****

**Instituto Superior de Engenharia de Lisboa**

**Engenharia Informática e de Computadores**

*Segurança Informática*

*1ºSérie*

Docente: José Simão

Filipe Fé nº 42141

Inês Gomes nº 42160

José Cunha nº 43526

**Índice**

[**Exercício 1 2**](#_Toc527309600)

[**Exercício 2 3**](#_Toc527309601)

**Exercício 3**

[**3.1) 4**](#_Toc527309602)

[**3.2) 4**](#_Toc527309603)

[**Exercício 4 5**](#_Toc527309604)

**Exercício 5**

[**2.1 5**](#_Toc527309605)

[**2.2 8**](#_Toc527309606)

[**2.3 8**](#_Toc527309607)

[**Exercício 6 8**](#_Toc527309608)

[**Exercício 7 8**](#_Toc527309609)


## **Exercício 1**

Dado que num esquema de assinatura digital é realizado um ataque à função de hash SHA1, que permite, dado um x, obter x’ diferente de x tal que ambos têm o mesmo hash, é quebrada uma das propriedades de segurança deste esquema: a integridade.

A probabilidade de existirem dois conjuntos de dados iguais com o mesmo hash é teoricamente bastante reduzida. Caso o atacante possua uma mensagem que produza um hash igual ao hash da original, ao invés de falhar na comparação destes (ou seja a mensagem do atacante não ser valida), é dito ao cliente que o conjunto de dados não sofreu alteração.

## **Exercício 2**

No enunciado é referido que o esquema CI, CI(m) = T(k1)(m) || Es(T(k1)(m)1::L)(m), é usado para cifra e autenticidade de mensagens.



Através do esquema descrito podemos constatar que a chave que é usada na cifra da mensagem do esquema simétrico (Es) é a marca de autenticidade gerada pelo esquema MAC com a chave k1, (T(k1) (m)).


Apesar do esquema MAC garantir a autenticidade da mensagem, não garante a confidencialidade, ou seja, o canal de comunicação entre o gerador de marcas e a função de verificação destas não é seguro. Caso um atacante consiga descobrir a marca gerada, pode usá-la para decifrar a mensagem encriptada pelo esquema simétrico, falhando assim no cumprimento dos requisitos.

**Exercício 3**

## **3.1)**

O algoritmo de decifra consiste passar à função de decifra o bloco cifrado e de seguida aplicar uma operação XOR com o valor aleatório RV de modo a obter o bloco de texto em claro.

D(kd)(ci) ꚛ RV

****

## **3.2)**

**a)**

O algoritmo de encriptação X do modo de operação definido no enunciado envolve uma operação XOR entre um vetor aleatório, RV, e um bloco de texto em claro, xi. O resultado dessa operação é passado à primitiva, E. Posto isto, podemos afirmar que o padrão não envolve a encriptação de outros blocos, o que acontece no CBC, onde para cifrar cada bloco de mensagem é necessário realizar uma operação XOR com o bloco cifrado antecedente.

Por esta razão, seria mais fácil ao atacante descobrir o padrão do algoritmo X devido ao seu grau de simplicidade, contrariamente com o que se sucede no CBC.

**b)**

Como os blocos cifrados resultantes do algoritmo de encriptação X não são dependentes uns dos outros, é possível paralelizar todo o processo de cifra. No caso do modo de operação CBC, a paralelização é mais complicada pelo facto da encriptação de cada bloco depender da encriptação do anterior (à exceção do primeiro bloco, onde a operação lógica XOR é realizada com um valor inicial, IV).

## **Exercício 4**

## **4.1**

Não é possível uma das chaves privadas dos certificados intermédios ser usada na validação do certificado C. As chaves privadas servem para assinar os certificados folha, neste caso C, enquanto que as públicas é que são usadas para validar os certificados.

## **4.2**


A Alice pode gerar novos certificados pois ao possuir a chave privada Kd, consegue assinar um outro certificado. No entanto, essa sua assinatura não é válida pois sendo ela um certificado folha, não tem autoridade para gerar um certificado válido, pois este não está incluído na cadeia de certificação.

**Exercício 5**

## **2.1**


**Questão 1**


Após gerar os dois ficheiros de output através do comando md5collgen a partir de um ficheiro prefix.txt, ao fazer o comando diff é possível verificar que o seu conteúdo é idêntico, bem como os seus valores de hash, que tal foi possível verificar ao realizar o comando md5sum para cada ficheiro.



O tamanho do ficheiro de prefixo criado não tem dimensão múltipla de 64, logo é previsto que seja adicionado um certo número de bytes que, em conjunto com os bytes de ficheiros, deem um número múltiplo de 64.


Ao analisar os ficheiros no *bless* é possível verificar que tal acontece.


 ou1.bin


 out2.bin


**Questões 2 e 3**

Com um ficheiro de prefixo de dimensão 64 bytes é possível verificar que não realizada padding e que o seu conteúdo binário não é completamente idêntico, nomeadamente nos últimos 128 bytes, mas que os valores de hash são iguais.






 ou21.bin

 out 22.bin

## **2.2**


Neste exercício pretende-se provar a propriedade do algoritmo MD5 que dita que dados dois inputs M e N, se MD5(N) = MD5(M), por ex., os valores de hash dos dois ficheiros forem idênticos, então para qualquer input T, MD5(M ||T) = MD(N || T).

Na nossa prova, M e N correspondem aos ficheiros m1.out e m2.out obtidos através da utilização de md5collgen sobre um ficheiro m.txt, o que significa que têm o mesmo valor de hash.

****

T corresponde ao nosso ficheiro sufixo.txt.

****


****

Como é possível verificar os ficheiros concatenados com o ficheiro de sufixo possuem o mesmo valor hash.


Nota: Os ficheiros utilizados e gerados encontram-se na diretoria Exc5 – 2.2.


## **2.3**

O objetivo deste exercício foi criar duas versões diferentes do programa proposto, onde o conteúdo do seu array xyz é diferente, mas os valores hash dos executáveis são o mesmo.



Múltiplo de 64 imediatamente a seguir à região que





## **Exercício 6**

O processo para a implementação do esquema simétrico de cifra autenticada,

AE(k, m) = E(k)(m) || T(k)(E(k)(m))

envolveu trabalhar com objetos Cipher, Mac e SecretKey.

No processo de cifra foi não apenas necessário encriptar o ficheiro dado, bem como gerar a marca de verificação e obter o vetor inicial, IV, do modo de operação, pois estes dois últimos dados são necessários para o processo de decifra, logo têm de estar contido no ficheiro encriptado.

No processo de decifra, foi necessário gerar a marca através do ficheiro encriptado (sem contar com os 20 bytes da tag do ficheiro cifrado e dos 8 bytes do IV) para se comparar o resultado com a tag presente no ficheiro recebido e validar a sua autenticidade. Caso o ficheiro passe na verificação, é decifrado.

Nota: Solução no ficheiro AuthCipherSym.java

## **Exercício 7**