanismos arquitetónicos são soluções comuns para problemas comuns, como tal permitem minimizar a complexidade durante o desenvolvimento do software. Representam conceitos técnicos fundamentais que serão padronizados por toda a solução. Eles são refinados durante o projeto em três estados, representados pelas três categorias de Mecanismos Arquiteturais: Mecanismos de Análise; Mecanismos de Design; Mecanismos de Implementação.

Os mecanismos de análise são os estados iniciais para os mecanismos arquiteturais. São identificados no início do projeto e representam marcações para futuro desenvolvimento de software.

Os mecanismos de design representam decisões sobre tecnologias concretas que serão usadas para desenvolver mecanismos arquiteturais.

Um mecanismo de implementação especifica a implementação real para o mecanismo arquitetural.

* **Mecanismos de registo:** O diretor é a única entidade com a permissão de registar outras entidades na aplicação;
* **Mecanismos de autentificação:** Cada entidade que pretenda aceder à aplicação tem de cumprir os requisitos de autentificação (scan do cartão de identificação pessoal e localização aprovados);
* **Mecanismos de recuperação:** O software irá ser capaz de recuperar dados perdidos acedendo aos backups feitos regularmente.
* **Mecanismos de edição de dados pessoais e de horários:** Apenas o diretor pode alterar os dados pessoais das entidades assim como os horários destinados aos mesmos.

### Key Abstractions

As Key Abstractions consistem nas principais abstrações e conceitos com que o sistema tem de lidar, sem estas torna-se impossível o desenvolvimento do mesmo. Dito isto, listamos aqui os conceitos críticos que definem o sistema:

* Utilização do scan;
* Utilização da localização;
* Emissão de situações de alerta;
* Monitorização de reclusos;
* Monitorização de horários.

### Camadas ou estrutura arquitetural

Na arquitetura deste projeto definimos algumas **frameworks** a serem utilizadas de modo a facilitar o desenvolvimento do projeto sem comprometer a sua fiabilidade e qualidade. Estas são:

**Spring** para uma melhor eficiência, rapidez, segurança e produtividade. (falar mais)

**NativeScript** para o design no Android Studio.

**GeradorQRCode** por willian C. para conseguirmos gerar e trabalhar com QR codes.

**FURPS+** para a definição de requisitos.

Relativamente ao nosso **modelo de arquitetura**, optamos pela arquitetura de três camadas sendo estas: Interface Layer, Process Layer e Data Layer. Este modelo de arquitetura baseia-se na definição de subsistemas (camadas) e na sua interligação e inter-relação.

**Interface Layer**

Interface Layer

Process Layer

Data Layer

Leitura

Escrita

Esta camada consiste nas interfaces do software que estabelecem a interação entre o utilizador e o sistema.

**Process Layer**

Esta camada consiste na implementação de regras e processos de negócios, bem como os métodos para o desenvolvimento da aplicação.

**Data Layer**

Esta camada consiste na representação da base de dados utilizada para o desenvolvimento do software.

### 16.9 Architectural Views

Uma arquitetura é geralmente representada por meio de um ou mais modelos de arquitetura que, juntos, fornecem uma descrição coerente da arquitetura do sistema. A estes modelos chamamos de visões, que permitem a definição de diversas perspetivas do desenvolvimento de software de uma maneira mais compreensível, menos complexa e menos detalhada representando todas as relações entre os diversos componentes técnicos e empresariais.

**View Implementation**

**Uma imagem com captura de ecrã

Descrição gerada automaticamente**A visão da implementação consiste na descrição da implementação dos módulos e das suas dependências representada por pacotes ou componentes. Na imagem abaixo encontra-se representada a visão de implementação do nosso software.

Para a complementação deste diagrama é importante esclarecer também as seguintes questões.

A aplicação será guardada e atualizada regularmente na plataforma do GitHub de modo a promover o trabalho em grupo e facilitar o trabalho em paralelo de forma eficiente e prática.

A base de dados em MySQL deve funcionar para a aplicação Android e para computador. Nesta base de dados será guardada toda a informação contida na aplicação. Esta base de dados estará armazenada na máquina virtual disponibilizada pelo Departamento de Sistemas de Informação para o desenvolvimento da aplicação.

