[[1]](#footnote-1)

Estudo para Redução de Filas no Ferry Boat(Dezembro 2016)

Gabriel L. Silva, Samantha H. Nonnenmacher, e Cristiano Coelho.

*Resumo*—Este trabalho demonstra uma análise e estudo de uma empresa de navegação marítima nas cidades de Navegantes e Itajaí, demostrando como algumas alterações na sua estrutura básica poderiam influenciar numa redução considerável de tempo de espera em filas para pessoas, motos e carros.

*Palavras Chaves*— Redução de tempo, travessia marítima.

# introdução

Neste trabalho iremos apresentar razões que poderão, no futuro, aumentar a necessidade de pessoas se locomoverem mais rapidamente e de uma forma mais adequada as suas rotinas diárias, assim como abordar os motivos do aumento gradual de filas nos locais e avenidas, principalmente na empresa de navegação entre Navegantes e Itajaí, que é o tema principal deste trabalho.

Também iremos mencionar como os dados foram coletados e como foram tratados afim de obter uma solução para o problema que vem afetando cada vez mais os cidadãos das cidades de Itajaí e Navegantes.

Além disso, iremos representar a sequência dos processos através de um diagrama de sequência para representar iterações entre os objetos do cenário o qual nós implementamos com intuito de propor soluções adequadas para o problema.

Iremos mostrar relatos de uma população revoltada com a estrutura do Ferry Boat, empresa de navegação em questão. Os entrevistados são desde trabalhadores que necessitam de um transporte rápido e seguro para ir aos seus locais de trabalho, até turistas que apenas almejam passar férias tranquilas e agradáveis.

Também apresentaremos uma visão geral de Itajaí sob o ponto de vista de seu desempenho econômico nos últimos anos, enfatizando o aumento significativo de empresas e pessoas residentes no município, dados os quais revelam que a infraestrutura da cidade não vem evoluindo na mesma proporção.

# Fundamentação Teórica

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) houve um significativo aumento no desenvolvimento econômico e populacional em Itajaí.

Esse aumento significativo gera mais empregos e assim mais pessoas que dependem de um meio mais adequado de se locomover, mas a infraestrutura não tem acompanhado o desenvolvimento econômico e populacional de Itajaí.

Como principal alternativa para evitar a BR-101, a balsa é utilizada para se fazer uma travessia mais rápida entre Itajaí e Navegantes.

Em meados do verão, por serem cidades litorâneas, é natural o aumento gradual de trânsito, congestionamento e filas. A geração de filas não apenas influencia no fato de demora com relação ao tempo de espera para fazer a travessia, mas também no trânsito total das cidades de Itajaí e Navegantes.

Além disso, as balsas não apenas são utilizadas por trabalhadores, que se deslocam para seus trabalhos, pois uma grande fatia do fluxo de pessoas provem do aeroporto internacional de Navegantes Ministro Victor Conder, o qual ocupa uma posição estratégica para o desenvolvimento econômico e turístico de Santa Catarina.

(A Balsa/O aeroporto) Ele atende munícios com forte presença industrial e turística como Blumenau, Itajaí, Brusque, Rio do Sul, Balneário Camboriú e Itapema. Em média movimenta cerca de um milhão de passageiros ao ano.

Em período de temporada as filas ficam mais preocupantes, juntando turistas que vêm passar férias, viagens diárias das pessoas que residem nessas cidades e ainda empresários que veem a negócio por causa do grande setor econômico.

O comparativo dos dados do Censo Demográfico de 2000 e das estimativas populacionais do IBGE para 2009 demonstram que Itajaí tem apresentado nos últimos 9 anos uma taxa média de crescimento populacional da ordem de 1,7% ao ano. Considerando o período avaliado, o município apresentou uma taxa acumulada de crescimento populacional de 16,7% (Figura 1).

Itajaí Santa Catarina Brasil



1,7%

1,5%

1,3%



Fig. 1 – Taxa de crescimento médio anual da população.

No período de 2004 a 2008, a taxa média de criação de empresas no município foi de 4,6% e a de empregos, 6% ao ano.

