

**Rapport Projet Tuteuré**

**Projet CART :**

**Comment la technologie peut-elle prévenir les catastrophes sur des personnes âgées ?**

Lucas Abitbol

Colin Gay

Diogo Neiva Abreu

FIE5 – Promotion 2023

# Sommaire

[Introduction 3](#_Toc121656112)

[Enjeux et objectifs 4](#_Toc121656113)

[Analyse et couverture du besoin 6](#_Toc121656114)

[Spécifications de la solution 7](#_Toc121656115)

[Choix d’environnement technique et développements 9](#_Toc121656116)

[1) Application côté client 9](#_Toc121656117)

[2) Application côté serveur 12](#_Toc121656118)

[Résultats obtenus 14](#_Toc121656119)

[Gestion de projet 17](#_Toc121656120)

[Conclusions et perspectives 19](#_Toc121656121)

[Bibliographie 20](#_Toc121656122)

[Annexes 21](#_Toc121656123)

# Introduction

En France, la gestion de la vieillesse est un sujet qui nous anime.

Prendre soin de nos anciens comme ils ont pris soin de nous dans notre enfance est en effet une volonté commune à tous les Français.

Mais alors que l’espérance de vie augmente d’années en années, les technologies pour suivre cette population vieillissante ne sont pas encore au point.

Les chutes, la malnutrition ou encore l’isolation sont des sujets que beaucoup de personnes âgées connaissent et ils n’ont pas de solution pour remédier à cela.

Des moyens sont mis en place pour accompagner ces personnes comme des aides à domicile mais elles permettent seulement de limiter le risque sans réelles améliorations notables.

C’est dans ces conditions que le CHU de Toulouse a initié un projet de recherche d'envergure sur les capteurs ambiants et portés au domicile des patients âgés pour la prédiction d’évènements : CART France.

Ce projet étant étalé sur les 10 prochaines années a pour ambition de mettre en œuvre la médecine de précision du futur : des soins préventifs, personnalisés et proactifs.

Le projet CART France, mené en partenariat avec le centre de recherche ORCATECH aux Etats-Unis qui possède déjà un système mis en place et fonctionnel, consiste à corréler des données issues de capteurs recueillies par un Raspberry Pi (nano-ordinateur) au domicile des patients à des données cliniques collectées par questionnaire mail, via une application mobile ou lors de visites présentielles.

Les capteurs déployés sont pour l’instant des capteurs de mouvement, de contact de porte et de vitesse de marche au domicile de 4 participants, ils remontent des données en temps réel vers ORCATECH.

L’objectif serait d’équiper jusqu’à 100 maisons en France. Actuellement, c’est ORCATECH qui gère la réception et le traitement des données reçues par les Raspberry Pi.

Notre équipe a donc été contactée dans ce contexte afin de faire évoluer ce projet.

L’objectif de notre travail étant d’arriver à récupérer ces données brutes reçues sur les Raspberry Pi et de les intégrer dans une base de données en France en temps réel. L’équipe souhaite en effet pouvoir être souveraine sur les données des patients français et se détacher au plus possible d’ORCATECH sur les sujets de la gestion des données.

Ce rapport va décrire et détailler les travaux réalisés dans le cadre du projet tuteuré de dernière année menés par ABITBOL Lucas, GAY Colin et NEIVA ABREU Diogo.

# Enjeux et objectifs

Les commanditaires de ce projet sont le Docteur Antoine Piau et Jean Marc Alliot du CHU de Toulouse.

Le Dr Antoine Piau est un médecin gériatre mais aussi le pilote de l’Unité Médicale Transverse de Télésanté au CHU de Toulouse. Il a une importante activité de recherche en France et aux Etats-Unis, dans le domaine du médicament mais surtout des nouvelles technologies pour le « bien vieillir » (communication, objets ou environnement connectés, intelligence artificielle). Son expertise est régulièrement sollicitée par les autorités de santé ou encore la commission européenne sur les sujets de gériatrie.

