

INSTITUTO POLITÉCNICO INDUSTRIAL DE LUANDA

CURSO TÉCNICO DE INFORMÁTICA

ARISTIDES C.D. DA COSTA

RUBEN MAMBO GÁRCIA ANDRÉ

**DESENVOLVIMENTO DE MARKETPLACE DIGITAL PARA AGENDAMENTO DE SERVIÇOS**

LUANDA

2022

ARISTIDES C.D. DA COSTA

RUBEN MAMBO GÁRCIA ANDRÉ

**DESENVOLVIMENTO DE MARKETPLACE DIGITAL PARA AGENDAMENTO DE SERVIÇOS**

Trabalho de conclusão de curso apresentado ao Instituto Politécnico Industrial de Luanda – Área de Informática, como requisito parcial para obtenção do título de Técnico Médio, Curso de Gestão de Sistemas Informáticos sob orientações do Orientador: Prof. Judson Quissanga Coge Paiva.

Prof. Eng. Judson Paiva

(Orientador)

LUANDA

2022

Dedicatória

Índice

[1. INTRODUÇÃO 13](#_Toc104591885)

[1.1. Problema 14](#_Toc104591886)

[1.2. Justificativa 15](#_Toc104591887)

[1.3. Objetivo geral 16](#_Toc104591888)

[1.4. Objetivos específicos 16](#_Toc104591889)

[1.5. Estrutura do trabalho 17](#_Toc104591890)

[1.5.1. Capítulo 1 – Introdução 17](#_Toc104591891)

[1.5.2. Capítulo 2 – Fundamentação teórica 17](#_Toc104591892)

[1.5.3. Capítulo 3 – Metodologias 17](#_Toc104591893)

[1.5.4. Capítulo 4 – Implementação do projeto 17](#_Toc104591894)

[1.5.5. Capítulo 5 – Resultados 17](#_Toc104591895)

[1.5.6. Capítulo 6 – Considerações finais 17](#_Toc104591896)

[2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 19](#_Toc104591897)

[2.1. Marketplace 19](#_Toc104591898)

[2.2. História dos Marketplaces 19](#_Toc104591899)

[2.3. Tipos de marketplaces 20](#_Toc104591900)

[2.3.1. Marketplace de produtos 20](#_Toc104591901)

[2.3.2. Marketplace de serviços 20](#_Toc104591902)

[2.3.3. Marketplace de agendamentos 20](#_Toc104591903)

[2.3.4. Marketplace hiperlocal 20](#_Toc104591904)

[2.3.5. Marketplace de nicho 20](#_Toc104591905)

[2.3.6. Marketplace de anúncios 21](#_Toc104591906)

[2.4. Classificação dos marketplaces pelo perfil de cliente 21](#_Toc104591907)

[2.5. Marketplace de serviços 22](#_Toc104591908)

[2.6. Vantagens de um marketplace de serviços 23](#_Toc104591909)

[3. METODOLOGIA 25](#_Toc104591910)

[3.1. Metodologia científica 25](#_Toc104591911)

[3.1.1. Tipos de pesquisa 26](#_Toc104591912)

[3.1.2. Etapas da pesquisa 29](#_Toc104591913)

[3.1.3. Delimitações da pesquisa 31](#_Toc104591914)

[3.2. Metodologia de desenvolvimento de software 31](#_Toc104591915)

[3.2.1. Metodologias de desenvolvimento ágil. 32](#_Toc104591916)

[3.2.1.1. Manifesto ágil 33](#_Toc104591917)

[3.2.1.2. Vantagens de se trabalhar com métodos ágeis 33](#_Toc104591918)

[3.2.1.3. Princípios ágeis de desenvolvimento de software 33](#_Toc104591919)

[3.2.1.4. Aplicabilidade dos métodos ágeis 34](#_Toc104591920)

[3.2.2. Principais tipos de metodologias ágeis 35](#_Toc104591921)

[3.2.2.1. Lean 35](#_Toc104591922)

[3.2.2.2. Kanban 36](#_Toc104591923)

[3.2.2.3. Smart 38](#_Toc104591924)

[3.2.2.4. Scrum 39](#_Toc104591925)

[3.2.2.4.1. História 39](#_Toc104591926)

[3.2.2.4.2. Pilares do scrum 40](#_Toc104591927)

[3.2.2.4.3. Framework Scrum e ciclo scrum 40](#_Toc104591928)

[3.2.2.4.4. Artefactos Scrum 42](#_Toc104591929)

[Product Backlog: 42](#_Toc104591930)

[Sprint Backlog: 42](#_Toc104591931)

[Burndown Chart: 42](#_Toc104591932)

[Product Increment: 42](#_Toc104591933)

[3.2.2.4.5. Papeis no scrum 42](#_Toc104591934)

[4. IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 45](#_Toc104591935)

[4.1. Apresentação do projeto 45](#_Toc104591936)

[4.1.1. Elaboração do sistema 45](#_Toc104591937)

[4.2. Principais funcionalidades 46](#_Toc104591938)

[4.2.1. Cadastro de novos utilizadores 46](#_Toc104591939)

[4.2.2. Visualização das categorias 47](#_Toc104591940)

[4.2.3. Visualização dos estabelecimentos 47](#_Toc104591941)

[4.2.4. Agendamento de serviços 47](#_Toc104591942)

[4.3. Banco de dados 47](#_Toc104591943)

[4.4. Requisitos de software 47](#_Toc104591944)

[4.4.1. Requisitos funcionas 48](#_Toc104591945)

[4.4.2. Requisitos não funcionais 49](#_Toc104591946)

[4.5. Tecnologias utilizadas 50](#_Toc104591947)

[4.5.1. HTML 50](#_Toc104591948)

[4.5.2. CSS 51](#_Toc104591949)

[4.5.3. JAVASCRIPT 51](#_Toc104591950)

[4.5.4. JSX 52](#_Toc104591951)

[4.5.5. JSON 53](#_Toc104591952)

[4.5.6. Node Js 54](#_Toc104591953)

[4.5.7. React native 54](#_Toc104591954)

[4.5.8. React js 55](#_Toc104591955)

[4.5.9. TypeScript 56](#_Toc104591956)

[4.5.10. MongoDB 56](#_Toc104591957)

[4.5.11. Git 57](#_Toc104591958)

[4.5.12. GitHub 58](#_Toc104591959)

[4.5.13. Visual Studio Code 59](#_Toc104591960)

[4.5.14. Postman 59](#_Toc104591961)

[Referências Bibliográficas 63](#_Toc104591962)

**RESUMO**

Podemos observar, nos últimos anos, o crescimento exponencial do mundo digital. Consequentemente, temos hoje um grande diferencial competitivo agregando valor e entregando resultados para o publico consumidor de forma totalmente online.O agendamento de serviços é o processo que as empresas e organizações seguem para garantir que seus serviços e recursos sejam agendados da maneira mais eficiente possível. Empresas de serviços e empresas que têm uma força de trabalho móvel, especialmente, devem lidar com o agendamento de serviços com eficiência.Cientes de tudo isto e também da existente dificuldade na obtenção de um atendimento rápido e flexível em estabelecimentos que fornecem serviços como: serviços de saúde, serviços estéticos, serviços automobilísticos e etc. E a necessidade de divulgação desses serviços visando a obtenção de clientes. Este trabalho apresenta como proposta a implementação de um Marketplace para o agendamento prévio destes serviços, modernizando e proporcionando uma maior flexibilidade e agilidade no atendimento de clientes por parte dos estabelecimentos, alem de possibilitar a busca por parte de clientes que procuram por determinados serviços em uma região especifica, facilitando a comparação entre valores, detalhes dos serviços e disponibilidade de horários.

**Palavras-chave**: Agendamento. Marketplace. Serviço. Online.

**ASTRACT**

We can observe, in recent years, the exponential growth of the digital world. Consequently, today we have a great competitive advantage adding value and delivering results to the consumer public in a completely online way. Service scheduling is the process that companies and organizations follow to ensure that their services and resources are scheduled in the most efficient way possible. Service companies and companies that have a mobile workforce, especially, must handle scheduling services efficiently. Aware of all this and also of the existing difficulty in obtaining fast and flexible service in establishments that provide services such as: health, aesthetic services, automobile services and so on. And the need to publicize these services in order to obtain customers. This work proposes the implementation of a Marketplace for the prior scheduling of these services, modernizing and providing greater flexibility and agility in customer service by establishments, in addition to enabling the search by customers looking for certain services in a specific region, facilitating the comparison between values, service details and schedule availability.

**Keywords:** Scheduling. Marketplace. Service. Online.

**LISTA DE FIGURAS**

[Figura 1- Exemplo de quadro Kanban com tarefas não iniciadas 37](#_Toc104591963)

[Figura 2 - Exemplo de quadro Kanban com tarefas em andamento 37](#_Toc104591964)

[Figura 3 - Exemplo que quadro Kanban no desenvolvimento de Software 38](#_Toc104591965)

[Figura 4 - Ciclo de vida scrum 41](#_Toc104591966)

[Figura 5 - Logo da plataforma 45](#_Toc104591967)

[Figura 6 - Comunicação entre as diferentes partes do sistema 46](#_Toc104591968)

[Figura 7- HTML 5 50](#_Toc104591969)

[Figura 8 - CSS 3 51](#_Toc104591970)

[Figura 9 – JAVASCRIPT 52](#_Toc104591971)

[Figura 10 - JSX 52](#_Toc104591972)

[Figura 11 - JSON 53](#_Toc104591973)

[Figura 12 - REACT NATIVE 55](#_Toc104591974)

[Figura 13 - REACT JS 55](#_Toc104591975)

[Figura 14 – TYPESCRIPT 56](#_Toc104591976)

[Figura 15 - MONGODB 57](#_Toc104591977)

[Figura 16 - GIT 58](#_Toc104591978)

[Figura 17 - GITHUB 58](#_Toc104591979)

[Figura 18 - VS CODE 59](#_Toc104591980)

[Figura 19 - POSTMAN 60](#_Toc104591981)

**LISTA DE TABELAS**

[Tabela 1 - Requisitos Funcionais 41](#_Toc104416452)

[Tabela 2 - Requisitos Não Funcionais 41](#_Toc104416453)

CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO

# INTRODUÇÃO

A Internet, rede mundial de computadores, é um dos meios de comunicação que mais cresce no mundo. A Internet é uma inovação radical, que alterou a maneira de comprar, comunicar, trabalhar e de se informar das pessoas (SOUZA, 2009).

Segundo (HAYDEN&WEBSTER, 2014), as novidades tecnológicas móveis reforçam a individualidade das pessoas em suas rotinas. As pessoas se tornaram muito dependentes de seus smartphones, tablets e demais dispositivos, e usam seus aparelhos em suas tarefas diárias como se fossem uma extensão de seu corpo. Para (FRANCO, 2014), isso pode ser positivo em diversos pontos. Pessoas que fazem uso de muitas informações digitais em seu cotidiano, encontram uma maior facilidade em realizar inúmeras funções do dia a dia, de forma a maximizar suas tarefas por meio desses dispositivos.

Porem em Angola o acesso a internet ainda é considerado um luxo, muito distante da capacidade económica de vários cidadãos angolanos, pra termos uma noção em Angola com mais de 4 milhões de habitantes, apenas 4 em 100 pessoas têm a possibilidade de comprar 1GB de internet.

Em 2014, Dados do censo realizado no mesmo ano apontavam para cerca de 2.119.946(dois milhões, cento e dezanove, mil e nove centos e quarenta e seis) utilizadores de internet em Angola. Passados 4 anos, ou seja, em 2018 dados revelados pelo instituto angolano de telecomunicações (INACOM) apontavam para cerca de 4 milhões de utilizadores de internet num universo de 13 milhões de utilizadores de telemóvel no país. Já em 2020, dados revelados pelo ministério de telecomunicações apontam para mais de 6.857.062(seis milhões, oito centos e cinquenta e sete mil e sessenta e dois) utilizadores de internet em Angola.

Apesar de estarmos ainda muito longe da realidade de países do primeiro mundo, é notório o crescimento tecnológico em Angola e surgimento de diversas tecnologias que vêm para resolver problemas do nosso dia a dia.

Estas tecnologias, segundo (BORGES e JOIA, 2013) contribuem de forma importante para a flexibilização do tempo das pessoas, tornando-as mais livres e com mais autonomia. Elas estão relacionadas diretamente com a ideia de uma maior mobilidade associada a uma maior sobreposição dos tempos e espaços profissional e pessoal. Desse modo, torna-se viável a criação de um aplicativo para agendamento de serviços como: serviços de saúde, serviços estéticos, serviços automobilísticos e etc.

## Problema

Todos os dias as pessoas se deparam com a situação de ter que aguardar horas, minutos e instantes preciosos do seu tempo em uma fila para poderem usufruir de um serviço dentro de um estabelecimento, ou então levam muito tempo a eleger um estabelecimento de confiança para usufruir destes mesmos serviços.