A Figura 2 mostra a taxa acumulada de criação de empresas e empregos segundo Brasil, Santa Catarina e Itajaí no período 2004/2008

Empresas Empregos

19.7% 15.3% 12.6% 26.4% 26.4% 25.6%



Itajaí SC Brasil Itajaí SC Brasil

Fig. 2 - Taxa acumulada de criação de empresas e empregos.

Segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), no ano de 2008 o município possuía 96.500 veículos, sendo 49.873 automóveis. A evolução acumulada da frota de veículos nos últimos cinco anos foi de 46,6%.

A Fig. 3 mostra a taxa de crescimento acumulado da frota de veículos.

46.6% 41.3% 38.9%



Itajai Santa Catarina Brasil

Fig. 3 - Taxa acumulada de frota de veículos

O município de Itajaí é atualmente o que concentra a maior frota pesqueira e o maior número de indústrias que processam os mais diversificados tipos de peixes e pescados do País. A região é o centro nacional da pesca, e referência para o setor.

A infraestrutura do Ferry Boat não está preparada para nenhum tipo de acontecimento inesperado, como acidentes nas BRs ou dentro das cidades, ou qualquer tipo de emergência que possa ocasionar mudança de fluxo do trânsito.

De acordo com uma notícia de O Sol Diário houve um [bloqueio total da BR-101](http://osoldiario.clicrbs.com.br/sc/noticia/2015/02/bloqueio-na-br-101-gera-filas-em-itajai-na-manha-desta-sexta-feira-4708434.html) por pouco mais de trêshoras provocando reflexos no trânsito de alguns bairros em [Itajaí](http://osoldiario.clicrbs.com.br/sc/) por causa do protesto de caminhoneiros. Os acessos da cidade ficaram congestionados. O Ferry Boat e a balsa da Barra do Rio, que fazem a travessia Itajaí-Navegantes, também lotaram de motoristas tentando driblar a interdição da rodovia.

A figura a seguir mostra a fila do Ferry Boat que já passava do mercado livre de Itajaí.



Fig. 4 – Fila do Ferry Boat.

Uma reportagem da RBS TV de Santa Catarina afirma que, o trânsito no Ferry Boat já ficou interrompido duas vezes por razão de protestos dos pescadores.

Na segunda vez por volta das 15h do lado de Itajaí, a fila para entradas do Ferry Boat chegava a três quilômetros e na margem oposta, em Navegantes, ultrapassava um quilômetro, conforme informações da prefeitura do município.

Por causa da manifestação, um transatlântico com 2.400 pessoas, sendo 1.800 mil turistas, não pôde seguir viagem a Montevideo.



Fig. 5 – Barcos dos pescadores no rio Itajaí-Açu.

Conforme dito pelo analista Marcelo Arashiro, de 26 anos, um dos 1.800 turistas:

“*Ainda não nos deram nenhuma informação sobre a programação, como vai ficar com este atraso nos próximos dias. Já devíamos estar em Montevidéu, no Uruguai, e ainda estamos em Santa Catarina”*

Outra reportagem de O Sol Diário relatou uma confusão no Ferry Boat. O motorista de uma caminhonete tentou furar a fila e foi barrado pelo atendente da balsa. Irritado, o motorista discutiu e insistiu em querer entrar na balsa e ameaçou o atendente. A polícia foi acionada para resolver a situação. O transporte ficou parado por cerca de meia hora e a fila no Ferry Boat ficou imensa. A Polícia Militar foi acionada para que a balsa fosse liberada.



Fig. 6 – Confusão no Ferry Boat com acionamento da polícia militar.

## Relatos da População

O mau funcionamento do Ferry Boat traz revolta a toda a população. Todos concordam que se locomover tem se tornado cada vez mais difícil e perigoso.

Os adjetivos que usam para descrever o trânsito local são quase sinônimos – caótico, absurdo, insuportável, bagunçado, complicado, estressante.

Conforme dito por Tadeu Gurgel, 59 anos:

“ *A cidade está inchada. Cresceu na economia, cresceu na população, mas as ruas continuam as mesmas. Não existe lugar para tanto carro e tanta gente”.*

*Rodrigo dos Santos, 40 anos afirma o seguinte:*

“*A prefeitura tinha que começar a pensar em uma estratégia para daqui a 30 anos*. Eu não vejo solução para o trânsito *”.*

Já Angelica Maria de Holleben, 41 anos afirma que:

“Resido em Balneário Camboriú, necessito pegar o Ferry Boat para ir ao aeroporto de Navegante quando viajo a negócios, pois é o único aeroporto mais próximo, ir a Florianópolis a qual seria outra opção fica complicado, além de ser mais longe ainda tem trânsito no trajeto.

