Apache Flink para processamento em tempo real de

dados IoT na nuvem

Luiza Martins de Freitas Cintra   
*Instituto de Informática  
Universidade Federal de Goiás  
Goiânia, Goiás  
cintraluiza@discente.ufg.br*

Matheus Yosimura Lima

*Instituto de Informática  
Universidade Federal de Goiás  
Goiânia, Goiás  
matheusyosimur@discente.ufg.br*

Mateus Eduardo Silva Ribeiro  
*Instituto de Informática  
Universidade Federal de Goiás  
Goiânia, Goiás  
mateus.eduardo@discente.ufg.br*

Humberto Vittório Almeida Guadagnini  
*Instituto de Informática  
Universidade Federal de Goiás  
Goiânia, Goiás  
hvittorioguadagnini@discente.ufg.br*

Isabela de Queiroz Rodrigues  
 *Instituto de Informática*

*Universidade Federal de Goiás*  
 *Goiânia, Goiás*

*Isabela.queiroz@discente.ufg.br*

***Abstract*— O presente estudo visa promover uma resolução de problema relacionado ao processamento de dados em tempo real coletados por um dispositivo IoT. O paradigma envolve a captação de dados de temperatura em tempo real através da utilização de sensores. Por meio destes, haverá a emissão de um aviso alertando sobre picos de temperatura.**

***palavras-chave — IoT, sensores, Sistema Operacional, Cloud***

# Introdução e revisão bibliográfica

A “Internet das Coisas” surgiu recentemente como um novo conceito de rede, que abrange comunicações e processamento dos mais diversos equipamentos [1]. IoT, como é popularmente conhecida, é uma nova visão para a internet, em que ela passa a abranger não só computadores, como também, objetos do dia a dia [2].

As aplicações mais vislumbradas pela IoT, atualmente, é a telemetria, coleta de dados, atuação direta com os mais diversos objetos, relacionamentos em rede, entre muitos outros casos. Ela também aparece relacionada ao conceito de “Big Data”, muito difundido e estudado na contemporaneidade, cuja ideia está relacionada a uma expansão inimaginável de dados. Esses dados são gerados e coletados continuamente por objetos e computadores, indicando um enorme volume de memorização e processamento. A possibilidade de existência da IoT ocorre com um avanço específico do protocolo da internet, em que cada equipamento passa a ter o seu “endereço IP” próprio.

O Apache Flink é um mecanismo distribuído de código aberto para processamento com estado em conjunto de dados ilimitados (fluxos) e limitados (lotes) [3]. As aplicações de processamento são projetadas para serem executadas continuamente, tendo um mínimo de tempo de inatividade, e para que haja o processamento de dados à medida em que são ingeridos. O Apache Flink foi pensado para processamento de baixa latência, execução de cálculos na memória, alta disponibilidade, remoção de pontos únicos de falhas e aumento da escala na horizontal.

Os atributos do Apache Flink incluem gerenciamento avançado de estado com garantias de consistência exatamente uma vez, semântica de processamento de tempo de evento com tratamento sofisticado de dados atrasados e fora de ordem [3]. Ele foi desenvolvido para priorizar o streaming. Justamente por conter todas essas características, ele foi pensado para a utilização de captações de picos de temperatura em ambientes, conectado em sensores.

# Fundamentos teóricos

O Apache Flink é usado para criar os mais diferentes tipos de aplicações de transmissão e em lotes, devido ao amplo conjunto de atributos. As aplicações mais comuns desenvolvidas com essa ferramenta são:

Aplicações orientadas por eventos: ingerindo eventos de um ou mais fluxos de eventos e executando cálculos, atualizações de estado ou ações externas.

Aplicações de análise de dados: extraindo informações e insights de dados. É executada consultando conjuntos de dados finitos e reexecutando as consultas ou alterando os resultados para que consiga incorporar novos dados. Com ele, é possível que ocorra a atualização de dados em tempo real, de forma constante.

Aplicações de pipelines de dados: transformando os dados a serem removidos de um armazenamento para outro. Tradicionalmente, extract-transform-load (ETL) é executado periodicamente, em lotes. Vide (Figura 1).

Diagrama

Descrição gerada automaticamente

(Figura 1): Execução de aplicações.