Por outro lado, estes mesmos estabelecimentos necessitam de que mais e mais clientes passem a enxerga-los e paguem pelos seus serviços. Por um lado, temos clientes buscando economizar o seu tempo e encontrar estabelecimentos que satisfaçam as suas exigências, e por outro, temos estabelecimentos tentando ao máximo chamar a atenção desses potenciais clientes, constituindo assim o senário perfeito para a atuação de um marketplace de agendamento de serviços que agruparia vários estabelecimentos oferecendo os seus serviços, chamando assim a atenção dos consumidores que por sua vez poderiam fazer o agendamento desses serviços e consequentemente economizar tempo e energia.

## Justificativa

Soluções digitais vêm cada vez mais tomando conta do nosso dia a dia, flexibilizando as nossas tarefas em inúmeras áreas, porem ainda assim estamos muito longe da realidade desejada. Portanto há a necessidade de que surjam cada vez mais inovações tecnológicas no nosso país.

 Não que o agendamento presencial ou telefônico tenha perdido sua serventia mas, a tecnologia transformou o modo de viver e, a automação ou, o sistema automatizado otimizou as filas de atendimento minimizando o absenteísmo através dos disparos automáticos de mensagens de confirmação e lembretes de agendamento, assim como a facilidade de alterar ou cancelar serviços pela internet sem a necessidade de um intermediário (THE CLOUD, 2021).

Hoje, todos procuram maior conveniência. O consumidor está SIM, mais exigente, imediatista e procura novidades que o encantem.Vale lembrar que a concorrência busca incansavelmente uma maneira de se destacar no mercado.Agendar um serviço exige tempo de quem deseja atendimento e existe um processo de busca de um trabalho / profissional específico que atenda às necessidades do interessado. Depois disso, temos ainda a preocupação de alocar aquele serviço dentro de uma agenda pessoal / profissional.As ferramentas digitais são uma forma melhorada de se organizar de forma prática e sem muita burocracia (THE CLOUD, 2021).

## Objetivo geral

DESENVOLVER UM MARKETPLACE DIGITAL PARA AGENDAMENTO DE SERVIÇOS.

## Objetivos específicos

Para atingir o objectivo geral, consideram-se os seguintes objectivos específicos:

* Elaborar um estudo sobre softwares similares, suas vantagens e desvantagens, bem como o seu modelo de negócio;
* Identificar a metodologia de desenvolvimento mais adequada para a construção de uma aplicação mobile;
* Selecionar as tecnologias de programação para o desenvolvimento de uma aplicação mobile;
* Definir um cronograma de atividades;
* Construir o protótipo do Aplicativo;
* Modelar banco de dados;
* Construir uma API para lidar com as requisições do aplicativo no back-end;
* Inicializar a produção do aplicativo mobile utilizando as tecnologias de programação;
* Realizar testes;

## Estrutura do trabalho

O presente trabalho é composto por seis capítulos com os conteúdos que se descriminam nos parágrafos seguintes.

### Capítulo 1 – Introdução

Neste capítulo será feita uma breve apresentação do projeto, passando por pontos como motivação, problema, justificativa e os objectivos que se pretendem alcançar na implementação do projeto.

### Capítulo 2 – Fundamentação teórica

Neste capítulo serão descritos os principais conceitos que fazem parte ou referenciam os setores no qual o projeto tem a sua abrangência de forma a destacar os seus fundamentos, importâncias e características.

### Capítulo 3 – Metodologias

Neste capítulo será feito um estudo onde serão demostrados os principais tipos de metodologias.

### Capítulo 4 – Implementação do projeto

Neste capítulo será descrita a aplicação, suas funcionalidades e ferramentas utilizadas na sua construção.

### Capítulo 5 – Resultados

Neste capítulo será apresentada a versão final do aplicativo.

### Capítulo 6 – Considerações finais

Neste capítulo será apresenta uma conclusão do trabalho, com sugestões de trabalhos futuros que possam vir a enriquecer o modelo proposto.

CAPÍTULO 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

# FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo abordaremos os conceitos que serviram de base para o desenvolvimento deste trabalho.

## Marketplace

Marketplace é um local onde se faz comercio de bens e serviços. A palavra é uma junção dos termos ingleses market, que significa “mercado” e place, que significa “lugar”. O mercado pode acontecer em um espaço físico (real) ou em um espaço virtual.

Segundo (ZACHO, 2017) marketplace é um modelo de negócio que tem se popularizado pelo mundo todo, também é conhecido como uma espécie de shopping center virtual. É considerado vantajoso para o consumidor, visto que reúne diversas marcas e lojas em um só lugar, facilita a procura pelo melhor produto e melhor preço.

## História dos Marketplaces

Segundo (COLAGRANDE, 2018) O primeiro mecanismo que possuiu os conceitos básicos do que é o marketplace foi um software comercializado nos Estados Unidos na década de 1980 chamado Electronic Mall e lançado pela Compuserve em 1984.

Apesar de ter sido o primeiro, fatores que estão diretamente ligados ao período de surgimento fizeram com que ele não tivesse a capacidade de se manter no mercado. Principalmente a partir do momento em que passou a competir com outros marketplaces que surgiram posteriormente e que, portanto, não enfrentavam as mesmas adversidades. Tais marketplaces foram a  Amazon e o  eBay, fundados em 1994 e 1995, respectivamente.

Diferentemente do Electronic Mall, ambos já estavam inseridos no ambiente online desde o momento de sua fundação. Isso deve-se ao fato de que, nesta época (uma década após o lançamento do Electronic Mall), os microcomputadores e a internet tinham se tornado muito mais comuns na residência da população de países mais desenvolvidos, são os principais motivos da Amazon e o eBay serem considerados os pioneiros do marketplace. A Amazon é até hoje considerada o maior marketplace do mundo.

E hoje no mundo todo temos plataformas de sucesso como: Uber, Uber eats, Ifood e Airbnb utilizando este modelo (KUVIATKOSKI, 2021). Nos últimos anos o conceito de Marketplace tem crescido imenso em Angola com o surgimento de várias plataformas tanto na área de publicitação e venda de produtos como na prestação de serviços temos como exemplos as plataformas: Kussumba Marketplace, Tupuca, T´leva Heetch e Allo Táxi Angola.

## Tipos de marketplaces

* + 1. Marketplace de produtos

Conecta lojas ou pessoas que vendem produtos físicos (ou digitais), com clientes que desejam comprar esses bens.

* + 1. Marketplace de serviços

Essa modalidade conecta profissionais ou empresas que prestam serviços, com clientes finais que demandam um determinado tipo de serviço. A prestação de serviço possui essa característica, oferecendo alternativas especializadas e até customizadas.

* + 1. Marketplace de agendamentos

Tem como finalidade unir a agenda de prestadores de serviços a clientes interessados. É um tipo de marketplace de serviços, mas no qual o cliente já realiza o agendamento em questão. Um exemplo é a plataforma Doctoralia, marketplace de agendamento de consultas médicas.

* + 1. Marketplace hiperlocal

Embora os marketplaces operem em plataformas na internet, nem todo marketplace tem a finalidade de vender seus produtos para um público geograficamente distante. Alguns marketplaces têm o seu foco no público local, da mesma cidade ou, até mesmo, do mesmo bairro.Alguns exemplos são o Facebook Marketplace e até mesmo a OLX, plataformas que dão mais liberdade para que os usuários negociem entre si e cuidem de todos os detalhes, do pagamento à entrega do produto.

* + 1. Marketplace de nicho

O que define um marketplace de nicho não é o fato de vender produtos ou serviços. Mas sim, que a sua oferta seja feita para um nicho específico de mercado. Esses marketplaces são interessantes pois, ao segmentar o universo de clientes em grupos menores, eles são menos ameaçados pela concorrência de grandes plataformas já consolidadas no mercado.

Alguns exemplos:

* Dafiti;
* Elo7;
* Netshoes;
* Entre outros.

### Marketplace de anúncios

São marketplaces nos quais os usuários podem criar anúncios de produtos ou serviços. Diferentemente dos marketplaces anteriores, em que os sellers tem uma loja virtual dentro da plataforma, aqui oferecem-se apenas anúncios, tal qual em um classificado. Um exemplo disso é o Facebook Marketplace.

## Classificação dos marketplaces pelo perfil de cliente

* Business to Consumer(B2C)-Este é o tipo mais comum de marketplace. É a venda direta para o cliente final. Normalmente, é uma venda operada por um varejista, mas que também pode ser operada por um distribuidor ou fabricante, sem incluir um intermediário do processo de compra.
* Business to Business(B2B)-Enquanto no B2C há uma empresa que vende um produto para o cliente final, o B2B trata de um modelo de venda entre duas empresas. A finalidade de quem compra costuma ser para reposição de estoque e revenda ou mesmo para a aquisição de matéria-prima que entra em linha de produção para gerar um produto final.Um exemplo é o site Americanas Empresas, do grupo B2W Marketplace.

É importante lembrar que, na negociação entre empresas, existem questões mais complexas que não aparecem na compra B2C, por exemplo, como descontos maiores em função do volume da compra, vendas faturadas com limite de crédito, impostos diferentes dependendo do estado ou tipo de empresa, entre outros aspectos.

* Consumer to Consumer(C2C)-Sites como o Mercado Livre são exemplos de marketplace C2C. É uma negociação feita de consumidor para consumidor, intermediada pelo site. Afinal, as pessoas não compram produtos do Mercado Livre exatamente, mas, sim, de outras pessoas que anunciam por lá – é claro que, com a expansão deste tipo de modelo, as empresas também já usam o site para fechar negócio.
* Business to Business to Consumer(B2B2C)-Quando uma empresa faz negócios com outra visando uma venda para o cliente final. Uma loja de informática pode fazer uma venda para seu cliente final utilizando o próprio sistema do distribuidor, que fatura direto para o cliente, porém sendo intermediado pelo lojista, que não precisa ter estoque, risco de crédito nem logística.
* Business to Government(B2G)-Este modelo de negócio se refere a transações entre empresas e governo, como companhias que prestam serviços ou fornecem material para órgãos governamentais. Os negócios B2G envolvem um processo de licitação ou contratos especiais, afinal, ao vender para o governo, seja federal, estadual ou municipal, há diversas particularidades e processos que devem ser seguidos, conforme a legislação que regula as compras e vendas do poder público.

## Marketplace de serviços

Um Marketplace de serviços, como o próprio termo indica, **conecta** prestadores de serviços (empresas ou profissionais) com aqueles que buscam por seus serviços. Isso acontece por meio de uma plataforma online e funciona como uma espécie de shopping center virtual (RIBEIRO, 2020).

Segundo (TUTIDA, 2021)em um marketplace de serviços, o cliente entra na plataforma, procura pelo serviço que está interessado, e lá ele vai receber uma lista de pessoas ou empresas que oferecem aquele serviço. Dentre estas opções ele poderá avaliar:

* Preços;
* Reputação;
* Avaliação dos clientes que já contrataram aquele serviço.

E aí vai escolher o que mais lhe agradar.

Para (TUTIDA, 2021) um marketplace de serviços funciona com base em três modelos. São eles:

1. por transação

Este é o modelo mais usual e se baseia na intermediação da transação entre as duas partes. Ou seja, cobra-se uma comissão de quem utiliza a plataforma. No geral, essa porcentagem varia entre 15% a 30% sobre o serviço.

O grande benefício desse modelo é que o prestador de serviço só paga a comissão se vender ou efetuar o seu serviço. Para a outra ponta da negociação, esse negócio também é proveitoso, já que há geração de receita para cada serviço prestado.

Um exemplo seria a WeDoLogos, que conecta empresas e designers de todo o Brasil e cobra 1% do serviço recebido pelo designer.

2. por negociação

Por meio desse modelo, o profissional ou empresa prestadora de serviço realiza o cadastro de seu perfil e insere seu portfólio na plataforma. Assim, ele fica aberto a receber contatos de clientes em potencial. Em seguida, uma negociação é iniciada e o pagamento é feito fora da plataforma.

Desse modo, o processo de cobrança acontece mensalmente. Ou então, pode ser acordado um custo relacionado à publicidade para que o prestador de serviços ganhe destaque no mecanismo de busca. O OLX é um dos marketplaces mais famosos desse tipo.

3. por aluguel

Nesse negócio, a plataforma retém uma comissão sobre o aluguel e o prestador de serviços paga uma porcentagem relacionada a ela, ou então um valor mensal para utilizar a plataforma.

O Airbnb é um bom exemplo de marketplace de serviços por aluguel, já que conecta o cliente que deseja alugar um espaço com a pessoa prestadora de serviços, que o oferece.

## Vantagens de um marketplace de serviços

1 – Aumento do faturamento:

Pelo fato do prestador de serviços estar presente em uma plataforma que atinge milhares de pessoas, a sua exposição faz com que muitos clientes em potencial o conheçam. Dessa forma, a possibilidade de aumentar o faturamento é bastante alta.

