**Logotipo, nome da empresa

Descrição gerada automaticamente**

**FACULDADE DE TECNOLOGIA DE TAQUARITINGA – FATEC**

**Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas**

**Disciplina: Arquitetura e Organização de Computadores**

**Semestre: 1º Semestre de 2023**

**Programas de Virtualização: Características, Vantagens e Desvantagens**

**Tela de jogo de vídeo game

Descrição gerada automaticamente com confiança média**

**Aluno:**

**Leonardo David Silva Setti, R.A.: 0220482312930**

**Professor Orientador:**

**João de Lucca**

**Palavras-chave**: *Virtualização, Virtualização em nuvem, VirtualBox, VMware Workstation Player, Hyper-V, Microsoft Virtual PC, QEMU, KVM, Virtio, Multiplataforma, Gratuito, OSS/FOSS, Administração de hardware, Conexões, de rede, Otimização de recursos, Processamento, RAM, Gráficos, Elasticidade, Escalabilidade, Flexibilidade, Gerenciamento simplificado, Recursos compartilhados, Alta disponibilidade, Tolerância a falhas, Pagamento por uso, Segurança, Privacidade, Dependência do provedor de serviços em nuvem*.

**Resumo**

A virtualização é uma tecnologia que permite a criação de ambientes virtuais isolados e independentes, replicando recursos de hardware em máquinas virtuais. O VirtualBox é um programa multiplataforma e gratuito que oferece uma ampla gama de recursos, incluindo emulação de hardware virtual, opções de rede flexíveis e aceleração gráfica. O VMware Workstation Player, por sua vez, também é multiplataforma e possui recursos avançados de gerenciamento e otimização de recursos. O Hyper-V, desenvolvido pela Microsoft, é um hypervisor de tipo 1 integrado ao sistema operacional Windows, oferecendo recursos de virtualização de alto desempenho e suporte para redes virtuais. O Microsoft Virtual PC, embora descontinuado, oferece funcionalidades semelhantes ao VirtualBox, porém com foco no ambiente Windows. O QEMU é um emulador de hardware e hypervisor de tipo 2, enquanto o KVM é uma solução de virtualização de tipo 1 integrada ao kernel do Linux. Ambos oferecem recursos de virtualização poderosos e alto desempenho.

**Introdução**

A virtualização se tornou uma tecnologia essencial para otimizar a utilização de recursos computacionais, permitindo a criação de ambientes virtuais que reproduzem as funcionalidades de sistemas e dispositivos físicos. Com o avanço da virtualização, surgiram diversos programas e tecnologias que oferecem soluções para a criação e gerenciamento de máquinas virtuais. Neste contexto, destacam-se programas como o VirtualBox, VMware Workstation Player, Hyper-V, Microsoft Virtual PC, QEMU e KVM, que oferecem recursos de virtualização para diferentes plataformas e com diferentes abordagens.

**Hypervisor**

Hypervisor, também conhecido como monitor de máquina virtual (VMM), é o software responsável por criar e gerenciar máquinas virtuais (VMs) em um ambiente de virtualização. Existem dois tipos principais de hypervisors: tipo 1 e tipo 2.

**Hypervisor de Tipo 1 (Bare Metal)**:

Um hypervisor de tipo 1, também chamado de hypervisor bare metal, é instalado diretamente no hardware físico do servidor. Ele atua como uma camada de virtualização diretamente acima do hardware, permitindo que as máquinas virtuais sejam executadas diretamente no hypervisor, sem depender de um sistema operacional intermediário. Isso resulta em maior eficiência e desempenho, pois o hypervisor tem controle total sobre os recursos físicos. Exemplos de hypervisors de tipo 1 incluem o VMware ESXi, o Microsoft Hyper-V e o Citrix XenServer.

**Hypervisor de Tipo 2 (Hosted)**:

Um hypervisor de tipo 2, também conhecido como hypervisor hosted, é instalado como um aplicativo em cima de um sistema operacional hospedeiro (como Windows, macOS ou Linux). Ele requer um sistema operacional intermediário para funcionar e gerenciar as máquinas virtuais. Esse tipo de hypervisor é mais comumente usado em ambientes de desktop ou desenvolvimento, onde a flexibilidade é mais importante do que o desempenho máximo. Exemplos de hypervisors de tipo 2 incluem o VirtualBox, VMware Workstation Player e o Microsoft Virtual PC.

