


**Desenvolvimento do projeto proposto**

**Diagrama de sequencia do projeto:**



**Definição da estrutura:**


Todo projeto foi desenvolvido em camadas, sendo elas:

* BaseDAO
* Responsável por armazenar todos os dados da aplicação (Struct // Emulação do Banco de Dados)
* BaseDao.h
* Model
* Responsável pela normalização dos dados (Beans)
* AviaoBean.h
* Business
* Responsável pela execução das ações relacionadas ao negócio
* AvioesBO.h
* MenuBO.h
* View
* Responsável por gerenciar construtores de tela
* AvioesView.h
* Helpers
* Responsável por gerir facilitadores para toda ferramenta
* helpers.h

**Fluxo de atividades**

O sistema é iniciado através da classe main que encontra-se no arquivo

main.cpp, que é o nosso compilado padrão;




Uma vez que o método main é iniciado, este efetuará uma chamada ao

método getMenu, que encontra-se no arquivo MenuBO. Esta chamada envia


como atributo dois parâmetros, sendo eles menu == home e opc == 0;

O método getMenu(“home”,”0”) retorna o menu Home a tela, e possibilita a escolha de duas opções, sendo elas 1 para menu aviao, e x para sair;

A leitura do método é feita através da variável opc, que é enviada através de return ao método getMenu;



Observe que na linha 49 é feita uma validação para verificar que o resultado da tela getMenuHome retorna 1, caso sim o método getMenu é estanciado por ele mesmo, no entanto desta vez com o atributo menu definido como avião, e não mais como home:



Uma vez definindo o atributo menu como aviao, o parâmetro opc será utilizado dentro do mesmo, como mostra a imagem abaixo:




A variável opc é definida conforme valor do atributo enviado ao método getMenu, desta forma, o atributo opc passa a ter um comportamento orgânico;

Uma vez que o valor de opc é zero, a tela getMenuAviao será estanciada, e seu retorno será atribuído a opc, caso contrário, o valor utilizado será o informado a getMenu.

Observe a linha 63, nesta linha o atributo opc do metodo getMenu será o valor informado na tela getAviaoListarView;

Abaixo temos o código de returno do método getAviaoListarView, observe a linha 94



Na linha 89, temos o método getAviao();

Relatório 1 – Estrutura de Dados

Alocação de memória:

Alocação de memória, consiste no processo de solicitar/utilizar memória durante o processo de execução do programa A alocação de memória pode ser dividida em dois grupos principais:

**Alocação Estática:** os dados tem um tamanho fixo e estão organizados seqüencialmente na memória do computador. Um exemplo típico de alocação estática são as variáveis globais e arrays;

**Alocação Dinâmica:** os dados não precisam ter um tamanho fixo, pois podemos definir para cada dado quanto de memória que desejamos usar. Sendo assim vamos alocar espaços de memória (blocos) que não precisam estar necessariamente organizados de maneira seqüencial, podendo estar distribuídos de forma dispersa (não ordenada) na memória do computador. Na alocação dinâmica, vamos pedir para alocar/desalocar blocos de memória, de acordo com a nossa necessidade, reservando ou liberando blocos de memória durante a execução de um programa. Para poder “achar” os blocos que estão dispersos ou espalhados na memória usamos as variáveis do tipo Ponteiro (indicadores de endereços de memória).

O espaço alocado dinamicamente permanece reservado até que explicitamente seja liberado pelo programa. Por isso, podemos alocar dinamicamente um espaço de memória numa função e acessá-lo em outra.

A partir do momento que liberarmos o espaço, ele estará disponibilizado para outros usos e não podemos mais acessá-lo. Se o programa não liberar um espaço alocado, este será automaticamente liberado quando a execução do programa terminar.

Ponteiros em C:

O ponteiro nada mais é do que uma variável que guarda o endereço de uma outra variável.