2 – Redução do custo de prospecção:

As plataformas de marketplace aumentam a visibilidade dos prestadores de serviço. Por conta disso, são uma excelente opção para quem não deseja gastar muito com anúncios na Internet. Isso porque o custo com prospecção fica a cargo do próprio marketplace, não do prestador de serviços.

3 – Diminuição de custo com marketing:

Ao fazer parte de um marketplace, o serviço do prestador de serviços ganha destaque na plataforma. Ou seja, recebe muito marketing indireto. Como consequência, a necessidade de pagar por anúncios diminui bastante.

**CAPÍTULO 3**

**METODOLOGIA**

# METODOLOGIA

A metodologia se faz presente em diversas áreas, e também em diversas situações do nosso dia a dia como no trabalho e até mesmo na resolução de problemas, o uso de metodologias se faz necessário uma vez que descrevem uma abordagem para chegar a determinado objetivo. Além disso são importantes aliadas pois descrevem em detalhes cada etapa a ser seguida e segmentam um objetivo maior em pequenos objetivos que compõem a meta maior. Neste capítulo nos aprofundaremos no que é metodologia e seus principais tipos.

A palavra **metodologia** é uma derivação da palavra “**método”** (do Latim “methodus“), cujo significado, que tem origem latina é “**caminho ou via para realização de algo**.” Já a palavra “metodologia”, consiste no campo que estuda os melhores métodos praticados.

Segundo Guilherme Mendes metodologia:

é a justificativa para a abordagem de pesquisa e a lente através da qual a análise ocorre. Dito de outra maneira, uma metodologia descreve a estratégia geral de pesquisa que dita a maneira pela qual a pesquisa deve ser realizada. A metodologia deve impactar quais métodos para um empreendimento de pesquisa são selecionados, a fim de gerar dados convincentes (MENDES, 2022).

## Metodologia científica

A metodologia científica tem sua origem no pensamento de Descartes, que foi posteriormente desenvolvido empiricamente pelo físico inglês [Isaac Newton](https://pt.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton" \o "Isaac Newton). [René Descartes](https://pt.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes" \o "René Descartes) propôs chegar à verdade através da dúvida sistemática e da decomposição do problema em pequenas partes, características que definiram a base da pesquisa científica.

Lê-se no livro o [Discurso do método](https://pt.wikipedia.org/wiki/Discurso_do_m%C3%A9todo" \o "Discurso do método):

“E como a multiplicidade de leis serve frequentemente para escusar os vícios, de sorte que um estado é muito melhor governado quando, possuindo poucas, elas são aí rigorosamente aplicadas, assim, em lugar de um grande número de preceitos dos quais a lógica é composta, acrediteis que já me seriam bastante quatro, contanto que tomasse a firme e constante resolução de não deixar uma vez só de observá-los  
O primeiro consistia em nunca aceitar, por verdadeira, coisa nenhuma que não conhecesse como evidente; isto é, devia evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção; e nada incluir em meus juízos que não se apresentasse tão claramente e tão distintamente ao meu espírito que não tivesse nenhuma ocasião de o pôr em dúvida.  
O segundo – dividir cada uma das dificuldades que examinasse em tantas parcelas quantas pudessem ser e fossem exigidas para melhor compreendê-las.  
O terceiro – conduzir por ordem os meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e fáceis de serem conhecidos, para subir, pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento dos mais compostos, e supondo mesmo certa ordem entre os que não se precedem naturalmente uns aos outros.  
E o último – fazer sempre enumerações tão completas e revisões tão gerais, que ficasse certo de nada omitir.” (DESCARTES, 1970).

Sendo assim metodologia científica literalmente refere-se ao estudo dos pormenores dos métodos empregados em cada área científica específica, e em essência dos passos comuns a todos estes métodos, ou seja, do método da ciência em sua forma geral, que se supõe universal. Embora procedimentos variem de uma área da ciência para outra (as disciplinas científicas), diferenciadas por seus distintos objetos de estudo, consegue-se determinar certos elementos que diferenciam o método científico de outros métodos encontrados em áreas não científicas, a citarem-se os presentes na [filosofia](https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia), na [matemática](https://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica" \o "Matemática) e mesmo nas [religiões](https://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o" \o "Religião).

Para (RODRIGUES, 2007) metodologia científica é um conjunto de abordagens, técnicas e processos utilizados pela ciência para formular e resolver problemas de aquisição objetiva do conhecimento, de uma maneira sistemática.

A pesquisa científica é a investigação de um fenômeno. O objetivo de qualquer pesquisa vai ser sempre encontrar a solução para algum problema. É por isso que todos os [professores](https://blog.mettzer.com/professor-universitario/) dizem que toda pesquisa parte de um [problema de pesquisa](https://blog.mettzer.com/problema-de-pesquisa/).A metodologia científica é, portanto, o conjunto de procedimentos desse processo de investigação. Os procedimentos de investigação são os mecanismos de [coleta](https://blog.mettzer.com/coleta-de-dados/) e de [análise de dados](https://blog.mettzer.com/analise-de-dados/).Por essa razão, a descrição da metodologia científica é a definição de quais procedimentos serão utilizados para a coleta e para a análise de dados.Isso não significa dizer que existe um conjunto de diretrizes imutáveis para seguir à risca. Mas que é necessário construir um procedimento de pesquisa lógico que se adapte às necessidades e aos [objetivos](https://blog.mettzer.com/diferenca-entre-objetivo-geral-e-objetivo-especifico/) da pesquisa (COELHO, 2020).

No entanto, não basta seguir um método e aplicar técnicas para se completar o entendimento do procedimento geral da ciência. Esse procedimento precisa ainda referir-se a um fundamento epistemológico que sustenta e justifica a própria metodologia praticada. É que a ciência é sempre o enlace de uma malha teórica com dados empíricos, é sempre uma articulação do lógico com o real, do teórico com o empírico, do ideal com o real (SEVERINO, 2014).

### Tipos de pesquisa

Segundo (CESÁRIO, 2020) os tipos de pesquisa podem ser classificados quanto a natureza, aos objetivos, aos procedimentos, a forma de abordagem.

Neste sentido e ao evidenciar suas diferenças, é necessário reforçar que independente da escolha que o pesquisador venha realizar para o desenvolvimento de seu projeto, ele terá que enfrentar as limitações de cada técnica ou pesquisa a ser realizada.

 Em relação à pesquisa cientifica, é importante saber que ela sempre irá operar em dois níveis: um nível teórico e um nível empírico. O nível teórico está voltado para o desenvolvimento de vários conceitos abstratos sobre um fenômeno social ou natural para construir teorias, o nível empírico está voltado a realizar teste dos conceitos teóricos para definir as observações da realidade, o seu principal objetivo é realizar a construção em última instância de uma excelente teoria (CESÁRIO, 2020).

A investigação científica poderá assumir uma de duas formas variáveis: dedutiva ou indutiva. (OLLAIK e ZILLER, 2012) definem que na pesquisa indutiva, o pesquisador tem o objetivo de inferir conceitos teóricos e padrões a partir de informações coletadas. Na pesquisa dedutiva o pesquisador tem o objetivo de testar conceitos e padrões que foram descobertos na sua pesquisa utilizando dados empíricos.

A pesquisa indutiva também pode ser denominada como pesquisa para construção de teoria e a pesquisa dedutiva como aquela que realiza o teste da teoria (CESÁRIO, 2020). Os objetivos do teste são refinar, testar, melhorar e estender uma teoria. As pesquisas indutiva e dedutiva fazem parte de um ciclo que comunica constantemente a teoria e as observações. O pesquisador não deve realizar uma pesquisa indutiva ou dedutiva se não estiver acostumado com a teoria e os principais componentes de dados da pesquisa, no entanto percorrer todo o ciclo de pesquisa é importante na formação do pesquisador (SÁ-SILVA, ALMEIDA e GUINDANI, 2009).

Em relação aos tipos de pesquisa segundo a abordagem, esta pode ser quantitativa ou qualitativa, no entanto a abordagem pode ser mista, utilizando as duas abordagens.

Para (GARCES, 2010) a pesquisa quantitativa é realizada de forma numérica, sem a presença de descritiva e costuma ser aplicada em estatística ou matemática. O processo de avaliação dessa pesquisa é realizado por meio iterativo em que as evidências são avaliadas. Os resultados são frequentemente apresentados em tabelas e gráficos de forma conclusiva, podendo assim, ser utilizada para investigação e tomada de decisão, concluiu (ARAGÃO, 2011).

A pesquisa quantitativa permite classificar e realizar análise traduzindo os resultados em números, para serem classificados e consequentemente analisados (WILL, 2012).

Já na pesquisa qualitativa não há forma numérica, pois o pesquisador utiliza uma forma indutiva para descrever a situação observada (MELLO, 2014). Nesse sentido, os dados qualitativos não podem ser representados graficamente, sendo a pesquisa de caráter exploratório e investigativa (EVÊNCIO, 2019).

Quando ocorre a mistura de métodos quantitativos e qualitativos ou características paradigmáticas, podemos dizer que houve uma pesquisa mista, de natureza quali-quantitativa, pois os dados são uma mistura de variáveis, palavras e imagens.

Em relação aos dos tipos de pesquisa segundo à sua natureza, esta pode ser classificada em básica (ou fundamental) ou aplicada. Na pesquisa básica ocorre uma investigação sobre os princípios básicos e as razões para a ocorrência de um determinado evento, processo ou fenômeno. É também chamada de pesquisa teórica. O estudo ou investigação de algum fenômeno natural ou relacionado à ciência é denominado de pesquisa básica. Estas pesquisas às vezes não podem ser aplicadas de forma imediata. Não tem a preocupação de resolver quaisquer problemas práticos de interesse imediato. Mas é de caráter original ou básico. A pesquisa básica fornece uma visão sistemática e profunda de um problema para facilitar a extração de explicações, conclusões científicas e lógicas, além de ajudar a construir novas fronteiras de conhecimento. Os resultados dessa pesquisa formam a base de muitas pesquisas aplicadas. Os seus objetivos são buscar generalização, visar processos básicos, tentar explicar o porquê as coisas acontecem e tentar obter todos os fatos (SITTA, 2010).

Já a pesquisa aplicada auxilia a resolução de alguns problemas por meio de teorias e princípios bem conhecidos e aceitos na comunidade acadêmica. Esta Pesquisa compõe grande parte da pesquisa experimental, estudos de caso e pesquisa interdisciplinar, podendo também ser útil para a pesquisa básica. Nesse contexto, a pesquisa que apresenta resultado através de aplicação imediata pode ser denominada de pesquisa aplicada. Essa pesquisa é de uso prático para a atividade atual, citando como exemplo de usos: Estudo casos individuais ou específicos sem o objetivo de generalizar; Aponta qualquer variável que faça a diferença desejada; Realiza a busca de alguns fatores que podem ser alterados; Realiza a correção de fatos que são problemáticos; Apresenta relatórios em linguagem comum (CRISTIANE, 2014).

Em relação aos tipos de pesquisa segundo seus objetivos, esta pode ser classificada em pesquisa exploratória, descritiva e explicativa. A pesquisa Exploratória permite a exploração de novos fenômenos, auxiliando dessa forma a necessidade do pesquisador por um melhor entendimento, sendo capaz de testar a viabilidade de um estudo mais extenso ou determinar os melhores métodos a serem utilizados em um estudo. Por essas razões, essa pesquisa tem um foco amplo e raramente consegue fornecer respostas definitivas para questões específicas de pesquisa, sendo seus objetivos identificar questões-chave e variáveis-chave (SITTA, 2010) e (GARCES, 2010).

A Pesquisa descritiva é direcionada para responder alguma dúvida ou questionamento como exemplo, “O que é isto?” Tendo como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis (EVÊNCIO, 2019).

Já a Pesquisa explicativa tem como objetivo principal a compreensão ou explicação, por meio de análises que utiliza a correlações para estudar relações entre dimensões ou características de indivíduos, grupos, situações ou eventos. A pesquisa explicativa como o seu nome já diz, ela sempre irá explicar algo (GARCES, 2010).

Segundo (WILL, 2012) os tipos de pesquisa segundo os procedimentos podem ser agrupados em Experimental, Bibliográfica, Documental, De Campo, Ex-Post-Facto, De Levantamento, Com Survey, Estudo De Caso, Participante, Pesquisa Ação, Etnográfica e Etnometodológica, etc.

### Etapas da pesquisa

Para (KRELLING) o planejamento e a execução de uma pesquisa fazem parte de um processo sistematizado que compreende etapas que podem ser detalhadas da seguinte forma:

1. Escolha do tema;
2. Revisão de literatura;
3. Justificativa;
4. Formulação do problema;
5. Determinação de objetivos;
6. Metodologia;
7. Coleta de dados;
8. Tabulação de dados;
9. Análise e discussão dos resultados;
10. Conclusão da análise dos resultados;
11. Redação e apresentação do trabalho científico.