Jean Marc Alliot est actuellement directeur scientifique en Intelligence artificielle au CHU de Toulouse. Il est ingénieur, haut fonctionnaire et chercheur. Il est connu pour son travail de recherche qui porte sur les applications des techniques d'optimisation globales (algorithmes de type génétiques, recuit simulé, branch and bound, etc…) aux problèmes du trafic aérien.

En initiant ce projet, les enjeux principaux étaient de prévenir différents accidents pouvant survenir chez des patients et ainsi agir avant que ceux-ci ne se produisent. En utilisant les données de capteurs placés dans des maisons de patients et en les corrélant à des données cliniques, à travers divers algorithmes d’intelligence artificielle, il est possible de prévoir quand certaines actions ou mouvements sont anormaux.

En effet, les accidents survenant le plus souvent sont les chutes. Les conséquences de ces chutes, lorsqu’elles ne sont pas mortelles, sont lourdes en termes de santé : séquelles physiques, perte d’autonomie et fragilisation de l’état de santé initial. La diminution de ces accidents domestiques chez les personnes âgées repose principalement, pour le moment, sur la sensibilisation, la vigilance, l'aménagement des lieux de vie et la pratique d’une activité physique régulière.

De plus, grâce à ce projet, les personnes âgées qui sont encore indépendantes et souhaitent rester dans leurs maisons pourraient le faire car elles seraient en quelque sorte surveillées en temps réel. Ceci limiterait les déplacements inutiles et préviendrait les comportements à risques. Sachant que l’environnement influe sur la santé mentale, il est préférable de laisser certains patients dans un environnement positif pour leur bien-être.

Actuellement, toutes les données cliniques sont stockées sur la base de données de recherche clinique INSPIRE mais pas les données recueillies par les capteurs. Les données brutes obtenues par les capteurs sont envoyées aux USA pour pouvoir faire un prétraitement et les stocker par la suite. Parallèlement à l'envoi des données de capteur collectées par le Raspberry-Pi à ORCATECH, l’objectif de ce projet est d’avoir une base de données propre au CHU de Toulouse pour conserver les données brutes pour d’autres analyses et pour ne pas dilapider la production.

Ce sont des données de santé pseudonymisées soumises à un stockage HDS. Il faut donc commencer à réfléchir sur le type de stockage HDS à utiliser qui correspond le mieux à ces données pour le CHU.

Le but est que CART soit opérationnel rapidement grâce au système d’ORCATECH qui existe et est fonctionnel depuis 10 ans. En s’appuyant sur ce que l’équipe placée aux Etats-Unis a déjà produit, ce qui serait intéressant pour le projet CART FRANCE serait de se détacher et de produire leur propre API avec leur propre base de données, et par conséquent il faudrait réussir à savoir comment sont programmés les Raspberry-Pi des différents capteurs utilisés dans les multiples maisons. De cette manière, l’équipe française serait indépendante et les données de santé des différents patients participants à ce projet ne seraient pas en circulation à travers le monde et seraient donc moins sujettes à des attaques malveillantes.

De plus, dans l’avenir, l’objectif est que CART puisse avoir un plan de communication qui permet un partage de données et de ressources facilité entre les utilisateurs, pour garantir un impact et une diffusion plus large.

# Analyse et couverture du besoin

Dans le but de commencer à développer ce projet qui possède un grand potentiel, il nous a été demandé de fournir une première idée et une base de travail pour lancer le projet.

Dans nos premières réflexions, nous avons immédiatement pensé que la première étape était de trouver un hébergeur de données de santé (HDS) qui saurait répondre à nos attentes car nous étions soumis à ces normes en utilisant des données de patients pour ce projet.

Nous sommes donc partis sur cette piste après la première réunion en recensant notamment tous les HDS de France. Nous manquions cependant toujours d’informations concernant le volume de données recueillies qui nous permettrait d’adapter notre choix d’HDS.

Cependant, après un entretien avec M. Alliot plus d’un mois après le début du projet, nous avons convenu que, pour le moment, cet impératif n’en était pas forcément un car premièrement les patients étaient tous soignés au CHU de Toulouse mais aussi car toutes ces données issues de capteurs sont des données brutes et ne correspondent donc pas à des données sensibles.