Além dos hypervisors de tipo 1 e 2, também existem outros conceitos relacionados à virtualização:

* **Emulador**: Um emulador é um software que permite a execução de um sistema operacional ou aplicativo em um ambiente diferente do originalmente projetado. Ele simula o hardware e o comportamento de um sistema específico para permitir a execução de software incompatível. O QEMU é um exemplo de um emulador amplamente utilizado.
* **Virtio**: Virtio é uma especificação de dispositivo virtual que permite a comunicação eficiente entre a máquina virtual e o hypervisor ou emulador. Ela define interfaces padronizadas para dispositivos de rede, armazenamento e outros componentes, garantindo um desempenho otimizado e uma boa integração entre a máquina virtual e o ambiente de virtualização.

**Programas de Virtualização**

1. **VirtualBox**:
   1. ***Principais características***:
      1. ***Suporte multiplataforma***: Disponível para Windows, macOS, Linux e Solaris.
      2. ***Personalização***: Permite ajustar os recursos de hardware virtual, como CPU, memória e armazenamento.
      3. ***Extensibilidade***: Possui uma arquitetura modular, permitindo a adição de recursos extras por meio de pacotes de extensão.
   2. ***Vantagens***:
      1. ***Gratuito e de código aberto***: Pode ser utilizado sem custos e é possível personalizar ou estender suas funcionalidades.
      2. ***Interface intuitiva***: Possui uma interface gráfica de usuário amigável e fácil de usar.
      3. ***Suporte ativo***: A comunidade de usuários é grande e oferece suporte ativo através de fóruns e documentação.
   3. ***Desvantagens***:
      1. ***Desempenho***: Pode ter um desempenho inferior quando comparado a outras soluções de virtualização.
      2. ***Recursos avançados***: Algumas funcionalidades mais avançadas estão disponíveis apenas na versão paga (Oracle VM VirtualBox).
2. **VMware Workstation Player**:
   1. ***Principais características***:
      1. ***Suporte multiplataforma***: Disponível para Windows e Linux.
      2. ***Integração de desktop***: Permite a execução de máquinas virtuais em modo janela, facilitando a interação com o sistema operacional hospedeiro.
      3. ***Múltiplas máquinas virtuais***: Permite executar várias máquinas virtuais simultaneamente.
   2. Vantagens:
      1. ***Interface intuitiva***: Possui uma interface gráfica de usuário fácil de usar.
      2. ***Desempenho***: Oferece um bom desempenho em termos de virtualização.
      3. ***Compatibilidade***: Pode importar e executar máquinas virtuais criadas em outros produtos VMware.
   3. Desvantagens:
      1. ***Gratuito apenas para uso pessoal***: A versão gratuita é limitada para uso não comercial e possui recursos reduzidos.
      2. ***Suporte limitado***: O suporte técnico para a versão gratuita pode ser limitado.
3. **Hyper-V**:
   1. ***Principais características***:
      1. ***Integração com o Windows***: É uma solução de virtualização nativa do Windows.
      2. ***Gerenciamento centralizado***: Pode ser gerenciado através da ferramenta Microsoft Management Console (MMC).
      3. ***Suporte para contêineres***: Permite executar tanto máquinas virtuais como contêineres.
   2. ***Vantagens***:
      1. ***Integração com o ecossistema Microsoft***: Total compatibilidade com outros produtos Microsoft.
      2. ***Desempenho***: Oferece bom desempenho de virtualização, especialmente em ambientes Windows.
      3. ***Recursos avançados***: Possui recursos avançados, como migração de máquinas virtuais em tempo real.
   3. ***Desvantagens***:
      1. ***Disponível apenas para Windows***: Não é uma opção multiplataforma.
      2. ***Requer versões específicas do Windows***: Algumas versões do Windows possuem restrições de suporte para o Hyper-V.
4. **Microsoft Virtual PC**:
   1. ***Principais características***:
      1. ***Suporte multiplataforma***: Disponível para Windows e macOS.
      2. ***Integração com o sistema operacional hospedeiro***: Permite a execução de aplicativos do sistema operacional hospedeiro na máquina virtual.
      3. ***Compatibilidade***: Permite importar máquinas virtuais de outros produtos de virtualização.
   2. ***Vantagens***:
      1. ***Fácil configuração***: Possui um assistente de configuração simplificado.
      2. ***Integração com o Windows***: Total compatibilidade com outros produtos Microsoft.
      3. ***Uso pessoal gratuito***: A versão gratuita é adequada para uso pessoal.
   3. ***Desvantagens***:
      1. ***Descontinuado***: A Microsoft Virtual PC não recebe mais atualizações e suporte oficial.
5. **QEMU**:
   1. ***Principais*** ***características***:
      1. ***Emulação e virtualização***: Permite emulação completa de hardware e virtualização assistida por hardware.
      2. ***Suporte multiplataforma***: Disponível para Windows, macOS, Linux, BSD e outros sistemas operacionais.
      3. ***Flexibilidade***: Oferece suporte a uma ampla gama de arquiteturas de processadores.
   2. ***Vantagens***:
      1. ***Gratuito e de código aberto***: Pode ser usado e personalizado de acordo com as necessidades.
      2. ***Flexibilidade***: Permite emular diferentes arquiteturas de processadores.
      3. ***Suporte ativo***: A comunidade de usuários é ativa e oferece suporte por meio de fóruns.
   3. ***Desvantagens***:
      1. ***Interface de linha de comando***: A interface é baseada em linha de comando, o que pode ser menos intuitivo para usuários iniciantes.
      2. ***Configuração complexa***: Requer conhecimento técnico para configuração e personalização.
6. **KVM**:
   1. ***Principais características***:
      1. ***Virtualização de hardware***: Utiliza a extensão de virtualização do processador para oferecer desempenho nativo.
      2. ***Suporte multiplataforma***: Disponível para Linux como um componente do kernel.
      3. ***Integração com o Linux***: Total compatibilidade e integração com o sistema operacional Linux.
   2. ***Vantagens***:
      1. ***Desempenho nativo***: Oferece desempenho próximo ao nativo, aproveitando as extensões de virtualização do processador.
      2. ***Escalabilidade***: Pode suportar muitas máquinas virtuais simultaneamente.
      3. ***Integração com o ecossistema Linux***: Total compatibilidade com ferramentas e recursos do Linux.
   3. ***Desvantagens***:
      1. Disponível apenas para Linux: Não é uma opção multiplataforma.
      2. ***Requer conhecimento técnico***: A configuração e o gerenciamento podem exigir conhecimento avançado do sistema operacional Linux.