O tema é um aspeto ou uma área de interesse de um assunto que se deseja provar ou desenvolver. Nesta etapa a pergunta a ser respondida é: **“O que se pretende abordar?”**, escolher um tema significa eleger uma parcela delimitada de um assunto, estabelecendo limites ou restrições para o desenvolvimento da pesquisa pretendida (JUNIOR).

A revisão de literatura é fundamental, porque fornecerá elementos para você evitar a duplicação de pesquisas sobre o mesmo enfoque do tema. Favorecerá a definição de contornos mais precisos do problema a ser estudado (KRELLING).

Já sobre justificativa (KRELLING) afirma que nesta etapa é necessário refletir **sobre “o porquê?”** da realização da pesquisa procurando identificar as razões da preferência pelo tema escolhido e sua importância em relação a outros temas. O autor devera questionar-se se: o tema é relevante e, se é, por quê? Quais os pontos positivos que ele percebe na abordagem proposta? Que vantagens e benefícios ele pressupõe que sua pesquisa irá proporcionar? A justificativa deverá convencer quem for ler o projeto, com relação à importância e à relevância da pesquisa proposta, concluiu (KRELLING).

Para (MELO, 2019) a formulação do problema é a etapa em que o autor devera pensar um pouco sobre o que esta em jogo, será que vale a pena investir tempo e energia para mudar a realidade traçada? existe foco real em um problema? é necessário que o autor deixe isso bem claro. A pesquisa científica depende da formulação adequada do problema, isto porque objetiva a busca pela sua solução (JUNIOR).

Na determinação dos objetivos o autor deverá pensar a respeito de sua intenção ao propor a pesquisa. Deverá sintetizar o que pretende alcançar com a pesquisa. Os objetivos devem estar coerentes com a justificativa e o problema proposto. O objetivo geral será a síntese do que se pretende alcançar, e os objetivos específicos explicitarão os detalhes e serão um desdobramento do objetivo geral. Os enunciados dos objetivos devem começar com um verbo no infinitivo e este verbo deve indicar uma ação passível de mensuração (GIL). É nesta etapa que ficará definido **o foco do estudo e as informações que precisarão ser obtidas** (MATHIAS, 2020)**.**

Na etapa de metodologia o autor deve definir onde e como será realizada a pesquisa. Esta etapa definirá o tipo de pesquisa, a população, a amostragem, os instrumentos de coleta de dados e a forma como pretende tabular e analisar seus dados (JUNIOR).

A coleta de dados compreende o conjunto de operações por meio das quais o modelo de análise é confrontado aos dados coletados. Os dados a serem coletados são aqueles úteis para testar as hipóteses. Eles são determinados pelas variáveis e pelos indicadores. Podemos chamá-los de dados pertinentes (KRELLING).A coleta de dados é a etapa mais dinâmica por isso entusiasmo e dedicação são fundamentais (MELO, 2019).

Para (MELO, 2019) na tabulação de dados o autor poderá lançar mão de recursos manuais ou computacionais para organizar os dados obtidos na pesquisa de campo. Atualmente, com o advento da informática, é natural que a escolha de recursos computacionais para dar suporte à elaboração de índices e cálculos estatísticos, tabelas, quadros e gráficos.

A tabulação de dados é a transformação de todas as informações coletadas em material que possa ser analisado para, assim, ter potencial de se tornar um suporte importante nas tomadas de decisão, para facilitar a leitura e simplificar o acesso a dados que toda a equipe precisa ter (MATTOSINHO, 2020).

Na etapa de análise e discussão dos resultados o autor interpretará e analisará os dados que tabulou e organizou na etapa anterior. A análise deve ser feita para atender aos objetivos da pesquisa e para comparar e confrontar dados e provas com o objetivo de confirmar ou rejeitar a(s) hipótese(s) ou os pressupostos da pesquisa (KRELLING).

Segundo (GIL) na conclusão da análise dos resultados o autor já tem condições de sintetizar os resultados obtidos com a pesquisa. Deverá explicitar se os objetivos foram atingidos, se a(s) hipótese(s) ou os pressupostos foram confirmados ou rejeitados. E, principalmente, deverá ressaltar a contribuição da sua pesquisa para o meio acadêmico ou para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia.

Por fim a redação do trabalho científico deve obedecer a critérios preestabelecidos, tendo em vista os parâmetros que norteiam a modalidade em questão (texto científico). A redação do trabalho científico consiste na expressão, ora materializada e documentada, dos resultados oriundos de todo o processo de investigação. Para tanto, ela deve ser elaborada, analisada, fundamentada e estruturada de forma objetiva, clara e precisa (DUARTE).

### Delimitações da pesquisa

No desenvolvimento do projeto não será aplicada nenhum tipo de inteligência artificial.

A aplicação não ira permitir nenhum tipo de transação bancaria, todo o pagamento pelos serviços agendados será efetuado no próprio estabelecimento, a aplicação limita-se a permitir o agendamento do serviço em causa.

Não é foco deste trabalho desenvolver um sistema de gestão para os estabelecimentos, portanto a aplicação web limite-se ao cadastro e estabelecimentos e gestão dos serviços por parte do usuário.

## Metodologia de desenvolvimento de software

As metodologias de desenvolvimento de software consistem, basicamente, no conjunto de abordagens que podem ser utilizadas para a criação de sistemas de processamento de dados (ESTADÃO, 2021).

Método é um procedimento ou técnica utilizado para obter um determinado resultado. Também pode ser definido como uma forma de agir em uma determinada situação a fim de regularizar uma tarefa. Com essa definição é possível entender o porquê é fácil encontrar várias metodologias para o desenvolvimento de documentação de software. Isso acontece porque são vários os tipos de software que são desenvolvidos em várias linguagens para diversos ambientes e desenvolvidos em diversos modelos de sistemas de informação, tais como baseado em fluxo de dados, relacionais e orientado a objetos (FREITAS, MAGALHÃES e REINALDO, 2010).

Para (WAZLAWICK, 2013) o processo de desenvolvimento de software é formado por um conjunto de passos de processo parcialmente ordenados, relacionados a artefatos, pessoas, estruturas organizacionais e restrições, tendo como objetivo produzir e manter os produtos de software finais requeridos. Este é um conceito que considera o contexto ao qual o processo de desenvolvimento de software é aplicado destacando as suas interdependências com outros fatores como restrições, pessoas, recursos, padrões etc que impactam no resultado final do processo.

As metodologias de desenvolvimento são divididas em dois grupos:

* Metodologias de desenvolvimento tradicionais;
* Metodologias de desenvolvimento ágil.

Sendo as metodologias ágeis objeto do nosso estudo.

### Metodologias de desenvolvimento ágil.

Desenvolvimento Ágil de Software (em [inglês](https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa" \o "Língua inglesa): Agile software development) ou Método ágil é uma disciplina que estuda um conjunto de comportamentos, processos, práticas e ferramentas utilizados para a criação de produtos (geralmente de, mas não limitados a, software) e sua subsequente disponibilização para os usuários finais (GOMES, 2018).

Segundo (CRONAPP, REDAÇÃO, 2019) metodologia de desenvolvimento ágil é uma forma de construir software que possibilita obter as vantagens do sistema antes de ele estar pronto. Também encoraja os desenvolvedores a se aprimorarem constantemente.

Com isso, seus colaboradores menos experientes são treinados com a mão na massa, pelos profissionais mais experientes. O uso de metodologia de desenvolvimento ágil de software está cada dia mais popular.

Metodologias desse tipo são alternativas ao modelo tradicional de construção de aplicações. São utilizadas para agilizar o trabalho dos [desenvolvedores](https://www.cronapp.io/?p=5776" \t "_blank) e gerar melhoria contínua para os processos, ao contrario, nas metodologias tradicionais as etapas são mais estáticas e por se trabalhar com um escopo fechado, há pouco espaço para mudança (SARTORI, 2019).

#### Manifesto ágil

Apesar de muitas das metodologias serem anteriores à isso, em 2001 um grupo composto por 17 pessoas se reuniu para debater sobre essas novas abordagens em gerenciamento de projetos e criou o chamado Manifesto Ágil, que, de certa forma, oficializa a existência das metodologias e estabelece princípios que as caracterizam.A partir desse documento, pode-se dizer que os princípios mais importantes e que orientam a aplicação de um método ágil são (TAMEIRÃO, 2021):

* **Comunicação:** indivíduos e interação entre eles mais que processos e ferramentas;
* **Praticidade:**Software em funcionamento mais que documentação abrangente;
* **Alinhamento de expectativas e colaboração:** colaboração com o cliente e membros do projeto mais que negociação de contratos;
* **Adaptabilidade e flexibilidade:** responder a mudanças mais que seguir um plano.

#### Vantagens de se trabalhar com métodos ágeis

Para (TAMEIRÃO, 2021) algumas das vantagens de se trabalhar com métodos ágeis no lugar das abordagens tradicionais de gerenciamento de projetos são:

* Maior alinhamento entre o time e com os clientes e rápida resolução de possíveis problemas e conflitos;
* Redução de riscos e resultado final de alta qualidade;
* Economia de recursos por meio de entregas mais assertivas;
* Agilidade e eficiência nas entregas e na execução do projeto como um todo;
* Flexibilidade para propor alternativas e chegar à melhor solução possível.

Isso sem falar nos benefícios indiretos que as metodologias ágeis podem trazer, como a melhoria do clima entre áreas e na empresa como um todo; o aumento da credibilidade e confiabilidade da organização no mercado; e muito mais (TAMEIRÃO, 2021).

#### Princípios ágeis de desenvolvimento de software

Os princípios do desenvolvimento ágilvalorizam:

* Garantir a satisfação do consumidor entregando rapidamente e continuamente software funcionais;
* Até mesmo mudanças tardias de escopo no projeto são bem-vindas para garantir a vantagem competitiva do cliente;
* Software funcionais são entregues frequentemente (semanas, ao invés de meses);
* Cooperação diária entre pessoas que entendem do 'negócio' e desenvolvedores;
* Projetos surgem através de indivíduos motivados, entre os quais existe relação de confiança.
* A maneira mais eficiente e efetiva de transmitir informações é conversar cara a cara;
* Software funcionais são a principal medida de progresso do projeto;
* Processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes para manter um ritmo constante indefinidamente.
* Design do software deve prezar pela excelência técnica;
* Simplicidade é essencial;
* As melhores arquiteturas, requisitos e projetos emergem de equipes auto-organizadas;
* Em intervalos regulares, a equipe reflete sobre como para tornar-se mais eficaz, então sintoniza e ajusta seu comportamento apropriadamente.

#### Aplicabilidade dos métodos ágeis

Embora os métodos ágeis apresentem diferenças entre suas práticas, eles compartilham inúmeras características em comum, incluindo o desenvolvimento iterativo, e um foco na comunicação interativa e na redução do esforço empregado em artefatos intermediários.A aplicabilidade dos métodos ágeis em geral pode ser examinada de múltiplas perspectivas. Da perspectiva do produto, métodos ágeis são mais adequados quando os requisitos estão emergindo e mudando rapidamente, embora não exista um consenso completo neste ponto de uma perspectiva organizacional, a aplicabilidade pode ser expressa examinando três dimensões chaves da organização: cultura, pessoal e comunicação. Em relação a estas áreas inúmeros fatores chave do sucesso podem ser identificados (COHEN, LINDVALL e COSTA, 2004).

* A cultura da organização deve apoiar a negociação.
* As pessoas devem ser confiantes.
* Poucas pessoas, mas competentes.
* A organização deve promover as decisões que os desenvolvedores tomam.
* A Organização necessita ter um ambiente que facilite a rápida comunicação entre os membros.

### Principais tipos de metodologias ágeis

A seguir iremos abordar aquilo que para (TAMEIRÃO, 2021) são os principais tipos de metodologias de desenvolvimento ágil:

#### Lean

A metodologia lean é um tipo de gerenciamento que visa evitar desperdícios – de tempo, verba, mão de obra etc. Utilizando apenas recursos necessários para a boa realização de um determinado trabalho, etapa ou processo (RUNRUN.IT, 2019).

O Lean é um conceito que pode ser traduzido como “enxuto” e que se tornou bastante conhecido no universo das StartUps e do empreendedorismo, depois que Eric Ries criou o termo “Lean StartUp” ou StartUp enxuta (TAMEIRÃO, 2021).

O Lean não é especificamente uma metodologia ágil, porém muitos de seus valores estão presentes em valores ágeis e sua adoção pode agregar muitos valores em diversas outras metodologias e boas práticas. Baseado na metodologia desenvolvida pela Toyota conhecida como Lean Manufacturing. O Lean está diretamente ligado a redução do desperdício, para o Lean, desperdício é tudo que não é feito para o cliente, no caso dos softwares podemos ter: Espera(tempo de desenvolvimento parado por falta de informações), documentação excessiva, funcionalidades e rotinas não solicitadas pelo cliente (RIBEIRO, CUNHA e RIBEIRO, 2015).

