Uma imagem com texto, Tipo de letra, captura de ecrã, Gráficos

Descrição gerada automaticamente

**Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa**

**Departamento de Informática**

**Mestrado em Engenharia Informática**

Relatório de Projeto

**Privacidade e Segurança de Dados**

***Secure P2P Messaging App (Segunda Fase)***

**Rodrigo Craveiro Rodrigues (Nº64370)**

**Diogo Serrano Sargaço (Nº58252)**

**André Filipe Diniz Belo (Nº58211)**

Professor: **Doutor** **Bernardo Ferreira**

1º Semestre Letivo 2024/2025

**dezembro 2024**

Índice

[1. Introdução 3](#_Toc184380933)

[2. Funcionalidades Adicionadas e Implementações 3](#_Toc184380934)

[2.1 Conversas em Grupo 3](#_Toc184380935)

[2.1.1 Implementação Técnica 3](#_Toc184380936)

[2.1.2 Desafios e Soluções 4](#_Toc184380937)

[2.2 Armazenamento de Longo Prazo e Alta Disponibilidade 4](#_Toc184380938)

[2.2.1 Conceitos de Disponibilidade e Segurança 4](#_Toc184380939)

[2.2.2 Implementação e Estrutura do Sistema 4](#_Toc184380940)

[2.2.3 Garantias de Privacidade e Segurança 5](#_Toc184380941)

[2.3 Pesquisa de Mensagens Preservando a Privacidade 5](#_Toc184380942)

[2.3.1 Técnicas de Pesquisa Segura 5](#_Toc184380943)

[2.3.2 Arquitetura da Implementação 5](#_Toc184380944)

[2.3.3 Desafios e Soluções 5](#_Toc184380945)

[2.4 Sistema de Recomendação Preservando a Privacidade 5](#_Toc184380946)

[2.4.1 Conceitos de Recomendação e Segurança 5](#_Toc184380947)

[2.4.2 Arquitetura de Implementação e Algoritmos 6](#_Toc184380948)

[2.4.3 Estratégias para Garantir Privacidade 6](#_Toc184380949)

[3. Comparação com a Primeira Fase 6](#_Toc184380950)

[4. Referências 6](#_Toc184380951)

# 1. Introdução

Nesta segunda fase do projeto, a aplicação foi melhorada com a adição de novas funcionalidades que aumentam a complexidade e a utilidade do sistema. Além de suportar comunicação segura ponto-a-ponto de forma descentralizada, foram adicionadas novas funcionalidades de forma a possibilitar conversas em grupo (com base em tópicos de interesse), armazenamento persistente e réplica de mensagens, funcionalidades de pesquisa eficiente e segura de palavras-chaves, e um sistema de recomendações, com *machine learning,* consoante o perfil do cliente. As melhorias foram feitas com uma atenção especial à segurança e privacidade, utilizando conceitos avançados de criptografia e estratégias de armazenamento seguro abordados nas aulas.

# 2. Funcionalidades Adicionadas e Implementações

## 2.1 Conversas em Grupo

O sistema permite a criação e a gestão de grupos por tópicos de interesse. A interface gráfica facilita a visualização e a participação em diferentes grupos.

Conversas em grupo em sistemas de mensagens seguras são desafiadoras porque requerem que uma única chave de sessão seja compartilhada entre múltiplos membros, garantindo que apenas os participantes autorizados possam desencriptar as mensagens. O objetivo é proporcionar confidencialidade, integridade e autenticidade das mensagens.

### 2.1.1 Implementação Técnica

No processo de troca de chaves de uma forma segura, recorreu-se ao “*getrandbits(256)*” para gerar uma chave de grupo partilhada por todos os membros do grupo durante a criação do grupo. Implementámos o ***secret sharing*** para dividirmos a chave em diferentes shares, com o mínimo de duas, com o *split\_secret* da biblioteca sslib. Dado isso, foi possível que cada share tivesse uma parte da chave de grupo, e que se precisasse de um *threshold* para reconstruir a chave e poder continuar a encriptação e desencriptação de chaves. Quantos mais membros entrassem num grupo, mais shares diferentes haveriam.

Este conceito de verificação da existência dos conteúdos das réplicas também se verifica nos tópicos, onde percorremos cada serviço e mostramos os tópicos do primeiro que estiver disponível.

