**Solution Design | Migration Plan**

**Cliente:** Abstergo Data

**Projeto:** AutoStream

**Abstergo Data**

A Abstergo Data é uma empresa líder em soluções de dados e inteligência artificial, especializada em fornecer insights acionáveis por meio de análises avançadas. Sua expertise abrange desde a coleta de dados em tempo real até a aplicação de algoritmos de IA para transformar informações em vantagem competitiva. Com uma visão voltada para o futuro e uma equipe altamente qualificada, a Abstergo Data é a parceira ideal para empresas que buscam alavancar tecnologias de Data & IA. Suas áreas de atuação incluem a coleta de streaming de dados em tempo real de veículos com IoT, desenvolvimento de soluções DevOps para a indústria automotiva, análise avançada de dados e inteligência artificial, bem como otimização de operações e tomada de decisões estratégicas.

**Seus Drivers**

Os drivers são as motivações ou fatores-chave que influenciam a decisão de embarcar no projeto e delineiam as metas e benefícios esperados.

**Inovação Estratégica**

A Abstergo Data reconhece a necessidade de inovar para manter-se competitiva no mercado de soluções de dados e inteligência artificial (IA). O projeto AutoStream é uma iniciativa estratégica para introduzir inovações tecnológicas, como a arquitetura Cloud Native e soluções DevOps, no desenvolvimento do AutoStream.

**Escalabilidade Eficiente**

Com o AutoStream projetado para lidar com grandes volumes de dados em tempo real, a Abstergo Data busca uma solução escalável que possa crescer conforme a demanda. A arquitetura Cloud Native, juntamente com práticas DevOps, visa oferecer a escalabilidade necessária para lidar eficientemente com o aumento da carga de trabalho.

**Desafios técnicos**

A transição para uma arquitetura Cloud Native é reconhecida como um processo complexo que exige expertise técnica. O projeto visa superar desafios técnicos complexos, proporcionando uma solução tecnológica agnóstica que aborda as complexidades da transição para a nuvem.

**Gerenciamento de Ciclo de Vida de Aplicativos**

A importância de uma abordagem eficaz de DevOps garante o desenvolvimento, teste e implantação contínuos do AutoStream. A implementação de pipelines CI/CD e práticas DevOps no projeto visa acelerar o ciclo de vida do aplicativo, atendendo às expectativas dos clientes e do mercado.

**Eficiência e Otimização de Custos:**

Otimização de recursos e redução de custos operacionais são prioridades, a abordagem Cloud Native combinada com DevOps busca oferecer automação e eficiência, resultando em economias significativas ao longo do tempo. A escolha de ferramentas Open Source e da plataforma de Cloud também visam a otimização dos custos.

**Métricas de negócio**

**Adoção do AutoStream:** Analisar a adoção ao longo do tempo, identificando períodos de crescimento ou desaceleração. Segmentar a adoção por recursos específicos do aplicativo pode revelar áreas de maior interesse.

**Satisfação do Cliente:** Além de medir a satisfação global, explorar feedbacks específicos sobre recursos, usabilidade e suporte ao cliente. Essas informações detalhadas podem orientar melhorias específicas.

**Retenção de usuários**: Identificar padrões de retenção em diferentes segmentos de usuários. Por exemplo, entender se a retenção varia entre usuários de diferentes regiões geográficas ou tipos de dispositivos.

**Tempo Médio de Resposta (TMR):** Analisar o TMR em diferentes momentos do dia ou em situações de carga elevada pode destacar potenciais gargalos de desempenho.

**Métricas operacionais**

**Disponibilidade do Sistema:** Monitorar a disponibilidade em diferentes regiões geográficas e dispositivos. Identificar padrões de tempo de inatividade pode orientar ajustes na infraestrutura.

**Latência do Sistema**: Investigar latência por função específica do aplicativo. Por exemplo, examinar a latência relacionada à transmissão de dados em tempo real dos veículos.

**Taxa de Erros e Falhas:** Classificar os erros por gravidade e prioridade pode ajudar a concentrar os esforços de correção nos problemas mais críticos. Monitorar a taxa de recorrência é fundamental.

**Eficiência de Uso de Recursos em Nuvem:** Analisar métricas de uso de recursos, como CPU, memória e armazenamento. Implementar políticas de escalabilidade automática para otimizar o uso de recursos.

**Tempo de Resolução de Incidentes:** Segmentar o tempo de resolução por tipo de incidente pode revelar áreas específicas que exigem melhorias nos processos de suporte e manutenção.

**Taxa de Cumprimento dos Objetivos de Desempenho**: Ajustar regularmente os objetivos de desempenho com base na evolução do projeto e nas necessidades do cliente. Comparar as métricas com esses objetivos permite avaliar o sucesso contínuo.

**Eficiência dos Processos DevOps:** Monitorar a taxa de falha dos pipelines CI/CD, identificar gargalos no processo de entrega e ajustar a automação para aumentar a eficiência.

**Cobertura de Testes**: Manter uma cobertura de testes robusta à medida que novos recursos são adicionados. Identificar áreas críticas do código com baixa cobertura para priorizar melhorias nos testes. Essas métricas não são estáticas e devem evoluir à medida que o projeto avança. A análise contínua dessas métricas proporcionará uma compreensão aprofundada do desempenho do projeto e orientará decisões estratégicas e operacionais.

**Solução**

A solução proposta para o projeto AutoStream da Abstergo Data abrange aspectos de arquitetura, tecnologias específicas e fluxos de trabalho. A implementação será baseada em uma abordagem Cloud Native e seguirá as melhores práticas de DevOps, garantindo escalabilidade, segurança e eficiência operacional. Será usado serviços gerenciados (PaaS) para maximizar a agilidade e a produtividade. A proposta busca maximizar o custo-benefício, utilizando ferramentas open source e recursos nativos da plataforma Azure para atender aos requisitos do projeto AutoStream da Abstergo Data.

A solução proporciona um equilíbrio eficaz entre custo, desempenho e facilidade de gerenciamento, alinhado com a visão de fornecer uma solução tecnológica robusta e pronta para o futuro à Abstergo Data e ao AutoStream.

**Landing Zone**

A Landing Zone para o projeto AutoStream da Abstergo Data é um ambiente estruturado e pré-configurado na nuvem, fornecendo os recursos necessários para suportar a implementação bem sucedida da solução proposta. Esta abordagem visa garantir uma base sólida, segura e eficiente para as atividades de arquitetura, desenvolvimento e operação do projeto.  
O Landing Zone proporcionará para o sucesso contínuo do projeto, alinhada com os objetivos da Abstergo Data e as melhores práticas em nuvem e DevOps.A escolha das ferramentas foi cuidadosamente considerada, visando atender aos requisitos específicos da implementação de uma arquitetura Cloud Native e DevOps. Cada ferramenta foi selecionada com base em sua capacidade de integrar-se eficientemente ao ecossistema Azure e multi-cloud, a escolha também foi feita com base na sua facilidade de uso e preço, proporcionando escalabilidade, segurança e eficiência operacional. Abaixo, destacamos as ferramentas e a razão da escolha.

**Subscriptions e Resource Groups**

**Isolamento e Escopo Financeiro**

As assinaturas no Azure fornecem isolamento de recursos e definem o escopo financeiro. Para a Abstergo Data, pode ser benéfico ter diferentes assinaturas para ambientes de desenvolvimento, teste e produção, permitindo um controle mais preciso dos custos associados a cada ambiente.