Para (RIBEIRO, CUNHA e RIBEIRO, 2015) o Lean Software Development identifica sete conceitos principais, são eles:

**Eliminar o Desperdício**: Para maximizar o valor, precisamos minimizar o desperdício. O Lean classifica o desperdício em 3 categorias:

* MURA: Desperdício gerado por antecipar possíveis necessidades do cliente (desenvolver o que não foi solicitado pelo cliente acreditando que um dia poderá ser útil. Este conceito está muito próximo ao de Gold Plating, do gerenciamento de projetos). Podemos diminuir a MURA evitando desenvolver o que não foi solicitado e evitando paradas em trabalhos ainda não terminados.
* MURI: Desperdício gerado pela falta de planejamento (ou planejamento mal feito). Na MURI também classificamos o desperdício causado pelo excesso de burocracia.
* MUDA: Desperdício gerado pela cultura de trabalho, desperdícios do dia a dia, como: espera, super processamento, defeitos, locomoção, inventário, transporte desnecessário e super produção.

**“Empoderar o Time “**: Em vez da abordagem de micro gestão, devemos respeitar o conhecimento superior dos membros do time e deixar que eles sejam responsáveis pelas decisões técnicas(locais) necessárias, para tornarem-se mais produtivos e bem-sucedidos, aumentando as chances de sucesso do projeto.

**Entregar Rapidamente**: Podemos aumentar o Retorno sobre Investimento (return on investment) – ROI com entregas de valor rápidas. Com entregas rápidas e frequentes o cliente já pode iniciar o uso do software (das funcionalidades já desenvolvidas) gerando valor mais rapidamente para o investimento realizado no desenvolvimento. Como o cliente prioriza o que deve ser feito primeiro, funcionalidades mais importantes geralmente são produzidas mais cedo, e consequentemente, entram em uso mais cedo, gerando maior retorno.

**Construir com Qualidade**: O Lean não testa a qualidade no final do processo. A qualidade do produto final deve ser assegurada com a qualidade de cada etapa/ parte do processo utilizando técnicas como refatoração, integração contínua e muitas outras.

**Adiar Decisões:** Parece estranho este conceito mas a mensagem aqui é equilibramos o planejamento antecipado com a tomada de decisões e decidirmos o mais tarde possível. Veja que não estamos defendendo a procrastinação, mas sim esperarmos o máximo possível antes de decidir. Em muitos projetos na fase inicial estamos decidindo baseado em várias premissas (lembrando, Premissa - Eventos incertos que para fins de planejamento consideramos como verdadeiros o que na execução do projeto não necessariamente será verdadeira), o que sempre trás riscos ao projeto, como estar restrito a uma solução limitada por uma tecnologia disponível até o momento.


**Amplificar Aprendizagem:** Este conceito envolve facilitar a comunicação cedo e sempre, promovendo o feedback o mais rápido possível, e aprendizado contínuo com base no que aprendemos sobre projetos, softwares e negócios.

#### Kanban

Para (RIBEIRO, CUNHA e RIBEIRO, 2015) O kanban é uma ferramenta visual que auxilia o acompanhamento do fluxo de trabalho e controle do WIP (Work in Progress,” Trabalho em Progresso “).


O Quadro Kanban permite visualizar o trabalho que está em andamento e limitar o WIP. Tradicionalmente (mas NÃO é uma REGRA), o quadro Kanban é dividido em quadros ou status como DO(À Fazer) – DOING(Fazendo) – DONE(Feito), as tarefas que precisão ser realizadas são listadas(ou “coladas“) na parte À Fazer, quando elas começam a ser feitas, elas mudam para o status Fazendo e quando estão(totalmente) prontas, vão para o status Feito, bem os status podem ser completamente diferentes, por exemplo, no caso de desenvolvimento de software poderíamos ter Modelado, Em Desenvolvimento, Desenvolvido, Em implantação, Pronto. Ou qualquer outro estado que faça sentido para o trabalho e para a equipe (RIBEIRO, CUNHA e RIBEIRO, 2015).

Figura 1- Exemplo de quadro Kanban com tarefas não iniciadas



Autor: (RIBEIRO, CUNHA e RIBEIRO, 2015)


Figura 2 - Exemplo de quadro Kanban com tarefas em andamento



Autor: (RIBEIRO, CUNHA e RIBEIRO, 2015)

Observe que cada inventário pode determinar um limitador de tarefas que podem ser feitas paralelamente, no exemplo o número máximo de tarefas que podem estar no “inventário 1” , são duas paralelamente. Este limitador, geralmente está associado a capacidade de atendimento da equipe.

Figura 3 - Exemplo que quadro Kanban no desenvolvimento de Software



Autor: (RIBEIRO, CUNHA e RIBEIRO, 2015).

Para (HOUSE, DIGITAL, 2020) a maior escola de habilidades digitais da América Latina, a metodologia Kanban apresenta as seguintes vantagens:

* + Evita a procrastinação e o tempo ocioso dos colaboradores;
  + Economiza tempo;
  + É prático e fácil de ser implementado;
  + Ajuda na hierarquização de tarefas;
  + Reduz custos e desperdícios;
  + Ajuda a mensurar a produtividade;
  + Facilita a comunicação entre os funcionários, já que o mapa de atividades mostra aquelas que já foram realizadas e as que ainda serão produzidas.

#### Smart

Esta metodologia possibilita criar objetivos mais reais e tangíveis para sua empresa. Cada letra dessa pequena palavra traz um grande significado: **S**pecific (específico), **M**easurable (mensurável), **A**ttainable (atingível), **R**elevant (relevante) e **T**ime-related (tempo) (MERCADO ELETRÓNICO, 2020).

Significado detalhado de Smart segundo (TAMEIRÃO, 2021):

* **S – de Specific:** em primeiro lugar, a meta precisa ser clara e bastante específica. Ela deve abordar apenas um ponto de cada vez e não abrir margem para interpretações errôneas ou equivocadas.
* **M – de Measurable:** segundo, a meta precisa ser mensurável e quantificável. É necessário sempre estabelecer objetivos exatos e numéricos que possam realmente comprovar que a meta foi atingida.
* **A – de Attainable:** os objetivos definidos devem ser desafiadores, mas eles devem ser alcançáveis, levando-se em conta o tempo estabelecido e as condições atuais da empresa.
* **R – de Relevant:** não adianta nada ter uma meta se o atingimento dela, no final das contas, não gerar nenhum impacto para a empresa. Na hora de definir os objetivos, é necessário que se busque por pontos relevantes e se tenha cuidado com as métricas de ego.
* **T – de Time-related:** ao estabelecer um objetivo, é muito importante que ele tenha um prazo máximo para ser alcançado. Dessa forma, se evita procrastinações e se pode mensurar melhor se houve o atingimento da meta ou não.

#### Scrum

Para (RIBEIRO, CUNHA e RIBEIRO, 2015) o scrum é um método ágil empírico, iterativo com entregas incrementais. Empírico porque se apoia no empirismo que afirma que o conhecimento vem da experiência e de tomada de decisões baseadas no que é conhecido. O Scrum emprega uma abordagem iterativa e incremental para aperfeiçoar a previsibilidade e o controle de riscos.

##### História

Scrum é baseado em um artigo de 1986 escrito por HirotakaTakeuchi e Ikujiro Nonaka para a Harvard Business Review, o "The Game Development New Product" (TAKEUCHI e NONAKA, 1986). Neste trabalho, os autores utilizaram o desporto do rugby como uma metáfora para descrever os benefícios da auto organização de equipes de desenvolvimento de produtos inovadores e de entrega. Jeff Sutherland, Ken Schwaber e Mike Beedle aderiram as ideias deste artigo, incluindo a metáfora, e as aplicaram na área de desenvolvimento de software. Eles chamaram seu novo método de Scrum\*. Schwaber e Beedle, escreveram sobre suas experiências em seu livro Desenvolvimento de Software Ágil com Scrum em 2002.

“O Scrum ou formação ordenada é uma situação frequente no rugby, geralmente é usado após uma jogada irregular ou em alguma penalização. Os 8 Avançados das duas equipes formam uns contra os outros. O Scrum-half(Médio-Formação) da equipe que não cometeu a infração insere a bola no meio do "túnel" formado pelas duas primeiras linhas de cada equipe com a finalidade de que os jogadores da sua equipe consigam ganhar(talonar) a bola.” (SCHWABER e BEEDLE, 2002)

##### Pilares do scrum

Segundo (RIBEIRO, CUNHA e RIBEIRO, 2015) como o Scrum é baseado no empirismo, os pilares do Scrum baseiam-se em:

**Transparência:** Todo o processo deve estar visível a todos os envolvidos. Esta transparência deve ser refletida, no ambiente, nas pessoas e nos processos.

**Inspeção:** O processo em si deve ser inspecionado regularmente na busca por anomalias e/ou oportunidades de melhorias.

**Adaptação:** Caso a inspeção detecte algum processo que precise ser ajustado ou melhorado, as adaptações deverão ser feitas o mais rápido possível. O quanto antes as mudanças sejam feitas, antes o novo processo proposto é testado e validado.

No Scrum temos oportunidades constantes de verificar os 3 pilares (Transparência – Inspeção e Adaptação), e estas oportunidades são nos eventos da Reunião de Planejamento, Scrum Diário, Reunião de Revisão da Sprint e Reunião de Retrospectiva da Sprint.


##### Framework Scrum e ciclo scrum

 É um framework com o qual as pessoas podem lidar com problemas adaptativos complexos, ao mesmo tempo que entregam produtos com o mais alto valor possível de forma produtiva e criativa (CAVALCANTI, 2020).

Para (RIBEIRO, CUNHA e RIBEIRO, 2015) o scrum é um framework para suportar o desenvolvimento e manutenção de projetos/produtos complexos. Na verdade ele simplesmente fornece uma estrutura para entrega, mas não diz como fazer práticas específicas, deixando isso para a equipe de determinar.

Segundo (SABBAGH, 2013),o cliente ou um grupo de clientes que visam uma oportunidade de mercado dão a visão inicial do produto, apresentando os objetivos a serem alcançados.Para o autor, o Product Owner define, comunica e mantém o que foi levantado junto ao cliente. Ele é único, e trabalha com o cliente ou com os indivíduos compartes interessados no projeto. A partir da visão, o Product Owner cria um plano, no qual ele defini oque se espera do produto e como ele evoluirá durante o tempo de trabalho, chamado de Meta de Roadmap. Na fase inicial, que também é conhecido por alguns como “pré-jogo” do projeto, também é definido a equipe de trabalho, chamado de Time de Scrum, que junto ao Product Owner e o Scrum Master formam a equipe que faz parte do desenvolvimento de todo o projeto, no qual cada membro tem um papel e uma habilidade peculiar e atribuída para que o projeto seja concluído com sucesso. O processo de escolha dos membros da equipe varia de empresa para empresa (SABBAGH, 2013).

Figura 4 - Ciclo de vida scrum



Fonte: (OLIVEIRA, 2019)

O projeto começa com uma visão clara oferecido pelo negócio, e um conjunto de características do produto em ordem de importância. Esses recursos fazem parte da carteira de produtos, que é mantido pelo cliente ou representante do cliente referido como o Product Owner. Uma caixa de tempo comumente referido como uma iteração ou Sprint, é a quantidade de tempo que a equipe tem para concluir as características selecionadas. Sprints são geralmente de uma a quatro semanas de duração, e esta duração é mantida durante toda a vida do projeto. O Product Owner (negociando com o time) seleciona itens do Product Backlog que acredita que pode ser concluída no Sprint, e cria um Sprint Backlog composto pelos recursos e tarefas, como parte da Reunião de Planejamento (Planning Meeting) do Sprint (RIBEIRO, CUNHA e RIBEIRO, 2015).

Uma vez que o time se comprometeu com um Sprint Backlog, o trabalho começa tarefa. Durante este tempo no Sprint, a equipe está protegida de interrupções e permitiu a concentrar-se em atender o objetivo do 50 Sprint. Nenhuma alteração para o Sprint Backlog são permitidos, no entanto, o Product Backlog pode ser alterado, em preparação para o próximo Sprint. Durante o Sprint, a equipa de verifica no diário com o outro sob a forma de uma reunião, geralmente de 10 a 15 minutos conhecido como Daily Scrum (Scrum Diário). No final do Sprint, o time (e o cliente, quando possível) reúnem-se para a reunião conhecida como Revisão (Review Meeting) . Eles também possuem uma Reunião de Retrospectiva (Retrospective Meeting) com o objetivo de aprender como melhorar. Esta reunião é fundamental, pois seu foco é sobre os três pilares do Scrum: transparência, inspeção e adaptação (RIBEIRO, CUNHA e RIBEIRO, 2015).

