**Tema 1 - Arquitetura da Internet: camadas e protocolos**

A arquitetura TCP/IP, conhecida como Arquitetura Internet, é amplamente utilizada para a interconexão e interoperabilidade de sistemas computacionais heterogêneos. Originada como uma proposta da RAND Corporation durante a Guerra Fria, visava permitir a comunicação contínua após um desastre nuclear através de uma rede sem uma autoridade central. Esta arquitetura foi desenvolvida inicialmente para a ARPANET, uma iniciativa do Departamento de Defesa dos EUA através da DARPA, visando conectar computadores em centros militares e de pesquisa para formar uma rede robusta que pudesse operar apesar de perdas significativas de equipamentos.

As redes são estruturadas em camadas, que se empilham para fornecer serviços aos níveis superiores, ocultando a complexidade de suas implementações. Essas camadas funcionam como máquinas virtuais, cada uma entregando serviços específicos à camada imediatamente acima. A comunicação entre camadas equivalentes em diferentes dispositivos segue um conjunto de protocolos, essencial para a interoperabilidade. As camadas de rede oferecem dois tipos de serviços: orientados a conexões e não orientados a conexões, diferenciados pela forma como tratam a transmissão de dados.

Serviços orientados a conexões assemelham-se ao sistema telefônico: uma conexão é estabelecida entre o transmissor e o receptor antes da transferência de dados, utilizada durante a comunicação, e encerrada após o uso. Esses serviços asseguram que os dados cheguem corretamente e na ordem enviada, sendo preferidos para transferências onde a integridade dos dados é crítica. Serviços orientados a conexões se dividem em duas variações: sequências de mensagens, que preservam os limites das mensagens enviadas, e fluxos de bytes, sem limites definidos entre as mensagens. Por exemplo, aplicações como o download de filmes podem usar fluxos de bytes, enquanto o envio de páginas de um livro pode necessitar da preservação dos limites das mensagens.

Em contraste, serviços não orientados a conexões operam de modo similar ao sistema postal: cada mensagem (ou pacote, na camada de rede) é enviada independentemente, portando o endereço completo do destino. O roteamento é feito de forma autônoma, sem garantia de que as mensagens chegarão na ordem enviada. Este método inclui a comutação store-and-forward, onde a mensagem é recebida completamente antes de ser encaminhada, e a comutação cut-through, que permite iniciar a transmissão antes de receber a mensagem integralmente. O serviço de datagramas é um exemplo, onde a confiabilidade não é garantida, adequado para aplicações que não exigem confirmação de entrega.

Cada camada é composta por protocolos, que são conjuntos de regras e procedimentos que garantem a comunicação efetiva entre diferentes dispositivos na rede. Eles definem como os dados devem ser formatados, transmitidos, recebidos e processados, possibilitando a interoperabilidade entre diferentes sistemas e dispositivos. A adesão a esses protocolos padronizados é o que permite a comunicação global e a interconexão de redes de maneira coerente e confiável. O conjunto formado pelas camadas e seus respectivos protocolos é denominado arquitetura de rede.

Os protocolos que compõem a família TCP/IP foram projetados para suportar a interconexão de redes físicas com diferentes tecnologias de acesso e permitir o funcionamento de equipamentos de diferentes fabricantes e sistemas operacionais. Em 1983, com a oficialização do TCP/IP como protocolo padrão da ARPANET, houve a separação desta em ARPANET e MILNET, e a introdução do TCP/IP em sistemas Unix na Universidade da Califórnia - Berkeley, consolidando a infraestrutura de rede necessária para a crescente expansão da internet.

Nesse contexto, além da arquitetura TCP/IP, o modelo OSI (Open Systems Interconnection) da ISO (International Standards Organization) também é um modelo de referência para redes de computadores. Eles são usados para descrever as camadas e funções envolvidas na comunicação entre computadores em uma rede. O Modelo OSI é um modelo teórico que divide a comunicação em sete camadas, cada uma com uma função específica. Por outro lado, a Arquitetura TCP/IP é um modelo mais prático que divide a comunicação em quatro camadas.