**Sobre o Virtio**

O Virtio é uma tecnologia de virtualização que merece destaque em relação aos programas de virtualização mencionados anteriormente. No entanto, vale ressaltar que o Virtio não é um programa de virtualização em si, mas sim uma interface de dispositivo virtual que pode ser utilizada em conjunto com diferentes programas de virtualização.

O Virtio foi desenvolvido com o objetivo de melhorar o desempenho e a eficiência das máquinas virtuais. Ele fornece drivers virtuais para dispositivos como rede, armazenamento e gráficos, permitindo a comunicação eficiente entre a máquina virtual e o sistema operacional hospedeiro.

Principais características do Virtio:

1. **Desempenho otimizado**: O Virtio foi projetado para minimizar a sobrecarga de virtualização e maximizar o desempenho das máquinas virtuais.
2. **Eficiência de recursos**: Utiliza recursos de hardware de forma mais eficiente, resultando em uma utilização mais econômica de CPU, memória e armazenamento.
3. **Suporte multiplataforma**: É suportado por vários programas de virtualização, como o VirtualBox, QEMU e KVM, tornando-se uma opção viável para diferentes ambientes de virtualização.
4. **Vantagens do Virtio**:
   1. ***Melhor desempenho***: A utilização do Virtio pode melhorar significativamente o desempenho das máquinas virtuais em comparação com drivers genéricos.
   2. ***Baixa sobrecarga***: O Virtio reduz a sobrecarga de virtualização, permitindo que as máquinas virtuais acessem diretamente os dispositivos virtuais.
   3. ***Implementação*** ***padronizada***: O Virtio é uma especificação aberta e padronizada, o que significa que é amplamente suportado e compatível com várias soluções de virtualização.
5. **Desvantagens do Virtio**:
   1. ***Configuração e*** ***implantação***: A implementação do Virtio pode exigir configurações adicionais e conhecimento técnico para garantir uma configuração correta.
   2. ***Dependência de suporte***: O suporte adequado ao Virtio pode variar entre diferentes programas de virtualização e sistemas operacionais.