##### Artefactos Scrum

O Scrum prevê alguns artefatos que nos permite ter uma visão sobre o andamento do projeto e da Sprint. Estes artefatos são conhecidos como Backlog (RIBEIRO, CUNHA e RIBEIRO, 2015).Classificação dos artefactos segundo (SCHWABER e BEEDLE, 2002):

###### Product Backlog:

* Define os requisitos funcionais e não funcionais, com respetivas prioridades;
* Associado a cada requisito existe uma estimativa grosseira de esforço;
* Nunca esta completo;
* Pode a qualquer altura ser alterado.

###### Sprint Backlog:

* Define as tarefas a serem realizadas durante o sprint;
* As tarefas devem ser divididas de forma a que cada tarefa demore 4-16 horas;
* Apenas a equipa pode alterar;
* No final do dia cada membro da equipa de atualizar o sprint Backlog.

###### Burndown Chart:

* Mostra a evolução ao longo do tempo, do esforço necessário para a conclusão do produto/sprint;
* Permite fazer “what-ifs analysis”: se eu remover determinada funcionalidade qual será a nova data expectável da release?

###### Product Increment:

* Incremento nas funcionalidades do produto;
* O incremento em causa deve estar completo: testado, documentado, código de produção;
* O product onwer pode decidir o lançamento de uma nova release com o incremento em causa.

##### Papeis no scrum

Segundo (AUDY, 2015), dentro dos papéis do Scrum temos o Product Owner querepresenta o cliente, o Scrum Master responsável pelos métodos e técnicas aplicadaseoaEquipe que desenvolve, que constrói e dar valor ao produto.

O Product Owner é responsável pela criação da visão do Product Backloge éapartirdela que o projeto se inicia, que no caso são os requisitos estabelecidos peloclienteetranscrito por ele, também, sempre, os requisitos sofrem alterações e é exatamente oProductOwner o responsável por manter o time informado sobre todas as possíveis alteraçõesquevenham a acontecer (FERNANDES, DUARTE, *et al.*, 2011).

Segundo (COHN, 2011),o Scrum Master não tem poder sobre os integrantes daequipe,porém, ele tem arbítrio sobre todos os processos do projeto, ou seja, ele não pode demitirumcolaborador, porém ele define os processos e principalmente existe para ajudar o timenousoda ferramenta.

O Scrum Master é o responsável pelo andamento do processo, ele faz comquenãoajaimpedimentos para que seja possível a realização do trabalho do time, exclui obstáculosdia-a-dia, de modo que todos os integrantes da equipe possam se concentrar nos principais objetivose técnicas e tudo é incluído no Backlog de impedimentos, que todos podemvisualizar (CARVALHO e MELLO, 2021).

Scrum Master é conhecedor da ferramenta, propicia aos colaboradores treinamentos,organiza os eventos e trabalha para ver sua equipe sempre em harmonia (AUDY, 2015).

A equipe de desenvolvimento ou Scrum Team, é o time de colaboradores responsávelpelo desenvolvimento de todo o projeto, a partir das definições impostar pelo ScrumMaster.

CAPÍTULO 4 Implementação do Projecto

# IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

No capítulo de implementação do projeto serão abordados de forma detalhada os principais conceitos empregados na realização do trabalho, a arquitetura do sistema e as etapas necessárias para a conceção do trabalho.

## Apresentação do projeto

Para a implementação deste projeto foram utilizados conceitos duas de áreas fundamentais no desenvolvimento de software: desenvolvimento mobile e desenvolvimento web. Proporcionando ao projeto a riqueza das diversas tecnologias empregadas no seu desenvolvimento. O projeto desenvolvido conta com várias funcionalidades implementadas para proporcionar ao cliente que busca por um determinado serviço uma experiência fluida e confortável.

### Elaboração do sistema

O **Agendei** - é uma aplicação **móvel** que tem como finalidade conectar potenciais clientes a prestadores de serviço e ainda permitr o agendamento desses serviços, evitando filas de espera desnecessarias.

Figura 5 - Logo da plataforma




Fonte: (Autoria Própria)

O sistema encontra-se segmentado em duas áreas importantes do desenvolvimento de software que comunicam entre si, são elas o front-end (que cuida da apresentação e interações com o utilizador no aplicativo) e back-end (responsável pelo funcionamento estrutural, tratamento e armazenamento de dados no banco de dados).

O Sistema conta com um aplicativo movel desenvolvido em react native no front-end, e no back-end atua uma REST API (Interface de Programação de Aplicação no padrão de Transferência Representacional de Estado) desenvolvida com node js, que tem a função de responder todos os pedidos realizados pelo front-end por meio de requisições HTTP. Esta aplicação tem ainda a função de mediar a comunicação entre a aplicação movel e o banco de dados possibilitando que outros clientes(aplicativos) de diferentes plataformas web, mobile ou desktop compartilhem das mesmas informações ao mesmo tempo, utilizando uma única infraestrutura no back-end.

Figura 6 - Comunicação entre as diferentes partes do sistema



Fonte: (Autoria Própria)

Podemos observar que estamos perante um sistema que opera no modelo client/server(cliente/servidor) que é uma estrutura de aplicação distribuída que distribui as tarefas e cargas de trabalho entre os fornecedores de um recurso ou serviço, designados como servidores, e os requerentes dos serviços, designados como clientes.

## Principais funcionalidades

Como foi citado anteriormente o aplicativo apresenta várias funcionalidades, tudo para proporcionar ao cliente uma experiência agradável de uso, das principais funcionalidades do aplicativo podemos citar:

### Cadastro de novos utilizadores

O cadastro de novos utilizadores no aplicativo é uma das mais importantes funcionalidades, pois sem ela as pessoas não seriam capazes de aderir a plataforma e fazer uso das demais funcionalidades do sistema, o cadastro é realizado através do preenchimento de um formulário com informações básicas como nome, email e senha do usuário.

### Visualização das categorias

A plataforma conta com distintas categorias de estabelecimentos predefinidas, esta funcionalidade lista essas categorias ao usuário permitindo que ele possa selecionar estabelecimentos de uma determinada categoria.

### Visualização dos estabelecimentos

Esta funcionalidade permite que o usuário possa visualizar todos os estabelecimentos, suas informações, serviços e a avaliação de outros usuários sobre o estabelecimento, esta funcionalidade conta ainda com filtros que permitem ao usuário, ver os estabelecimentos baseando-se nas avaliações de outros usuários ou em alguma categoria especifica.

### Agendamento de serviços

Esta funcionalidade permite ao usuário agendar um serviço informando o dia e selecionando o horário em que o serviço é prestado pelo estabelecimento, os horários em que um serviço é prestado são predefinidos pelo estabelecimento no qual pertence o serviço.

## Banco de dados

O banco de dados é um componente indispensável para qualquer aplicativo, pois tem a função de facilitar o fornecimento de informações aos usuários de um sistema, organizar dados que um sistema utiliza, controlar o armazenamento e a recuperação de dados.

No projeto foi utilizado um tipo de banco de dados não relacional ou NoSQL (Not Only SQL) que em português significa “não apenas SQL”. Os bancos de dados NoSQL são, basicamente, bancos de dados que não são relacionais (SQL). Os bancos NoSQL são bancos de dados não precisam, necessariamente, ser parecidas entre si. São classificadas assim justamente por serem diferentes das relacionais.

## Requisitos de software

Os requisitos de software são as ações que o software deve executar, possuindo características e condições próprias, de forma a automatizar uma tarefa de um processo de negócio. Existem dois tipos de classificação de requisitos, são eles: Requisitos Funcionais (RF) e Requisitos Não-Funcionais (RNF) (CASTRO, 2017).

### Requisitos funcionas

Os requisitos funcionais são de extrema importância no [desenvolvimento de aplicativos](https://codificar.com.br/desenvolvimento-de-aplicativo/), pois, sem eles não há funcionalidades nos sistemas. Seus modelos devem ser construídos em um nível de entendimento claro e objetivo, além de um código fonte totalmente aplicável. Conclusão, para se obter requisitos funcionais de qualidade a fábrica de software deve estar atenta a síntese e a semântica dos mesmos (CANGUÇU, 2021).

|  |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICADOR | REQUISITO FUNCIONAL |
| RF01 | Enviar código de confirmação para email do usuário |
| RF02 | Verificar se o código de confirmação esta correto |
| RF03 | Validar o registro de novos usuários |
| RF04 | Efetuar login |
| RF05 | Visualizar estabelecimentos |
| RF06 | Visualizar categorias |
| RF07 | Visualizar estabelecimentos em alta |
| RF08 | Visualizar estabelecimentos de determinada categoria |
| RF09 | Visualizar reservas |
| RF10 | Visualizar horas de atendimento de serviços |
| RF11 | Visualizar informações e serviços de um estabelecimento |
| RF12 | Visualizar informações de perfil de usuário |
| RF13 | Visualizar notas e avaliações de um estabelecimento |
| RF14 | Permitir a filtragem das buscas |
| RF15 | Permitir o agendamento de determinado serviço |
| RF16 | Permitir exclusão de agendamentos |
| RF17 | Permitir alteração do nome do usuário |
| RF18 | Permitir alteração da senha do usuário |
| RF19 | Permitir alteração da foto de perfil do usuário |
| RF20 | Permitir ao usuário avaliar os estabelecimentos |
| RF21 | Permitir recuperação de senha do usuário |
| RF22 | Permitir que usuário adicione ou remova estabelecimentos a sua lista de favoritos |
| RF23 | Visualizar lista de favoritos |
| RF24 | Terminar sessão do usuário |

Tabela 1 - Requisitos Funcionais

### Requisitos não funcionais

Uma vez que os Requisitos Funcionais definem o que o sistema fará, a Engenharia de Software afirma que os Requisitos Não Funcionais definem como o sistema fará, embora não seja tão claro assim essa definição. Os Requisitos não Funcionais não estão relacionados diretamente às funcionalidades de um sistema.Também chamado de atributos de qualidade ainda assim é de grande importância no desenvolvimento do sistema. Tratados geralmente como premissas e restrições técnicas de um projeto os requisitos não funcionais são praticamente todas as necessidades que não podem ser atendidas através de funcionalidades (CANGUÇU, 2021).

|  |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICADOR | REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS |
| RNF01 | O aplicativo devera manter a sessão ativa caso o usuário não faça logout |
| RNF02 | O aplicativo devera enviar um email de confirmação para autenticar o email do usuário |
| RNF03 | O aplicativo deve informar os horários indisponíveis para agendamento de um serviço |

Tabela 2 - Requisitos Não Funcionais

## Tecnologias utilizadas

Esta secção detalha não só as tecnologias utilizadas na construção do aplicativo mobile e do back-end, mas também as tecnologias utilizadas na construção de uma aplicação web para administração de um estabelecimento e os seus serviços.

## HTML

A Linguagem de Marcação de Hipertexto (HTML) é uma linguagem de computador que compõe a maior parte das páginas da internet e dos aplicativos online. Um hipertexto é um texto usado para fazer referência a outros textos, enquanto uma linguagem de marcação é composta por uma série de marcações que dizem para os servidores da web qual é o estilo e a estrutura de um documento. O HTML não é considerado uma linguagem de programação, já que ele não pode criar funcionalidades dinâmicas. Ao invés disso, com o HTML, os usuários podem criar e estruturar seções, parágrafos e links usando elementos, tags e atributos (L, 2022).

O HTML foi criado em 1991, por Tim Berners-Lee, no CERN (European Council for Nuclear Research) na suíça. Desde 1996, as especificações HTML vêm sendo mantidas, com o auxílio de fabricantes de software, pelo World Wide Web Consortium (W3C). Apesar disso, em 2000 a linguagem tornou-se também uma norma internacional (ISO/IEC 15445:2000).

Atualmente o HTML encontra-se na sua versão 5, versão esta utilizada no decorrer do presente projeto.

Figura 7- HTML 5



Fonte: (STRINGFIXER)

### CSS

CSS é chamado de linguagem Cascading Style Sheet e é usado para estilizar elementos escritos em uma linguagem de marcação como HTML. O CSS separa o conteúdo da representação visual do site. Pense  na decoração da sua página. Utilizando o CSS é possível alterar a cor do texto e do fundo, fonte e espaçamento entre parágrafos. Também pode criar tabelas, usar variações de layouts, ajustar imagens para suas respectivas telas e assim por diante. CSS foi desenvolvido pelo W3C ([World Wide Web Consortium](https://www.w3.org/)) em 1996, por uma razão bem simples. O HTML não foi projetado para ter tags que ajudariam a formatar a página. Você deveria apenas escrever a marcação para o site (ARIANE, 2022).

Atualmente o CSS encontra-se na sua versão 3, versão esta utilizada no decorrer do presente projeto.

Figura 8 - CSS 3




Fonte: (STRINGFIXER)

### JAVASCRIPT

JavaScript é uma linguagem de programação de alto nível criada, a princípio, para ser executada em navegadores e manipular comportamentos de páginas web. Com seus scripts é possível incluir, em uma página estática, elementos dinâmicos como mapas, formulários, operações numéricas, animações, infográficos interativos e muito mais.