Para entender melhor as interações complexas em sistemas de comunicação, o Modelo OSI oferece uma estrutura conceitual útil. Este modelo é dividido em sete camadas, cada uma especificando funções distintas que facilitam a transferência de dados de um dispositivo para outro em uma rede. As camadas incluem desde o manuseio físico de dados até aplicações de software que interagem diretamente com o usuário, proporcionando um guia detalhado para o desenvolvimento e a implementação de protocolos de rede em diversos contextos. As 7 camadas estão sumarizadas abaixo:

1. **Camada Física:** Responsável pela transmissão física de bits através de um canal de comunicação. Ela lida com a representação de bits, sincronização, conexões e desconexões do meio físico.
2. **Camada de Enlace de Dados:** Transforma o canal bruto da camada física em uma linha que parece livre de erros. Ela faz isso por meio de quadros de dados, confirmação de recebimento e controle de fluxo, assegurando que um transmissor rápido não sobrecarregue um receptor lento.
3. **Camada de Rede:** Controla a operação da sub-rede e decide como os pacotes são roteados do remetente ao destinatário, tratando questões de roteamento, congestionamento e qualidade do serviço.
4. **Camada de Transporte:** Fornece transferência de dados confiável e eficiente entre pontos finais, além de segregar os dados em unidades menores se necessário. Esta camada assegura a entrega completa e na ordem correta dos dados.
5. **Camada de Sessão:** Permite o estabelecimento, gestão e término de sessões entre aplicações. Ela oferece serviços como controle de diálogo, gerenciamento de tokens (impedindo que duas partes tentem executar a mesma operação crítica ao mesmo tempo) e sincronização (realizando a verificação periódica de longas transmissões para permitir que elas continuem a partir do ponto em que estavam ao ocorrer uma falha e a subsequente recuperação).
6. **Camada de Apresentação:** Traduz os dados entre o formato que a rede requer e o formato que a aplicação usa. Ela lida com a sintaxe e a semântica das informações transmitidas.
7. **Camada de Aplicação:** É a camada mais próxima do usuário final, oferecendo serviços de rede a aplicativos de usuários, como transferência de arquivos, email e navegação na web. Um protocolo de aplicação amplamente utilizado é o HTTP (HyperText Transfer Protocol), que constitui a base da World Wide Web. Quando um navegador deseja uma página Web, ele envia o nome da página desejada ao servidor que hospeda a página, utilizando o HTTP. O servidor, então, transmite a página ao navegador. Outros protocolos de aplicação são usados para transferências de arquivos, correio eletrônico e transmissão de notícias pela rede.

Diferentemente do modelo OSI, que é mais teórico, o TCP/IP é um modelo prático e gradualmente evoluído para se tornar o padrão dominante em comunicações de rede. A arquitetura TCP/IP é uma estrutura composta de camadas que impulsiona a Internet e a comunicação em redes globais, sendo baseada nos principais protocolos TCP (Transmission Control Protocol) e IP (Internet Protocol). Desenvolvida na década de 1970, essa arquitetura permite a interconexão de sistemas diversos ao redor do mundo,

O modelo TCP/IP é composto por uma série de padrões que acomodam múltiplas plataformas de hardware e software, escondendo os detalhes do hardware de rede e permitindo a comunicação independente do tipo de rede física adotada. Este conjunto de protocolos facilita a interconexão de computadores de diferentes fabricantes, equipados com várias arquiteturas de hardware e sistemas operacionais. A internet é um exemplo concreto dessa interconexão, embora a família de protocolos TCP/IP possa ser utilizada internamente em organizações para conectar componentes de uma única rede ou interconectar várias redes em forma de inter-rede.

Nas inter-redes TCP/IP, roteadores especiais são responsáveis por encaminhar pacotes de dados de uma rede para outra, mantendo informações de roteamento para todas as redes que fazem parte da inter-rede. Os usuários percebem essa estrutura como uma única rede virtual, graças a um mecanismo de endereçamento universal baseado em endereços IP, que permite a identificação única de cada dispositivo conectado.

A arquitetura é organizada em quatro camadas principais: Aplicação, Transporte, Rede e Acesso à Rede (Rede Física), ilustradas na Figura 1, que mostra as camadas dos modelos OSI e TCP/IP e as suas camadas equivalentes. O IP opera na Camada de Rede e o TCP na Camada de Transporte, garantindo o transporte confiável de mensagens. Para aplicações menos críticas em termos de confiabilidade, utiliza-se o UDP (User Datagram Protocol), que, como o IP, não é orientado à conexão.