Virtio é uma tecnologia de virtualização que oferece vantagens significativas em termos de desempenho e eficiência de recursos para máquinas virtuais. Ele pode ser usado em conjunto com programas de virtualização como o VirtualBox, QEMU e KVM para melhorar a comunicação e o desempenho dos dispositivos virtuais. No entanto, é importante ter em mente que a implementação e o suporte ao Virtio podem variar entre as diferentes soluções de virtualização.

**Administração do hardware cedido pelo host**

1. **VirtualBox**:
   1. ***Administração do hardware cedido pelo host:*** O VirtualBox opera como um hypervisor de tipo 2, ou seja, é instalado em cima de um sistema operacional hospedeiro. Ele utiliza os drivers de dispositivo do sistema operacional hospedeiro para interagir com o hardware subjacente. O VirtualBox faz a emulação de hardware virtual para as máquinas virtuais, permitindo que elas acessem os recursos do sistema hospedeiro.
   2. ***Conexões de rede***: O VirtualBox oferece várias opções de configuração de rede para as máquinas virtuais. Ele permite criar interfaces de rede virtual, como placas de rede bridged (ponte), placas de rede NAT (Network Address Translation) e placas de rede interna, que permitem a comunicação entre as máquinas virtuais no mesmo host.
   3. ***Otimização de recursos de processamento, RAM e gráficos***: O VirtualBox permite configurar os recursos de hardware virtuais alocados para cada máquina virtual. É possível ajustar a alocação de CPU, quantidade de memória RAM e recursos gráficos para cada máquina virtual. O VirtualBox também oferece recursos de aceleração de hardware, como a ativação do suporte a gráficos 3D por meio do uso de drivers de vídeo especiais nas máquinas virtuais.
2. **VMware Workstation Player:**
   1. Administração do hardware cedido pelo host: O VMware Workstation Player também atua como um hypervisor de tipo 2, sendo instalado em cima de um sistema operacional hospedeiro. Ele interage com os drivers de dispositivo do sistema operacional para acessar e gerenciar o hardware subjacente.
   2. Conexões de rede: O VMware Workstation Player oferece opções de configuração de rede semelhantes ao VirtualBox. Ele permite criar interfaces de rede bridged, NAT e internas para conectar as máquinas virtuais entre si e com a rede externa.
   3. Otimização de recursos de processamento, RAM e gráficos: O VMware Workstation Player permite ajustar a alocação de recursos de hardware para cada máquina virtual, incluindo CPU, RAM e recursos gráficos. Ele também oferece recursos avançados de otimização, como o compartilhamento de memória entre as máquinas virtuais para melhorar a eficiência do uso de recursos.
3. **Hyper-V**:
   1. A***dministração do hardware cedido pelo host***: O Hyper-V é um hypervisor de tipo 1, integrado diretamente ao sistema operacional Windows. Ele gerencia diretamente o acesso ao hardware subjacente, permitindo que as máquinas virtuais interajam com ele.
   2. ***Conexões de rede***: O Hyper-V oferece opções de configuração de rede, permitindo a criação de switches virtuais para conectar as máquinas virtuais a redes físicas ou a outros switches virtuais internos.
   3. ***Otimização de recursos de processamento, RAM e gráficos***: O Hyper-V permite a alocação de recursos de hardware para cada máquina virtual, incluindo CPU, RAM e recursos gráficos. Ele também oferece recursos avançados de otimização, como a otimização de memória dinâmica, que ajusta a alocação de memória para as máquinas virtuais conforme a demanda.
4. **Microsoft Virtual PC**:
   1. ***Administração do hardware cedido pelo host***: O Microsoft Virtual PC também é um hypervisor de tipo 2, instalado em cima do sistema operacional hospedeiro. Ele utiliza osdrivers de dispositivo do sistema operacional para interagir com o hardware subjacente.
   2. ***Conexões de rede***: O Microsoft Virtual PC oferece opções de configuração de rede semelhantes ao VirtualBox e ao VMware Workstation Player, permitindo a criação de interfaces de rede bridged, NAT e internas.
   3. ***Otimização de recursos de processamento, RAM e gráficos***: O Microsoft Virtual PC permite ajustar a alocação de recursos de hardware para cada máquina virtual, como CPU, RAM e recursos gráficos. No entanto, é importante mencionar que o Microsoft Virtual PC foi descontinuado e não recebe mais atualizações.
5. **QEMU**:
   1. ***Administração do hardware cedido pelo host***: O QEMU é um emulador de hardware e hypervisor de tipo 2. Ele emula o hardware necessário para executar as máquinas virtuais, interagindo com os drivers de dispositivo do sistema operacional hospedeiro.
   2. ***Conexões de rede***: O QEMU oferece suporte a diferentes tipos de conexões de rede, como interfaces de rede virtuais bridged, NAT e internas.
   3. ***Otimização de recursos de processamento, RAM e gráficos***: O QEMU permite configurar a alocação de recursos de hardware para cada máquina virtual, incluindo CPU, RAM e recursos gráficos. No entanto, a otimização de recursos depende da configuração e dos parâmetros utilizados ao executar o QEMU.
6. **KVM**:
   1. ***Administração do hardware cedido pelo host***: O KVM (Kernel-based Virtual Machine) é uma solução de virtualização integrada ao kernel do Linux. Ele permite a criação de máquinas virtuais que interagem diretamente com o hardware subjacente, por meio do módulo KVM no kernel.
   2. ***Conexões de rede***: O KVM utiliza as ferramentas e recursos de rede nativos do Linux para criar interfaces de rede virtuais, permitindo conexões bridged, NAT e internas entre as máquinas virtuais.
   3. ***Otimização de recursos de processamento, RAM e gráficos***: O KVM oferece suporte a recursos de otimização avançados, aproveitando as extensões de virtualização do processador. Isso permite um desempenho próximo ao nativo para as máquinas virtuais em termos de processamento, alocação de memória e recursos gráficos.