Grâce à ces réflexions, nous avons conclu que l’on peut héberger les données au sein du CHU, même si pour l’instant il n’y a pas encore de base de données certifiée HDS (celle-ci sera probablement effective dans un an). Nous pouvions donc sauter cette étape et commencer directement à réfléchir à comment mettre ces fameuses données en base.

Dans le but de répondre à l’objectif d’avoir une base de données propre au CHU de Toulouse, nous avons proposé trois scénarios possibles pour débuter le projet du plus au moins souhaitable, on pourrait alors :

* Récupérer les données des Raspberry Pi directement dans un fichier, puis les structurer nous-même dans une base de données propre au CHU.
* Dupliquer les données dans une base au CHU avant de les envoyer aussi vers les USA.
* Faire des requêtes à l’aide de leur API pour pouvoir créer notre base de données non relationnelle avec les informations extraites des requêtes.

L’idée principale reste de continuer à travailler avec leur structure et leur modèle de données vu qu’il est fonctionnel depuis une dizaine d’années.

Nous verrons plus tard que les contraintes temporelles et organisationnelles ont fait que l’on a dû choisir une de ces trois possibilités même si elle n’est pas la meilleure, mais à terme, il faudrait pouvoir réussir à récupérer les données directement du Raspberry Pi et ainsi éviter que les données aient à faire l’aller-retour vers les Etats-Unis. Ceci permettrait notamment d’avoir des suivis en temps réel au lieu de mensuel comme c’est le cas actuellement.

# Spécifications de la solution

Après nous être entretenus avec le Dr Antoine Piau, Jean Marc Alliot ainsi que Éric Campo, nous avons convenu qu’il était temps de demander plus d’informations de la part d’ORCATECH.   
Nous avions en effet réfléchi à trois scénarios possibles pour récupérer les données et il nous a fallu rédiger un mail qui nous permettrait de leur soumettre nos idées et de commencer à réellement travailler en fonction de leur réponse.

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Figure 1 – Mail orcatech

Le Dr Piau s’est alors chargé d’envoyer le mail à ORCATECH qui nous a rapidement répondu qu’il serait très difficile de récupérer les données directement depuis les Raspberry Pi car il faudrait être en mesure de se connecter aux réseaux Wifi des patients équipés. Or il est trop compliqué pour nous d’installer une machine par maison qui sert uniquement à récupérer les données des capteurs pour les envoyer à un serveur.

ORCATECH nous a cependant expliqué comment accéder à leur API qui comprenait toutes les données qui pourraient nous intéresser. Vous pourrez trouver la documentation de cette API en Annexe 1.

De cette base, nous nous sommes dit que la solution la plus simple dans le peu de temps qu’il nous restait était de construire un petit programme qui nous permettait de récupérer les données de l’API et de les intégrer dans une base de données NoSQL en local comme MongoDB.

En allant plus loin dans cette idée, nous avons également pensé qu’il serait intéressant de faire une application visuelle qui permet uniquement de voir les nouvelles données qui ne sont pas encore dans la base et de les y mettre avec un seul clic. Cela évite en effet de tout faire par ligne de commande et permet d’avoir un aperçu visuel de ce qui va entrer dans la base.

Ce frontend effectuera alors un appel à l’API d’ORCATECH pour récupérer les données des capteurs, et enverra le même JSON que l’on reçoit à notre serveur qui se chargera de le mettre en base de données.

# Choix d’environnement technique et développements

Pour construire cette application, nous avons décidé d’utiliser une méthode serveur/client où le client envoie des informations au serveur (ex : son identifiant et son mot de passe lors de la connexion) et le serveur traite l’information et produit une réponse en conséquence.

Pour réaliser cela, une des méthodes les plus utilisées est la création d’une API REST.

Le but de cette méthode est de créer des requêtes de différents types que le client doit appeler dans le frontend.

## Application côté client

Nous nous sommes servis de la bibliothèque JavaScript React.js afin de développer le côté client de notre application.

L'implémentation de React nous a permis de créer facilement l’interface utilisateur de notre application.

En effet, le but de cette bibliothèque est de concevoir du code réutilisable, pouvant s’adapter aux différents composants de notre projet. L’architecture de notre solution regroupe donc des composants HTML/CSS et JS.