Perdi meu voo duas vezes já nesse mês por causa da fila do Ferry Boat que estava assustadora. Depois que estou ali na fila para pegar a balsa fica impossível querer mudar o trajeto pela BR ”.

## Sem prazo para mudanças

O secretário de Planejamento de Itajaí, Luiz Carlos Pissetti, afirma que há uma série de projetos para melhorias na infraestrutura de trânsito na cidade. Essas obras, no entanto, ainda não têm prazo para iniciar.

Uma audiência pública foi realizada em 24 de outubro de 2013, na Câmara de Vereadores de Itajaí, onde o tema foi a respeito dos serviços do Ferry Boat.

A discussão foi uma iniciativa das comissões de Obras e Serviços Públicos de Itajaí e Navegantes, principais emissoras de usuários do transporte.  Agora, as reclamações devem ser levadas diretamente ao governador do Estado.

Além de vereadores dos dois municípios, a discussão contou com a presença da comunidade interessada; Nildo Texixeira – gerente de Transportes Hidroviários do Departamento de Transporte e Terminais de Santa Catarina (Deter); Rogério da Luz, gerente do Deter; do secretário de Desenvolvimento Regional de Itajaí, Claudir Maciel, que representou o Governo do Estado; e o deputado estadual Volnei Morastoni, entre outras autoridades.

Os principais problemas apontados foram dificuldades e burocracia na concessão do passe-livre, falta de segurança na travessia, o trânsito no entorno do Ferry Boat, altos preços, problemas no contrato com a empresa que presta o serviço e a limpeza do Ferry Boat.

Conforme dito por o presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos da Câmara de Itajaí, vereador Antônio Aldo da Silva – Tonho da Grade (PP):

“ *O principal objetivo hoje era justamente colher estas reclamações dos usuários, oficializar estas necessidades e agora por meio desta comissão mista vamos levá-las diretamente ao governador”.*

# Metodologia

Os dados obtidos para a confecção deste trabalho, foram coletados em sua maioria com uma funcionária da empresa de navegação marítima de Navegantes-Itajaí, a qual disponibilizou os dados necessários para análise e implementação do cenário, e assim definirmos uma solução para o problema.

Segundo os dados obtidos: no total são quatro balsas que funcionam atualmente, uma em cada estação.

As estações 1 e 3 ficam localizadas em Itajaí enquanto as estações 2 e 4 ficam em Navegantes.

A balsa 1 que fica na estação 1 é designada somente para carros, com limite máximo de 35 carros. A balsa 2 que fica na estação 2 utilizada apenas para carros também tem limite máximo de 30 carros.

A balsa 3 é utilizada para o transporte de carros, motos e pessoas com limite máximo de 60 motos, 4 carros e x pessoas. A 4 designada também para motos com limite de 60, carros com limite de 4 e pessoas com limite de x.

Cada balsa aguarda aproximadamente 10 minutos na estação para sair ou até encher completamente.

No horário entre 12:30 e 17:30 há geralmente 15 minutos de espera em fila para carros e motos. A média de entrada é de dois carros e motos por minuto. Entre esse horário todos que estão na fila conseguem utilizar a balsa de uma vez.

Entre 17:30 e 19:30 há geralmente 30 minutos de espera em fila para carros e motos. A média de entrada é de quatro carros e motos por minuto. Já diferentemente do horário analisado anteriormente, raramente todos conseguem utilizar a balsa de uma vez.

Esse tempo de espera ocorre quando não há nenhuma interrupção da rotina, pois quando acontece acidente na BR, grande fluxo no aeroporto, acidente dentro da própria cidade, ou qualquer tipo de fato que ocasione o comprometimento do normal fluxo, o tempo de espera chega a aproximadamente 1 hora.