Embora todos os programas de virtualização mencionados forneçam recursos para gerenciar e otimizar recursos de hardware, conexões de rede e alocação de recursos, as implementações exatas e as opções disponíveis podem variar entre eles.

**Virtualização em nuvem**

A virtualização em nuvem, também conhecida como virtualização em cloud computing, é um modelo de virtualização em que recursos computacionais, como servidores, armazenamento e rede, são fornecidos de forma virtualizada por provedores de serviços em nuvem. Nesse modelo, os usuários podem criar e gerenciar suas próprias máquinas virtuais, bem como implantar e executar aplicativos em um ambiente altamente escalável e flexível.

A virtualização em nuvem possui várias características e benefícios significativos:

1. **Elasticidade e escalabilidade**: A virtualização em nuvem permite a escalabilidade horizontal e vertical dos recursos de computação de acordo com a demanda. Os usuários podem aumentar ou diminuir a capacidade de suas máquinas virtuais de forma rápida e fácil, sem a necessidade de adquirir ou provisionar recursos físicos adicionais.
2. **Flexibilidade e agilidade**: Os provedores de serviços em nuvem oferecem uma ampla variedade de opções de configuração e personalização das máquinas virtuais. Os usuários podem escolher o tamanho, a capacidade de processamento, a quantidade de memória e o armazenamento necessários para atender às suas necessidades específicas.
3. **Gerenciamento simplificado**: A virtualização em nuvem permite o gerenciamento centralizado de recursos virtuais. Os usuários podem provisionar, monitorar e gerenciar suas máquinas virtuais por meio de painéis de controle intuitivos e APIs (Interfaces de Programação de Aplicativos) fornecidas pelos provedores de serviços em nuvem.
4. **Recursos compartilhados**: A virtualização em nuvem permite que múltiplos usuários compartilhem os mesmos recursos físicos subjacentes, como servidores e armazenamento. Isso resulta em maior eficiência na utilização dos recursos, redução de custos e menor desperdício.
5. **Alta disponibilidade e tolerância a falhas**: Os provedores de serviços em nuvem geralmente implementam técnicas de alta disponibilidade e redundância para garantir a continuidade dos serviços. Em caso de falhas de hardware ou interrupções, as máquinas virtuais podem ser migradas automaticamente para outros servidores físicos sem interrupção perceptível para os usuários.
6. **Pagamento por uso**: Um dos principais benefícios da virtualização em nuvem é o modelo de pagamento por uso. Os usuários são cobrados apenas pelos recursos virtuais que consomem, o que permite uma melhor previsibilidade de custos e evita investimentos iniciais elevados.

