|  |  |
| --- | --- |
| **IPv4** | **IPv6** |
| 4 conjuntos de 8 bits | 8 conjuntos de 16 bits |
| 232 aprox. 4 bilhões de endereços IP | 2128 aprox. 340 undecilhões de endereços IP |
| Usados números decimais (4 octetos) | Usados algarismos hexadecimais (8 hexadecatetos) |
| * Falta de endereços livres; * Falta de compatibilidade com alguns site e serviços que utilizem IPV6; * Usado esquema CGNAT ( Carrier Grade Network Address Translation) que compartilha endereços IP, o que gera superlotação de usuários usando a mesma faixa, dificuldade de compartilhamento de dados, diminuição da qualidade de serviço recebido; * Uso do IPv4 poderá gerar aumento de preço do serviço de internet, estagnação no crescimento, evolução das possibilidades de uso da internet, e faciliotação dos crimes de internet pelo compartrilhamento dos endereços IPs. | * Fornece infinitamente mais possibilidades de endereços IPs; * Facilita a distribuição de faixas de endereços IPs para destinação mais específica, gerando melhora na comunicação das máquinas com provedores, serviços e tudo o que dependa de compartilhamento de dados; * Evita a superlotação de faixas; * Maior possibilidade de inclusão digital; * Facilitará a evolução do Conceito de Internet das coisas, onde se propõe o funcionamento inteligente de coisas, até então puramente mecânicas, mas que com a ajuda do controle da internet poderão ser controladas por inteligência artificial e adequadas de forma prática ao dia-a-dia. |

Conforme vimos da tabela 3, a classe A permite somente 126 redes com 16.777.214 hosts. Devido ao grande número de hosts na rede, podemos subdividi-los em sub-redes para poder gerenciar esta rede. Um número elevado de hosts em uma única rede pode levar a alguns problemas como, por exemplo, colisões dentro dessa rede ou um grande número simultâneo de broadcasts de mensagens congestionando-a.

Exercício

A migração do protocolo IPv4 para o IPv6 é uma adequação altamente necessária da qual depende a evolução do Sistema de Rede de Internet.

A empresa NewTech está completamente correta em se preocupar com a adaptação ao novo sistema de protocolo porque, dessa forma, poderá oferecer um serviço de maior qualidade aos seus clientes, bem como caminhará na mesma direção do progresso e do futuro de grandes possibilidades no uso da Internet, também para outros conceitos de adaptabilidade e facilitação da rotina das pessoas.

Considerando os benefícios técnicos temos as vantagens estruturais e de organização do IPv6, que é composto por 8 conjuntos de 16 bits, os hexadecatetos, que incluem algarismos hexadecimais; contra 4 conjuntos de 8 bits (octetos) de algarismos decimais do IPv4. Se formos apenas pensar em números, já é indiscutível a ampliação de possibilidades de endereços IP’s que o IPv6 oferece, sendo em números aproximados 340 undecilhões em detrimento de 4 bilhões do sistema atual.

Analisando os aspectos relacionados às vantagens de uso poderemos encontrar inúmeros benefícios, não só sob a ótica de resolução dos problemas atuais de superlotação que o IPv4 enfrenta, mas da ampliação de possibilidades de emprego que a internet terá futuramente.

Com a atual realidade da falta de endereços livres do IPv4, muitos provedores passaram a empregar o sistema de compartilhamento de IPs (CGNAT) e, com isso, os serviços passaram a ser prejudicados em sua qualidade. A superlotação de usuários também ocasiona bugs e travamentos de redes, diminuindo sinais e causando lentidão nas respostas enviadas na transmissão de dados. A maior quantidade de endereços oferecida pelo IPv6 sanaria essas questões. O compartilhamento de IP’s também facilita questões que deveriam ser mais cerceadas como os crimes de internet, que passam a ter mais respaldo para serem praticados, levando-se em conta a dificuldade de identificação no caso de um endereço IP usado por mais de um usuário.

O IPv6 também traz uma organização de prefixos mais específica, definindo faixas de endereços para diferentes finalidades e direcionando o usuário de forma mais eficiente.

Por fim, no que tange o progresso, o IPv6 traria maior inclusão digital e, também, possibilitaria a evolução no modo de viver daqueles com acesso à internet, pois sua maior gama de endereços ofereceria inúmeras alternativas de uso, tornando possível o desenvolvimento do conceito de Internet das coisas, que é o controle inteligente de objetos, até então unicamente mecânicos, por meio da internet, numa busca por conforto e facilitação da rotina diária. Tal conceito pode ser considerado parte integrante da linha de progresso das Cidades Inteligentes, as quais compõem a teoria de otimização do uso dos recursos de mobilidade, energia, saneamento básico e tudo o que serve os cidadãos para atender melhor a todos de forma sustentável.