Figura 1: Comparação entre as camadas das arquiteturas do modelo OSI e TCP/IP

A primeira camada da arquitetura TCP/IP é a de Acesso à Rede, que equivale às camadas Física e de Enlace do OSI. Essa arquitetura não padroniza as sub-redes de acesso, permitindo, portanto, que qualquer tecnologia possa ser empregada para interconectar um sistema TCP/IP a outro, bastando, para isso, que sejam desenvolvidas as respectivas interfaces de comunicação entre o IP e cada sub-rede. Além disso, essa camada lida diretamente com os aspectos de hardware da comunicação através de uma rede de área local (LAN) ou de uma conexão mais ampla via rede de área ampla (WAN). Os principais protocolos e tecnologias nesta camada incluem:

* **Ethernet:** É o padrão mais comum para redes locais. Utiliza um sistema de cabeamento e sinalização para acesso físico à rede e define formatos de quadros para encapsular pacotes de dados para transmissão.
* **Wi-Fi (IEEE 802.11):** Proporciona especificações para redes sem fio, incluindo como os sinais são modulados, como os dados são encapsulados e transmitidos, e como manter a comunicação segura entre dispositivos sem fio.
* **PPP (Point-to-Point Protocol):** Um método utilizado para estabelecer uma conexão direta entre dois nós em redes, permitindo que estes se comuniquem testando a conexão e negociando parâmetros de configuração.
* **Frame Relay e ATM (Asynchronous Transfer Mode):** Tecnologias usadas principalmente em WANs para permitir a comunicação de alta velocidade e eficiência entre redes.

Estes protocolos interagem diretamente com o hardware de rede para lidar com a transmissão física de dados. Isso inclui a preparação dos dados para as camadas superiores, garantindo que a transmissão através da rede seja o mais eficiente possível.

Cada tecnologia de sub-rede possui seus próprios protocolos, esquemas de endereçamento, taxas de transmissão e meios físicos. No caso de uma rede TCP/IP ser implementada sobre um conjunto de sub-redes distintas, a compatibilização de tais sub-redes é, então, realizada por equipamentos especializados, como bridges e roteadores (também chamados de gateways), que permitem que conjuntos de sub-redes heterogêneas interoperem. Sobre esses conjuntos de sub-redes opera o protocolo IP, que utiliza um esquema padronizado de endereçamento. Deste modo, as diferenças existentes entre as sub-redes interconectadas tornam-se transparentes ao usuário final do sistema, que não precisa se preocupar com a tecnologia de sub-rede empregada pelo seu parceiro de comunicação, desde que sobre ela execute uma pilha TCP/IP.

A segunda camada é a de Internet, equivalente a camada de rede do modelo OSI, é responsável pela transferência e o roteamento de pacotes entre dispositivos em uma inter-rede por meio dos protocolos IP e ICMP (Internet Control Message Protocol). O IP transporta pacotes de dados através de sub-redes interconectadas, desde o ponto de origem até o destino final, e é responsável pelo roteamento e endereçamento lógico.

O IP é fundamental para a transferência de dados na internet, operando na camada de rede do modelo OSI. Ele identifica e localiza dispositivos em redes interconectadas, atribuindo endereços IP únicos que garantem que os dados enviados cheguem ao destino correto. Existem duas versões principais do IP:

1. **IPv4:** Utiliza endereços de 32 bits, permitindo cerca de 4 bilhões de endereços únicos. A expansão da internet levou à escassez desses endereços.
2. **IPv6:** Com endereços de 128 bits, resolve a limitação de endereços do IPv4 e inclui melhorias em roteamento e autoconfiguração.

O IP fornece um serviço de datagrama, responsável pelo envio, recebimento e roteamento de pacotes, conhecidos como datagramas IP, entre dispositivos. Este serviço não é orientado a conexões e não garante a entrega dos datagramas ao destino, podendo resultar em perda, duplicação ou recepção dos pacotes em ordem diferente da enviada. Cada pacote é independente e contém todas as informações necessárias para seu trajeto, permitindo que sigam rotas variadas até o destino, sem notificações para as camadas superiores sobre perdas ou erros.