Ce ne sont cependant pas les seuls avantages de React.

Il s’agit d’une bibliothèque très populaire, qui possède une documentation riche, alimentée et régulièrement mise à jour par une communauté active. Nous nous sommes d’ailleurs aidés de nombreuses chaînes YouTube, newsletters, blogs… afin de concevoir l’interface client de cette application ou bien de résoudre un problème au niveau du code. Effectivement, il est quasiment impossible que personne n'ait déjà rencontré le même problème.

De plus, il nous a paru intéressant de mettre en pratique les procédés de code actuels qui sont enseignés à ISIS.




Figure 2 – Structure du frontend

Dans la figure 2, on voit qu’un dossier pages contient lui-même des sous-dossiers qui comprennent un fichier Javascript où toute la logique du code est décrite ainsi que HTML permettant de construire le visuel de la page. Ces sous-dossiers se composent également d’un fichier CSS permettant de mettre en forme la page.

On voit également le fichier App.js qui comporte toute la logique des routes de notre application et permet de créer des url spécifiques à chaque page de notre application.

L’application a également une page de connexion afin d’être sûr que c’est bien un administrateur qui a la main sur ces données.

On peut voir que le client se compose de deux dossiers principaux :

* Un dossier AnciennesData, ce dernier vient récupérer toutes les anciennes données déjà existantes dans notre base de données locale. On délimite la date en fonction d’une variable inclue dans le backend et qui nous indique la dernière fois qu’un appel à l’API a été effectué afin de ne pas dupliquer les informations en base de données.
* Un dossier NouvellesData qui nous indique les nouvelles données pas encore enregistrées en base de données en fonction de la même variable venant du backend. De plus, dans cette page, on a un bouton qui, lorsqu’on clique dessus, permet d’envoyer à notre backend ces mêmes données afin de les intégrer en base de données.

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Figure 3 –Ficher NouvellesData.js

Dans la figure 3, on voit tout le code nous permettant de récupérer les informations des capteurs depuis l’API. On y indique l’URL qui nous intéresse et on fait un appel à ce dernier via une méthode GET de la fonction fetch.

On stocke ensuite les données dans une variable data qui nous permettra ensuite de les afficher dans notre application.

Une image contenant texte

Description générée automatiquement  
Figure 4 – Erreur CORS

Cependant, cette méthode ne fonctionne pas dans notre cas à cause d’un problème d'autorisation. Il semble que dans le serveur fournissant l’API d’ORCATECH il manque un package appelé CORS qui permet à des utilisateurs d’accéder aux données quel que soit la machine et le port utilisé.

On peut voir l’erreur dans la figure 4.

## Application côté serveur

Pour le back end de ce projet, nous avons décidé d’utiliser Node.js qui permet d’utiliser le langage de programmation Javascript pour développer un serveur notamment via son package Express.

Nous avons trouvé pertinent d’utiliser Node.js car c'est un logiciel libre, qui possède une grande communauté et qui permet de créer des applications très efficaces.

De plus, le front end étant développé en React, qui est également une librairie Javascript, nous pouvions nous aider dans la programmation.




FIgure 5 – Structure backend

Nous avons décidé de structurer notre back end comme cela :

* Les controllers servent à définir les requêtes de l’API REST. Nous y écrivons le code qui explique ce qu’il doit se passer lors de l’ajout d’un capteur, d’une pièce ou de la modification d’une maison par exemple.
* Les modèles sont les classes qui permettent de créer nos objets Javascript. Ce sont ces objets que l’on appelle ensuite dans les requêtes REST (home, room, sensor). Nous avons créé ces modèles avec le package mongoose qui permet d’utiliser MongoDB.
* Enfin, les routes permettent d’indiquer au serveur la structure de l’API, on y indique la route et la méthode. On appelle alors les fonctions créées dans les controllers.

Pour ce qui est de la base de données, nous avons décidé d’utiliser MongoDB, qui est NoSQL et est très utilisée en Node.js.

La création et la connexion à la base de données a été cependant été un gros problème. Nous n’avons en effet pas réussi à résoudre les problèmes dans le peu de temps qu’il nous restait et nous n’avons donc pas pu tester notre serveur.