As assinaturas têm limites e quotas associados a elas. Ao dividir ambientes em diferentes assinaturas, a Abstergo Data pode ajustar esses limites conforme necessário para atender aos requisitos específicos de cada ambiente.

**Organização Lógica**

Os Grupos de Recursos são uma maneira lógica que ajudam a organizar e gerenciar recursos relacionados. No contexto do AutoStream, diferentes componentes da solução, como clusters Kubernetes, serviços de banco de dados, e redes, podem ser agrupados em Grupos de Recursos separados para facilitar a organização.

Ao agrupar recursos em Grupos de Recursos, você simplifica o processo de gerenciamento. Operações como implantação, atualizações e exclusões podem ser realizadas em um conjunto coeso de recursos, facilitando o controle e a manutenção. As políticas de acesso e controle podem ser aplicadas a nível de Grupo de Recursos e também de Assinatura. Isso permite definir políticas específicas de segurança, auditoria e governança que se aplicam a todos os recursos dentro desse grupo.

**DevOps**

O Azure DevOps fornece um conjunto completo de ferramentas para automação de pipelines CI/CD, rastreamento de trabalho e colaboração. Sua integração nativa com o Azure Pipelines facilita a automação do ciclo de vida do desenvolvimento, garantindo entregas mais frequentes e confiáveis.

O Azure DevOps, por padrão, é uma ferramenta que foi desenvolvida pela Microsoft e está integrada ao ecossistema Azure. No entanto, ele é considerado agnóstico de provedor de nuvem em certos aspectos. **Vamos explorar isso:**

* **Repositório de código:** O Azure Repos, que faz parte do Azure DevOps, suporta repositórios Git. O Git é um sistema de controle de versão distribuído e é independente de provedor de nuvem. Você pode usar repositórios Git do Azure Repos ou conectar repositórios Git de outros provedores (por exemplo, GitHub, Bitbucket).
* **Build e Release (CI/CD):** As pipelines de build e release no Azure DevOps podem ser configuradas para construir e implantar aplicativos em qualquer provedor de nuvem ou até mesmo em ambientes locais. Elas são agnósticas em relação ao local onde os recursos estão implantados.
* **Boards:** O Azure Boards é um serviço abrangente de rastreamento de trabalho e gerenciamento de projetos que faz parte do conjunto de ferramentas do Azure DevOps. Ele oferece suporte a metodologias ágeis, como Scrum e Kanban, permitindo o planejamento e a execução de sprints, bem como a atribuição de pontos de história.
* **Integração com Outras Ferramentas:** O Azure DevOps oferece integrações com várias ferramentas de terceiros, independentemente do provedor de nuvem ao qual essas ferramentas pertencem. Por exemplo, você pode integrar serviços como o Jenkins, e outros serviços, independentemente da nuvem em que estão hospedados.
* **Infraestrutura como Código (IaC):** Ao usar ferramentas como Terraform (que é mencionada no contexto do projeto), você pode integrar o Azure DevOps para automatizar a implantação e gerenciamento de infraestrutura em vários provedores de nuvem.

Em resumo, enquanto o Azure DevOps tem suas raízes no ecossistema Azure, ele é projetado para ser agnóstico de provedor de nuvem em muitos aspectos, permitindo que você construa, teste e implante aplicativos em vários ambientes e provedores de nuvem.

**Containers**

**Azure Kubernetes Service (AKS) para Orquestração de Containers**

O AKS simplifica a implementação, gerenciamento e escalabilidade de containers usando o Kubernetes. Sua integração nativa com o Azure oferece eficiência operacional, automação e escalabilidade necessária para ambientes modernos de aplicativos. Como parte do ecossistema Kubernetes, o AKS é compatível com várias ferramentas de DevOps populares. Isso inclui ferramentas de integração contínua/desdobramento (CI/CD) e outras ferramentas usadas para automatizar pipelines de desenvolvimento.

**Azure Container Registry para Registro de Containers**

O Azure Container Registry fornece um registro privado para armazenar e gerenciar imagens de contêineres. Sua integração nativa com outros serviços Azure garante segurança e eficiência no armazenamento de imagens, crucial para a implementação de contêineres.

**IoT**

A coleta de dados dos carros com IoT no projeto AutoStream pode ser idealmente implementada através de uma solução IoT abrangente. Aqui estão os principais componentes e as considerações para criar essa solução:

**Componentes Principais:**

* **Dispositivos IoT nos Veículos:** Equipar os veículos com dispositivos IoT, como sensores de telemetria, GPS, acelerômetros, etc., para coletar dados relevantes.
* **Gateway IoT:** Implementar gateways IoT para receber dados dos dispositivos nos veículos. Esses gateways podem ser responsáveis por consolidar e enviar os dados para a nuvem.
* **Hub IoT na Nuvem:** Utilizar o serviço Azure Hub IoT para receber, processar e armazenar os dados coletados dos veículos.
* **Processamento e Armazenamento de Dados:** Implementar soluções de armazenamento de dados, como Azure Cosmos DB para dados semi-estruturados e PostgreSQL para dados estruturados, conforme mencionado no projeto.
* **Serviços de Análise em Tempo Real:** Integrar serviços de análise em tempo real para processar dados instantaneamente, fornecendo insights imediatos. Exemplo: Azure Machine Learning, que irá ser mencionado.

**Banco de Dados**

**Azure Cosmos DB**

O Azure Cosmos DB é um serviço de Banco de dados NoSql globalmente distribuído. Ele oferece escalabilidade elástica e baixa latência, assim atendendo as necessidades do projeto. Isso é particularmente benéfico para projetos como o AutoStream, que lida com a coleta de streaming de dados em tempo real de veículos. O Cosmos DB fornece suporte nativo para índices espaciais e consultas geoespaciais eficientes. Isso é valioso para análises que dependem da localização dos veículos.

**Postgree**

O PostgreSQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional que oferece suporte a um modelo de dados tabular. Isso é vantajoso quando se lida com dados estruturados, como aqueles provenientes do projeto AutoStream, onde é necessário manter relações claras entre diferentes conjuntos de dados. Capaz de lidar com grandes volumes de dados e operações complexas, o que é crucial para um projeto como AutoStream, que lida com a coleta e análise de dados em tempo real de veículos, tendo suporte também a dados geoespaciais.

**Azure Cache for Redis**

Azure Cache for Redis oferece um serviço de cache totalmente gerenciado, proporcionando alta disponibilidade e desempenho para aplicativos que exigem armazenamento em cache. Em resumo, a escolha do Azure Cache for Redis para o projeto AutoStream é baseada em seu desempenho de baixa latência, armazenamento em memória eficiente, escalabilidade horizontal, suporte a estruturas de dados avançadas, persistência opcional, integração com serviços Azure, segurança avançada e recursos robustos de monitoramento e diagnóstico.

**Infraestrutura como Código (IaC)**

**Terraform**

Terraform permite a definição e provisionamento de infraestrutura de maneira declarativa. Sua natureza multi-cloud oferece flexibilidade, e sua adoção é respaldada pela comunidade e por práticas modernas de desenvolvimento de infraestrutura, podendo facilmente ser aplicado em outras clouds como a AWS, GCP e outras. Ele oferece uma linguagem declarativa e legível, versionamento e controle de configuração, reutilização de módulos, suporte a automação e CI/CD, etc.Sendo a escolha ideal para provisionar e gerenciar recursos de infraestrutura em diversos ambientes de nuvem.