Além disso, o ICMP é utilizado para trocar mensagens de erro e informações de controle, auxiliando na operação do IP. As regras precisas do IP regulam o processamento de pacotes por dispositivos de rede e gateways, incluindo diretrizes para geração de mensagens de erro e critérios para descarte de pacotes sob condições específicas, mantendo a integridade e eficiência da comunicação na Internet. Esta arquitetura possibilita uma comunicação de baixa confiabilidade, mas altamente eficiente, adequada para o ambiente complexo da Internet.

A terceira camada da Arquitetura TCP/IP, a de Transporte, assim como no modelo OSI, situa-se acima da camada de rede. Essa camada provê comunicação fim-a-fim entre aplicações e é responsável por garantir que os dados sejam entregues de forma confiável. Nesta camada, dois protocolos principais são implementados: o TCP e o UDP.

O TCP é um protocolo de comunicação orientado à conexão e focado na confiabilidade, essencial para a transmissão precisa de um fluxo contínuo de bytes entre máquinas através da internet. O protocolo fragmenta o fluxo de dados em unidades conhecidas como TPDUs (Transport Protocol Data Units), que são posteriormente enviadas para a camada de rede. No destino, o TCP recompõe essas unidades para restaurar o fluxo de dados original. Além disso, ele controla o fluxo de dados para prevenir que um remetente rápido sobrecarregue um destinatário mais lento.

Aliado a isso, o TCP é responsável por definir e fornecer vários serviços críticos na camada de transporte, incluindo a gestão da Qualidade de Serviço (QoS) e o endereçamento. Ele também oferece primitivas de controle de conexão, que facilitam o estabelecimento, manutenção e encerramento de conexões. Parte dessas funcionalidades é detalhada no cabeçalho TCP, que especifica os sockets envolvidos na comunicação e os padrões de qualidade do serviço.

Já o protocolo UDP é um protocolo simples e não orientado à conexão, ideal para aplicações que exigem entrega rápida de dados, como streaming de vídeo ou jogos online. Ele envia datagramas sem estabelecer uma conexão prévia ou garantir que os pacotes cheguem em ordem ou sejam entregues. O UDP não realiza confirmação de recebimento, controle de fluxo ou retransmissão, tornando-o mais rápido, mas menos confiável do que o TCP. É adequado para situações onde a velocidade é mais importante do que a integridade completa dos dados, como transmissões de broadcast ou multicast.  
 Nesse contexto em que se exige maior velocidade de transmissão, a multiplexação envolve a coleta de dados de múltiplas aplicações em um único hospedeiro de origem, cada uma usando uma porta específica. Na camada de transporte, esses dados são agrupados em segmentos ou datagramas, com cabeçalhos que incluem portas de origem e destino, permitindo o envio correto através da rede. No TCP, a conexão é identificada por uma tupla de quatro elementos: endereços IP, porta de origem e porta de destino, estabelecendo uma conexão segura e orientada. No UDP, apenas os endereços e portas são utilizados, proporcionando um método de transmissão mais rápido, porém menos confiável.

Ao chegarem ao hospedeiro de destino, os segmentos são processados para determinar as aplicações destinatárias, baseando-se nos números das portas de destino nos cabeçalhos. No TCP, isso envolve a verificação da tupla completa para assegurar a entrega precisa dos dados à sessão de aplicação correta. Com o UDP, a verificação dos endereços e portas é suficiente para a entrega aos programas adequados.

Ambos, TCP e UDP, recebem dados de várias aplicações, encapsulam esses dados em PDUs (Protocol Data Units) e os entregam ao protocolo IP para que sejam encaminhados ao sistema de destino. As PDUs são unidades de dados que incluem informações fornecidas pela aplicação mais cabeçalhos de protocolo, que contêm informações de controle, endereçamento, e outras necessárias para a entrega eficaz dos dados. Ao chegar no sistema de destino, a camada de transporte desencapsula as PDUs, removendo os cabeçalhos de protocolo, e entrega as mensagens às aplicações correspondentes.