Ponteiros são uma abstração da capacidade de endereçamento fornecidas pelas arquiteturas modernas. Em termos simples, um endereço de memória, ou índice numérico, é definido para cada unidade de memória no sistema, no qual a unidade é tipicamente um byte, o que em termos práticos transforma toda a memória em um grande vetor. Logo, a partir de um endereço, é possível obter do sistema o valor armazenado na unidade de memória de tal endereço. O ponteiro é um tipo de dado que armazena um endereço.

Estrutura de Dados em C:

Os dados manipulados por um algoritmo podem possuir natureza distinta,

isto é, podem ser números, letras, frases etc. Dependendo da natureza de um

dado, algumas operações podem ou não fazer sentido quando aplicadas a eles.

Por exemplo, não faz sentido falar em somar duas letras - algumas linguagens de

programação permitem que ocorra a soma dos valores ASCII correspondentes

de cada letra.

**Dados Homogêneos**

Uma estrutura de dados, que utiliza somente um tipo de dado, em sua deinição é conhecida como dados homogêneos. Variáveis compostas homogêneas correspondem a posições de memória, identificadas por um mesmo nome, individualizado por índices e cujo conteúdo é composto do mesmo tipo. Sendo os vetores

(também conhecidos como estruturas de dados unidimensionais) e as matrizes

(estruturas de dados bidimensionais) os representantes dos dados homogêneos.

**Vetor**

O vetor é uma estrutura de dados linear que necessita de somente um índice

para que seus elementos sejam endereçados. É utilizado para armazenar uma

lista de valores do mesmo tipo, ou seja, o tipo vetor permite armazenar mais de

um valor em uma mesma variável.

Matriz

Uma matriz é um arranjo bidimensional ou multidimensional de alocação

estática e seqüencial. A matriz é uma estrutura de dados que necessita de um

índice para referenciar a linha e outro para referenciar a coluna para que seus

elementos sejam endereçados. Da mesma forma que um vetor, uma matriz é deinida com um tamanho ixo, todos os elementos são do mesmo tipo, cada célula

contém somente um valor e os tamanhos dos valores são os mesmos.

**Vetores Unidimensionais**

Vetores, também conhecidos como arrays, são variáveis que servem para guardar vários valores do mesmo tipo de forma uniforme na memória. Por exemplo, se tivemos que criar 20 variáveis do mesmo tipo que querem dizer a mesma coisa, nós não criaríamos -> int x1, x2, x3, x4, x5, ... ao invés disso, criaríamos apenas uma variável de vetor para guardar todos os 20 números de uma vez. Exato, simples desse jeito.

Como um vetor pode guardar vários valores temos que definir quantos valores ele deve guardar para que seja reservado o espaço necessário em memória. Então, definimos a declaração de um vetor da seguinte maneira:

Primeiro o tipo de dado: int, float, double, ...

Segundo o nome da variável: usando as mesmas convenções de uma variável comum. (array, vetor, variavelDeNumeros, ...)

E por fim, o tamanho necessário do vetor escrito entre colchetes: [5], [10], [3]...

Vejamos um pequeno código.

01.#include <iostream>

02.#include <cstdlib>

03.using namespace std;

04.

05.int main (void){

06.int i, vetor [5];

07.for (i=0; i<=4; i++){

08.cout <<"Digite o "<<i+1<<"o. numero: ";

09.cin >> vetor[i];

10.cin.ignore();

11.system ("cls");

12.}

13.for (i=0; i<=4; i++){

14.cout<<"Posicao "<<i<<" do vetor (vetor ["<<i<<"]) e "<<vetor[i]<<endl;

15.}

16.system ("pause");

17.return EXIT\_SUCCESS;

18.}

No código acima criamos um vetor de tamanho 5 e usamos uma iteração (repetição / loop) para preencher todos os espaços do vetor e então outra iteração para mostrar todos os valores guardados. Para mudarmos as posições do vetor usamos uma variável chamada i.