**Process View**

A visão de processos permite a compreensão do processo do sistema (Process Layer). Esta ilustra a decomposição do processo do sistema, sendo realizado o mapeamento das classes e dos subsistemas para os processos. Neste ponto serão descritos os processos de cada funcionalidade do nosso sistema:

* Efetuação do login: Para aceder à aplicação o utilizador é capaz de fazer login preenchendo os requisitos;
* Efetuação do registo: O diretor é capaz de registar entidades na aplicação;
* Visualização dos horários: Cada entidade pode visualizar o seu respetivo horário atribuído pelo diretor;
* Visualização das consultas: Os psicólogos e o diretor são capazes de visualizar as consultas realizadas pelos psicólogos;
* Emissões de situações de alerta: Cada entidade pode inserir situações de alerta sobre determinado recluso relativamente a situações duvidosas e que merecem mais atenção;
* Visualização de reclusos: Cada entidade pode ver uma lista de todos os recursos na aplicação e os seus dados;
* Visualização do perfil: Cada entidade pode aceder ao seu perfil para consultar os seus dados pessoais.


**View Logical**

A visão lógica fornece uma base que permite a compreensão da estrutura e a forma como o sistema se encontra organizado. Esta visão tem como objetivo descrever e especificar a estrutura do sistema e as relações necessárias.

**Diagrama de classes**

**Uma imagem com texto

Descrição gerada automaticamente**Este diagrama de classes tem como objetivo representar a estrutura e as relações entre as classes que servem de modelo para os objetos.

**Modelo EER (Base de dados)**

# Glossário

Ator

Ator tem como papel interegir com o sistema para executar um determinado trabalho, mas sobre o qual não tem controlo. Está fora da influência do sistema e deve ter associações para casos de uso, classes ou componentes a execeção que este possa herdar o papel do outro. Têm como função a utilização e inicialização do sistema, fornecer os dados e a utilização das informações do sistema.

Baseline

Conceito de gestão de configuração que nos ajuda a controlar mudanças realizadas nos itens de configuração de uma empresa. Qualquer aprovação feita de uma determinada configuração, é criada uma baseline.

Chrome

O Google Chrome é um navegador de internet, desenvolvido pela companhia Google com visual minimalista.

CMMI

É um modelo de referência que contém práticas (Genéricas ou Específicas) necessárias à maturidade em disciplinas específicas, este procura estabelecer um modelo único para o processo de melhoria corporativo, integrando diferentes modelos e disciplinas. O objetivo maior, considerando o CMMI e seus diferentes conceitos, está justamente na produção de software com maior qualidade e menos propenso a erros.

Construction (Construção)

É a terceira fase do processo, a qual foca no detalhamento dos requisitos, no desenho, na implementação e nos testes da maior parte do software.

Diagrama de Gantt

Gráfico que se utiliza para ilustrar o progresso das diferentes etapas de um projeto. Os intervalos de tempo representados no início e no fim de cada fase aparecem como barras coloridas sobre o eixo horizontal do gráfico.

Diagrama de Classe

Em programação, um diagrama de classes é uma representação da estrutura e relações das classes que servem de modelo para objetos.

Diagrama de Caso de Uso do Sistema

O diagrama de caso de uso descreve a funcionalidade proposta para um novo sistema que será projetado, é uma excelente ferramenta para o levantamento dos requisitos funcionais do sistema.

Diagrama de Sequência

Diagrama de Sequência é uma das ferramentas usadas para representar interações entre objetos de um cenário, realizadas através de operações ou métodos (procedimentos ou funções).

Este diagrama é construído a partir do Diagrama de Casos de Usos. Primeiro, define-se qual o papel do sistema (Use Cases), depois, é definido como o software realizará seu papel (Sequência de operações).

Diagrama de atividade

Os diagramas de atividade destinam-se a modelar os processos computacionais e organizacionais, ou seja, fluxoa de trabalho, bem como os fluxos de dados que se cruzam com as atividades, podem ser utilizados para detalhar situaçoes em que o processamento paralelo pode ocorrer na execução de algumas atividades.

Elaboration (Elaboração)

Desempenha a segunda das quatro fases no ciclo de vida do projeto, onde riscos arquiteturais significantes são tratados.