Foram adicionado os grupos às bases de dados *realtime database* da Firebase, à AWS S3 da Amazon, e ao Cosmos DB da Microsoft na qual os grupos possuem os seguintes parâmetros: *“topic”, “members”, “shares”, “threshold” e “prime\_mod”*. No processo de encriptação, para o envio de mensagens é necessário fazer o pedido de todas as *shares* do grupo que se encontram nas bases de dados, e seguidamente é feito o processo de reconstrução da chave de grupo usando o *recover\_secret* da biblioteca sslib. Após esse processo, é feita a encriptação com a classe *Cipher*, utilizando o algoritmo AES e um *nonce* GCM, tal como a tag. Isto tudo é junto numa variável *encrypted\_message*, que é mandada quando se faz o *send\_message* na função de mandar mensagens, quando a entidade é um grupo. A desencriptação segue o processo reverso da encriptação. Durante a conexão de grupos, verificamos a existência do grupo nas réplicas nas três bases de dados diferentes, depois verificamos se há o número mínimo de shares possível para reconstruir a chave do grupo, se for possível então verifica se o utilizador já faz parte da lista dos membros e verifica se a *length* da lista dos membros é maior que o número de shares, se for reconstrói o grupo todo. No final e **bastante importante** é que se cria uma entidade *group* para futuras comunicações entre membros, portanto cada user que entrar no grupo e mandar mensagens, está a mandar para uma entidade *group*.

### 2.1.2 Desafios e Soluções

Durante o processo de teste da comunicação em grupos com 2 pessoas diferentes viu-se que as mensagens enviadas eram replicadas 4 vezes na interface das outras pessoas. Teve de se remover as mensagens duplicadas, visto que se iam buscar todas as mensagens das 4 réplicas.

Para ser possível fazer o secret sharing foi preciso instalar uma biblioteca *sslib*, que não tinha suporte para Windows. Para se poder testar então decidiu-se editar o próprio código no ficheiro randommess.py no *sslib* para utilizar o random do respetivo OS:

Uma imagem com texto, captura de ecrã, software, Software de multimédia

Descrição gerada automaticamente

## 2.2 Armazenamento de Longo Prazo e Alta Disponibilidade

### 2.2.1 Conceitos de Disponibilidade e Segurança

A disponibilidade de mensagens em um sistema distribuído implica garantir que as mensagens estejam sempre acessíveis, mesmo em caso de falha do dispositivo do utilizador ou de um provedor de nuvem. Para isso, é fundamental replicar as mensagens em múltiplos locais e proteger os dados contra acessos não autorizados. Adicionalmente, a criptografia de dados em repouso é crucial para garantir que mesmo que um provedor seja comprometido, os dados permaneçam protegidos.

### 2.2.2 Implementação e Estrutura do Sistema

Os provedores de armazenamento de longo prazo escolhidos para este projeto foram a **Firebase**, **AWS** e **Microsoft**. As mensagens são armazenadas de forma persistente na base de dados Real-Time da Firebase, buckets S3 da AWS e em databases que servem como réplicas no Cosmos DB. A escolha do Firebase foi baseada na sua flexibilidade, escalabilidade e facilidade de integração com Python, tal como aws s3 e Cosmos DB com SDKs. Para garantir a alta disponibilidade, as mensagens são replicadas em 4 diferentes localizações dentro do Firebase, criados buckets S3 e 4 databases no Cosmos, e isto é observado na criação dos utilizadores, atualização dos tópicos, criação de grupos e armazenamento de mensagens seja por peer to peer, seja por grupo. Esta estratégia permite que os dados sejam recuperados mesmo em caso de comprometimento de um único ponto de armazenamento. Os utilizadores quando entram na aplicação são registados na pasta dos *users* nas bases de dados. Para garantir o *secret sharing* nesta parte do programa, dividimos a chave pública criada com *diffie-hellman elyptic* *curve* em várias shares, repartindo-as pelos buckets/réplicas diferentes, criando o utilizador nas bases de dados com “*topic*”, “*prime*”, “*threshold*” e “*public\_key\_share*”. Caso o utilizador entre novamente, verifica-se que se consegue reconstruir esta chave pública e avança-se com o decorrer do programa. Caso o número de réplicas existentes seja menor que o *threshold* definido ou o utilizador não exista, então é feita a criação de uma nova chave pública e privada, repetindo este processo de dividir shares e dividi-las pelas réplicas. No entanto não se é utilizada a chave pública guardada nos serviços de armazenamento para as conversas peer-to-peer, sendo que não conseguimos apresentar a chave, que é buscada do recover\_secret do secret sharing, num formato legível para as comunicações, embora tenha sido reconstruída com sucesso. Para guardar as chaves de sessão para as conversas peer-to-peer temos um ficheiro peersFile que guarda as conexões de grupos ou peers de um peer, bem como as chaves de sessão criadas com o Exchange do ECDH, para encriptar e desencriptar mensagens, permitindo sempre abrir o histórico.