Une image contenant texte

Description générée automatiquement  
Figure 6 – Modèle de capteur

Pour utiliser MongoDB dans Node.js, on doit d’abord créer un modèle. Dans la figure 6, on peut voir le modèle créé pour un capteur. N’ayant pas pu tester notre serveur à cause du frontend qui ne fonctionne pas et des problèmes liés à la base, nous ne savons pas si ce schéma est le plus optimal mais nous avons pensé qu’il serait intéressant d’avoir un ID, une clé pour relier ce capteur à une maison, le type du capteur et la pièce dans laquelle il est situé.   
Nous aurions pu en faire un adapté si nos appels à l’API fonctionnaient et que l’on pouvait voir la structure du JSON reçu.

# Résultats obtenus

Malgré les contraintes de temps, nous avons réalisé le squelette d’une petite application web très simple d’utilisation.




Figure 7 – Page d’accueil

Pour y accéder, il faudra d’abord s’authentifier ou créer son propre compte comme nous pouvons le voir dans la figure 7 ci-dessus.

Nous avons en effet pensé que seul le personnel de l’équipe CART France pourrait y accéder au vu des données sensibles que la base contient. De plus, il faudrait même mettre en place une vérification des demandes de nouvelle création de compte pour ne pas laisser une personne avec des intentions malveillantes accéder à cette plateforme.

Cette interface de connexion n’est cependant pas encore opérationnelle car nous n’avons pas eu le temps d’adapter le serveur pour gérer les connexions et les inscriptions. Un identifiant et un mot de passe sont donc inscrits en brut directement dans le frontend.

Pour rappel, nous trouverons dans cette application des données qui proviennent de capteurs installés dans les différentes maisons de patients qui participent à ce projet de recherche et la sécurisation de la connexion est donc indispensable.

Une image contenant texte

Description générée automatiquement  
Figure 8 – Page données déjà enregistrées

Par suite de la connexion, nous arrivons sur une page que l’on peut voir en figure 8, qui nous permet de consulter un tableau avec les données déjà enregistrées dans la base de données.

Ce tableau permet notamment de voir la pièce dans laquelle se trouve le capteur et la date exacte de la mesure. Mais également les informations concernant la mesure (la valeur que celui-ci renvoi à cet instant T. Par exemple, un capteur de mouvement présent dans cette pièce enverrait “1” quand il détecterait une personne ou alors “0” dans le cas contraire)

Dans les données brutes qui nous ont été fourni pour qu’on puisse se baser sur quelque chose, nous avons pu observer que le retour du capteur n’était pas fait tout le temps quand il ne détecte rien. Nous aurions pu avoir une succession de 0 pendant le temps où le capteur ne détecte rien mais celui-ci ne renvoie des valeurs que de temps en temps sans forcément avoir un intervalle régulier.

Le but de cette page est plus généralement d’avoir un retour concernant les dernières dates d’ajout en base et pourrait être amélioré en ne filtrant que sur un seul capteur ou une seule pièce afin de savoir à quelle date on a enregistré dans la base pour ce capteur ou cette pièce.

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Figure 9 – Nouvelles données à enregistrer

Enfin, en sélectionnant l’onglet “Nouvelles données”, nous pouvons comme le nom l’indique accéder aux données qui se trouve sur l’API d’ORCATECH mais qui ne sont pas encore présentes dans notre base en local. Nous retrouvons cette page en figure 9.

Cette page se compose principalement d’un tableau de la même forme que sur la précédente page.

La seule différence sur cette page est qu’en cliquant sur le bouton vert que nous pouvons voir, les nouvelles données seront envoyées au backend et enregistrées dans la base de données. Le tableau de cette page serait donc vidé au moment de l’enregistrement. De plus, pour vérifier que les données sont bien enregistrées ou simplement pour les consulter, il suffit de retourner sur la page précédente en cliquant sur l’onglet “Données déjà enregistrées”. Si tout s’est bien passé, on devrait logiquement retrouver toutes les informations qui sont sur l’API à cet instant sur notre base de données.

