

UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA

ELIAS HEINZEN, leonardo may, tiago boeing

SEGURANÇA

fundamentos de sistemas distribuídos

TUBARÃO

2018

resumo

Este trabalho faz uma abordagem direta sobre as características presentes na segurança em sistemas distribuídos, a segurança desempenha um papel fundamental neste ambiente, visto que uma variedade muito grande de políticas de segurança podem ser encontradas, deve-se entender que não faz sentido construir diversos tipos de mecanismos de segurança, sem ao menos conhecer seu funcionamento, suas qualidades e defeitos

Palavras-chave: **Segurança; Sistema distribuído.**

sumário

[1 introdução 3](#_Toc528050509)

[2 DESENVOLVIMENTO 4](#_Toc528050510)

[3 cONCLUSÃO 7](#_Toc528050511)

[REFERÊNCIAS 8](#_Toc528050512)

# introdução

A segurança em sistemas distribuídos é um aspecto importante no projeto e implementação desse tipo de sistema. Ocorre que os vários componentes de hardware e software precisam se comunicar e colaborar entre si, sendo que existem diversos tipos de ameaça à segurança destes sistemas.

Devemos considerar que a segurança sempre envolve o fator humano e o fator tecnológico que inclui hardware e software.Como sempre, o fator humano é o elo fraco da corrente que pode ser quebrado mais facilmente.

A segurança de sistemas distribuídos pode ser divida em duas etapas a saber:

* A comunicação de usuários e processos localizados em máquinas diferentes;
* A autorização de acesso a recursos e serviços disponíveis.

As ameaças à segurança podem ser classificadas nos tipos abaixo:

1. Interceptação - Captura de mensagens trocadas entre usuários e serviços em um sistema distribuído
2. Interrupção - Tornar um serviço indisponível temporariamente ou permanentemente
3. Modificação - Alteração de informações ou configurações em um componente de um sistema distribuído
4. Invenção - Uso de identidade, ticket ou certificado digital falso para acesso ou realização de alguma atividade não autorizada

# DESENVOLVIMENTO

Basicamente sistemas distribuídos podem ser divididos em duas partes, comunicação entre usuários e processos por meio do uso de canais seguros na maioria dos casos, seguido pela segunda parte que trata principalmente dos direitos e recursos cabíveis a determinados processos.

Mas o que torna um sistema seguro?

Basicamente sistemas seguros são aqueles que nos garantem altos graus de confiabilidade (disponibilidade, capacidade de manutenção). Entretanto outros fatores são levados em consideração, podendo-se destacar:

* Confidencialidade:

Assegurando o acesso a informação somente aos autorizados.

* Integridade:

Deve garantir que em um sistema distribuído somente os autorizados tenham acesso a realizar alterações no sistema, sendo que toda alteração possa ser rastreada recuperável.

Um sistema distribuído deve estar apto a lidar com diversas situações que venham a causar problemas a harmonia da aplicação, que são as ameaças de segurança, são 4 os tipos de ameaças de segurança a se levar em consideração.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tabela: Ameaças de Segurança** | |
| **Tipo** | **Características** |
| Interceptação | Quando uma informação acaba por ser vista por um terceiro não autorizado devidamente, por exemplo acesso a uma pasta de arquivos que acabam por ser copiados ilegalmente. |
| Interrupção | Acontece geralmente quando a comunicação se perde, deixando dados corrompidos, incompletos e até perdidos. Ataques de recusa de serviço entram nessa categoria. |
| Modificação | A partir do momento que um sistema é alterado sem autorização para realizar uma tarefa que não deveria ele se enquadra nesta categoria. Por exemplo alterações em banco de dados ou o uso ilegal de softwares a partir do uso de ‘crack’. |
| Invenção | Neste caso são geradas atividades extras as aplicações. Por exemplo a tentativa de adquirir senhas através de algum mecanismo que não deveria estar no sistema originalmente. |

Portanto torna-se essencial o uso de políticas de segurança, para assegurar as atividades permitidas e as que são proibidas, a partir da delegação de cargos que as permitam ser executadas ou não.

A partir do momento que uma arquitetura de segurança é estipulada é irá focar em alguns mecanismos de segurança, deve-se destacar os seguintes: Criptografia, Autenticação, Autorização e Auditoria.

Um projeto de Sistema Distribuído deve contemplar diversas políticas de segurança, dando a diversas maneiras para que elas possam estar sendo implantadas.

Existem diversos focos de controle que podem ser utilizados pode-se focar em uma proteção direta, onde o foco é manter a integridade dos dados, garantindo que rotinas verifiquem todos os dados modificados.