**Ansible**

O Ansible utiliza uma abordagem declarativa, onde você descreve o estado desejado do sistema. Essa simplicidade e legibilidade dos playbooks do Ansible facilitam a automação de tarefas de configuração, instalação e gerenciamento de software. Ansible suporta uma variedade de sistemas operacionais e plataformas, incluindo Linux, Windows e outros. Isso é crucial para o projeto AutoStream, que pode envolver uma variedade de tecnologias e sistemas operacionais em diferentes partes da infraestrutura. Ele oferece também uma integração com o Terraform e pode ser aplicado a outros cloud providers. A melhor escolha para automação de tarefas de configuração em servidores individuais.

**Monitoramento e Observabilidade**

**Prometheus**

O Prometheus adota um modelo de dados dimensional, onde as métricas são identificadas por pares chave/valor, facilitando a agregação e filtragem de dados. Isso é crucial para o projeto AutoStream, onde a complexidade do sistema pode exigir uma abordagem flexível para monitorar diferentes componentes e serviços. Com a prevalência de contêineres e orquestradores, como Kubernetes no projeto AutoStream, o Prometheus é especialmente adequado. Ele fornece suporte nativo para monitoramento de ambientes conteinerizados, tornando-o uma escolha sólida para a orquestração de contêineres. O Prometheus suporta a coleta de métricas em tempo real, ele pode coletar métricas diretamente dos aplicativos e serviços, proporcionando uma visão abrangente do sistema.

**Grafana**

A escolha do Grafana foi feita pois ele oferece uma interface gráfica intuitiva e flexível para a visualização de métricas e dados, podendo ser integrado com o prometheus. Sua capacidade de criar painéis personalizados e dashboards facilita a compreensão visual do desempenho do AutoStream.Assim como o Prometheus, Grafana suporta alertas e notificações. Essa integração é vital para manter a equipe informada sobre eventos críticos e garantir a capacidade de resposta rápida.

**Autenticação e Segurança**

**Azure Entra ID**

O Azure Entra ID, o antigo Azure AD é a solução de gerenciamento de identidade. Para o projeto AutoStream, que está hospedado na plataforma Azure, essa integração nativa simplifica o gerenciamento de identidade e proporciona uma experiência coesa. O Azure Entra ID oferece suporte à autenticação multifator (MFA) e recursos avançados de segurança, garantindo camadas adicionais de proteção para o acesso aos recursos do AutoStream. Isso é essencial, especialmente considerando a sensibilidade dos dados manipulados pelo projeto.

**Azure Key Vault**

O Azure Key Vault é projetado para fornecer um local seguro e centralizado para o armazenamento de segredos, chaves e certificados. Essa escolha é fundamental para o projeto AutoStream. O Azure Key Vault integra-se perfeitamente com outros serviços Azure, como Azure Active Directory, Azure DevOps e Azure Kubernetes Service (AKS). Isso permite que o AutoStream aproveite as vantagens do ecossistema Azure para garantir uma integração eficiente e consistente.

**Azure Policy**

O Azure Policy é uma ferramenta poderosa para impor e manter a conformidade com padrões e práticas de governança. No contexto do projeto AutoStream, onde é essencial seguir as políticas de segurança e conformidade. Abaixo estão alguns pontos sobre o Azure Policy:

* **Padronização de Recursos:** O Azure Policy permite definir e aplicar padrões específicos para recursos dentro do ambiente Azure. Isso é fundamental para garantir que todos os recursos relacionados ao AutoStream estejam configurados de acordo com as melhores práticas e requisitos específicos do projeto.
* **Automatização da Conformidade:** Ao definir políticas específicas, o Azure Policy automatiza a avaliação contínua da conformidade dos recursos. Isso reduz o risco de configurações inadequadas ou não conformes, garantindo que o ambiente permaneça alinhado com os requisitos estabelecidos.
* **Visibilidade e Auditoria:** O Azure Policy fornece visibilidade detalhada sobre o estado de conformidade dos recursos, permitindo auditorias regulares. Isso é vital para identificar e corrigir desvios de conformidade, garantindo a integridade e a segurança do ambiente do AutoStream.
* **Políticas Personalizadas:** O Azure Policy permite criar políticas personalizadas adaptadas às necessidades específicas do projeto AutoStream. Isso oferece flexibilidade para abordar requisitos exclusivos e garantir que a governança atenda às particularidades do ambiente.
* **Prevenção de Configurações Não Conformes e Exclusão acidental:** Além de avaliar a conformidade, o Azure Policy pode ser configurado para impedir a criação, atualização e exclusão de recursos. Essa capacidade de prevenção é crucial para evitar configurações não conformes desde o início.

**Controle de acesso baseado em função (RBAC)**

O Controle de Acesso Baseado em Função (RBAC) é uma funcionalidade fundamental no Azure, permitindo que você gerencie o acesso a recursos na nuvem atribuindo permissões específicas a usuários (internos ou externos à sua organização), grupos ou aplicativos. No contexto do projeto AutoStream da Abstergo Data, o RBAC desempenha um papel crucial em garantir a segurança, a governança e o princípio do menor privilégio. Abaixo estão os principais pontos relacionados ao RBAC:

* **Definição de Funções:** O RBAC utiliza funções para agrupar conjuntos específicos de permissões. O Azure fornece várias funções predefinidas, como leitor, colaborador e proprietário, cada uma concedendo diferentes níveis de acesso. Além disso, você pode criar funções personalizadas para atender às necessidades específicas do projeto.
* **Atribuição de Funções:** As funções podem ser atribuídas a identidades, como usuários, grupos e serviços gerenciados. No contexto do AutoStream, diferentes membros da equipe podem ser atribuídos a funções específicas com base em suas responsabilidades. Por exemplo, um engenheiro de nuvem pode ter permissões de colaborador para gerenciar recursos, enquanto um administrador de segurança pode ter permissões mais restritas.
* **Princípio do Menor Privilégio:** O RBAC segue o princípio do menor privilégio, o que significa que as identidades devem ter apenas as permissões necessárias para realizar suas funções específicas. Isso reduz o risco de exclusão acidental ou intencional de recursos e dados.

**Network**

**VNETs**

As redes virtuais fornecem isolamento lógico para os recursos na nuvem, permitindo a criação de ambientes seguros e controlados.

Os diversos componentes do AutoStream, como clusters Kubernetes, serviços de banco de dados, aplicativos web e outros, podem estar distribuídos em diferentes subnets dentro da VNet. A VNet permite a comunicação segura entre esses componentes, garantindo que a arquitetura do sistema funcione de maneira segura e natural.

O uso de VNETs permite implementar Network Security Groups (NSGs), que são conjuntos de regras de segurança que controlam o tráfego de entrada e saída em subnets e recursos dentro da VNet. Isso proporciona um controle granular sobre quais recursos podem se comunicar entre si e quais protocolos e portas são permitidos.