O Flink é um mecanismo de processamento de fluxo de alto throughput e baixa latência. Uma aplicação do Flink consiste em um gráfico de fluxo de dados acíclico complexo e arbitrário, composto por fluxos e transformações. Os dados são ingeridos de uma ou mais fontes de dados e enviados para um ou mais destinos. Os sistemas de fonte e destino podem ser fluxos, filas de mensagens ou datastores e incluem arquivos, bancos de dados populares e mecanismos de busca. As transformações podem ser com estado, como agregações ao longo de janelas de tempo ou detecção de padrões complexos [3].

A tolerância a falhas é obtida por dois mecanismos separados: pontos de verificação automática e periódica do estado da aplicação, copiados para um armazenamento persistente, para permitir a recuperação automática em caso de falha; pontos de salvamento sob demanda, salvando uma imagem consistente do estado de execução, para permitir a pausa e retomada, atualizar ou bifurcar sua tarefa do Flink, mantendo o estado da aplicação em todas as pausas e reinicializações. Os mecanismos de ponto de verificação e ponto de salvamento são assíncronos, capturando um snapshot consistente do estado sem “parar o mundo”, enquanto a aplicação continua processando eventos. Vide (Figura 2).

Interface gráfica do usuário, Aplicativo, Teams

Descrição gerada automaticamente

(Figura 2): Mecanismo de funcionamento.

Os benefícios de utilização do Apache Flink incluem:

Processamento de conjunto de dados ilimitados e limitados: o Apache Flink fornece algoritmos e estruturas de dados para suportar processamento limitado e ilimitado por meio da mesma interface de programação. As aplicações que processam dados ilimitados são executadas continuamente. As aplicações que processam dados limitados encerrarão sua execução ao chegarem ao final dos conjuntos de dados de entrada;

Execução de aplicações em grande escala: o Apache Flink foi projetado para executar aplicações com estado em praticamente qualquer escala. O processamento é paralelo a milhares de tarefas, distribuído em várias máquinas, simultaneamente;

Desempenho na memória: os dados que fluem pela aplicação e pelo estado são particionados em várias máquinas. Portanto, o cálculo pode ser concluído acessando dados locais, geralmente na memória;

Consistência de estado exatamente uma vez: o Apache Flink garante a consistência do estado interno, mesmo em caso de falha e durante a parada e reinicialização da aplicação. O efeito de cada mensagem no estado interno é sempre aplicado exatamente uma vez, independentemente de a aplicação receber duplicatas da fonte de dados na recuperação ou na reinicialização;

Ampla variedade de conectores: vários conectores comprovados para sistemas populares de mensagens e streaming, armazenamentos de dados, mecanismos de pesquisa e sistemas de arquivos. Alguns exemplos são Apache Kafka, Amazon Kinesis Data Streams, Amazon SQS, Active MQ, Rabbit MQ, NiFi, OpenSearch e Elasticsearch, DynamoDB, HBase e qualquer banco de dados que forneça o cliente JDBC;

Vários níveis de abstrações: o Apache Flink oferece vários níveis de abstração para a interface de programação. Do SQL de streaming de alto nível e da API de tabela, usando abstrações familiares, como tabela, junções e agrupamento. A API DataStream oferece um nível mais baixo de abstração, mas também mais controle, com a semântica de fluxos, janelas e mapeamento. E, finalmente, a API ProcessFunction oferece controle rigoroso sobre o processamento de cada mensagem e controle direto do estado. Vide (Figura 3).

Interface gráfica do usuário, Aplicativo

Descrição gerada automaticamente

(Figura 3): Abstrações

Várias linguagens de programação: o Apache Flink pode ser programado com várias linguagens, desde o SQL de streaming de alto nível até Python, Scala, Java, mas também com outras linguagens JVM, como Kotlin.

A IoT é um conceito que está fora do âmbito das tecnologias, pois não deriva delas, e sim as utiliza para cumprir uma série de funcionalidades. Em termos de protocolos diversos e capazes de expandir a nova “rede de objetos”, há ainda protocolos adicionais do ambiente industrial e predial, pois os objetos existentes e já operandos em tais sistemas não só podem como serão envolvidos na grande rede de interligação de objetos.

