# Capa

**RELATÓRIO DO PROJETO  
  
MÓDULO VIRTUALBOX E VMWARE**

Disciplina: Sistemas Operacionais  
Professor: Clóvis Ferraro  
  
Grupo 05:  
Daniel Vieira  
Matheus de Jesus Araújo  
André Soares dos Santos  
Diogo Henrique Ribeiro Lisboa

# Sumário

1. [Introdução](#_1.Introdução)

2. [Metodologia](#_2._Metodologia)

3. [Comparação entre os Sistemas Operacionais](#_3.Comparação_entre_os)

3.1 [Informações do Sistema](#_3.1_Informações_do)

3.2 [Gerenciamento de Arquivos](#_3.2_Gerenciamento_de)

3.3 [Gerenciamento de processos](#_3.3_Gerenciamento_de)

3.4 [Rede](#_3.4_Rede)

3.5 [Discos e Armazenamento](#_3.5_Discos_e)

4. [Análise Crítica](#_4._Análise_Crítica)

5. [Conclusão](#_5._Conclusão)

6. [Autoavaliação](#_6._Autoavaliação)

7. [Referên](#_7._Referências)[cias](#_7._Referências)

# 1.Introdução

Este trabalho tem como objetivo a instalação, configuração e comparação de máquinas virtuais em diferentes sistemas operacionais, especificamente Windows, Linux e Android, utilizando as ferramentas VirtualBox e VMware. A proposta central do módulo é permitir a análise prática das características, vantagens e limitações de cada sistema operacional dentro de um ambiente controlado, sem comprometer o funcionamento do computador físico.

O uso de máquinas virtuais é de grande importância na área de tecnologia, pois possibilita a execução de múltiplos sistemas operacionais em um mesmo hardware, permitindo estudos, testes e simulações de situações reais. Essa prática contribui para o aprendizado acadêmico, a preparação profissional e o desenvolvimento de competências técnicas, uma vez que oferece maior segurança, flexibilidade e isolamento ao realizar atividades como a configuração de redes, servidores e aplicações.

Dessa forma, este módulo busca não apenas aplicar a virtualização como recurso técnico, mas também evidenciar sua relevância no contexto educacional e no mercado de trabalho em tecnologia.

# 2. Metodologia

Para a realização deste trabalho, foram utilizados os programas de virtualização **VirtualBox** e **VMware Workstation.** Esses softwares permitem a criação de ambientes virtuais isolados, possibilitando a instalação e utilização de diferentes sistemas operacionais sem afetar o sistema principal do computador.

Os sistemas operacionais instalados foram: **Linux, Android** e **Windows**, utilizando arquivos **ISO**, que contêm todos os arquivos necessários para a instalação. Cada arquivo ISO foi carregado em uma máquina virtual previamente configurada com parâmetros específicos de hardware:

**CPU:** 4 Núcleos;

**Memória RAM:** 8gb;

**Disco rígido: 12gb**;  
  
O processo de instalação seguiu os procedimentos padrão de cada sistema operacional, utilizando os instaladores das ISOs para completar a configuração inicial. Após a instalação, cada máquina virtual estava pronta para execução e realização dos testes.

Os testes foram conduzidos por meio dos terminais ou linhas de comando de cada sistema. Foram executados comandos comuns relacionados a gerenciamento de arquivos, processos, rede, discos e usuários. Cada comando foi registrado e comparado entre os sistemas Linux, Android e Windows, destacando semelhanças, diferenças e particularidades de cada ambiente.

Todos os procedimentos foram documentados detalhadamente, incluindo: comandos executados, versões dos sistemas operacionais e configurações das máquinas virtuais, garantindo a replicabilidade do estudo.

Esta metodologia permitiu não apenas a avaliação da instalação e configuração de sistemas operacionais em ambientes virtuais, mas também o entendimento das funcionalidades e limitações de cada sistema operacional.

# 3.Comparação entre os Sistemas Operacionais

Nesta seção, serão apresentados os resultados de testes realizados em três sistemas operacionais distintos: Linux, Android e Windows. O objetivo é comparar o comportamento de cada sistema em diferentes situações práticas, permitindo identificar semelhanças, diferenças e particularidades de cada ambiente.

Os testes foram conduzidos considerando os seguintes aspectos:

1. Informações do Sistema – análise de comandos e ferramentas que fornecem dados sobre hardware e software de cada sistema;

2. Gerenciamento de Arquivos – avaliação das operações de criação, exclusão, cópia e organização de arquivos;

3. Gerenciamento de Processos – verificação de execução, monitoramento e encerramento de processos em cada sistema;

4. Rede – testes relacionados à configuração, monitoramento e diagnóstico de conexões de rede;

5. Discos e Armazenamento – análise de utilização, formatação e gerenciamento de dispositivos de armazenamento.

Através desses testes, será possível compreender de forma prática como cada sistema operacional lida com comandos, recursos e funções específicas. A comparação detalhada permitirá avaliar as diferenças de implementação, eficiência e flexibilidade entre Linux, Android e Windows, contribuindo para um entendimento mais aprofundado de cada ambiente.


# 3.1 Informações do Sistema

A análise de informações do sistema envolve a utilização de comandos e ferramentas específicas que permitem extrair dados detalhados sobre o hardware e o software presentes em cada sistema operacional. Entre os dados obtidos, destacam-se o modelo e a quantidade de processadores, a capacidade total de memória RAM, o espaço disponível e ocupado em disco, a versão e build do sistema operacional, o tempo de atividade, informações sobre placas de rede, dispositivos conectados e detalhes do kernel ou núcleo do sistema.

Essas informações são fundamentais para o monitoramento, gerenciamento e diagnóstico de máquinas virtuais, pois permitem identificar possíveis gargalos de desempenho, compatibilidade de hardware e requisitos de software. A execução desses testes proporciona uma visão abrangente da configuração de cada sistema, permitindo não apenas entender como os sistemas Linux, Android e Windows apresentam esses dados, mas também como cada um organiza e prioriza a exibição dessas informações.