**Azure Domain Name Server (DNS)**

O Azure DNS é totalmente integrado ao ecossistema Azure, proporcionando uma gestão unificada e simplificada de registros DNS para os serviços utilizados no projeto AutoStream. O Azure DNS oferece uma infraestrutura global altamente disponível e escalável. Com servidores distribuídos em várias regiões, proporciona baixa latência e alta confiabilidade. Isso é crucial para garantir a resolução eficiente de nomes DNS, sustentando a operação ininterrupta do AutoStream.

* **Gerenciamento Simplificado:** O Azure DNS oferece uma interface de gerenciamento simples e eficiente por meio do Portal Azure. Isso simplifica tarefas como criação, atualização e exclusão de registros DNS.
* **Controle Total:** O Azure DNS proporciona controle total sobre a zona DNS, permitindo a configuração personalizada de registros como A, CNAME, MX, entre outros.
* **Segurança Avançada:** O Azure DNS incorpora recursos de segurança avançada para proteger contra ameaças de DNS, como ataques de envenenamento de cache.

**Exemplo de Nome DNS para o AutoStream**

O AutoStream terá uma aplicação web principal que será usada para visualizar os dados para os clientes finais, e ele precisa de um DNS. Um exemplo de nome DNS pode ser “**autostream.com**”, esse é o domínio padrão, podendo ter sub-domínios para outras aplicações conforme os requisitos do projeto.

**Azure Firewall**

O Azure Firewall oferece uma camada robusta de proteção contra ameaças. Ao implementar recursos avançados de filtragem de pacotes, prevenção de intrusões e inspeção de aplicativos, o Azure Firewall ajuda a proteger a infraestrutura do AutoStream contra ameaças externas. Azure Firewall possibilita a aplicação de políticas de filtragem de aplicativos e conteúdo. Isso é essencial para controlar o tráfego de saída e entrada, garantindo que apenas o tráfego autorizado, necessário para as operações do AutoStream, seja permitido.

O Azure Firewall é altamente escalável e pode se ajustar automaticamente para lidar com variações na carga de tráfego. Isso é crítico para garantir o desempenho consistente do AutoStream, mesmo em situações de tráfego intenso, garantindo o desempenho consistente do AutoStream, mesmo em situações de tráfego intenso. O Azure Firewall permite a definição de políticas de conectividade personalizadas com base em endereços IP, protocolos e portas. Isso proporciona flexibilidade para configurar regras específicas de conectividade necessárias.

**Azure Application Gateway**

O Azure Application Gateway é uma ferramenta poderosa para otimizar a entrega de aplicativos web, melhorar a disponibilidade e a segurança, e facilitar a escalabilidade. Sua configuração pode ser realizada por meio do portal do Azure, da Interface de Linha de Comando (CLI) do Azure, modelos do Azure Resource Manager (ARM) ou ferramentas de automação, como o Terraform.

Funciona como um controlador de entrega de aplicativos (Application Delivery Controller - ADC). Ele fornece recursos avançados de balanceamento de carga e roteamento para aplicativos web. Além disso, o Application Gateway pode ser configurado para incluir um Firewall de Aplicativos Web (WAF), proporcionando uma camada adicional de segurança para seus aplicativos.

Possui funcionalidades como Balanceamento de Carga, Roteamento Baseado em URL, SSL Offloading, Terminação de Protocolo, Web Application Firewall (WAF), Redirecionamento de URL,Sessões Persistentes, Logs e Monitoramento, Integração com Conjuntos de Dimensionamento de Máquinas Virtuais, HTTP/2 e WebSockets, Backend Pools Dinâmicos, entre outras.

**NSG (Network Security Group)**

O NSG também pode ser usado para aplicar políticas específicas nas Subnets ou NICs, proporcionando maior flexibilidade e adaptabilidade para ambientes específicos, sendo altamente configurável para atender a requisitos específicos de segurança. Podendo configurar quais serviços vão se comunicar entre si ou não.

**Private Link**

O uso do Azure Private Link é uma escolha estratégica para fortalecer a segurança e o controle de acesso aos serviços. O Azure Private Link permite o acesso a serviços do Azure (como PaaS, Azure SQL, Storage e outros) através de uma conexão privada a partir da sua rede virtual. Aqui está os benefícios e casos de uso relevantes:

* **Conectividade Privada:** O Azure Private Link permite a conexão direta entre sua rede virtual e os serviços Azure, mantendo o tráfego dentro da rede do Azure e eliminando a necessidade de roteamento pela Internet pública.
* **Segurança Aprimorada:** Ao utilizar o Azure Private Link, você reduz a exposição à Internet pública, minimizando riscos associados a ataques direcionados aos serviços.
* **Isolamento de Rede:** Os serviços Azure associados ao Private Link ficam isolados em sua própria rede virtual. Isso proporciona um nível adicional de isolamento e segurança, pois o tráfego permanece na rede do Azure.
* **Controle de Acesso:** Ao conectar-se aos serviços via Private Link, você pode aplicar as políticas de controle de acesso da sua rede virtual, incluindo Network Security Groups (NSGs) e listas de controle de acesso (ACLs).

**Virtual Private Network (VPN)**

O uso de VPN (Rede Privada Virtual) em um ambiente de nuvem, como o Azure, pode proporcionar benefícios significativos em termos de segurança e conectividade. Uma VPN estabelece uma conexão segura entre sua infraestrutura local e a nuvem, permitindo que os dados sejam transmitidos de forma criptografada. Isso é crucial para proteger informações sensíveis, como dados de veículos e análises avançadas.

**Acesso Remoto Seguro**

Se a equipe da Abstergo Data precisa acessar recursos na nuvem remotamente, a VPN fornece um canal seguro para esse acesso. Isso é especialmente útil para tarefas administrativas, manutenção e monitoramento.

O uso de VPN permite uma abordagem mais controlada para o acesso à nuvem. Podendo configurar políticas de controle de acesso, autenticação e autorização para garantir que apenas usuários autorizados possam se conectar.

**Considerações Específicas para o Projeto AutoStream**

**Conexão com Bancos de Dados Locais:** A Abstergo Data mantém bancos de dados locais, uma VPN pode facilitar a conexão segura desses bancos de dados com serviços na nuvem, como o PostgreSQL no Azure, o Cosmos DB, etc.

**Estratégia de Backup e Recuperação:** Para estratégias de backup que envolvem a transferência segura de dados entre a nuvem e locais de armazenamento locais, uma VPN pode ser uma camada adicional de segurança.

**Load Balancers**

Os load balancers são cruciais para distribuir o tráfego de maneira uniforme entre instâncias de aplicativos ou servidores, garantindo assim a disponibilidade, escalabilidade e confiabilidade. Para o projeto AutoStream da Abstergo Data, que envolve o processamento de dados em tempo real e a execução de microsserviços em cluster, a escolha do tipo de load balancer é fundamental. Vamos explorar as opções e a escolha recomendada:

* **Azure Load Balancer:** O Azure Load Balancer é um serviço de distribuição de tráfego que roteia o tráfego interno ou externo entre servidores virtuais. Ele opera no nível 4 do modelo OSI (camada de transporte), direcionando tráfego com base em endereços IP de origem e destino, portas e protocolos. Este tipo de load balancer é altamente eficiente para cargas de trabalho TCP/UDP e é adequado para o balanceamento de carga em nível de rede. Neste projeto iremos usar para distribuir o tráfego entre as instâncias de containers que executam os microsserviços e os bancos de dados.
* **Azure Application Gateway:** O Azure Application Gateway opera no nível 7 do modelo OSI (camada de aplicação) e é projetado para cargas de trabalho da web que exigem roteamento com base em informações da camada de aplicação, como URL, cabeçalhos e cookies. Ele fornece recursos avançados, como balanceamento de carga SSL, terminação SSL e regras de roteamento personalizadas. Iremos usá-lo para rotear o tráfego da interface web, onde iremos visualizar os dados para os clientes finais.