Para complementar a análise do fluxo de trânsito, coletamos alguns dados da infraestrutura do porto, que também colabora com esse grande fluxo: possui um cais com extensão total de 1.035m composto por 4 berços, sendo 2 berços de uso público, com 500m de comprimento total, e 2 arrendados. A profundidade máxima aceita é de 11m.

Os dados coletados foram tratados com a simulação dos carros chegando na fila do Ferry Boat e o tempo que eles levam até entrar dentro da balsa.


Para a Travessia esse tempo é analisado para propor uma melhoria.

## C. Diagrama de Sequência

Utilizamos uma ferramenta da UML, o diagrama de sequência, para descreve a maneira como os grupos de objetos colaboram em algum comportamento ao longo do tempo.

Primeiro foi definido qual o papel do sistema com o diagrama de casos de uso, depois, é definido como o software realizará seu papel (Sequência de operações).

O diagrama de sequência a seguir dá ênfase a ordenação temporal em que as mensagens são trocadas entre os objetos do nosso sistema. Entende-se por mensagens os serviços solicitados de um objeto a outro, e as respostas desenvolvidas para as solicitações.



# Conclusão

Com a implantação do cenário da estrutura básica do funcionamento do Ferry Boat, e com dados estudados, concluímos que a construção de um novo terminal de passageiros melhoraria as dificuldades apresentadas.

A expansão dos pátios para ficarem os carros ajudaria na não interrupção do fluxo do trânsito nas cidades de Itajaí e Navegantes, pois quando há fila nos terminais do Ferry Boat o trânsito da cidade é interrompido.

Ao longo da pesquisa observamos que o Ferry Boat não está preparado para qualquer tipo intervenção que altere seu fluxo normal.

Os portos também precisam de investimentos para sua expansão e modernização. O setor esbarra em várias barreiras legais para sua expansão devido às necessidades ambientais e de mão de obra, que querem manter privilégios completamente incompatíveis com a realidade do mercado atual. Ainda o sistema portuário acaba perdendo em produtividade pela falta de equipamentos necessários para movimentação de cargas.

Referencias

*Basic format for books:*

1. J. K. Author, “Title of chapter in the book,” in *Title of His Published Book, x*th ed. City of Publisher, Country if not
2. USA: Abbrev. of Publisher, year, ch. *x*, sec. *x*, pp. *xxx–xxx.*

*Examples:*

1. G. O. Young, “Synthetic structure of industrial plastics,” in *Plastics,* 2nd ed., vol. 3, J. Peters, Ed. New York: McGraw-Hill, 1964, pp. 15–64.
2. W.-K. Chen, *Linear Networks and Systems.* Belmont, CA: Wadsworth, 1993, pp. 123–135.

*Basic format for periodicals:*

1. J. K. Author, “Name of paper,” *Abbrev. Title of Periodical*, vol. *x,* no. *x,* pp*. xxx-xxx,* Abbrev. Month, year.

*Examples:*

1. J. U. Duncombe, “Infrared navigation—Part I: An assessment   
   of feasibility,” *IEEE Trans. Electron Devices*, vol. ED-11, no. 1, pp. 34–39, Jan. 1959.
2. E. P. Wigner, “Theory of traveling-wave optical laser,” *Phys. Rev*.,   
   vol. 134, pp. A635–A646, Dec. 1965.
3. E. H. Miller, “A note on reflector arrays,” *IEEE Trans. Antennas Propagat*., to be published.

*Basic format for reports:*

1. J. K. Author, “Title of report,” Abbrev. Name of Co., City of Co., Abbrev. State, Rep. *xxx*, year.

*Examples:*

1. E. E. Reber, R. L. Michell, and C. J. Carter, “Oxygen absorption in the earth’s atmosphere,” Aerospace Corp., Los Angeles, CA, Tech. Rep. TR-0200 (4230-46)-3, Nov. 1988.
2. J. H. Davis and J. R. Cogdell, “Calibration program for the 16-foot antenna,” Elect. Eng. Res. Lab., Univ. Texas, Austin, Tech. Memo. NGL-006-69-3, Nov. 15, 1987.

*Basic format for handbooks:*

1. *Name of Manual/Handbook*, *x* ed., Abbrev. Name of Co., City of Co., Abbrev. State, year, pp. *xxx-xxx.*

*Examples:*

1. *Transmission Systems for Communications*, 3rd ed., Western Electric Co., Winston-Salem, NC, 1985, pp. 44–60.
2. *Motorola Semiconductor Data Manual*, Motorola Semiconductor Products Inc., Phoenix, AZ, 1989.