Github

GitHub é um repositório online de código-fonte com controlo de versão.

Google Drive

Google Drive é um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos.

ISO 9126

A ISO 9126 é uma norma que permite avaliar a qualidade do produto de software. É um conjunto de atributos que tem impacto na capacidade do software em manter o seu nível de desempenho dentro das condições estabelecidas por um dado período de tempo.

ISO/IEC 15504

A ISO/IEC 15504 define os requisitos para o Método de Avaliação de Processos de forma detalhada, bem como uma maneira de avaliar os níveis de capacidade de processos.

Inception (Conceção)

É a primeira fase do processo, onde os stakeholders e os membros da equipa colaboram para determinar o intuito e os objetivos do projeto, e determinar se o projeto deve ou não continuar.

Milestone

Testa a funcionalidade de um novo produto ao longo do projeto. É considerado pelo cliente como um indicador crucial de progresso e crítico para o desenvolvimento do projeto.

Microsoft Excel

O Microsoft Office Excel é um editor de planilhas (Folhas de Cálculo). Seus recursos incluem uma interface intuitiva e capacitadas ferramentas de cálculo e de construção de tabelas.

MySQL

O MySQL é um sistema de gestão de banco de dados (SGBD), que utiliza a linguagem SQL (Structured Query Language) como interface.

MySQL Workbench

É uma ferramenta visual unificada para arquitetos, desenvolvedores do sistema de dados. O MySQL Workbench fornece modelagem de dados, desenvolvimento SQL e ferramentas abrangentes de administração para configuração de servidores, administração de utilizadores, backup, entre outras.

MS Project

É um software de gestão de projectos produzido pela Microsoft.

Níveis de capacidade

Define uma sequência para melhoria de processo da organização em áreas de processo individual e ao mesmo tempo permite uma flexibilidade na escolha das áreas de processo a serem melhoradas.

Nível de maturidade

Auxiliam na previsão dos resultados de futuros projetos.

Netbeans

O NetBeans IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado gratuito e de código aberto para desenvolvedores de software nas linguagens Java, JavaScript, HTML5, PHP, C/C++, Groovy, Ruby, entre outras.

Notepad++

Notepad++ é um editor de texto e de código fonte de código aberto sob a licença GPL.

OpenUp

Fornece melhores práticas de uma variedade de opiniões de líderes em desenvolvimento de software e da vasta comunidade de desenvolvimento de software que cobre um conjunto diverso de perspetivas e necessidades de desenvolvimento. Este modelo aborda a temática da organização do trabalho que é necessário ser realizado no sistema de software, ajudando pequenas equipas nas suas atividades diárias.

PMBOK

O PMBOK propõe nove áreas de conhecimento, cada uma composta por vários processos sendo que cada processo é definido em termos de entradas, ferramentas e saídas. Qualquer aspeto/problema num projeto pode ser posicionado e resolvidos nestas áreas. Estas nove áreas são:

1. Gestão da Integração

2. Gestão do Âmbito

3. Gestão do Tempo

4. Gestão do Custo

5. Gestão da Qualidade

6. Gestão dos Recursos Humanos

7. Gestão da Comunicação

8. Gestão de Risco

9. Gestão de Compras/Subcontratação

Product Breakdown Structure (PBS)

Representação gráfica da estrutura hierárquica de todos os componentes que constituem os produtos e subprodutos do projeto. Especifica as entregas e outras ocorrências de progresso acordados com o cliente ao longo do tempo.

Requisito funcional

Define uma função de um sistema de software ou do seu componente.

Requisito não funcional

Define os requisitos relacionados à aplicação em termos de usabilidade, confiabilidade, segurança, desempenho, disponibilidade e tecnologias envolvidas.

Slack

É uma aplicação que ajuda empresas a melhorarem sua comunicação interna através de mensagens e etc.

SystemStar

É uma ferramenta que calcula estimativas iniciais de duração, custo e perfil de recursos seguindo o implementação do modelo COCOMO (Constructive Cost Model).

Transition (Transição)

Sendo a última e quarta fase do processo, salienta a transição do software para o ambiente do cliente e a obtenção da concordância por parte dos stakeholders, de que o desenvolvimento do produto esteja completo.