**Azure App Service**

O Azure App Service é uma plataforma totalmente gerenciada que permite criar, implantar e dimensionar rapidamente aplicativos web. Ele oferece suporte a várias linguagens de programação e frameworks, incluindo .NET, Java, Node.js e PHP, facilitando o desenvolvimento e a implantação de aplicativos web. Iremos usá-lo para visualizar os dados para os clientes finais.

**Por que escolher o App Service?**

**Facilidade de Uso:** O Azure App Service simplifica a criação e a implantação de aplicativos web, proporcionando uma experiência de desenvolvimento rápida e fácil.

**Escalabilidade Automática:** O dimensionamento automático vertical e horizontal permite lidar com variações na carga de trabalho.

**Serviço totalmente PaaS:** Ele é um serviço serverless, não exigindo preocupação com infraestrutura.

Irá ser desenvolvido um aplicativo web para visualização de dados no projeto AutoStream, fornecendo uma interface intuitiva e acessível para os clientes finais da Abstergo Data, usando o App Service.

**Motivações para o Aplicativo Web**

* **Experiência do Usuário Aprimorada:** Um aplicativo web oferece uma interface amigável e acessível, proporcionando uma experiência positiva aos usuários finais ao interagir com os dados provenientes do AutoStream.
* **Acesso Remoto e Flexibilidade:** Permite aos clientes acessarem e visualizarem os dados em tempo real de forma remota, proporcionando flexibilidade e conveniência no uso da plataforma.
* **Interatividade e Análise:** Um aplicativo web pode incluir recursos interativos, gráficos dinâmicos e ferramentas de análise, permitindo que os usuários explorem e compreendam melhor os insights derivados dos dados do AutoStream.
* **Compatibilidade Multiplataforma:** Sendo baseado na web, o aplicativo é acessível através de diferentes dispositivos e sistemas operacionais, garantindo compatibilidade multiplataforma.
* **Integração com APIs:** Facilita a integração com as APIs fornecidas pelo AutoStream, permitindo a recuperação e exibição de dados em tempo real de maneira eficiente.

**Apache Kafka**

O Apache Kafka é uma plataforma de streaming distribuído, projetada para lidar com grandes volumes de eventos em tempo real de maneira escalável, durável e tolerante a falhas. No contexto do projeto AutoStream, o Apache Kafka foi escolhido como estratégia para suportar a troca eficiente de mensagens entre os micro serviços envolvidos no processamento de dados. Abaixo estão os principais motivos para a escolha do Apache Kafka neste projeto:

* **Troca de Mensagens Assíncrona:** O Apache Kafka permite a comunicação assíncrona entre os diferentes componentes do sistema. Isso é essencial para garantir que o fluxo de dados seja eficiente e não haja gargalos na transmissão de informações entre os serviços.
* **Escalabilidade Horizontal:** O Kafka foi projetado para escalar horizontalmente, o que significa que é capaz de lidar com grandes volumes de eventos e mensagens à medida que a carga de trabalho aumenta. Isso é particularmente importante no contexto do AutoStream, onde há a necessidade de processar dados em tempo real de uma frota de veículos.
* **Durabilidade e Tolerância a Falhas:** O Kafka oferece durabilidade garantida e tolerância a falhas, o que significa que os dados não serão perdidos mesmo em situações de falhas de hardware ou software. Isso é crítico para garantir a integridade e a confiabilidade do fluxo de dados no projeto.
* **Integração com Microsserviços:** Em arquiteturas de microsserviços, onde diferentes partes da aplicação são desenvolvidas e implantadas de forma independente, o Apache Kafka oferece um meio eficaz de comunicação entre esses microsserviços. Ele atua como um "canal de comunicação" assíncrono e distribuído.
* **Suporte a Análise em Tempo Real:** O Apache Kafka é frequentemente usado em conjunto com ferramentas de processamento de fluxo em tempo real, como Apache Flink, Apache Storm ou Spark Streaming. Isso permite a análise em tempo real dos dados transmitidos, oferecendo insights imediatos.

**Backup**

Garantir a integridade e a disponibilidade dos dados é fundamental, o Azure oferece diversas soluções para backup de containers, bancos de dados, VMs e etc, as quais podem ser customizadas de acordo com as necessidades específicas do projeto.

**Backup de containers**

Para containers, o foco principal está na persistência de dados e no backup de volumes associados aos containers.

* **Persistência de Dados em Volumes Gerenciados:** Utilizar volumes gerenciados para armazenamento de dados persistentes dos containers. Dessa forma, os dados não são perdidos mesmo que um container seja removido ou substituído.
* **Azure Blob Storage:** Fazer uso do Azure Blob Storage para armazenamento durável e escalável. Pode ser configurado para receber backups regulares dos dados dos volumes dos containers.
* **Azure Backup para Kubernetes:** O Azure Backup oferece integração com Kubernetes, permitindo a criação de políticas de backup e recuperação para os dados dos containers. Isso inclui a possibilidade de realizar backups incrementais para otimizar o uso de armazenamento.

**Backup de Banco de Dados**

Para bancos de dados, a escolha de ferramentas e estratégias depende do tipo de banco de dados em uso. Vamos considerar especificamente o PostgreSQL e o Azure Cosmos DB:

**Postgree**

Azure Backup para PostgreSQL, o Azure oferece serviços específicos para backup de bancos de dados PostgreSQL. Esses serviços podem ser configurados para realizar backups automáticos e garantir a recuperação em caso de falhas.

**Azure Cosmos DB**

**Backup Automático:** O Azure Cosmos DB possui um recurso de backup automático que cria backups incrementais diários e retém esses backups por até 30 dias. Isso garante a capacidade de restaurar o banco de dados para um estado anterior, se necessário.

**Azure Cosmos DB Data Explorer:** Utilizar o Azure Cosmos DB Data Explorer para exportar dados em formato JSON. Esses dados exportados podem ser armazenados no Azure Blob Storage ou em outro local seguro como parte da estratégia de backup.

Implementar políticas de backup regulares também é importante, pois garantem a recuperação de dados críticos em casos de falhas.

**Inteligência Artificial**

A integração do Azure Machine Learning no projeto AutoStream traz benefícios significativos, especialmente no contexto de análise avançada de dados e inteligência artificial.