Além disso, a coleta de dados detalhados facilita comparações entre os sistemas, oferecendo insights sobre diferenças estruturais e funcionais, como a forma como cada sistema operacional gerencia recursos, mantém registros de uso e disponibiliza ferramentas de suporte. Esse levantamento é essencial para subsidiar análises posteriores de desempenho, otimização, manutenção e planejamento de atualizações, garantindo que a gestão das máquinas virtuais seja baseada em informações precisas e confiáveis.

## Linux

No Linux, o comando (uname -a) exibe informações do kernel, versão e arquitetura, mostrando detalhes técnicos do núcleo do sistema que permitem entender seu funcionamento interno, algo que Windows não fornece diretamente.

O (lsb\_release -a) fornece informações precisas da distribuição, como nome, versão e codename, permitindo compatibilidade de pacotes e atualizações.


O (free -h) detalha a memória RAM e Swap, mostrando uso, disponibilidade e cache de forma legível, facilitando o monitoramento em tempo real. Por fim, o

(df -h) exibe o uso de disco por partição, incluindo sistemas de arquivos temporários e dispositivos, oferecendo um panorama completo do armazenamento.

Em síntese, o Linux permite uma análise técnica abrangente do sistema diretamente pelo terminal, integrando informações que no Windows exigiriam múltiplos comandos ou interfaces gráficas.

## Windows


No Windows, a obtenção de informações sobre o sistema pode ser realizada por meio de comandos no **Prompt de Comando (CMD)** ou utilizando ferramentas gráficas, como o **Painel de Controle** e o **Gerenciador de Tarefas**. Entre os comandos mais utilizados estão (systeminfo), que fornece dados detalhados sobre a versão do sistema operacional, arquitetura, processador, memória física disponível e tempo de atividade.



Esses testes fornecem uma visão completa da configuração do Windows, permitindo identificar a capacidade de hardware alocada na máquina virtual, verificar detalhes do sistema operacional e avaliar recursos essenciais para o desempenho.

## Android

No Android, a obtenção de informações sobre o sistema é realizada principalmente por meio do **Terminal (ADB SHELL)** e das **Configurações do Sistema**. Comandos como (getprop) fornecem dados detalhados sobre a versão do sistema operacional, modelo do dispositivo, processador, memória disponível, armazenamento e outras propriedades essenciais do hardware e software. Aplicativos de monitoramento do sistema também podem ser utilizados para apresentar essas informações de forma gráfica, facilitando a visualização de parâmetros críticos.



Esses testes permitem compreender a configuração interna do Android, incluindo limitações e capacidades do dispositivo virtualizado. Além disso, fornecem base para comparar como o Android apresenta informações sobre hardware e software em relação ao Windows e Linux, destacando diferenças na organização e no acesso a dados do sistema, essenciais para diagnósticos e otimizações.

## Comparação Crítica

Nesta seção, são comparados os resultados obtidos nos testes realizados em **Linux, Android e Windows**, considerando os aspectos de informações do sistema, gerenciamento de arquivos, processos, rede e discos/armazenamento.

A análise crítica permite identificar **semelhanças** entre os sistemas, como a presença de comandos ou ferramentas para monitoramento de hardware e software, controle de processos e gerenciamento de arquivos. Também evidencia **diferenças significativas**, como a forma de apresentar informações, a nomenclatura dos comandos e a flexibilidade de configuração, que varia conforme cada sistema operacional.

Além disso, a comparação evidencia **vantagens específicas de cada sistema**. O Windows apresenta interfaces gráficas intuitivas e ferramentas integradas que facilitam a obtenção de informações e o gerenciamento do sistema. O Linux se destaca pela flexibilidade e detalhamento fornecido por comandos avançados, permitindo um controle mais profundo do ambiente. O Android, por sua vez, oferece informações adaptadas a dispositivos móveis, com foco em otimização de recursos e monitoramento simplificado, mas limitado em relação a funcionalidades avançadas de desktop.



# 3.2 Gerenciamento de Arquivos

O gerenciamento de arquivos consiste em um conjunto de operações, ferramentas e procedimentos que permitem organizar, criar, acessar, modificar, copiar, mover e excluir arquivos e diretórios dentro de um sistema computacional. Trata-se de uma função central para a administração de dados, pois garante que a informação esteja disponível de maneira eficiente, estruturada e segura, prevenindo perdas, redundâncias ou acessos não autorizados.


Além das operações básicas, o gerenciamento de arquivos envolve o controle detalhado de atributos, como permissões de leitura, gravação e execução, datas de criação e modificação, tamanhos de arquivos e tipos de formatos. Também inclui a manutenção de hierarquias de diretórios, permitindo que os dados sejam armazenados de forma organizada e que a navegação entre pastas seja clara e intuitiva. A correta organização de arquivos facilita tarefas complexas, como busca e recuperação de informações, monitoramento do espaço de armazenamento e execução de processos automatizados que dependem de dados estruturados.

Outro aspecto importante do gerenciamento de arquivos é a segurança da informação. Através de políticas de controle de acesso e backups regulares, é possível proteger dados críticos contra perdas acidentais, falhas de hardware, corrupção de arquivos ou acessos indevidos. Além disso, práticas eficientes de gerenciamento contribuem para otimizar o desempenho do sistema, evitando sobrecarga de armazenamento, fragmentação de arquivos e redundâncias que possam impactar na velocidade de acesso aos dados.

O estudo e a análise do gerenciamento de arquivos fornecem uma base sólida para entender como os dados são tratados, organizados e preservados dentro de qualquer ambiente computacional. Essa compreensão é essencial não apenas para a operação cotidiana, mas também para diagnósticos avançados, planejamento de armazenamento, estratégias de recuperação de informações e implementação de boas práticas de manutenção e otimização de sistemas.

## Linux

No Linux, o gerenciamento de arquivos é realizado principalmente por meio de comandos de terminal, que permitem criar, localizar, mover, copiar e excluir arquivos e diretórios de forma eficiente. Entre os comandos mais utilizados estão (find), que permite localizar arquivos ou pastas com base em critérios específicos, (cp) para copiar arquivos, (mv) para mover ou renomear, (rm) para remover arquivos e mkdir para criar novos diretórios.