As funcionalidades do objeto na IoT já estão postas pelo mercado e pelas organizações normativas, e as tecnologias associadas continuam em desenvolvimento. A Intel, que fabrica os componentes para funcionalidade de “processamento” dos objetos, definindo assim suas características, acredita em “inteligente devices to deliver intelligence where needed and to acquire and filter data from the field” [4]. Esses sistemas irão compor sistemas inteligentes, integrando bilhões de dispositivos e provendo soluções e análises para valorizar soluções fim a fim dos clientes.

Para o lado dos desenvolvedores de aplicações, há a multiplicação de novas soluções, e novas expressões podem ser citadas: smart buildings, smart cities, smart transport, smart grid, smart energy, smart health, entre outras [4].

No conjunto das características do objeto na IoT, existem as seguintes atribuições [4]:

Processamento: capacidade de processamento computacional inserida no objeto, ou inteligência capaz de fazê-lo agir e responder às requisições de IoT;

Endereçamento: capacidade do objeto de ser encontrado na IoT, ou seja, ser localizado na rede por roteamento;

Identificação: identidade de cada objeto;

Localização: atributo relacionado ao local físico em que o objeto se encontra.

Ao conectar objetos com diferentes recursos a uma rede, potencializa-se o sur- gimento de novas aplicações. Neste sentido, conectar esses objetos à Internet significa criar a Internet das Coisas. Na IoT, os objetos podem prover comunicação entre usuários, dispositivos. Com isto emerge uma nova gama de aplicações, tais como coleta de dados de pacientes e monitoramento de idosos, sensoriamento de ambientes de difícil acesso e inóspitos, entre outras [5].

A arquitetura básica dos obje- tos inteligentes é composta por qua- tro unidades: processamento/memó- ria, comunicação, energia e senso- res/atuadores. A Figura 1.4 apresenta uma visão geral da arquitetura de um dispositivo e a interligação entre seus componentes, os quais são descritos a seguir:

(i) Unidade(s) de processamento/-  
memória: composta de uma memória  
interna para armazenamento de dados  
e programas, um microcontrolador e  
um conversor analógico-digital para  
receber sinais dos sensores. As CPUs  
utilizadas nesses dispositivos são, em  
geral, as mesmas utilizadas em siste-  
mas embarcados e comumente não apresentam alto poder computacional. Frequente- mente existe uma memória externa do tipo flash, que serve como memória secundária, por exemplo, para manter um “log” de dados. As características desejáveis para estas unidades são consumo reduzido de energia e ocupar o menor espaço possível.

(ii) Unidade(s) de comunicação: consiste de pelo menos um canal de comunicação com ou sem fio, sendo mais comum o meio sem fio. Neste último caso, a maioria das plata- formas usam rádio de baixo custo e baixa potência. Como consequência, a comunicação é de curto alcance e apresentam perdas frequentes. Esta unidade básica será objeto de estudo mais detalhado na próxima seção.

(iii) Fonte de energia: responsável por fornecer energia aos componentes do objeto inte- ligente. Normalmente, a fonte de energia consiste de uma bateria (recarregável ou não) e um conversor AC-DC e tem a função de alimentar os componentes. Entretanto, existem outras fontes de alimentação como energia elétrica, solar e mesmo a captura de energia do ambiente através de técnicas de conversão (e.g., energia mecânica em energia elétrica), conhecidas como energy harvesting.

(iv) Unidade(s) de sensor(es)/atuador(es): realizam o monitoramento do ambiente no qual o objeto se encontra. Os sensores capturam valores de grandezas físicas como tem- peratura, umidade, pressão e presença. Atualmente, existem literalmente centenas de sen- sores diferentes que são capazes de capturar essas grandezas. Atuadores, como o nome indica, são dispositivos que produzem alguma ação, atendendo a comandos que podem ser manuais, elétricos ou mecânicos.

A seção subsequente discute uma das aplicações práticas dessas ferramentas, destacando um caso de uso comum e implementação exemplar.

# Metodologia

# Resultados e Conclusões

##### Referências

**[1] Faccioni Filho, Mauro. "Internet das coisas." Unisul Virtual(2016).**

**[2]** [**https://aws.amazon.com/pt/what-is/apache-flink/**](https://aws.amazon.com/pt/what-is/apache-flink/)

**[3] Santos, Bruno P., et al. "Internet das coisas: da teoria à prática." Minicursos SBRC-Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuıdos 31 (2016): 16.**

**[4] Santaella, Lucia, et al. "Desvelando a Internet das coisas." Revista GEMInIS 4.2 (2013): 19-32.**