Work Breakdown Structure (WBS)

Este conceito é utilizado para dividir o trabalho em partes mais pequenas. É importante pois organiza o trabalho da equipa em secções mais fáceis de serem geridas.

# Proof of concept

### Introdução

A Prova de conceito é um modelo prático para provar a teoria, no desenvolvimento de software não tem um impacto direto no mercado, mas influencia indiretamente o desenvolvimento do mesmo software. Com este processo pretendemos determinar se a nossa ideia poderá ser ou não ser realmente desenvolvida, o custo para desenvolver, ou encontrar as melhores e mais eficazes tecnologias para usar no seu desenvolvimento. Na Prova de Conceito, iremos apresentar mockup’s daquilo que poderá ser a nossa aplicação.

Deste modo nas duas primeiras imagens vemos a versão mobile e nas duas seguintes a versão para o computador mais adequado para o psicólogo e para o diretor.

### Objetivo

O objetivo geral do Artefacto Prova de Conceito é tentar encontrar soluções para problemas técnicos, como por exemplo, a forma dos sistemas serem possivelmente integrados ser alcançado através de uma determinada configuração.

A Prova de Conceito envolve uma pesquisa e revisão extensas, e é apresentado como um pacote único para as partes envolvidas. Inclui o exame do modelo de receita, em que as empresas mostram a receita projetada de produtos e serviços e indicam o custo de desenvolvimento, projeções financeiras de longo prazo e quais os custos de manutenção e comercialização do serviço.

É uma excelente maneira de uma empresa se avaliar internamente em termos de projetos propostos a serem desenvolvidos.

### Características

* **Etapa 1:** Provar necessidades – Obter uma lista de necessidades e objetivos propostos, que o software desenvolvido precisa de resolver. Criar os requisitos mínimos do software.
* **Etapa 2:** Mapear os pontos fracos e encontrar soluções – Identificar as falhas e erros do sistema, criando soluções para os mesmos. Avaliar cada solução possível para identificar os custos, a concorrência e os desafios para o desenvolvimento do produto final.
* **Etapa 3:** Criar um protótipo de uma solução e realizar testes: Construção de um protótipo que se possa testar. Registo do uso do produto para verificar se a interface é intuitiva e se nenhuma funcionalidade ficou esquecida.
* **Etapa 4:** Criar um produto viável – Testar o produto num grupo mais amplo.
* **Etapa 5:** Criar um guião: Descrição passo a passo, de todo o processo recomendado para a criação do produto.

### Hardware a usar na implementação do produto

* Aplicação Móvel;
* Software de base de dados.

### Mockup’s

Na primeira imagem temos o mockup de sistema de login com a scan e a localização.

Já referente à segunda temos o exemplo de um recluso. Nesta imagem e nas seguintes observamos também o símbolo alerta, caso ocorra alguma ocasião para isso e o símbolo de telefone caso seja necessário.




Imagem 2: Visualização do perfil de um recluso para o guarda

Imagem 1: Login

Na terceira imagem, vemos o horário de um psicólogo como número de reclusos.

Na última imagem referente ao diretor observamos alguns documentos caso este queira imprimir a informação importante referente ao dia.

Imagem 3: Visualização dos horários para o psicólogo



Imagem 4: Visualização dos documentos para o diretor

# Design

### 19.1 Estrutura de design:

No que diz respeito à estrutura do design definimos três cores essenciais e dois tipos de letra fundamentais. A cor principal #da0d13, a cor primária mais escura é #b00225 e a cor secundária é #ffbcbc. A maioria das letras é do tipo *sans-serif* com o tamanho 20sp, à exceção dos títulos, estes têm a fonte de letra *sans-serif-smallcaps* e tamanho 40sp.

Ao longo da aplicação podemos observar na maioria os tipos de letra e as cores referidas anteriormente. Também podemos ver algumas cores parecidas com as cores anteriores e outros tamanhos de letra conforme o necessário.