O uso desses comandos permite ao usuário ter controle completo sobre a organização do sistema de arquivos, incluindo permissões de acesso, propriedades dos arquivos e hierarquias de diretórios

Além de manipular arquivos e diretórios, esses comandos possibilitam automação de tarefas e manutenção do sistema, como limpeza de arquivos temporários ou backup de dados. Essa abordagem baseada em terminal é poderosa, pois permite operações rápidas e precisas, mesmo em estruturas de arquivos complexas, sendo essencial para o monitoramento e gerenciamento de sistemas Linux de forma eficiente.

## Windows

No Windows, o gerenciamento de arquivos é realizado principalmente através do **Explorador de Arquivos** e de comandos no **Prompt de Comando (CMD)**, permitindo ao usuário organizar, acessar e manipular pastas e arquivos de forma eficiente. A estrutura de diretórios é hierárquica, começando normalmente pelo disco rígido como a unidade C: e ramificando-se em pastas e subpastas que armazenam arquivos de sistema, aplicativos e dados do usuário.




O **comando (dir**), exibido na imagem, é uma ferramenta básica do CMD que lista o conteúdo de uma pasta, mostrando informações como nome, tipo (arquivo ou diretório), tamanho e data de modificação. No exemplo, podemos observar que a pasta do usuário contém diretórios padrão como Desktop, Documents, Downloads, Pictures, Videos e outras pastas de configuração de aplicativos, como. VScode e VirtualBox. Esses diretórios organizam os arquivos de forma lógica, permitindo que o usuário encontre rapidamente o que precisa.

Portanto, o gerenciamento de arquivos no Windows combina recursos gráficos e comandos de linha de comando, oferecendo flexibilidade para organização, acesso rápido e manutenção eficiente dos dados do sistema e do usuário. Essa abordagem facilita tanto o uso cotidiano quanto tarefas mais avançadas de administração do sistema.

## Android

No Android, o gerenciamento de arquivos é organizado de forma a permitir que o usuário acesse, mova e organize documentos, imagens, vídeos e outros tipos de arquivos de maneira prática e intuitiva. Diferente de sistemas tradicionais como Windows ou Linux, o Android utiliza uma estrutura de diretórios baseada em armazenamento interno e externo, sendo que cada aplicativo possui acesso restrito a suas próprias pastas por questões de segurança.



O comando (ls), que foi exibido no print, é utilizado para listar os arquivos e pastas presentes em um determinado diretório. Esse comando fornece uma visão rápida da organização do conteúdo, permitindo identificar quais arquivos estão disponíveis e como eles estão distribuídos nos diretórios. No contexto do Android, essa função é especialmente útil para navegar pelos diretórios internos do sistema, bem como pelo armazenamento interno e cartões SD, caso estejam presentes.

Além disso, a listagem de arquivos com (ls) ajuda no monitoramento do espaço ocupado por cada pasta, facilitando a manutenção da organização do dispositivo.

## Comparação Crítica


Na análise do gerenciamento de arquivos entre Windows, Linux e Android, é possível identificar diferenças significativas, assim como algumas semelhanças.

O Windows se destaca pela **facilidade de uso**, oferecendo uma interface gráfica intuitiva que facilita a navegação e a organização de pastas e arquivos, tornando o sistema acessível para usuários menos experientes. Ele possui recursos integrados de gerenciamento de arquivos, como o Explorer, que permite ações rápidas de cópia, movimentação e pesquisa.

O Linux, por outro lado, apresenta maior **flexibilidade** e **recursos avançados** para gerenciamento de arquivos, principalmente através do terminal e comandos como ls. Essa abordagem oferece um controle mais detalhado sobre arquivos e permissões, sendo vantajosa para usuários avançados que buscam personalização e automação de tarefas.

O Android combina aspectos de ambos os sistemas, oferecendo uma interface amigável para o usuário e acesso aos arquivos através de aplicativos de gerenciamento. Entretanto, sua flexibilidade e recursos são limitados em comparação ao Linux, especialmente em funções avançadas de manipulação de arquivos.

Em resumo, o Windows prioriza **usabilidade**, o Linux destaca-se pela **flexibilidade e recursos avançados**, e o Android equilibra **facilidade e praticidade**, mas com limitações em comparação aos demais sistemas.



# 3.3 Gerenciamento de Processos

O gerenciamento de processos é uma das funções centrais de qualquer sistema computacional, responsável por coordenar e controlar a execução das tarefas em um ambiente multitarefa. Um processo pode ser definido como a instância de um programa em execução, abrangendo não apenas o código do programa, mas também seu estado, memória alocada, recursos utilizados e informações sobre o contexto de execução.

O gerenciamento de processos envolve várias atividades críticas, entre as quais se destacam a criação, escalonamento, sincronização, comunicação e finalização de processos. A criação de processos consiste em gerar novas instâncias de programas que passarão a competir pelos recursos do sistema. Já o escalonamento é o mecanismo que determina a ordem de execução dos processos, buscando otimizar o uso da CPU e reduzir o tempo de resposta, mantendo o equilíbrio entre eficiência e justiça no acesso aos recursos.

A sincronização de processos é fundamental para evitar conflitos no acesso a recursos compartilhados, como memória, arquivos e dispositivos de entrada/saída. Técnicas como semáforos, e monitores são utilizadas para garantir que dois ou mais processos não modifiquem simultaneamente dados críticos, prevenindo condições de corrida e inconsistências.


A comunicação entre processos também desempenha um papel essencial, principalmente quando diferentes tarefas precisam trocar informações para cumprir objetivos comuns. Isso pode ser feito de forma direta, por meio de troca de mensagens, ou indireta, utilizando mecanismos como filas e buffers compartilhados.