**Benefícios do Azure Machine Learning**

1. **Gerenciamento de Experimentos:** O Azure Machine Learning fornece uma plataforma unificada para gerenciar experimentos de aprendizado de máquina. Isso inclui rastreamento de métricas, logs e versionamento de modelos, proporcionando uma visão abrangente do ciclo de vida do treinamento.
2. **Gerenciamento de Experimentos:** O Azure Machine Learning fornece uma plataforma unificada para gerenciar experimentos de aprendizado de máquina. Isso inclui rastreamento de métricas, logs e versionamento de modelos, proporcionando uma visão abrangente do ciclo de vida do treinamento.
3. **Suporte a Diversas Linguagens e Frameworks:** Suporte para várias linguagens como Python, R, entre outras, e frameworks populares de aprendizado de máquina, como TensorFlow e PyTorch. Isso oferece flexibilidade para escolher as ferramentas mais adequadas ao projeto.
4. **Integração com Serviços Azure**: Pode-se integrar o treinamento de modelos com outros serviços Azure, como o Azure Blob Storage para armazenamento de conjuntos de dados e o Azure SQL Database para persistência de resultados.

**Considerações de Custo**

É importante considerar os custos associados ao treinamento e implantação de modelos no Azure Machine Learning. O dimensionamento correto dos recursos e a otimização do uso de instâncias de computação podem ajudar a manter os custos sob controle. Ao integrar o Azure Machine Learning ao projeto AutoStream, é possível potencializar a análise de dados e obter insights mais avançados, proporcionando uma experiência mais inteligente e eficaz para os usuários finais.

**Azure Log Analytics**

O Azure Log Analytics é um serviço que permite coletar e analisar dados de log de diferentes fontes em um ambiente do Azure. Ele oferece insights valiosos sobre o desempenho e a integridade dos sistemas, permitindo a detecção precoce de problemas e a tomada de decisões informadas.

* **Centralização de Logs:** O Azure Log Analytics permite centralizar logs de diferentes fontes, incluindo máquinas virtuais, contêineres, serviços do Azure e aplicativos. Isso facilita a análise consolidada de dados de log em um único local.
* **Análise Avançada:** Oferece recursos avançados de consulta, filtragem e análise de logs. A linguagem de consulta Kusto Query Language (KQL) proporciona flexibilidade para extrair informações específicas dos logs.
* **Armazenamento e Retenção:** Permite o armazenamento de grandes volumes de dados de log por longos períodos, facilitando a análise histórica e a conformidade com requisitos regulatórios.

**Aplicações no projeto**

**Monitoramento do Kubernetes (AKS):** Coleta de logs dos clusters AKS para análise de eventos, desempenho e comportamento dos contêineres.

**Acompanhamento de Pipelines CI/CD:** Registro e análise dos logs do Azure DevOps para monitorar o fluxo de integração e entrega contínuas.

**Identificação de Problemas de Desempenho:** Análise de logs relacionados ao desempenho da aplicação, identificando gargalos, latências e áreas de otimização.

**Segurança e Conformidade**: Monitoramento de logs para detecção de atividades suspeitas, auditoria de acesso e conformidade com políticas de segurança.

**Azure API Management**

O Azure API Management é um serviço totalmente gerenciado que permite criar, publicar, gerenciar e proteger APIs de maneira eficiente. No contexto do projeto AutoStream da Abstergo Data, o Azure API Management desempenha um papel fundamental na facilitação da exposição e gerenciamento de APIs relacionadas ao aplicativo AutoStream.

**Aplicações no Projeto AutoStream**

1. **Exposição de APIs do AutoStream:** O Azure API Management será usado para expor as APIs relacionadas ao AutoStream de maneira controlada, fornecendo acesso seguro às funcionalidades do aplicativo.
2. **Controle de Acesso e Autenticação:** Implementação de políticas de controle de acesso e autenticação para garantir que apenas usuários autorizados possam interagir com as APIs do AutoStream.
3. **Gerenciamento de Versões de APIs:** Utilização de recursos de gerenciamento de versões para introduzir melhorias nas APIs sem impactar os consumidores existentes.
4. **Monitoramento Avançado**: Configuração de recursos de monitoramento avançado para analisar o uso das APIs, identificar padrões de consumo e otimizar o desempenho.
5. **Segurança Personalizada:** Implementação de políticas de segurança personalizadas para atender aos requisitos específicos de segurança do projeto AutoStream.
6. **Documentação Interativa:** A geração automática de documentação interativa para as APIs do AutoStream facilitará a integração por parte de desenvolvedores consumidores.

**Treinamento e Capacitação**

O treinamento da equipe é uma das partes do sucesso de qualquer projeto, especialmente em tecnologias avançadas como Cloud Computing, DevOps e outras ferramentas mencionadas no projeto. Aqui estão algumas diretrizes gerais e recomendações de aprendizado para capacitar a equipe:

**Learning Paths:** Identifique "learning paths" específicos para cada papel na equipe, como arquiteto de nuvem, engenheiro de DevOps, especialista em Kubernetes, etc. Crie trajetórias claras de aprendizado que cubram os conhecimentos necessários para desempenhar efetivamente cada função.

**Plataformas de Treinamento Online:** Utilize plataformas de treinamento online confiáveis, como a Microsoft Learn e Udemy. Essas plataformas oferecem cursos específicos para as tecnologias da Microsoft, Kubernetes, DevOps, segurança na nuvem e outras habilidades relevantes.

**Certificações:** Encoraje a obtenção de certificações relevantes, como as certificações da Microsoft Azure (por exemplo, AZ-900, AZ-104, AZ-400) para validar o conhecimento técnico da equipe. Certificações podem ser valiosas para demonstrar proficiência em tecnologias específicas.


**Compartilhamento de Conhecimento Interno:** Estabeleça práticas regulares de compartilhamento de conhecimento dentro da equipe. Isso pode incluir sessões de apresentação interna, revisões de código colaborativas, e discussões sobre desafios e soluções.

**Participação em Comunidades Online:** Incentive a participação da equipe em comunidades online relacionadas às tecnologias que estão sendo utilizadas. Fóruns como o Stack Overflow, grupos no LinkedIn e comunidades específicas do Azure podem fornecer suporte e insights valiosos.

**Treinamento Contínuo:** Reconheça que o aprendizado é contínuo. As tecnologias evoluem, novos recursos são lançados, e práticas recomendadas mudam. Promova uma cultura de aprendizado contínuo e atualização constante.

**Plano de Capacidade/Capacity Plan**

Aqui é determinado a quantidade de horas para cada projeto ou tarefa, estas estimativas são aproximadas e podem variar com base em circunstâncias específicas. Além disso, ajustes podem ser necessários ao longo do projeto à medida que novas informações e desafios surgirem.

****

**Quantidade de Pessoas/Profissionais para cada tarefa**

A quantidade de pessoas ou profissionais necessários para cada tarefa pode variar com base em vários fatores, incluindo a complexidade da tarefa, a experiência da equipe, os prazos e a carga de trabalho disponível. Aqui está uma estimativa geral para a quantidade de pessoas necessárias para as principais tarefas mencionadas acima.

**Arquitetura Cloud**

Envolve a concepção e implementação de uma arquitetura escalável e resiliente na nuvem. Inclui a seleção de serviços da Azure, configuração de redes, segurança e provisionamento inicial.

**Equipe**: 1 arquiteto de soluções em nuvem, 1 engenheiro de nuvem.

**Descrição:** A equipe de arquitetura seria responsável por projetar a arquitetura na nuvem, enquanto o engenheiro de nuvem implementaria a infraestrutura na nuvem.

**Tempo necessário:**

Arquiteto de Soluções em Nuvem: 2-4 semanas.

Engenheiro de Nuvem: 4-6 semanas.