### 19.2 Subsistemas

#### Subsistema 1: Sistema para o Diretor

O sistema que vamos desenvolver para o diretor contêm algumas funcionalidades extras em comparação com o sistema para os guardas e para os psicólogos. Sendo assim, o diretor é capaz de:

* Registar entidades prisionais (guardas e psicólogos) e registar reclusos;
* Eliminar entidades prisionais (guardas e psicólogos) e eliminar reclusos:
* Aceder à listagem de entidades prisionais (guardas e psicólogos), à listagem de reclusos e à listagem de documentos/relatórios:
  + Na listagem de entidades prisionais, o diretor é capaz de visualizar todos os seus dados, assim como alterá-los, visualizar o seu horário de trabalho e os seus pontos atuais;
  + Na listagem de reclusos, o diretor é capaz de visualizar todos os seus dados, assim como alterá-los;
  + Na listagem de documentos/relatórios, o diretor é capaz de visualizar o documento, aceitá-lo ou eliminá-lo, atribuir pontos à pessoa que redigiu esse documento e proceder à impressão desse documento.
* Receber todos as situações de alerta e proceder conforme achar adequado;
* Aceder ao seu perfil.

#### Subsistema 2: Sistema para os guardas e para os psicólogos

* Aceder à listagem de reclusos e adicionar informação relativa a estes;
* Acionar situações de alerta;
* Aceder ao seu perfil e pedir uma alteração de dados;
* Elaboração de documentos e submissão destes;
* Acesso à listagem ordenada de pontos dos colegas.

### 19.3.1 Padrão

#### Visão geral

Relativamente à visão geral do sistema da nossa aplicação, este contem uma parte FrontEnd e uma parte BackEnd. Isto é, uma parte que suporta a interface que permite a interação do utilizador (guardas, psicólogos e diretor) com o sistema – FrontEnd - e uma parte que suporta o funcionamento do sistema- BackEnd.

#### Estrutura:

Quanto à perspetiva estática do sistema, este é comporto por duas interfaces parecidas entre os guardas e psicólogos com o diretor. As diferenças que podemos encontrar a nível estático é a existência de mais funcionalidades o que leva a uma interface mais composta.

#### Comportamento:

Acerca da perspetiva dinâmica, todos os utilizadores da aplicação são capazes de aceder aos dados e inserir novos dados e/ou atualizá-los. Isto é uma parte importante da nossa aplicação, porque sem dados e sem a atualização deles não podemos ajudar na prevenção ao suicídio em sistemas prisionais.

### 19.3.2 Realizações de requisitos

#### Visão dos participantes:

Em relação ao diretor, este tem o poder de analisar todos os dados que provêm dos psicólogos e dos guardas sobre os reclusos, assim como gerir melhor o sistema prisional a partir desses dados. No que diz respeito ao psicólogo, este através das consultas e das informações provenientes do guarda, que estarão na aplicação, o psicólogo é capaz de analisar melhor a situação do recluso de forma a prevenir um futuro caso de suicídio na estrutura prisional. Por último, o guarda como está constantemente em contacto com os prisioneiros, pode reter informação sobre os seus comportamentos.

#### Cenário básico:

Inicialmente o diretor inicia sessão na aplicação, ou seja, faz o login com o devido scan e localização. Após isto o diretor tem acesso a tudo aquilo que lhe aparece na página principal: listagem de documentos, listagem de entidades, listagem de reclusos, o seu horário e o seu perfil. Para atender os requisitos, isto é, de forma a que se possa prevenir possíveis situações de suicídio o diretor tem acesso a todas as situações de alerta que foram aceites pelo psicólogo e a todos os documentos elaborados pelas entidades prisionais (guardas e psicólogos) de forma a tratar todos os dados/informações que estes contem e tomar a melhor decisão relativamente aos reclusos a que se referem.

A situação do psicólogo, modifica um pouco em relação ao diretor. O psicólogo inicia sessão da mesma forma que o diretor e é redirecionado para a página principal. A partir daqui o psicólogo pode adicionar a informação que quiser relativamente à consulta que teve com o recluso e também pode ver e aceitar ou eliminar todas as situações de alerta que os guardas prisionais.

Para o guarda, este faz o login e é redirecionado para a página principal, também. Como o guarda está em contacto com os reclusos diariamente este tem uma maior capacidade de observar todos os seus comportamentos e pode, caso ache que seja necessário uma maior observação ou uma consulta para aquele recluso, relatar isso nos documentos ou então, caso seja algo grave, iniciar uma situação de alerta através do sininho de alerta no canto inferior direito.