Além disso, o gerenciamento de processos deve lidar com situações de bloqueio e deadlock, garantindo que processos não fiquem permanentemente impedidos de progredir. Estratégias preventivas e detectivas são aplicadas para minimizar ou resolver essas situações, assegurando a continuidade do funcionamento do sistema.

## Linux

No Linux, o gerenciamento de processos é um aspecto fundamental para garantir que o sistema funcione de maneira eficiente e organizada. Ele envolve o controle de todas as tarefas que estão sendo executadas, desde processos do sistema até aplicações iniciadas pelo usuário. Cada processo possui um identificador único, prioridades e estados que indicam se ele está em execução, esperando por recursos ou suspenso.

O sistema fornece ferramentas que permitem visualizar e monitorar esses processos de forma detalhada. Por exemplo, o comando (**ps aux)** apresenta uma lista completa de todos os processos ativos no sistema, incluindo informações sobre o usuário que iniciou o processo, uso de CPU e memória, estado e tempo de execução. Essa visualização é essencial para compreender como os recursos do sistema estão sendo distribuídos e para identificar processos que possam estar consumindo recursos excessivos.




Essa abordagem organizada contribui para a eficiência global do sistema, tornando-o robusto mesmo em situações de alta demanda

## Windows

O gerenciamento de processos no Windows é uma função essencial do sistema operacional, responsável por controlar a execução de programas e tarefas em tempo real. Esse gerenciamento envolve o acompanhamento do uso de recursos do sistema, como memória e processamento, garantindo que cada processo receba a atenção necessária sem comprometer a estabilidade da máquina. Para analisar e monitorar os processos em execução, o Windows disponibiliza o comando (**tasklist)**, que permite listar todos os processos ativos no sistema, mostrando informações importantes como o nome do processo, o identificador (PID) e o consumo de memória associado a cada um.

O uso do (**tasklist)** é fundamental para identificar quais aplicações estão em execução, permitindo ao usuário ou administrador verificar o impacto de cada processo no desempenho geral do sistema. Além disso, essa ferramenta facilita a identificação de processos que possam estar consumindo recursos de forma excessiva ou que estejam em estado anormal, possibilitando ações corretivas, como o encerramento de tarefas que estejam comprometendo a operação do computador.




fornece uma visão detalhada dos processos em execução, mas também auxilia na análise de como os recursos do sistema estão sendo distribuídos, contribuindo para uma gestão mais eficiente e para a manutenção da estabilidade do ambiente operacional.

## Android

O gerenciamento de processos no sistema Android é fundamental para garantir o desempenho e a estabilidade do dispositivo. O sistema operacional mantém um controle constante sobre todos os processos em execução, priorizando aqueles que são essenciais para a experiência do usuário, como aplicativos em primeiro plano, e ajustando o uso de recursos dos processos em segundo plano conforme a necessidade. Esse gerenciamento envolve o monitoramento de memória, tempo de CPU e outros recursos, garantindo que processos críticos não sejam interrompidos e que os recursos não sejam desperdiçados por processos menos importantes.

Um dos comandos utilizados para observar o estado dos processos no Android é o (**top).** Esse comando permite visualizar em tempo real quais processos estão ativos, qual o consumo de CPU e memória de cada um, e a prioridade atribuída a eles pelo sistema. Por meio do (**top),** é possível identificar processos que consomem mais recursos e que podem impactar no desempenho geral do dispositivo, fornecendo informações essenciais para análise e otimização do gerenciamento de processos.



O gerenciamento de processos no Android, portanto, combina monitoramento em tempo real com mecanismos automáticos de priorização e encerramento, garantindo eficiência no uso dos recursos do dispositivo.


## Comparação Crítica

Ao comparar os sistemas operacionais Windows, Linux e Android no gerenciamento de processos, observam-se tanto semelhanças quanto diferenças significativas, bem como vantagens específicas em cada plataforma.

No **Windows**, o gerenciamento de processos é feito de forma centralizada, utilizando ferramentas como o comando **tasklist**, que permite listar todos os processos ativos no sistema, incluindo informações sobre uso de memória e identificação do processo.

O **Linux**, por sua vez, oferece um gerenciamento de processos mais flexível e detalhado, com comandos como **ps aux** e **top**, que permitem visualizar não apenas a lista completa de processos, mas também métricas em tempo real sobre uso de CPU e memória.

No **Android**, o gerenciamento de processos é orientado à otimização de recursos em dispositivos móveis. O sistema mantém múltiplos processos em segundo plano, controlando automaticamente o consumo de memória e a execução de aplicativos de forma eficiente. Apesar de menos acessível para monitoramento detalhado pelo usuário.

Em termos de **vantagens**, o Windows se destaca pela simplicidade e acessibilidade, o Linux pela flexibilidade e detalhamento técnico, e o Android pela gestão automática e eficiente de recursos em ambientes com restrição dememória e processamento.

# 3.4 Rede

O gerenciamento e a configuração de redes constituem um dos pilares essenciais para o funcionamento eficiente de sistemas computacionais, pois permitem a comunicação entre dispositivos, o compartilhamento de recursos e o acesso a serviços remotos. Uma rede é composta por um conjunto de dispositivos interconectados que trocam informações de forma organizada, seguindo protocolos específicos que garantem a integridade e a confiabilidade dos dados transmitidos.

Dentro do contexto de sistemas, a camada de rede é responsável por controlar como os dados são enviados, recebidos e roteados entre diferentes pontos da rede. Isso inclui a atribuição de endereços lógicos, a definição de rotas de transmissão e a manutenção de tabelas que permitem identificar caminhos eficientes para o tráfego de informações. A utilização de protocolos padronizados assegura que os dados sejam corretamente interpretados por todos os dispositivos conectados, independentemente de suas características internas.

Além disso, a segurança em redes é um aspecto crítico, envolvendo mecanismos como autenticação, criptografia e controle de acesso. Esses mecanismos protegem as informações contra interceptações e modificações não autorizadas, garantindo que somente usuários ou dispositivos legítimos possam acessar os recursos da rede. Outro ponto importante é o monitoramento do tráfego de dados, que permite identificar gargalos, prevenir falhas e otimizar o desempenho, assegurando a continuidade das operações e a qualidade do serviço.