Em uma outra abordagem temos mais rigidez nos controles de acesso, garantindo de uma forma mais eficiente, garantindo quais ações podem ser executadas. Estando fortemente ligado ao controle de acesso. Por exemplo garantindo os métodos que podem ser executados por uma outra aplicação dentro do sistema que está sendo gerenciado.

Na terceira forma de abordagem é focar totalmente nos papéis ligados a cada usuário, garantindo desta forma que somente pessoas especificas tenham acesso a aplicação, indiferente da ação que deseje executar. Podemos citar por exemplo acesso a informações restritas, como por exemplo informações pessoais em um sistema bancário, outro exemplo pode ser o de dados destinados somente a gerência de uma empresa, sendo que o acesso a estas informações do banco de dados seja bastante restrito.

Deve estar clara também a diferença entre segurança e confiança nos Sistemas Distribuídos. Podemos assegurar um sistema seguro através de diversas técnicas de segurança, vários cálculos de probabilísticos entre outras técnicas, porém a confiança é na maioria das vezes algo emocional, todos os recursos de segurança que fogem ao essencial são devido ao nível de confiança que o cliente tem em relação a aplicação. Por exemplo protocolos de criptografia na troca de mensagens. Podemos citar alguns protocolos como o RPC e SSL por exemplo.

E como ocorre a distribuição de segurança em Sistemas Distribuídos?

Podemos citar principalmente a Criptografia, Autenticação e Delegação de Acesso, Firewall, Segurança em Código Móvel

O termo Criptografia surgiu da fusão das palavras gregas "Kryptós" e "gráphein", que significam "oculto" e "escrever", respectivamente. Trata-se de um conjunto de regras que visa codificar a informação de forma que só o emissor e o receptor consigam decifrá-la. Para isso várias técnicas são usadas, e ao passar do tempo modificada, aperfeiçoada e o surgimento de novas outras de maneira que fiquem mais seguras.



Autenticação e integridade sempre estão lado a lado, essas técnicas devem estar em harmonia, pois podem garantir a confidencialidade e qualidade dos dados.

Delegação de Recursos é de suma importância pois nos garantem que em um Sistema Distribuído, onde muitas máquinas diferentes possam executar suas tarefas sem problemas, desde que respeitando seus devidos privilégios, pois nesta interação vários processos estão acontecendo em diversos ambientes, é importante delegar estas autorizações para que o desempenho e melhor uso dos recursos seja aproveitado. Podendo até chegar até a operar em domínios administrativos diferentes.

Firewall, que é um tipo especial de monitor de referência controla os acessos aos recursos do sistema. Serve como uma proteção onde todo o tipo de comunicação, tanto de saída quanto de entrada, deve ser verificado para identificar sua autorização.

Segurança de Código Móvel onde o compartilhamento de códigos entre servidores provê uma quantidade de questões de segurança.

# cONCLUSÃO

Diversos tópicos podem ser abordados em sistemas distribuídos levando em consideração o aspecto da segurança, em linhas gerais podemos concluir que a segurança de sistemas computacionais é um tópico universal em computação, com suas ideias e paradigmas aplicáveis nos mais diversos âmbitos e cenários, incluindo, claro, Sistemas Distribuídos. Cada elemento do sistema não deve ser negligenciado, uma vez que, sem segurança, não se pode haver garantias do bom funcionamento do sistema como um todo. Nesse tipo de sistema, não podemos menosprezar a segurança, pois a informação é a peça central de todo o funcionamento do sistema a segurança se encontra no mesmo nível de segurança, já que o controle dessa informação distribuída lógica e geograficamente exige maior atenção e cuidado.

Segurança não é, algo estático, segurança é antes de tudo uma ideologia de trabalho, que vive em constante evolução, e essencial para que possamos projetar cada vez sistemas que garantam mais integridade e confiabilidade aos usuários ao longo do tempo.

REFERÊNCIAS

**Mestrado em computação aplicada**. Disponível em: <https://www.univali.br/pos/mestrado/mestrado-em-computacao-aplicada/temas-de-pesquisa/seguranca-em-sistemas-distribuidos/Paginas/default.aspx >. Acesso em: 20 outubro. 2018.

**Segurança em sistemas distribuídos**. Disponível em: <http://www.batebyte.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=602>. Acesso em: 20 outubro. 2018.

**Segurança em sistemas distribuídos**. Disponível em: <https://www.revista-programar.info/artigos/seguranca-em-sistemas-distribuidos/>. Acesso em: 21 outubro. 2018.