# Gestion de projet

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Figure 10 – Gantt gestion de projet

Au niveau de la gestion de projet, nous avons eu énormément de difficultés à avancer efficacement à cause de nombreux facteurs.

En effet, dès le début du projet, le client avait des impératifs vis-à-vis de son travail et ne pouvait pas être disponible régulièrement, ce qui a provoqué du retard dans nos prévisions d’avancement. Nous avons pu avoir notre première réunion une semaine après le début du projet et nous n’avons pas pu avancer avant cette dernière car nous ne connaissions pas les détails du projet qui nous étaient nécessaires. Cela nous a fait perdre un temps considérable mais nous n’avions pas le choix car nous ne pouvions pas commencer à travailler sans ces informations. De plus, cette réunion était juste une prise de contact avec le Dr Piau et ce dernier nous a seulement expliqué le concept du projet ainsi que les différents objectifs de celui-ci. Nous n’avons obtenu aucun renseignement technique de sa part car il n’avait pas les compétences pour nous les donner, il nous a juste indiqué notre rôle dans ce projet de grande envergure.

Nous avons donc dû programmer une réunion avec M. Alliot afin d’obtenir des informations techniques qui nous permettraient d’avancer dans notre travail mais ce dernier, en congés à ce moment-là, n’était pas disponible avant la première semaine de novembre ce qui correspondait à un mois d’attente et donc pratiquement à un tiers du temps dédié à notre projet. Nous leur avons donc demandé un document technique que nous pourrions utiliser pour avancer avant la réunion afin de pouvoir poser des questions précises lors de contact avec M. Alliot. Après une semaine, nous avons obtenu un document technique explicatif en anglais de 90 pages avec les informations complètes du projet CART. Vous pourrez trouver ce document en Annexe 2.

Ainsi, nous nous sommes reparti le document pour que chacun fasse un résumé des informations importantes de sa partie afin de synthétiser le document le plus rapidement possible. Vous pourrez trouver ce résumé en Annexe 3.

Grâce à ce document, nous avons pu commencer à réfléchir aux différentes options pour satisfaire au mieux le client afin d’avoir la réunion la plus efficace possible étant donné que nous avions déjà énormément de retard sur notre projet.

Nous avons donc réellement commencé à avancer uniquement après la réunion avec M. Alliot et suivant la synthétisation des documents. Durant cette dernière nous avons pu échanger avec des personnes étant plus dans le domaine technique du projet, afin d’obtenir des informations qui ne sont pas dans le domaine d’expertise du Dr Piau, essentielles pour la réalisation de nos objectifs.

À l’aide de ces informations, nous avons pu envisager les différentes solutions qui permettraient de récupérer et traiter les données de l’API et les classer selon l'efficacité de ces dernières. Mais nous avons remarqué un nouveau problème dans notre projet grâce à cette documentation : nous devions récupérer les différentes données de santé dans un centre de recherche américain mais nous ne pouvions pas les contacter directement, nous devions passer par notre commanditaire.

Ainsi nous avons encore une fois dû attendre le retour de ce dernier afin de pouvoir avancer dans l’application que nous voulions coder. Mais, après le retour du Dr Piau qui nous à envoyer des identifiants d’un membre de l’équipe, nous avons remarqué que nous n’avions pas les autorisations nécessaires pour accéder aux données CART de l’API.

Nous avons donc contacté M. DEROUICHE afin d’obtenir un compte qui pourrait accéder aux données.

Mais, même avec les informations qu’il nous a données lors de notre première réunion avec lui, nous n’avons pas réussi à récupérer les informations de l’API. En revanche, il nous a envoyé un lien qui permettait de visualiser la forme des données.

Nous nous sommes donc reparti le travail, un devait travailler sur le rapport, un sur la programmation de l’application et le dernier devait travailler sur l’analyse de la forme des données afin de produire notre modèle de données. Malgré cela, ne pas pouvoir récupérer les données de l’API ne nous permettait pas de coder l’application correctement.