*Basic format for books (when available online):*

1. Author. (year, month day). *Title.* (edition) [Type of medium]. *volume (issue).* Available: site/path/file

*Example:*

1. J. Jones. (1991, May 10). *Networks.* (2nd ed.) [Online]. Available: [http://www.atm.com](http://www.atm.com/)

*Basic format for journals (when available online):*

1. Author. (year, month). Title. *Journal.* [Type of medium]. *volume (issue),* pages. Available: site/path/file

*Example:*

1. R. J. Vidmar. (1992, Aug.). On the use of atmospheric plasmas as electromagnetic reflectors. *IEEE Trans. Plasma Sci.* [Online]. *21(3),* pp. 876–880. Available:<http://www.halcyon.com/pub/journals/21ps03-vidmar>

*Basic format for papers presented at conferences (when available online):*

1. Author. (year, month). Title. Presented at Conference title. [Type of Medium]. Available: site/path/file

*Example:*

1. PROCESS Corp., MA. Intranets: Internet technologies deployed behind the firewall for corporate productivity. Presented at   
   INET96 Annual Meeting. [Online]. Available: <http://home.process.com/Intranets/wp2.htp>

*Basic format for reports and handbooks (when available online):*

1. Author. (year, month). Title. Comp an y . C ity, State or Country. [Type of Medium]. Available: site/path/file

*Example:*

1. S. L. Tall een. (1996 , Apr . ). The In t r an et Archi -tecture: M a nagi ng i n f o rm at i on i n t h e ne w paradigm. Amdahl Corp., CA. [Online]. Available:<http://www.amdahl.com/doc/products/bsg/intra/infra/html>

*Basic format for computer programs and electronic documents (when available online):* ISO recommends that capitalization follow the accepted practice for the language or script in which the information is given.

*Example:*

1. A. Harriman. (1993, June). Compendium of genealogical software. *Humanist.* [Online]. Available e-mail: [HUMANIST@NYVM.ORG](mailto:HUMANIST@NYVM.ORG) Message: get GENEALOGY REPORT

*Basic format for patents (when available online):*

1. Name of the invention, by inventor’s name. (year, month day). *Patent Number* [Type of medium]. Available: site/path/file

*Example:*

1. Musical toothbrush with adjustable neck and mirror, by L.M.R. Brooks. (1992, May 19). *Patent D 326 189*

[Online]. Available: NEXIS Library: LEXPAT File: DESIGN

*Basic format for conference proceedings (published):*

1. J. K. Author, “Title of paper,” in *Abbreviated Name of Conf.*, City of Conf., Abbrev. State (if given), year, pp. *xxxxxx.*

*Example:*

1. D. B. Payne and J. R. Stern, “Wavelength-switched pas- sively coupled single-mode optical network,” in *Proc. IOOC-ECOC,* 1985,   
   pp. 585–590.

*Example for papers presented at conferences (unpublished):*

1. D. Ebehard and E. Voges, “Digital single sideband detection for interferometric sensors,” presented at the 2nd Int. Conf. Optical Fiber Sensors, Stuttgart, Germany, Jan. 2-5, 1984.

*Basic format for patents:*

1. J. K. Author, “Title of patent,” U.S. Patent *x xxx xxx*, Abbrev. Month, day, year.

*Example:*

1. G. Brandli and M. Dick, “Alternating current fed power supply,”   
   U.S. Patent 4 084 217, Nov. 4, 1978.

*Basic format**for theses (M.S.) and dissertations (Ph.D.):*

1. J. K. Author, “Title of thesis,” M.S. thesis, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.
2. J. K. Author, “Title of dissertation,” Ph.D. dissertation, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.

*Examples:*

1. J. O. Williams, “Narrow-band analyzer,” Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, 1993.
2. N. Kawasaki, “Parametric study of thermal and chemical nonequilibrium nozzle flow,” M.S. thesis, Dept. Electron. Eng., Osaka Univ., Osaka, Japan, 1993.