# Build

**Nota:**

As imagens 1,3 e 6 são comuns ao diretor, guardas e psicólogos.

As imagens 2,7,8 e 13 são para os guardas e psicólogos.

As imagens 4,5,9,10,11,12 e 14 são para o diretor.



Figura 9-Página principal para o diretor



Figura 8-Gerar Relatório




Figura 7-Perfil para os guardas e psicólogos




Figura 13-Listagem de reclusos para guardas e psicólogos




Figura 14-Registo de uma entidade prisional




Figura 12-Perfil para o diretor



Figura 11-Listagem de entidades prisionais




Figura 10-Listagem de Relatórios




Figura -Barra lateral



Figura -Página Principal para os guardas e psicólogos



Figura -Login



Figura 5-Registo de um Recluso




Figura 4-Listagem de Reclusos para o Diretor



Figura 6-Horário

# Developer Tests

### Leitura de QRcode

Depois de implementado o leitor de Qrcode testou-se o seu funcionamento.

Pretende-se verificar se leitor de Qrcode funciona corretamente.

**Expectativas:**

**1º Passo**

Descrição: aceder à câmara do dispositivo.

Resultado esperado: câmara do dispositivo acedida.

**2º Passo**

Descrição: ler o qrcode e decifrar o mesmo.

Resultado esperado: Qrcode decifrado.

### Aceder e confirmar a localização do dispositivo

Depois de se implementar o acesso à localização do dispositivo testou-se o seu funcionamento.

Pretende-se verificar se aceder e confirmar a localização do dispositivo funciona corretamente.

**Expectativas:**

**1º Passo**

Descrição: aceder à localização do dispositivo.

Resultado esperado: localização acedida.

**2º Passo**

Descrição: confirmar localização do dispositivo

Resultado esperado: localização confirmada.

**3º Passo**

Descrição: Comparar a localização do dispositivo com a do estabelecimento prisional.

Resultado: a localização do dispositivo com a do estabelecimento prisional foi comparada.

**4º Passo**

Descrição: validar o acesso à app.

Resultado: acesso validado.

# Conclusão

Uma vez que neste momento cada membro do grupo já começou a desempenhar de uma forma mais específica o seu trabalho foi mais fácil cada um saber o que lhe competia e distribuir as tarefas pelo grupo. Cada grupo de um determinado cargo distribuiu entre si o trabalho que competia ao mesmo, mas este foi sempre discutido com todos os outros membros a desempenhar a mesma função de forma a estarem todos de acordo com o que era feito.

A comunicação entre os membros foi constante e essencial para o desenvolvimento deste momento, uma vez que foram tomadas decisões importantes acerca do rumo do projeto e já se começou a desenvolver o mesmo.

Todos os membros sentiram algumas dificuldades no desempenho das suas tarefas, no entanto todos tentaram ao máximo superar as suas dificuldades.

# Bibliografia

* Trabalho realizado em PMS;
* PMBOK 2013;
* OpenUp;
* Google Imagens;
* Figma;
* Online Visual Paradigm;
* Restrições, suposições e limitações

<https://www.slideshare.net/Hironaka1/ieee-830-61158149>

<https://slideplayer.com.br/slide/2264877/>

<https://medium.com/@marciofrayze/encontrando-depend%C3%AAncias-desatualizadas-em-aplica%C3%A7%C3%B5es-java-eff3f3a85577>

* Visões

<http://mds.cultura.gov.br/extend.bus_model/guidances/concepts/business_architecture_D437B035.html>

<https://slideplayer.com.br/slide/2459045/>

<https://slideplayer.com.br/slide/356345/>

<https://pt.slideshare.net/marcelohyamaguti/arquitetura-de-software-54412307>

<https://www.slideserve.com/dawn-mack/introdu-o-arquitetura-de-software>

<https://www.devmedia.com.br/arquitetura-de-software-desenvolvimento-orientado-para-arquitetura/8033>

<https://blog.atmdigital.com.br/saiba-o-que-e-arquitetura-de-software-e-qual-a-sua-importancia/>

<https://slideplayer.com.br/slide/1658539/>