Nous avons donc demandé une nouvelle réunion à M. DEROUICHE afin de réessayer de se connecter à l’API, lors de cette dernière nous avons réussi à récupérer les données via PostMan mais il ne nous restait qu'une semaine pour produire l’application avant la soutenance. De plus, nous devions également rédiger le rapport avant le 12 décembre, nous avons donc privilégié ce dernier même si nous avons essayé d’avancer le code pendant ce temps. En effet, nous n’avons eu le premier retour de l’API que le 8 décembre pour un rendu le 11, ce qui laisse un laps de temps extrêmement court pour développer une application.

De plus, de nouvelles erreurs sont apparues pendant le développement et ont fait que nous n’arrivions toujours pas à appeler l’API depuis notre application

La dernière semaine sera cependant consacrée à la production de l’application afin d’avoir un résultat correct pour la soutenance.

Pour résumer, les différents blocages que nous avons rencontré pendant toute la durée de ce projet ne nous ont pas permis de travailler correctement. En effet, la multiplicité des acteurs présents dans ce projet et notre incapacité à contacter directement les bonnes personnes aux bons moments a fait que nous étions bloqués à chaque étape de notre avancée.

# Conclusions et perspectives

Ce projet nous a fait passer par de nombreux états.

Tout d’abord l’excitation, de s’imaginer apporter sa pierre à l’édifice d’un projet d’une telle envergure, mais également d’espérer voir les résultats dans quelques années sur certains de nos proches ou sur nous-mêmes.

Ensuite est venue l’appréhension, nous avons en effet rapidement compris que c’était un projet d’une envergure énorme qui s’étendrait sur une dizaine d’années et que nous étions la fondation qui se voudrait solide d’un tel projet. Nous avons voulu faire de notre mieux et nous nous sommes directement imaginés comment faire pour répondre aux attentes qui nous étaient destinées.

Après ce temps est venue l’incompréhension. Les informations étaient multiples et, il est vrai, nous avons eu du mal à comprendre quels étaient réellement les attendus de notre travail. Entre gestion de la base, récupération des données, choix d’un hébergeur, compréhension de l’existant aux US, développement d’une application, nous ne savions plus par où commencer.

Et enfin est venue la frustration. Après le deuxième entretien et plus d’un mois après le début du projet, nous pouvions enfin réellement commencer. Mais même avec les informations qui nous étaient manquantes jusque-là, nous avons fait faces à de nombreux problèmes. Nous avons en effet été bloqués à quasiment toutes les étapes du projet.

Mais malgré tout ça, ce projet a été enrichissant car il nous a permis de nous imprégner d’un milieu hospitalier où le temps est précieux et où les acteurs sont surchargés de travail. De plus, nous croyons réellement en ce projet et pensons qu’il peut vraiment faire avancer le sujet des accidents de vieillesse en France. Nous remercions donc nos commanditaires pour cela.

De plus, nous espérons que nos réflexions aideront les futurs groupes de travail à avancer dans le futur.

La solution optimale serait que le CHU de Toulouse possède ses propres Raspberry Pi implantées dans les maisons des patients volontaires.

Ainsi l’alimentation d’une base de données locale serait plus simple car on se séparerait de la contrainte liée à la communication avec l’API d’ORCATECH et les données seraient plus facilement accessibles. Cela favoriserait un accès beaucoup plus rapide et un suivi en temps réel des patients.

Il serait ensuite intéressant de développer une application pour les professionnels de santé pour qu’ils aient des alertes quand les données sont anormales. Ainsi, les patients quel qu’ils soient pourraient avoir un suivi personnalisé et seraient surveillés pour qu’ils continuent à être en bonne santé.

# Bibliographie

<https://www.ohsu.edu/oregon-center-for-aging-and-technology>

<https://www.ohsu.edu/collaborative-aging-research-using-technology/about-us>

<https://fr.reactjs.org/docs/getting-started.html>

<https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/Tools_and_testing/Clientside_JavaScript_frameworks/React_getting_started>

<https://openclassrooms.com/fr/courses/6390246-passez-au-full-stack-avec-node-js-express-et-mongodb>

# Annexes

Annexe 1 :

Documentation API ORCATECH

<https://api.orcatech.org/orcatech/v0.9/docs/index.html>

Annexe 2 :  
Documentation CART

Annexe 3 :

Document récapitulatif de la documentation CART