No entanto, é importante considerar algumas desvantagens e desafios da virtualização em nuvem:

1. **Dependência de conectividade e internet**: Para acessar e gerenciar as máquinas virtuais na nuvem, é necessária uma conexão de internet confiável. A indisponibilidade ou latência da rede pode impactar o desempenho e a disponibilidade dos serviços.

2. **Questões de segurança e privacidade**: Ao transferir dados e aplicativos para a nuvem, é necessário considerar a segurança dos dados e garantir a conformidade com as regulamentações de privacidade e proteção de dados. A confiança e a reputação do provedor de serviços em nuvem são fatores importantes a serem considerados.

3. **Custos a longo prazo**: Embora o modelo de pagamento por uso ofereça flexibilidade e previsibilidade de custos, em alguns casos, o uso contínuo de recursos virtuais pode resultar em custos mais elevados a longo prazo em comparação com a infraestrutura local.

4. **Dependência do provedor de serviços em nuvem**: Ao optar pela virtualização em nuvem, os usuários dependem dos serviços e da infraestrutura fornecidos pelos provedores de serviços em nuvem. Uma interrupção ou falha do provedor pode ter um impacto significativo nos serviços e na disponibilidade das máquinas virtuais.

A virtualização em nuvem é um modelo poderoso que oferece flexibilidade, escalabilidade e eficiência de recursos. Com a capacidade de criar e gerenciar máquinas virtuais em um ambiente altamente escalável, os usuários podem aproveitar os benefícios da computação em nuvem para atender às suas necessidades de infraestrutura de forma eficiente. Porém, é importante avaliar cuidadosamente os aspectos de segurança, privacidade, custos e dependência do provedor ao adotar a virtualização em nuvem.

**Conclusão**:

A virtualização se estabeleceu como uma tecnologia fundamental para maximizar a eficiência e a flexibilidade dos recursos computacionais. Os virtualizadores mencionados - VirtualBox, VMware Workstation Player, Hyper-V, Microsoft Virtual PC, QEMU e KVM - oferecem uma variedade de soluções para a criação e gerenciamento de máquinas virtuais, com ênfase na multiplataforma e gratuidade (OSS/FOSS).

Cada virtualizador possui suas próprias características, vantagens e desvantagens. O VirtualBox se destaca por sua ampla compatibilidade e recursos avançados, como aceleração gráfica. O VMware Workstation Player oferece recursos de gerenciamento e otimização de recursos, garantindo uma experiência poderosa e flexível. O Hyper-V, desenvolvido pela Microsoft, é uma escolha sólida para ambientes Windows, fornecendo alto desempenho e recursos de rede virtual. O Microsoft Virtual PC, embora descontinuado, ainda pode ser uma opção para usuários do sistema operacional Windows. O QEMU e o KVM apresentam recursos de virtualização de alto desempenho, com o KVM integrado ao kernel do Linux.

Além disso, a virtualização em nuvem amplia ainda mais as possibilidades ao fornecer recursos virtualizados sob demanda, escalabilidade e gerenciamento simplificado através de provedores de serviços em nuvem. Essa abordagem permite que os usuários aproveitem os benefícios da virtualização em um ambiente altamente flexível e escalável, pagando apenas pelos recursos utilizados.

Em resumo, os virtualizadores e a virtualização em nuvem oferecem soluções poderosas para a criação, gerenciamento e otimização de ambientes virtuais. Ao escolher a melhor opção, é essencial considerar os requisitos específicos, a plataforma e as necessidades individuais, a fim de garantir a máxima eficiência e flexibilidade na utilização dos recursos computacionais.

**Fontes oficiais para os virtualizadores mencionados**:

* *VirtualBox*:

Site oficial: <https://www.virtualbox.org/>

* *VMware Workstation Player*:

Site oficial: <https://www.vmware.com/products/workstation-player.html>

* *Hyper-V*:

Documentação oficial da Microsoft: <https://docs.microsoft.com/en-us/virtualization/hyper-v-on-windows/>

* *Microsoft Virtual PC*:

Documentação oficial da Microsoft (para versões antigas): <https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3702>

* *QEMU*:

Site oficial: <https://www.qemu.org/>

* *KVM*:

Documentação oficial do kernel do Linux: <https://www.kernel.org/doc/html/latest/virt/kvm/index.html>