### 2.2.3 Garantias de Privacidade e Segurança

Como os dados são encriptados antes de serem enviados para a nuvem, mesmo um ataque ao provedor não comprometerá a privacidade das mensagens, assim este método promove o critério de autorização com a proteção contra acessos não autorizados.

Na questão dos tópicos, se o utilizador pretencia a um grupo e muda de tópicos, os tópicos já não selecionados vão ser removidos do ficheiro das conexões, bem como o user desses grupos antigos.

## 2.3 Pesquisa de Mensagens Preservando a Privacidade

### 2.3.1 Técnicas de Pesquisa Segura

A pesquisa de mensagens em sistemas criptografados representa um desafio, pois não se pode comprometer a privacidade das mensagens. Técnicas como encriptação homomórfica, índices encriptados, ou pesquisa baseada em *tokens* seguros são utilizadas para realizar buscas sem expor o conteúdo.

### 2.3.2 Arquitetura da Implementação

Foram criados **índices** encriptados para cada mensagem, facilitando a pesquisa sem revelar o conteúdo. A pesquisa é feita localmente, comparando **palavras-chave** fornecidas pelo utilizador com os índices armazenados. A interface gráfica permite ao utilizador inserir palavras-chave onde é retornado todas as mensagens relevantes, mantendo a simplicidade de uso e a segurança.

### 2.3.3 Desafios e Soluções

**Performance da Pesquisa:** A pesquisa por mensagens encriptadas pode ser um processo lento, para tal, foi implementado uma indexação eficiente para melhorar o desempenho nesse processo.

**Segurança dos Resultados:** Garantimos que os resultados da pesquisa não exponham informações sensíveis, mesmo em caso de acesso não autorizado.

## 2.4 Sistema de Recomendação Preservando a Privacidade

### 2.4.1 Conceitos de Recomendação e Segurança

Sistemas de recomendação tradicionalmente analisam o comportamento dos utilizadores e fornecem sugestões com base nas suas preferências. No entanto, para garantir a privacidade e anonimato dos utilizadores ao realizar este processo é um desafio. É necessário recorrer a *machine learning* e a técnicas de anonimização e de análise segura de dados para construir um sistema escalável, eficiente e que não compromete a privacidade.

### 2.4.2 Arquitetura de Implementação e Algoritmos

As mensagens são analisadas localmente para extrair palavras-chave relevantes. O sistema gera recomendações com base em *machine learning*. As recomendações são armazenadas no Firebase, mas sem associar diretamente o utilizador às suas mensagens. Isso garante que o sistema seja seguro e preserva o anonimato. Nenhum dado sensível é enviado ou armazenado sem encriptação. Como as mensagens são analisadas de forma local promove a segurança e privacidade.

### 2.4.3 Estratégias para Garantir Privacidade

**Anonimização:** Os identificadores dos utilizadores são substituídos por pseudónimos antes de serem enviados para a nuvem.

**Segurança de Dados:** As mensagens são processadas e analisadas em ambiente seguro, garantindo que nenhum dado sensível é exposto.

# 3. Comparação com a Primeira Fase

**Troca de Chaves:** Na primeira fase, a troca de chaves era feita de forma ponto-a-ponto. Agora, expandimos para suportar grupos de conversa com próprias chaves de grupo.

**Armazenamento:** Na primeira fase, as mensagens eram armazenadas localmente, onde foi adaptado para introduzimos armazenamento persistente em nuvem.

**Interface Gráfica:** A interface foi melhorada com suporte a grupos, pesquisa de mensagens e recomendações.

# 4. Referências

**[1]** Bernardo Ferreira (2024). Moodle-Documentação de Privacidade e Segurança de Dados (<https://moodle.ciencias.ulisboa.pt/course/view.php?id=5540>).