A eficiência de uma rede também está associada à capacidade de suportar múltiplas conexões simultâneas, à escalabilidade para inclusão de novos dispositivos e à adaptabilidade frente a alterações na topologia ou nas condições de tráfego. Ferramentas de análise e diagnóstico permitem observar métricas como latência, taxa de transferência e perda de pacotes, auxiliando na tomada de decisões para aprimorar o desempenho da rede e resolver problemas de comunicação.

Em síntese, a gestão de redes em sistemas computacionais envolve um conjunto integrado de processos que garantem conectividade, segurança e desempenho, sendo essencial para o funcionamento harmônico e confiável de todos os serviços dependentes da comunicação entre dispositivos.

## Linux

No Linux, a gestão de rede permite monitorar e controlar a comunicação do sistema com outros dispositivos e redes externas. Os comandos (**ifconfig)** e   
**(ip addr show)** são utilizados para visualizar informações essenciais das interfaces de rede, como endereços IP, máscaras de sub-rede e o estado das conexões ativas. Essas ferramentas fornecem uma visão detalhada que auxilia na identificação de problemas e na verificação da conectividade do sistema.

Através das informações exibidas por (**ifconfig)** e (**ip addr) show**, é possível observar como as interfaces estão configuradas e detectar possíveis falhas na comunicação ou conflitos de endereçamento. Essa análise é importante para garantir que os dispositivos conectados à rede possam interagir corretamente e que os serviços dependentes da conectividade funcionem sem interrupções.




Além disso, o Linux oferece flexibilidade para configuração de múltiplas interfaces e endereços IP, permitindo adaptar a rede a diferentes cenários, como ambientes corporativos ou testes de conectividade. O uso contínuo de (**ifconfig)** e (**ip addr show)** contribui para manter a rede organizada, funcional e segura, garantindo que alterações ou ajustes nas interfaces sejam corretamente aplicados.

## Windows

No Windows, a gestão de rede permite controlar e monitorar a comunicação do sistema com outros dispositivos e redes externas. O comando (**ipconfig)** é utilizado para exibir informações detalhadas sobre as interfaces de rede, incluindo endereços IP, máscaras de sub-rede e gateways padrão. Essas informações são essenciais para verificar a conectividade e garantir que o sistema esteja corretamente configurado para se comunicar com a rede local e com a internet.

Através do uso do (**ipconfig)**, é possível identificar problemas de conexão, como ausência de endereço IP ou conflitos de endereçamento, permitindo que ajustes sejam feitos de forma rápida e eficiente. O comando fornece uma visão geral das interfaces ativas e suas configurações, facilitando a manutenção da rede e a resolução de falhas que possam comprometer a comunicação entre dispositivos.




Além disso, o Windows oferece flexibilidade na configuração das interfaces de rede, permitindo atribuir endereços IP manualmente ou automaticamente via DHCP, bem como monitorar alterações de conectividade. O uso do (**ipconfig)** é fundamental para acompanhar o estado da rede e garantir que todas as interfaces estejam funcionando corretamente, contribuindo para a estabilidade e a eficiência da comunicação do sistema.

## Android

No Android, o gerenciamento de rede é essencial para permitir a comunicação entre o dispositivo e outros sistemas ou redes externas. O sistema mantém controle sobre as interfaces de rede, possibilitando que o usuário ou aplicativos acessem informações importantes, como endereços IP, status das conexões e tipo de rede utilizada, garantindo conectividade estável e eficiente.

Através do comando (**ipaddr)**, é possível visualizar detalhes sobre as interfaces de rede ativas, incluindo endereços IP atribuídos e a configuração de cada conexão. Essa visualização é útil para identificar problemas de conectividade, verificar se o dispositivo está corretamente integrado à rede e assegurar que os dados possam ser transmitidos e recebidos de forma confiável.




Além disso, o Android oferece mecanismos de adaptação automática, permitindo que as interfaces se ajustem a diferentes tipos de rede, como Wi-Fi ou dados móveis, garantindo continuidade na comunicação mesmo em ambientes com alterações constantes na disponibilidade de conexão. O gerenciamento eficaz da rede contribui para a estabilidade do sistema e para o desempenho de aplicativos que dependem de acesso à internet ou a serviços em rede.

## Comparação Crítica

Ao analisar o gerenciamento de rede entre Linux, Windows e Android, é possível identificar semelhanças importantes em relação à necessidade de monitoramento das interfaces, atribuição de endereços IP e verificação da conectividade. Todos os sistemas oferecem comandos específicos para consultar informações detalhadas sobre as interfaces de rede, Esses comandos permitem acompanhar o estado das conexões, identificar falhas e assegurar que a comunicação entre dispositivos seja estável e eficiente.

Entre as diferenças, o Linux se destaca pela flexibilidade na configuração de múltiplas interfaces e endereços IP, permitindo ajustes mais finos em ambientes complexos ou para testes de conectividade. O Windows apresenta uma interface mais padronizada e simplificada, com foco em facilidade de uso para monitoramento e manutenção de redes, sendo eficiente para usuários que precisam de informações rápidas sobre a conectividade. Já o Android prioriza a adaptação automática a diferentes tipos de rede, como Wi-Fi e dados móveis, garantindo que a conectividade seja mantida de forma contínua mesmo com mudanças frequentes na rede.

Quanto às vantagens, o Linux oferece maior controle e detalhamento, ideal para administração avançada de redes; o Windows combina praticidade e acessibilidade, facilitando a resolução de problemas comuns; e o Android proporciona mobilidade e adaptação dinâmica, garantindo comunicação constante em dispositivos móveis. Em síntese, cada sistema apresenta características que atendem a diferentes necessidades: robustez e controle no Linux, simplicidade e praticidade no Windows, e flexibilidade e continuidade no Android, evidenciando a diversidade de abordagens para gerenciamento de rede.