*Basic format for the most common types of unpublished references:*

1. J. K. Author, private communication, Abbrev. Month, year.
2. J. K. Author, “Title of paper,” unpublished.
3. J. K. Author, “Title of paper,” to be published.

*Examples:*

1. A. Harrison, private communication, May 1995.
2. B. Smith, “An approach to graphs of linear forms,” unpublished.
3. A. Brahms, “Representation error for real numbers in binary computer arithmetic,” IEEE Computer Group Repository, Paper R-67-85.

*Basic format for standards:*

1. *Title of Standard*, Standard number, date.

*Examples:*

1. IEEE Criteria for Class IE Electric Systems, IEEE Standard 308, 1969.
2. Letter Symbols for Quantities, ANSI Standard Y10.5-1968.

**First A. Author** (M’76–SM’81–F’87) and the other authors may include biographies at the end of regular papers. Biographies are often not included in conference-related papers. This author became a Member (M) of IEEE in 1976, a Senior Member (SM) in 1981, and a Fellow (F) in 1987. The first paragraph may contain a place and/or date of birth (list place, then date). Next, the author’s educational background is listed. The degrees should be listed with type of degree in what field, which institution, city, state, and country, and year the degree was earned. The author’s major field of study should be lower-cased.

The second paragraph uses the pronoun of the person (he or she) and not the author’s last name. It lists military and work experience, including summer and fellowship jobs. Job titles are capitalized. The current job must have a location; previous positions may be listed without one. Information concerning previous publications may be included. Try not to list more than three books or published articles. The format for listing publishers of a book within the biography is: title of book (city, state: publisher name, year) similar to a reference. Current and previous research interests end the paragraph.

The third paragraph begins with the author’s title and last name (e.g., Dr. Smith, Prof. Jones, Mr. Kajor, Ms. Hunter). List any memberships in professional societies other than the IEEE. Finally, list any awards and work for IEEE committees and publications. If a photograph is provided, the biography will be indented around it. The photograph is placed at the top left of the biography, and should be of good quality, professional-looking, and black and white (see above example). Personal hobbies will be deleted from the biography. Following are two examples of an author’s biography.

**Second B. Author** was born in Greenwich Village, New York City, in 1977. He received the B.S. and M.S. degrees in aerospace engineering from the University of Virginia, Charlottesville, in 2001 and the Ph.D. degree in mechanical engineering from Drexel University, Philadelphia, PA, in 2008.

From 2001 to 2004, he was a Research Assistant with the Princeton Plasma Physics Laboratory. Since 2009, he has been an Assistant Professor with the Mechanical Engineering Department, Texas A&M University, College Station. He is the author of three books, more than 150 articles, and more than 70 inventions. His research interests include high-pressure and high-density nonthermal plasma discharge processes and applications, microscale plasma discharges, discharges in liquids, spectroscopic diagnostics, plasma propulsion, and innovation plasma applications. He is an Associate Editor of the journal *Earth*, *Moon*, *Planets*, and holds two patents.

Mr. Author was a recipient of the International Association of Geomagnetism and Aeronomy Young Scientist Award for Excellence in 2008, the IEEE Electromagnetic Compatibility Society Best Symposium Paper Award in 2011, and the American Geophysical Union Outstanding Student Paper Award in Fall 2005.

**Third C. Author, Jr. (M’87)** received the B.S. degree in mechanical engineering from National Chung Cheng University, Chiayi, Taiwan, in 2004 and the M.S. degree in mechanical engineering from National Tsing Hua University, Hsinchu, Taiwan, in 2006. He is currently pursuing the Ph.D. degree in mechanical engineering at Texas A&M University, College Station.

From 2008 to 2009, he was a Research Assistant with the Institute of Physics, Academia Sinica, Tapei, Taiwan. His research interest includes the development of surface processing and biological/medical treatment techniques using nonthermal atmospheric pressure plasmas, fundamental study of plasma sources, and fabrication of micro- or nanostructured surfaces.

Mr. Author’s awards and honors include the Frew Fellowship (Australian Academy of Science), the I. I. Rabi Prize (APS), the European Frequency and Time Forum Award, the Carl Zeiss Research Award, the William F. Meggers Award and the Adolph Lomb Medal (OSA).

1. [↑](#footnote-ref-1)