O JavaScript é uma das mais importantes tecnologias voltadas para o [**front-end**](https://kenzie.com.br/blog/desenvolvedor-front-end/) e, unindo-se ao trio HTML, [CSS](https://kenzie.com.br/blog/responsividade-css/) e PHP, formam um grupo de linguagens que abrangem praticamente todas as exigências do desenvolvimento de uma página completa, dinâmica e com boa performance. JavaScript, originalmente, é uma linguagem de programação **client-side**, ou seja, é executada do lado do usuário, mais especificamente pelo **navegador** utilizado por este usuário. Em outras palavras, isso significa que todas as suas ações são processadas na máquina de quem as utiliza, sem a necessidade de enviá-las a nenhum outro ambiente. Como nada é enviado a nenhum servidor externo para processamento, as respostas são imediatas (REVEDA, 2020).

Figura 9 – JAVASCRIPT



Fonte: (STRINGFIXER)

### JSX

Criado pela equipe de desenvolvimento do [React](https://www.treinaweb.com.br/blog/conheca-o-react-biblioteca-para-desenvolvimento-web/), o JSX é uma forma de criar elementos para serem utilizadas como templates de aplicações React. Basicamente, os elementos criados com o JSX são bem similares com código [HTML](https://www.treinaweb.com.br/blog/o-que-e-e-como-comecar-com-html-e-css/) e fornecem aos desenvolvedores uma forma mais simples e intuitiva de criar os componentes de uma aplicação. Porém, apesar de muito similar ao HTML, o JSX não é interpretado pelo navegador. Por este motivo, deve-se utilizar um “transpilador” para essa conversão. Atualmente, o mais conhecido deles é o Babel, do qual falaremos em outro artigo (ANDRADE, 2020).

Figura 10 - JSX




Fonte: (JACKSON, 2021)

### JSON

JSON, que significa JavaScript Object Notation, **é uma formatação utilizada para estruturar dados em formato de texto e transmiti-los de um sistema para outro,** como em aplicações cliente-servidor ou em aplicativos móveis. Uma maneira de utilização é por meio de requisições AJAX, em que a aplicação recupera os dados armazenados no servidor de [hospedagem](https://rockcontent.com/br/blog/hospedagem/) sem a necessidade de recarregar a página. A especificação JSON surgiu por volta do ano 2000, mas só passou a fazer parte da linguagem JavaScript após o lançamento da versão 5 do ECMAScript. Atualmente, esse formato é suportado por diversos tipos de linguagem de programação, além de ser uma alternativa mais leve que o modelo XML (SOUZA, 2020).

Figura 11 - JSON



Fonte: (PINTEREST)

### Node Js


O Node.js pode ser definido como um ambiente de execução Javascript server-side. Isso significa que com o Node.js é possível criar aplicações Javascript para rodar como uma aplicação standalone em uma máquina, não dependendo de um browser para a execução, como estamos acostumados. Apesar de recente, o Node.js já é utilizado por grandes empresas no mercado de tecnologia, como Netflix, Uber e LinkedIn.O principal motivo de sua adoção é a sua alta capacidade de escala. Além disso, sua arquitetura, flexibilidade e baixo custo, o tornam uma boa escolha para implementação de [Microsserviços](https://www.opus-software.com.br/micro-servicos-arquietura-monolitica/" \t "_blank) e componentes da arquitetura [Serverless](https://www.opus-software.com.br/serverless-applications/" \t "_blank). Inclusive, os principais fornecedores de produtos e serviços Cloud já têm suporte para desenvolvimento de soluções escaláveis utilizando o Node.js. Neste artigo, vamos trazer a história, características e vantagens que tornam o Node.js uma tecnologia única (LENON, 2018).



### React native

Criado pelo Facebook em 2015 sobre a licença MIT, o React Native é um Framework para desenvolvimento de aplicativos móveis multiplataforma. Um [Framework](https://www.treinaweb.com.br/blog/para-que-serve-um-framework/) é um facilitador no desenvolvimento de diversas aplicações e, sem dúvida, sua utilização poupa tempo e custos para quem utiliza, pois de forma mais básica, é um conjunto de bibliotecas utilizadas para criar uma base, onde as aplicações são construídas, um optimizador de recursos. Baseado no React, framework [JS](https://www.treinaweb.com.br/blog/o-que-e-e-como-comecar-com-javascript/) para desenvolvimento web, o React Native possibilita a criação de aplicações móvel multiplataforma (Android e iOS) utilizando apenas Javascript. Porém, diferente de outros frameworks com esta mesma finalidade (Cordova, por exemplo), todo o código desenvolvido com o React Native é convertido para linguagem nativa do sistema operacional, o que torna o app muito mais fluido (ANDRADE, 2020).

Figura 12 - REACT NATIVE




Fonte: (PINTEREST)

### React js

React JS é uma biblioteca [JavaScript](https://kenzie.com.br/blog/ecmascript-6/) para a criação de interfaces de usuário — ou UI (user interface).Criado em 2011 pelo time do Facebook, o React surgiu com o objetivo de otimizar a atualização e a sincronização de atividades simultâneas no feed de notícias da rede social, entre eles chat, status, listagem de contatos e outros.A princípio, todas essas atividades, chamadas de estados, tinham uma descrição muito complexa. Com o React, esta descrição torna-se mais simples, bem como também é simplificada a conexão entre HTML, CSS e JavaScript e todos os componentes de uma página. Por ter demonstrado grande eficiência, nos anos que se seguiram o React foi incorporado à interface de outras redes sociais do grupo, como o Instagram e, em 2013, seu código foi aberto à comunidade, dando início a sua popularização. Hoje, o React é uma das mais prestigiadas bibliotecas de JavaScript do mercado (REVEDA, 2020).

Figura 13 - REACT JS




Fonte: (PINTEREST)

### TypeScript

Typescript é uma linguagem de código aberto desenvolvida pela Microsoft que foi construída em cima do Javascript, que é muito difundido atualmente. Então esse “superset” foi criado para adicionar recursos de tipagem estáticas à linguagem original.Em outras palavras, temos todas as funcionalidades do Javascript no Typescript acrescidas de várias outras funcionalidades que caracterizam o Typescript.Embora Typescript seja um superset do Javascript, na hora de compilar o código, todo Typescript é convertido/transpilado para Javascript.A pessoa desenvolvedora que estiver escrevendo códigos em Typescript lidará com uma sintaxe simplificada, mais clara e suportada por vários TaskRunners ou IDES, mas o seu código voltará a ser JS após transpilado.Isso se dá pelo browser não entender a sintaxe de outra linguagem de programação que não seja Javascript (CAVALCANTE, 2021).

Figura 14 – TYPESCRIPT



Fonte: (PINTEREST)

### MongoDB

É um [banco de dados](https://www.treinaweb.com.br/blog/o-que-e-banco-de-dados/) opensource, de alta performance e flexível, sendo considerado o principal banco de dados [NoSQL](https://www.treinaweb.com.br/blog/os-principais-sgbds-nosql/). Os bancos de dados NoSQL apresentam algumas vantagens sobre os outros tipos, principalmente quando precisamos de escalabilidade, flexibilidade, bom desempenho e facilidade para consultas. O MongoDB é orientado a documentos, ou seja, os dados são armazenados como documentos, ao contrário de bancos de dados de modelo relacional, onde trabalhamos com registros em linhas e colunas. Os documentos podem ser descritos como dados no formato de chave-valor, no caso, utilizando o formato [JSON (JavaScript Object Notation)](https://www.treinaweb.com.br/blog/o-que-e-json/).

Organizações de todos os tamanhos estão usando o MongoDB pois ele permite que as empresas sejam mais ágeis e escaláveis, permitindo que os esquemas mudem rapidamente à medida que os aplicativos evoluem, sempre fornecendo as funcionalidades que os desenvolvedores esperam dos bancos de dados tradicionais. Foi desenvolvido para oferecer escalabilidade, desempenho e alta disponibilidade, desde a implantação de um único servidor até grandes arquiteturas complexas de vários centros de dados. A replicação nativa do MongoDB e a tolerância automática a falhas oferecem confiabilidade e flexibilidade operacional em toda a empresa (GUEDES, 2021).

Figura 15 - MONGODB



Fonte: (PINTEREST)

### Git

Criado pelo engenheiro de software Linus Torvalds, conhecido por ter desenvolvido, também, o núcleo Linux, o GIT é um *Sistema de Controle de Versões Distribuído* — ou DVCS. Estes sistemas de controle possuem a função de registrar quaisquer alterações feitas em cima de um código, armazenando essas informações e permitindo que, caso seja necessário, um(a) programador(a) possa regredir a versões anteriores de uma aplicação de modo simples e rápido. Este tipo de sistema também simplifica muito o processo de compartilhamento de um projeto com um time, por exemplo, ou com outros(as) programadores(as) (ROVEDA, 2021).

Figura 16 - GIT



Fonte: (PINTEREST)

### GitHub

O GitHub, tão famoso entre a comunidade de programadores de todo o mundo, é uma espécie de rede social voltada a profissionais de TI cuja tecnologia que o sustenta é o GIT. Em outras palavras, GitHub é uma plataforma totalmente online onde você pode criar repositórios e hospedar neles seus projetos, colaborar com softwares open source, seguir outros(as) programadores(as) e interagir com códigos de terceiros. O GitHub armazena todos estes dados em uma nuvem e você pode acessá-los de onde estiver: basta logar-se no site em qualquer navegador (ROVEDA, 2021).

Figura 17 - GITHUB



Fonte: (PINTEREST)

### Visual Studio Code

O Visual Studio Code (VS Code) é um editor de código de código aberto desenvolvido pela Microsoft. A saber, ele está disponível para Windows, Mac e Linux. É criado com [Electron](https://www.treinaweb.com.br/blog/o-que-e-electron/), ferramenta criada pelo [GitHub](https://www.treinaweb.com.br/blog/git-e-github-quais-as-diferencas) que permite a criação de softwares Desktop com [HTML, CSS](https://www.treinaweb.com.br/blog/o-que-e-e-como-comecar-com-html-e-css/) e [JavaScript](https://www.treinaweb.com.br/blog/o-que-e-e-como-comecar-com-javascript) (HANASHIRO, 2021).

Figura 18 - VS CODE



Fonte: (PINTEREST)

### Postman

O Postman é uma ferramenta que dá suporte à documentação das requisições feitas pela API. Ele possui ambiente para a documentação, execução de testes de APIs e requisições em geral. Ao utilizá-lo, você passará a trabalhar com APIs de modo mais eficiente, construindo solicitações rapidamente e, ainda, poderá guardá-las para uso posterior, além de conseguir analisar as respostas enviadas pela API. Um bom motivo para usar essa ferramenta é que, por meio dela, é possível reduzir drasticamente o tempo necessário para testar e desenvolver APIs. Em um exemplo prático, imagine que você queira fazer uma solicitação GET para procurar certas informações no nome da empresa. Se fosse o caso de testar uma solicitação GET sem usar o Postman, você precisaria escrever todo um código para executar a requisição, além de uma interface visual para interagir com essa rotina. Se fosse concedido, provavelmente você precisaria escrever tudo isso para criar um aplicativo funcional usando essa API, mas todo esse trabalho seria simplesmente para testar a sua funcionalidade, o que de fato, nesse formato, é tedioso e demorado (VERSIANI, 2022).

Figura - POSTMAN



Fonte: (PINTEREST)

REFERÊNCIAS BIBLOGÁFICAS

# Referências Bibliográficas

ANDRADE, A. P. O que é jsx? **Treinamento web**, 2020. Disponivel em: <https://www.treinaweb.com.br/blog/o-que-e-jsx>. Acesso em: 27 abril 2022.

ANDRADE, A. P. O que é o React Native. **Treinamento web**, 2020. Disponivel em: <https://www.treinaweb.com.br/blog/o-que-e-o-react-native>. Acesso em: 25 abril 2022.

ARAGÃO, J. **Introdução aos estudos quantitativos utilizados em pesquisas científicas**. [S.l.]: REVISTA PRÁXIS, v. III, 2011.

ARIANE. O que é CSS? Guia Básico para Iniciantes. **Hostiger Tutorias**, 14 fevereiro 2022. Disponivel em: <https://www.hostinger.com.br/tutoriais/o-que-e-css-guia-basico-de-css>. Acesso em: 26 abril 2022.

AUDY, J. **Scrum 360 - Um guia completo e prático de agilidade**. são paulo: casa do código, 2015.

BORGES, A. P.; JOIA, L. A. **Executivos e smartphones: uma relação ambígua e paradoxal**, Salvador(BH), 20, n. 67, outubro 2013. 585-602.

CANGUÇU, R. O que são Requisitos Funcionais e Requisitos Não Funcionais? **codificar**, 25 fevereiro 2021. Disponivel em: <https://codificar.com.br/requisitos-funcionais-nao-funcionais/>. Acesso em: 20 abr. 2022.

CARVALHO, B. V.; MELLO, C. H. P. **Aplicação do método ágil scrum no desenvolvimento de produtos de software em uma pequena empresa de base tecnológica**. São carlos: [s.n.], v. 19, 2021.