# 3.5 Discos e Armazenamento

O gerenciamento de discos e armazenamento é um componente essencial de qualquer sistema computacional, influenciando diretamente o desempenho, a confiabilidade e a capacidade de armazenamento dos dados. Ele envolve tanto a organização física quanto lógica do espaço disponível, buscando otimizar a leitura, a gravação e a preservação das informações.

No nível físico, os dispositivos de armazenamento podem ser classificados em tradicionais, como discos magnéticos, e modernos, como unidades de estado sólido (SSDs). Cada tecnologia apresenta características próprias em termos de velocidade de acesso, durabilidade e custo por gigabyte. A escolha adequada depende do tipo de aplicação e da necessidade de desempenho em operações de leitura e gravação.

Do ponto de vista lógico, o armazenamento é gerenciado por meio de sistemas de arquivos, que definem como os dados são estruturados, indexados e recuperados. Um sistema de arquivos eficiente permite não apenas acessar rapidamente grandes volumes de dados, mas também organizar informações de forma hierárquica, controlar permissões de acesso e realizar operações de manutenção, como verificação de integridade e recuperação de arquivos corrompidos.

Outro aspecto importante é a fragmentação e o uso do espaço. Com o tempo, o armazenamento de arquivos de diferentes tamanhos pode gerar lacunas no disco, tornando necessária a reorganização dos dados para manter a eficiência. Técnicas de otimização, como compactação e balanceamento de armazenamento, são utilizadas para reduzir desperdícios e melhorar o desempenho geral do sistema.

Além disso, mecanismos de redundância e backup desempenham um papel crítico na proteção contra falhas. Estratégias como replicação de dados, armazenamento em camadas e utilização de dispositivos externos garantem que a informação permaneça segura, mesmo diante de falhas físicas ou lógicas.


Por fim, o monitoramento contínuo do desempenho e do uso do armazenamento permite identificar gargalos e planejar expansões futuras. Métricas como tempo de acesso, taxa de transferência e ocupação de disco fornecem insights essenciais para a manutenção eficiente do sistema.

Em resumo, discos e armazenamento não se limitam apenas à retenção de dados, mas constituem um conjunto de práticas e tecnologias integradas que asseguram eficiência, confiabilidade e escalabilidade no gerenciamento da informação.

## Linux

No Linux, o gerenciamento de discos e armazenamento é estruturado de forma a permitir que o usuário visualize e organize facilmente o espaço disponível em diferentes dispositivos de armazenamento. O sistema apresenta uma hierarquia clara de diretórios e pontos de montagem, permitindo que os discos sejam acessados e utilizados de maneira eficiente, além de possibilitar a identificação rápida de partições e volumes montados.

A administração do espaço em disco pode ser monitorada de forma prática utilizando o comando (**df -h**), que fornece uma visão detalhada do uso do armazenamento, mostrando o espaço total, o espaço ocupado e o espaço livre em cada sistema de arquivos montado. Esse monitoramento é essencial para identificar discos próximos da capacidade máxima e planejar ações preventivas, evitando problemas de desempenho ou falhas no armazenamento.




Além disso, o Linux oferece suporte a múltiplos tipos de sistemas de arquivos, permitindo escolher a melhor solução de acordo com a necessidade de desempenho e confiabilidade. A combinação de gerenciamento lógico eficiente com ferramentas de monitoramento contribui para uma administração de discos robusta, garantindo que os dados sejam armazenados de forma organizada e segura.

## Windows

No Windows, o gerenciamento de discos e armazenamento permite que os usuários organizem, monitorem e mantenham seus dispositivos de forma prática e eficiente. O sistema oferece uma interface intuitiva para visualizar partições, discos e volumes, possibilitando uma administração clara do espaço disponível e do uso de cada unidade.

A ferramenta (**diskpart)** permite realizar operações avançadas de gerenciamento de discos, como criação, exclusão e formatação de partições, além de possibilitar a visualização detalhada das características de cada volume. Esse recurso é fundamental para administradores e usuários avançados, garantindo que os discos sejam configurados corretamente e utilizados de maneira otimizada.




Além disso, o Windows oferece suporte a múltiplos sistemas de arquivos, o que proporciona flexibilidade para diferentes necessidades de armazenamento e desempenho. O controle do espaço em disco, combinado com ferramentas de monitoramento e manutenção, contribui para uma gestão eficiente e segura dos dados, prevenindo problemas relacionados à falta de espaço ou à fragmentação dos arquivos.

## Android

No Android, o gerenciamento de discos e armazenamento é projetado para oferecer uma visão clara do uso de memória interna e externa, permitindo que o usuário controle o espaço disponível e organize os arquivos de forma eficiente. O sistema utiliza uma estrutura de diretórios bem definida, garantindo que aplicativos, mídia e dados pessoais sejam armazenados de maneira organizada e acessível.

O comando (**df)** permite verificar detalhadamente o espaço utilizado e disponível em cada partição, fornecendo informações essenciais para identificar discos próximos da capacidade máxima. Esse monitoramento é importante para manter o desempenho do dispositivo, evitando lentidão ou falhas no armazenamento de dados.



Além disso, o Android oferece suporte a diferentes tipos de sistemas de arquivos, o que possibilita uma melhor adaptação entre armazenamento interno e cartões externos. A combinação de monitoramento de espaço e organização de diretórios contribui para uma gestão eficiente e segura dos dados, garantindo que as informações sejam preservadas e facilmente acessíveis.


## Comparação Crítica

Ao analisar os sistemas operacionais Windows, Linux e Android no que se refere ao gerenciamento de discos e armazenamento, observam-se tanto semelhanças quanto diferenças significativas, assim como vantagens específicas em cada plataformas. Todos os três sistemas operacionais suportam múltiplos sistemas de arquivos, permitindo a leitura e gravação de dados de diferentes formatos. Além disso, oferecem ferramentas nativas ou integradas para gerenciamento de discos, como verificação de integridade, particionamento e monitoramento de uso, garantindo que o usuário possa manter o armazenamento organizado e otimizado.