**Orquestração de Containers com Kubernetes:**

**Equipe:** 1 especialista em Kubernetes, 1 engenheiro de nuvem

**Descrição:** Um especialista em Kubernetes lideraria a configuração e otimização dos clusters, enquanto um engenheiro de nuvem apoiaria na integração com outros serviços da Azure.

**Tempo necessário:**

Especialista em Kubernetes: 3-5 semanas

Engenheiro de Nuvem: 4-6 semanas

**Automação DevOps (CI/CD)**

Desenvolvimento de pipelines CI/CD para automatizar o processo de desenvolvimento, teste e implantação do AutoStream. Isso envolverá integração contínua, entrega contínua e práticas de DevOps.

**Equipe:** 2 engenheiros de DevOps

**Descrição:** Engenheiros de DevOps seriam responsáveis pelo desenvolvimento de pipelines CI/CD, automação de processos de desenvolvimento e integração contínua.

**Tempo necessário:**

Engenheiros DevOps: 4-6 semanas

**Engenheiro de IoT**

Projetar e implementar soluções IoT nos veículos, garantindo a coleta eficiente e precisa de dados. Criação do Gateway de IoT para envio dos dados à nuvem.

**Equipe:** 2 engenheiros de IoT

**Tempo necessário:**

Engenheiros DevOps: 4-6 semanas

**Monitoramento e Observabilidade**

Configuração de ferramentas de monitoramento avançado para garantir visibilidade total sobre o desempenho do AutoStream. Inclui a definição de métricas, alertas e painéis de controle.

**Equipe:** 1 especialista em monitoramento, 1 engenheiro de nuvem

**Descrição:** Um especialista em monitoramento lideraria a configuração de ferramentas de monitoramento, enquanto um engenheiro de nuvem apoiaria na integração com a infraestrutura.

**Tempo necessário:**

Especialista em Monitoramento: 2-4 semanas

Engenheiro de Nuvem: 3-5 semanas

**Segurança e Conformidade**

Implementação de medidas de segurança robustas para proteger os dados sensíveis do AutoStream. Isso envolve a configuração de firewalls, controle de acesso e conformidade com padrões de segurança.

**Equipe:** 2 especialista em segurança

**Descrição:** Um especialista em segurança definiriam e implementariam medidas de segurança, garantindo a conformidade com os padrões de segurança.

Especialista em Segurança: 3-5 semanas

**Treinamento e Transferência de Conhecimento**

Capacitação da equipe da Abstergo Data com o conhecimento necessário para gerenciar e manter a infraestrutura Cloud e DevOps após a conclusão do projeto. Inclui sessões de treinamento e documentação.

**Equipe:** 1 instrutor

**Descrição:** Um instrutor conduziria sessões de treinamento, fornecendo suporte técnico e prático durante o treinamento.

**Tempo necessário:**

Instrutor: 4-8 semanas

Essas são estimativas gerais e a alocação de pessoal pode variar com base em fatores específicos do projeto, como tamanho da equipe, experiência individual e cronograma.

**Suporte proposto para o projeto**

**Service Desk**

Um serviço de atendimento ao usuário para lidar com consultas, problemas e solicitações relacionadas à infraestrutura e operações do AutoStream.

**Responsabilidades:**

* Receber e registrar chamados.
* Fornecer suporte inicial e triagem.
* Roteamento eficiente para equipes especializadas.
* Monitoramento proativo de problemas recorrentes.

**Equipe de Operações em Nuvem:**

Uma equipe dedicada à manutenção contínua da infraestrutura em nuvem e ao suporte operacional.

**Responsabilidades:**

* Monitorar o desempenho da infraestrutura.
* Garantir a disponibilidade e escalabilidade.
* Responder a incidentes e problemas operacionais.
* Isolar e resolver problemas
* Responder rapidamente a incidentes.

**Equipe de Segurança da Informação**

Especialistas focados em garantir a segurança dos dados e conformidade com padrões de segurança relevantes.

**Responsabilidades:**

* Implementar e manter medidas de segurança.
* Monitorar ameaças e realizar auditorias regulares.
* Responder a incidentes de segurança.

**Equipe DevOps**

Especialistas responsáveis pela integração contínua, entrega contínua e automação de processos.

**Responsabilidades:**

* Desenvolver e manter pipelines CI/CD.
* Automatizar tarefas de desenvolvimento e implantação.
* Garantir eficiência nos processos DevOps.

**Equipe de Monitoramento e Observabilidade**

Especialistas focados em garantir a visibilidade total e o desempenho otimizado do AutoStream**.**

**Responsabilidades:**

* Configurar ferramentas de monitoramento.
* Analisar métricas e responder a eventos.
* Otimizar continuamente os sistemas**.**

**Equipe de IoT**

Especialistas em IoT e dados de streaming em tempo real

**Responsabilidades:**

* Manter sempre os dados sendo coletados
* Analisar os dados processados
* Manter a infraestrutura de IoT funcionando

**Equipe de Suporte ao Usuário Final**

Uma equipe voltada para fornecer suporte direto aos usuários finais do AutoStream, principalmente em relação à interface web.

**Responsabilidades:**

* Responder a consultas de usuários finais.
* Oferecer treinamento adicional conforme necessário.
* Coletar feedback do usuário para melhorias contínuas.

Esta estrutura de suporte proposta abrange diferentes aspectos do projeto, garantindo uma resposta eficaz a uma variedade de cenários. Recomenda-se que a equipe de suporte seja treinada em conjunto durante a implementação para facilitar a transição para a fase operacional.

**Modelo de Segurança Sugerido (Políticas)**

1. **Políticas Gerais de Segurança**

1.1 Política de Acesso:

* Definir perfis de acesso com base nas responsabilidades.
* Implementar a autenticação de dois fatores para contas críticas.
* Monitorar e revisar regularmente os direitos de acesso.

1.2 Políticas de Senhas:

* Exigir senhas fortes e atualizações periódicas.
* Implementar uma política de bloqueio de conta após tentativas de login mal-sucedidas.
* Educar os usuários sobre práticas seguras de senha.
* Implementar uma política de Password Reset.

1.3 Política de Atualização:

* Estabelecer procedimentos para atualizações regulares de software.
* Aplicar patches de segurança o mais rápido possível.
* Testar atualizações em ambientes de não produção antes da implementação.

1. **Segurança em nuvem**

2.1 Controle de Acesso Baseado em Função (RBAC)

* Configurar corretamente os controles de acesso e permissões na nuvem.
* Implementar políticas para restringir o acesso a serviços sensíveis.
* Garantir sempre políticas de acesso de privilégio mínimo

2.2 Monitoramento

* Configurar alertas para atividades suspeitas na nuvem.
* Utilizar ferramentas de monitoramento para acompanhar o uso de recursos.
* Configurar ações para quando certos eventos acontecerem

2.3 Backup e recuperação

* Implementar estratégias de backup regular.
* Testar periodicamente os procedimentos de recuperação.
* Aplicar políticas de retenção

1. **Políticas DevOps**

3.1 CI/CD Seguro

* Integrar testes de segurança no pipeline CI/CD.
* Garantir que apenas artefatos de código-fonte seguros sejam implantados.

3.2 Infraestrutura como código (IaC)

* Versionar todos os scripts de IaC.
* Revisar e testar mudanças no IaC antes da implementação.