CASTRO, E. O que são requisitos? E requisitos de software? **Rede Requisitos**, 9 julho 2017. Disponivel em: <http://rederequisitos.com.br/o-que-sao-requisitos-e-requisitos-de-software/>. Acesso em: 26 abril 2022.

CAVALCANTE, P. H. A. Introdução a Typescript: o que é e como começar? **geekhunter**, 14 maio 2021. Disponivel em: <https://blog.geekhunter.com.br/introducao-a-typescript/>. Acesso em: 3 maio 2022.

CAVALCANTI, V. geek hunter. **Framework Scrum:** tudo o que você deveria saber, 24 setembro 2020. Disponivel em: <https://blog.geekhunter.com.br/framework-scrum-voce-esta-usando-corretamente/>. Acesso em: 19 abril 2022.

CESÁRIO, J. M. D. S. **METODOLOGIA CIENTÍFICA: PRINCIPAIS TIPOS DE PESQUISAS E SUAS CARATERÍSTICAS**, 15 novembro 2020.

COELHO, B. Metodologia científica: aprenda como delimitar na sua pesquisa. **mettzer**, 30 outubro 2020. Disponivel em: <https://blog.mettzer.com/metodologia-cientifica/>. Acesso em: 15 abril 2022.

COHEN, D.; LINDVALL, M.; COSTA, P. **An introduction to agile methods. In Advances in Computers**. New York: Elsevier Science, 2004.

COHN, M. **Desenvolvimento de software com o Scrum:** aplicando métodos ágeis com sucesso. Bookman. ed. Porto Alegre: [s.n.], 2011.

COLAGRANDE, C. ecommercebrasil. **Conheça o Electronic Mall, primeiro marketplace do mundo**, 17 janeiro 2018. Disponivel em: <https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/electronic-mall-primeiro-marketplace/>. Acesso em: 20 Março 2022.

CRONAPP, REDAÇÃO. Cronapp. **Metodologias ágeis de desenvolvimento de software:** saiba mais sobre o assunto, 24 fevereiro 2019. Disponivel em: <https://blog.cronapp.io/metodologias-ageis-de-desenvolvimento-de-software/>. Acesso em: 18 abril 2022.

DESCARTES, R. **Discurso de metódo**. Tradução de prefácio e notas de João Cruz Costa. Ed de ouro. ed. São Paulo: [s.n.], 1970.

DUARTE, V. M. D. N. Uol. **Redação do texto científico**. Disponivel em: <https://monografias.brasilescola.uol.com.br/regras-abnt/redacao-texto-cientifico.htm>. Acesso em: 13 abril 2022.

ESTADÃO. Media lab. **As principais metodologias de desenvolvimento de software que você precisa saber**, 22 março 2021. Disponivel em: <http://patrocinados.estadao.com.br/medialab/releaseonline/releaseeconomia/economia-as-principais-metodologias-de-desenvolvimento-de-software-que-voce-precisa-saber/>. Acesso em: abril abril 2022.

EVÊNCIO, K. M. D. M. **Dos Tipos de Conhecimento às Pesquisas Qualitativas em Educação**, 13, n. 47, outubro 2019. 440-452.

FERNANDES, F. et al. **Aplicabilidade da Engenharia de Requisitos de Software como atividade da metodologiaágil Scrum.** [S.l.]: [s.n.], 2011.

FRANCO, P. A. A. **SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS**. ENGI/2014 – Encontro nacional de gestão, políticas e. Goiânia: UFG. 2014.

FREITAS, K. D. C.; MAGALHÃES, D. R.; REINALDO, F. A. F. International Conference on Engineering and Technology Education. **METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**, Ilhéus, 10 março 2010.

GARCES, S. B. B. **Classificação e Tipos de Pesquisas**. Unicruz: Universidade de Cruz Alta , 2010.

GIL, R. L. **Etapas de um Projeto de Pesquisa**.

GOMES, A. linkedin. **O que é o Ágil? Uma nova definição formal**, 27 novembro 2018. Disponivel em: <https://www.linkedin.com/pulse/o-que-é-ágil-uma-nova-definição-formal-andré-gomes/>. Acesso em: 18 abril 2022.

GUEDES, M. **treinamento web**, 2021. Disponivel em: <https://www.treinaweb.com.br/blog/o-que-e-mongodb>. Acesso em: 5 maio 2022.

HANASHIRO, A. VS Code - O que é e por que você deve usar? **treinamento web**, 2021. Disponivel em: <https://www.treinaweb.com.br/blog/vs-code-o-que-e-e-por-que-voce-deve-usar>. Acesso em: 3 maio 2022.

HAYDEN&WEBSTER. **The Mobile Commerce Revolution:** Business Success in a Wireless World. 1º. ed. [S.l.]: Que; Illustrated, 2014.

HOUSE, DIGITAL. Digital House. **Kanban:** a metodologia ágil mais simples para implementar no dia a dia, 2 abril 2020. Disponivel em: <https://www.digitalhouse.com/br/blog/como-usar-metodologia-kanban/>. Acesso em: 19 abril 2022.

JACKSON, E., 2021. Disponivel em: <https://morioh.com/p/b45beb244ef2>. Acesso em: 29 abril 2022.

JUNIOR, D. G. D. B. V. **As etapas da pesquisa**. [S.l.].

KRELLING, P. D. A. **AS ETAPAS DA PESQUISA**. Instituto federal santa catarina. [S.l.].

KUVIATKOSKI, C. Ideia no ar. **Marketplace de Serviços:** Como funciona e principais vantagens!, 14 dezembro 2021. Disponivel em: <https://www.ideianoar.com.br/marketplace-de-servicos-o-que-e-e-como-funciona/>. Acesso em: 5 abril 2022.

KUVIATKOSKI, C. Ideia no ar. **Tipos de Marketplace:** qual o melhor modelo para seu negócio?, 4 março 2022. Disponivel em: <https://www.ideianoar.com.br/tipos-de-marketplace/>. Acesso em: 5 abril 2022.

L, A. O Que é HTML? Guia Básico Para Iniciantes. **Hostinger Tutorias**, 25 janeiro 2022. Disponivel em: <https://www.hostinger.com.br/tutoriais/o-que-e-html-conceitos-basicos>. Acesso em: 24 abril 2022.

LENON. Node.js – O que é, como funciona e quais as vantagens. **A Opus Software**, 18 setembro 2018. Disponivel em: <https://www.opus-software.com.br/node-js/>. Acesso em: 27 abril 2022.

MATHIAS, L. Mind Miners. **Descubra quais são as etapas do processo de pesquisa de marketing**, 2020. Disponivel em: <https://www.google.com/amp/mindminers.com/blog/etapas-processo-pesquisa-marketing/amp/>. Acesso em: 18 abril 2022.

MATTOSINHO, L. P. Veja o passo-a-passo de como fazer tabulação de dados! **Cae treinamentos**, 29 janeiro 2020. Disponivel em: <https://caetreinamentos.com.br/blog/ferramentas/como-fazer-tabulacao-de-dados/>. Acesso em: 17 abril 2022.

MELLO, C. M. D. **Abordagens e procedimentos qualitativos: implicações para pesquisas em organizações**, 21, n. 02, 2014. 324-349.

MELO, K. Doity. **Conheça aqui todas as etapas de pesquisa científica**, 2019. Disponivel em: <https://www.google.com/amp/s/doity.com.br/blog/etapas-da-pesquisa-cientifica/%3famp>. Acesso em: 18 abril 2022.

MENDES, G. O que é Metodologia? Qual a importância? **FM2S**, 10 março 2022. Disponivel em: <https://www.fm2s.com.br/metodologia/>. Acesso em: 15 abril 2022.

MERCADO ELETRÓNICO. Mercado eletrónico. **4 metodologias ágeis que favorecem a inovação nas empresas**, 2020. Acesso em: 17 abril 2022.

OLIVEIRA, W. O que é scrum? Conceito, definições e etapas. **evolve**, 16 setembro 2019. Disponivel em: <https://evolvemvp.com/o-que-e-scrum-conceito-definicoes-e-etapas/>. Acesso em: 25 abr. 2022.

OLLAIK, L. G.; ZILLER, H. M. **Concepções de validade em pesquisas qualitativas**, São paulo, 38, n. 1, 2012. 229-241. Acesso em: 15 abril 2022.

PINTEREST.

REVEDA, U. JAVASCRIPT: O QUE É, PARA QUE SERVE E COMO FUNCIONA O JS? **Kenzie**, outubro 28 2020. Disponivel em: <https://kenzie.com.br/blog/javascript/>. Acesso em: 28 abril 2022.

REVEDA, U. REACT: O QUE É, COMO FUNCIONA E PORQUE USAR E COMO APRENDER. **Kenzie**, 19 novembro 2020. Disponivel em: <https://kenzie.com.br/blog/react/>. Acesso em: 26 abril 2022.

RIBEIRO, R. Iugu. **Marketplace de serviços:** vantagens e cases de sucesso, 3 fevereiro 2020. Disponivel em: <https://www.iugu.com/blog/marketplace-de-servicos>. Acesso em: 6 abril 2022.

RIBEIRO, R. D.; CUNHA, H. D.; RIBEIRO, S. **Métodos Ágeis em Gerenciamento de projetos**. 1ª. ed. Rio de janeiro: [s.n.], 2015.

RODRIGUES, P. W. C. **Metodologia Científica**. Paracambi: FAETEC/IST, 2007.

ROVEDA, U. O QUE É GIT E GITHUB, COMO USAR E QUAIS SÃO AS VANTAGENS? **Kenzie**, 5 fevereiro 2021. Disponivel em: <https://kenzie.com.br/blog/o-que-e-git/>. Acesso em: 1 maio 2022.

RUNRUN.IT. RunRun.it Blog. **Metodologia lean:** descubra como otimizar a sua produção, 17 outubro 2019. Disponivel em: <https://blog.runrun.it/metodologia-lean/>. Acesso em: 15 abril 2022.

SABBAGH, R. **Scrum – Gestão Ágil para Projetos de Sucesso**. São Paulo: casa do codigo, 2013.

SARTORI, J. EZ.devs. **Metodologias de desenvolvimento de software:** Uma breve visão, 27 março 2019. Disponivel em: <https://ezdevs.com.br/como-escolher-as-metodologias-de-desenvolvimento-de-software/>. Acesso em: 17 abril 2022.

SÁ-SILVA, J. R.; ALMEIDA, C. D. D.; GUINDANI, J. F. Revista Brasileira de História & Ciências Sociais. **Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas**, 2009.

SCHWABER, K.; BEEDLE, M. **Agile Software Development with Scrum**. [S.l.]: Prentice Hall, 2002.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho científico**. São Paulo: CORTEZ EDITORA, 2014.

SITTA, É. I. **A contribuição de estudos transversais na área da linguagem com enfoque em afasia**, São Paulo, 12, n. 6, 2010.

SOUZA. **Neoconsumidor - Digital Multicanal & Global**. 1º. ed. São Paulo: GS&MD - Gouvêa de Souza, 2009.

SOUZA, I. D. Afinal, o que é JSON e para que ele serve? Descubra agora! **rockcontent**, 22 setembro 2020. Disponivel em: <https://rockcontent.com/br/blog/json/>. Acesso em: 25 abril 2022.

STRINGFIXER. Stringfixer. Acesso em: 30 abril 2022.

TAKEUCHI, H.; NONAKA, I. **The New New Product Development Game**, janeiro 1986.

TAMEIRÃO, N. samba tech. **METODOLOGIAS ÁGEIS:** O QUE SÃO E QUAIS OS PRINCIPAIS TIPOS, 20 agosto 2021. Disponivel em: <https://sambatech.com/blog/insights/metodos-ageis/>. Acesso em: 16 abril 2022.

THE CLOUD. Benefícios do Agendamento Online. **The Cloud**, 15 fevereiro 2021. Disponivel em: <https://thecloudsr.com/2021/02/15/beneficios-do-agendamento-online/>. Acesso em: 24 abr. 2022.

TUTIDA, D. Eu nerd. **marketplace-servicos**, 10 agosto 2021. Disponivel em: <https://encontreumnerd.com.br/blog/marketplace-servicos>. Acesso em: 5 abril 2022.

VERSIANI, R. O que é o Postman? **Enotas**, 2022. Disponivel em: <https://enotas.com.br/blog/postman/>. Acesso em: 20 maio 2022.

WAZLAWICK, R. S. **Engenharia de Software:** conceitos e práticas. Rio de janeiro: Elsevier, 2013.

WILL, D. E. M. **Metodologia da pesquisa científica**. 2ª. ed. Palhoça: Unisul Virtual, 2012.

ZACHO, R. ecommercebrasil. **O que é Marketplace? – veja as vantagens e desvantagens**, 15 junho 2017. Disponivel em: <https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/marketplace-vantagens-e-desvantagens/>. Acesso em: 3 fevereiro 2022.