O **Windows** se destaca pelo suporte amplo a sistemas de arquivos como NTFS, FAT32 e exFAT, além de ferramentas gráficas intuitivas para gerenciamento de discos, como o “Gerenciamento de Disco”, facilitando a experiência para usuários menos avançados.

O **Linux**, por sua vez, oferece suporte a sistemas de arquivos como ext4, Btrfs, XFS e outros, com ferramentas poderosas de linha de comando (como df, du e lsblk) que permitem maior controle e flexibilidade, sendo mais indicado para usuários avançados ou servidores.

Já o **Android**, derivado do Linux, possui um sistema de armazenamento mais simplificado, focado em dispositivos móveis. Utiliza formatos como ext4 e F2FS e gerencia o armazenamento de forma automática, com ferramentas integradas de limpeza de cache e monitoramento de uso por aplicativos, oferecendo uma experiência mais transparente ao usuário final.

Em resumo, enquanto Windows prioriza simplicidade e compatibilidade, Linux oferece robustez e controle avançado, e Android foca em automação e otimização para dispositivos móveis. Cada sistema apresenta soluções específicas para diferentes perfis de usuários e tipos de hardware, demonstrando que a escolha depende diretamente das necessidades de uso.

# 4. Análise Crítica

A análise das filosofias de design dos sistemas operacionais Windows, Linux e Android revela abordagens distintas que refletem os objetivos, público-alvo e histórico de cada plataforma. Estas filosofias influenciam diretamente aspectos como gerenciamento de processos, administração de armazenamento, conectividade em rede e experiência do usuário.

Windows  
A filosofia de design do Windows prioriza usabilidade e compatibilidade ampla. O sistema busca integrar interface gráfica amigável, suporte a uma enorme variedade de hardwares e softwares comerciais, e ferramentas de administração simplificadas. Evidências disso podem ser observadas nos comandos de gerenciamento de processos, como tasklist, que permite listar rapidamente processos em execução com informações detalhadas de memória e PID, facilitando o monitoramento por usuários e administradores.  
Em termos de armazenamento, o Windows utiliza sistemas de arquivos NTFS, que oferecem suporte a permissões detalhadas e recursos avançados como compressão e criptografia. Em redes, destaca-se pela facilidade de configuração e suporte a protocolos comuns, refletindo uma filosofia de acesso rápido e simplificado para usuários finais e corporativos.

Linux  
Linux adota uma filosofia de design centrada em flexibilidade, modularidade e controle pelo usuário. Essa abordagem se manifesta em ferramentas poderosas de linha de comando, como ps aux e top, que oferecem visão detalhada e configurável sobre os processos em execução. Em termos de armazenamento, o Linux permite múltiplos sistemas de arquivos (ext4, XFS, Btrfs), priorizando eficiência e customização. No contexto de rede, a filosofia de design enfatiza transparência e segurança, oferecendo controle granular sobre serviços, permissões e logs.  
Essas características refletem um sistema projetado para administradores avançados, servidores e ambientes de desenvolvimento, priorizando estabilidade e adaptabilidade sobre a simplicidade imediata de uso.

Android  
Android combina elementos de Linux com uma camada de interface e serviços específicos para dispositivos móveis. Sua filosofia de design foca em mobilidade, eficiência de recursos e integração com o ecossistema Google. O gerenciamento de processos, monitorado através do comando top, é otimizado para prolongar a vida útil da bateria e priorizar aplicativos em primeiro plano. No armazenamento, utiliza sistemas de arquivos adaptados a flash, como F2FS, que aumentam o desempenho em dispositivos móveis. Quanto à rede, Android enfatiza conectividade contínua e otimização para aplicações móveis, incluindo gerenciamento automático de dados e permissões, refletindo uma filosofia de experiência integrada e responsiva.

Comparações e Conclusões

Semelhanças: Todos os sistemas operacionais implementam mecanismos robustos de gerenciamento de processos, armazenamento e rede, garantindo segurança e desempenho.

Diferenças: Windows prioriza usabilidade e compatibilidade, Linux foca em controle e flexibilidade, e Android busca mobilidade e otimização de recursos.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sistema Operacional** | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | **Filosofia de Design** | | **Comandos Analisados** | **Gráficos Gerados** | |  | | --- | |  |  |  | | --- | | **Observações** | |
| Linux | Usabilidade e compatibilidade ampla | tasklist (gerenciamento de processos) | Gráfico de consumo de memória e CPU por processo | Permite monitoramento rápido e interface amigável; sistemas de arquivos NTFS suportam recursos avançados como criptografia e compressão. |
| Windows | Flexibilidade, modularidade e controle pelo usuário | ps aux, top (gerenciamento de processos) | Gráfico de consumo de memória, CPU e tempo de execução dos processos | Ferramentas poderosas e detalhadas para administradores; múltiplos sistemas de arquivos (ext4, XFS, Btrfs) permitem customização; rede segura e transparente. |
| Android | Mobilidade, eficiência de recursos e integração com o ecossistema Google | top (gerenciamento de processos em dispositivos móveis) | Gráfico de consumo de CPU, memória e uso de armazenamento em flash | Otimizado para dispositivos móveis; gerenciamento de processos prioriza apps em primeiro plano; sistemas de arquivos como F2FS melhoram desempenho |

Vantagens específicas: Windows é ideal para usuários gerais e corporativos; Linux oferece maior controle e personalização para administradores e servidores; Android oferece eficiência em dispositivomóveis, integrando hardware e software de forma otimizada

**Evidências gráficas e práticas**

Os gráficos gerados foram realizados atráves dos processos realizados nas comparação.

# 5. Conclusão

A análise comparativa entre Windows, Linux e Android evidenciou que cada sistema operacional segue uma filosofia de design alinhada ao seu público-alvo e objetivos de uso.

O **Windows** demonstrou ser voltado para **usabilidade e compatibilidade**, oferecendo ferramentas simplificadas, como tasklist, para monitoramento de processos, gráficos que evidenciam consumo de memória e CPU gerenciáveis por usuários comuns, e suporte a sistemas de arquivos avançados (NTFS), que equilibram segurança e praticidade.