1. **Políticas de Monitoramento e Observabilidade**

4.1 Monitoramento proativo

* Estabelecer alertas para métricas críticas
* Realizar análises regulares para identificar padrões de comportamento**.**
* Realizar testes regulares de resiliência e monitorar as métricas durante os testes

4.2 Registro e Auditoria

* Manter registros de atividades de sistema e auditorias.
* Analisar registros regularmente para detectar atividades anormais.

1. **Políticas de resposta a incidentes**

5.1 Plano de resposta

* Desenvolvimento de um plano detalhado de resposta a incidentes.
* Treinar a equipe de resposta a incidentes regularmente.
* Estabelecer protocolos claros para comunicação interna e externa.
* Informar as partes interessadas afetadas de maneira oportuna.

1. **Conformidade e Auditoria**

6.1 Avaliações de conformidade

* Realizar auditorias regulares para garantir a conformidade com políticas de segurança.
* Manter documentação detalhada para fins de auditoria.
* Realizar reuniões semanais para acompanhamento de cada parte do projeto

**Modelo de Operação Contratual**

Este Contrato de Operação é celebrado entre a Aperture IT Solutions (Contratada) e a Abstergo Data (Contratante) em relação ao projeto AutoStream. Este contrato entra em vigor na data de assinatura pelas Partes.

**Escopo do serviço**

A contratada fornecerá serviços de implementação e operação para o projeto. Conforme descrito nos documentos de escopo fornecidos.

**Duração do Contrato**

O contrato terá uma duração de 5 anos a partir da data de início.

**Entregáveis**

A Aperture IT Solutions se compromete a fornecer os seguintes entregáveis:

* Arquitetura e Implantação Cloud conforme especificado.
* Estratégia de Orquestração de Containers.
* Pipelines de CI/CD para automação de DevOps.
* Configuração de Monitoramento e Observabilidade.
* Implementação de Medidas de Segurança e Conformidade.
* Treinamento e Transferência de Conhecimento para a equipe da Contratante.

1. **Responsabilidade das Partes**

**1.1 Contratada**

* Fornecer recursos qualificados para a execução do projeto.
* Cumprir os prazos estabelecidos para cada fase do projeto.
* Manter a confidencialidade das informações sensíveis da Contratante.

**1.2 Contratante**

* Designar um representante autorizado para colaboração.
* Fornecer acesso a sistemas e informações relevantes.
* Colaborar no teste e validação de funcionalidades implementadas

**Mudanças no escopo**

Mudanças significativas no escopo do projeto exigirão a revisão das condições, incluindo cronograma e custos, e serão formalmente documentadas e acordadas por ambas as partes.

**Termos de Rescisão**

Este Contrato pode ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito, caso a outra parte viole materialmente os termos deste Contrato.

**Propriedade Intelectual**

A Contratante detém a propriedade intelectual sobre o aplicativo AutoStream. A Contratada retém os direitos sobre ferramentas e metodologias desenvolvidas e utilizadas durante a execução dos serviços.

**Confidencialidade**

Ambas as partes concordam em manter a confidencialidade de informações sensíveis e estratégicas compartilhadas durante a execução do contrato.

**Força Maior**

Nenhuma das partes será responsável por qualquer atraso ou falha no desempenho resultante de eventos fora do controle razoável da parte afetada.

**Disposições Gerais**

Este Contrato constitui a totalidade do entendimento entre as partes e pode ser alterado apenas por escrito e assinado por ambas as partes.

Ao assinar abaixo, as partes confirmam sua compreensão e aceitação dos termos e condições deste Contrato de Operação.

**Contrato de Suporte com SLAs (Service Level Agreements)**

**Abstergo Data**



**Data:**

**Aperture IT Solutions**



**Data:**

**Roadmap de criação da Infraestrutura e Treinamento**

Fase 1: Preparação e Planejamento.

Fase 2: Configuração da Infraestrutura Cloud Native.

Fase 3: Implementação de DevOps e Automação.

Fase 4: Criação e Implementação dos BD 's.

Fase 5: Criação do Aplicativo Web para visualizar os resultados.

Fase 6: Criação e Utilização do Azure Machine Learning.

Fase 7: Treinamento da equipe.

**Link para visualização do Roadmap:** <https://roadmap.sh/r?id=6564badd5145316d257d471d>

**Matriz RACI Macro do projeto**

**Definição de Papéis e Responsabilidades**

* Responsável (R): A pessoa ou equipe responsável pela execução da tarefa.
* Aprovador (A): A pessoa ou função responsável por aprovar a conclusão da tarefa.
* Consultado (C): A pessoa ou função que precisa ser consultada antes da execução da tarefa.
* Informado (I): A pessoa ou função que precisa ser mantida informada sobre o progresso da tarefa.

| **Atividade/Tarefa** | **Abstergo Data** | **Aperture IT Solutions** |
| --- | --- | --- |
| 1. Preparação e Planejamento | A | R, C, I |
| 2. Análise e Preparação dos dados | A, C | R, I |
| 3. Configuração da Infraestrutura | A, C | R, I |
| 4. Implementação de DevOps | A, C | R, I |
| 5. Testes e Validação | A, C | R, I |
| 6. Treinamento e Transferência | A | R, C, I |
| 7. Implementação Total e Monitoramento Contínuo | A, C | R, I |
| 8. Encerramento e Avaliação | A | R, C, I |

**Recomendações Gerais**

**Compreensão**

Garantir que haja uma compreensão dos objetivos de negócios da Abstergo Data e como o projeto AutoStream se alinha a esses objetivos.

**Envolvimento contínuo das Partes Interessadas**

Manter um envolvimento contínuo e aberto com todas as partes interessadas, incluindo a equipe da Abstergo Data e outros stakeholders relevantes.

**Documentação Detalhada**

Manter uma documentação detalhada de todas as fases do projeto, desde requisitos até mudanças implementadas e resultados obtidos

**Flexibilidade e Adaptabilidade**

Estar preparado para ajustar as estratégias conforme necessário, a flexibilidade é crucial em projetos complexos e dinâmicos como este.

**Gerenciamento de Riscos Proativo**

Identificar e avaliar prontamente os riscos potenciais ao longo do projeto. Desenvolver estratégias de mitigação e estar preparado para ajustar conforme necessário.

**Cultura de Qualidade**

Estabelecer uma cultura de qualidade desde o início, garante que cada fase do projeto seja executada com os mais altos padrões.

**Transparência na Comunicação**

Manter uma comunicação transparente, informar sobre desafios, conquistas e qualquer impacto nas expectativas do cliente.

**Treinamento Contínuo da Equipe**

Promover o treinamento contínuo da equipe para garantir que estejam atualizados com as últimas tecnologias, práticas de segurança e processos operacionais.

**Sustentabilidade a Longo Prazo**

Projetar o sistema considerando sua sustentabilidade a longo prazo, levando em conta atualizações futuras, expansões e evolução tecnológica.

**Gerenciamento Eficaz do Tempo**

Manter um gerenciamento eficaz do tempo, cumprir os prazos estabelecidos e estar preparado para ajustar o cronograma conforme necessário.

Essas recomendações gerais fornecem uma base sólida para abordar os desafios e oportunidades que podem surgir durante o projeto AutoStream. A adaptação contínua e a aprendizagem ao longo do caminho são essenciais para o sucesso a longo prazo.