O **Linux** apresentou uma abordagem centrada em **flexibilidade, controle e modularidade**, permitindo monitoramento detalhado via ps aux e top, múltiplas opções de sistemas de arquivos (ext4, XFS, Btrfs) e gerenciamento de rede altamente configurável. Os gráficos de desempenho indicam eficiência em processos complexos e estabilidade sob carga intensa, refletindo um sistema voltado a administradores, servidores e desenvolvedores.

O **Android**, por sua vez, destacou-se por **mobilidade, otimização de recursos e integração com o ecossistema móvel**, utilizando top para gerenciamento de processos com foco em prioridade de aplicativos e economia de bateria. Seus gráficos mostram eficiência no uso de CPU, memória e armazenamento em flash, demonstrando que a filosofia de design é orientada para dispositivos móveis e experiência contínua do usuário.

Em termos de descobertas, nota-se que:

Todos os sistemas operacionais possuem mecanismos robustos de gerenciamento de processos, armazenamento e rede, mas aplicam suas prioridades de forma distinta.

Windows equilibra simplicidade e funcionalidade para o usuário final.

Linux proporciona controle detalhado e alta customização, sendo ideal para ambientes avançados.

Android otimiza desempenho e conectividade para dispositivos móveis, com foco na experiência do usuário.

Portanto, o objetivo da introdução analisar e comparar sistemas operacionais considerando processos, rede e armazenamento foi alcançado. Ficou evidente que cada sistema implementa soluções técnicas coerentes com sua filosofia de design, refletindo diretamente nas suas vantagens, limitações e público-alvo.

# 6. Autoavaliação

Durante a realização do projeto, enfrentei algumas dificuldades técnicas e logísticas que impactaram o andamento das atividades. Uma das principais barreiras foi a **instalação das máquinas virtuais**, que inicialmente apresentou erros devido à necessidade de ativar o **modo de virtualização** na BIOS da minha máquina. Esse ajuste foi essencial para que os sistemas operacionais pudessem ser executados corretamente, permitindo testar comandos, gerar gráficos e realizar comparações entre Windows, Linux e Android.

Além disso, observou-se que alguns colaboradores do grupo não possuíam computadores com capacidade de hardware suficiente para instalar as ISOs dos sistemas operacionais. Essa limitação exigiu que ajustássemos a distribuição das tarefas, priorizando atividades que pudessem ser realizadas em máquinas menos potentes, e também reforçou a importância de planejamento prévio considerando os recursos disponíveis.

Em termos de **contribuições individuais**, participei ativamente da análise crítica, criação de gráficos, geração de tabelas comparativas e elaboração de textos explicativos. A interação com os demais membros do grupo permitiu **troca de conhecimentos**, identificação de erros e soluções conjuntas, além de melhorar a organização do trabalho em equipe.

O projeto proporcionou diversos **aprendizados**, incluindo:

Compreensão detalhada das filosofias de design e funcionamento de diferentes sistemas operacionais;

Uso e interpretação de comandos de gerenciamento de processos, rede e armazenamento;

Desenvolvimento de relatórios estruturados, gráficos comparativos e tabelas informativas;

Planejamento colaborativo frente a limitações técnicas e de recursos.

No geral, a experiência reforçou habilidades de **resolução de problemas**, **trabalho em equipe** e **análise crítica**, além de proporcionar maior familiaridade prática com ambientes virtuais e sistemas operacionais variados.

# 7. Referências

**Ferramentas de Virtualização:**

**Oracle VirtualBox:**  
Disponível para Windows, Linux e macOS.  
Link para download:  
[virtualbox.org](https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads?utm_source=chatgpt.com)

**VMware Workstation Pro:**  
Disponível para Windows e Linux.  
Link para download:  
[vmware.com](https://www.vmware.com/products/desktop-hypervisor/workstation-and-fusion?utm_source=chatgpt.com)

**Sistemas Operacionais:**

**Android-x86:**  
Versão 9.0-r2 (64-bit).  
Link para download:  
[android-x86.org](https://www.android-x86.org/download?utm_source=chatgpt.com)

**Windows 10:**  
Imagem ISO oficial para instalação.  
Link para download:  
[Microsoft](https://www.microsoft.com/software-download/windows10?utm_source=chatgpt.com)

**Linux (Ubuntu):**  
Distribuição popular baseada em Debian.  
Link para download:  
[Ubuntu](https://ubuntu.com/download/desktop?utm_source=chatgpt.com)

Linux: Comandos Básicos e Avançados

Comandos Básicos para Iniciantes no Fedora  
[https://diolinux.com.br/sistemas-operacionais/comandos-basicos-para-quem-esta-chegando-ao-fedora.html](https://diolinux.com.br/sistemas-operacionais/comandos-basicos-para-quem-esta-chegando-ao-fedora.html?utm_source=chatgpt.com)

Comandos para Trabalhar com Interfaces de Rede no Linux  
[https://diolinux.com.br/sistemas-operacionais/trabalhando-com-rede-linux.html](https://diolinux.com.br/sistemas-operacionais/trabalhando-com-rede-linux.html?utm_source=chatgpt.com)

Comandos Básicos para Arch Linux e Manjaro  
[https://diolinux.com.br/sistemas-operacionais/comandos-basicos-para-quem-esta-chegando-ao-arch-linux-e-manjaro.html](https://diolinux.com.br/sistemas-operacionais/comandos-basicos-para-quem-esta-chegando-ao-arch-linux-e-manjaro.html?utm_source=chatgpt.com)

Windows: Comandos do Prompt de Comando

Comandos Básicos do Prompt de Comando no Windows  
[https://www.geeksforgeeks.org/techtips/change-directories-in-command-prompt/](https://www.geeksforgeeks.org/techtips/change-directories-in-command-prompt/?utm_source=chatgpt.com)

Android: Ferramentas de Linha de Comando

Android Debug Bridge (adb)  
[https://developer.android.com/tools/adb](https://developer.android.com/tools/adb?utm_source=chatgpt.com)

# 