Um aspecto importante na camada de transporte é o uso de portas para identificar especificamente as aplicações em um sistema. Cada aplicação é associada a uma porta, que é identificada por um número inteiro acordado com o sistema operacional. Essa identificação permite que qualquer comunicação destinada a uma aplicação seja corretamente direcionada. Aplicações comuns têm números de porta padronizados que são reconhecidos universalmente na internet — por exemplo, o SMTP utiliza a porta 25, o FTP usa as portas 20 e 21 e o HTTP a porta 80. Esses protocolos serão explicados mais à frente. Esses padrões facilitam a configuração e o uso de serviços de rede em diferentes sistemas operacionais e plataformas.

A Arquitetura TCP/IP opta por não incluir as camadas de sessão e apresentação, que são típicas no Modelo OSI. Isso se deve à percepção de que essas camadas são raramente utilizadas em muitas aplicações ou, mesmo quando necessárias, suas funcionalidades são suficientemente simples para serem integradas diretamente nas próprias aplicações. Consequentemente, logo acima da camada de transporte na Arquitetura TCP/IP, encontra-se a camada de aplicação. Essa camada define a sintaxe e a semântica das mensagens trocadas entre aplicações. É a única camada cuja implementação é realizada através de processos do sistema operacional. Além disso, a camada de aplicação trata os detalhes específicos de cada tipo de aplicação. Na família de protocolos TCP/ IP, existem diversos protocolos de aplicação que são suportados por quase todos os sistemas, os principais deles, sumarizados abaixo:

* **Telnet (Protocolo de acesso remoto):** O Telnet é um protocolo padrão da Internet utilizado para acessar interfaces de terminais e aplicações remotamente através da web. Ele opera estabelecendo uma conexão TCP entre um cliente e um servidor, geralmente um intérprete de comando, permitindo que comandos sejam executados em um sistema remoto como se o usuário estivesse fisicamente presente. Este protocolo envia dados em formato ASCII codificados em 8 bits, incluindo sequências de controle Telnet específicas que facilitam a gestão da sessão. Essa estrutura possibilita uma comunicação bidirecional, onde tanto o servidor quanto o cliente podem enviar e receber informações simultaneamente, tornando o Telnet uma ferramenta eficaz e flexível para administração remota.
* **FTP (File Transfer Protocol):** Significa Protocolo de Transferência de Arquivos (do inglês File Transfer Protocol). É a forma mais simples para transferir dados entre dois computadores utilizando a rede. O protocolo FTP funciona com dois tipos de conexão: a do cliente (computador que faz o pedido de conexão) e do servidor (computador que recebe o pedido de conexão e fornece o arquivo ou documento solicitado pelo cliente). O FTP é útil caso o usuário perca o acesso ao painel de controle do seu site. Assim sendo,essa ferramenta pode ser usada para realizar ajustes da página, adicionar ou excluir arquivos, ou ainda solucionar qualquer outra questão no site;
* **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):** O Protocolo para Transferência de E-mail Simples (SMTP) é amplamente usado para enviar e-mails entre servidores, facilitando a comunicação ponto a ponto. Quando um e-mail é enviado, o servidor de e-mail do remetente utiliza o SMTP para transferir a mensagem para o servidor de e-mail do destinatário. Esse processo ocorre de maneira automatizada e geralmente é quase instantâneo, dependendo da carga da rede e dos servidores envolvidos. O SMTP é responsável apenas pela entrega das mensagens; ele não permite que os usuários façam o download direto das mensagens armazenadas no servidor. Para acessar e gerenciar seus e-mails, os usuários utilizam protocolos como o IMAP (Internet Message Access Protocol) ou POP3 (Post Office Protocol version 3), que são projetados para permitir que os e-mails sejam lidos e gerenciados diretamente no servidor ou descarregados para o cliente de e-mail local.
* **SNMP (Simple Network Management Protocol):** O Simple Network Management Protocol (SNMP) é um protocolo padrão da Internet utilizado para coletar e organizar informações de dispositivos gerenciados em redes IP, além de modificar essas informações para ajustar o comportamento dos dispositivos. Dispositivos comuns que suportam SNMP incluem modems a cabo, roteadores, switches, servidores, estações de trabalho e impressoras. SNMP é usado principalmente para monitoramento de rede, expondo dados de gerenciamento em variáveis organizadas em uma Base de Informações de Gerenciamento (MIB). Esta base descreve o status e a configuração do sistema, permitindo que as variáveis sejam consultadas ou modificadas remotamente sob certas condições. Existem três versões do SNMP: SNMPv1, SNMPv2c e SNMPv3, cada uma introduzindo melhorias em desempenho, flexibilidade e segurança. O SNMP faz parte do conjunto de protocolos da Internet, incluindo um protocolo de camada de aplicação, um esquema de banco de dados e um conjunto de objetos de dados, conforme definido pela Internet Engineering Task Force (IETF). A IETF é uma organização internacional aberta e colaborativa sem fins lucrativos, responsável por desenvolver e promover padrões voluntários de internet.
* **DNS (Domain Name System):** O Sistema de Nomes de Domínio (DNS) é uma tecnologia fundamental da internet que traduz nomes de domínio amigáveis, como "www.example.com", em endereços IP numéricos que computadores usam para se identificar na rede. Quando um usuário insere um URL no navegador, este solicita ao servidor DNS local o endereço IP correspondente. O servidor DNS local é geralmente fornecido pelo Internet Service Provider (ISP), que é o provedor de serviços de Internet responsável por oferecer acesso à Internet a indivíduos e outras organizações. Se o IP não está no cache do servidor, o pedido é encaminhado aos servidores DNS raiz, que direcionam para servidores de nomes de domínio de nível superior (TLD), como .com ou .net. Estes, por sua vez, apontam para o servidor de nomes autoritativo do domínio, que fornece o IP específico ao servidor DNS local. Este IP é então retornado ao navegador para conexão com o servidor web do site. O DNS facilita a navegação na internet ao eliminar a necessidade de memorizar endereços IP complexos, otimiza a eficiência de entrega de conteúdo e é vital para a segurança online. A proteção do DNS, através de protocolos como o DNSSEC, é essencial para evitar ataques cibernéticos e garantir a integridade e autenticidade das respostas DNS.
* **HTTP (Hypertext Transfer Protocol):** O HTTP (Hypertext Transfer Protocol) é fundamental para a navegação na internet, atuando como intermediário entre o navegador do usuário (cliente) e o servidor onde o site está hospedado. Quando um usuário deseja acessar uma página, o navegador envia uma solicitação HTTP ao servidor, que responde permitindo o acesso e enviando os arquivos necessários para que a página seja exibida corretamente. Por outro lado, o HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure) é uma versão mais segura do HTTP. Ele incorpora uma camada adicional de segurança que é crucial para proteger as transações online. Essa segurança é especialmente importante em sites que lidam com pagamentos e informações sensíveis, como dados bancários e informações pessoais dos usuários. O HTTPS utiliza a criptografia para garantir que todos os dados transmitidos entre o navegador e o servidor sejam seguros e inacessíveis a interceptações maliciosas. A implementação do HTTPS é feita através de certificados digitais, que verificam a identidade do servidor e estabelecem uma conexão segura antes da transferência de quaisquer dados. Isso assegura a integridade e a confidencialidade das informações, tornando o HTTPS essencial para a segurança da internet, principalmente em ambientes que requerem alta proteção contra fraudes e ataques virtuais.

Cada protocolo de aplicação define a sintaxe e a semântica das mensagens trocadas entre programas de aplicação, sendo geralmente implementado em processos de usuários para permitir interações com interfaces de alto nível. Enquanto isso, as camadas de transporte, inter-rede e interface de rede normalmente operam diretamente no núcleo (kernel) do sistema operacional para melhorar a eficiência e a velocidade de processamento. No entanto, a implementação dessas camadas pode variar, com alguns componentes podendo ser executados em espaço de usuário, especialmente em sistemas que exigem alta customização ou utilizam arquiteturas de microkernel. Os drivers de dispositivos de rede geralmente estão no nível do kernel, mas a gestão de configurações e controles de rede pode ocorrer no espaço do usuário, dependendo das necessidades específicas do sistema.

Cada protocolo na camada de aplicação é regido por seu próprio conjunto de padrões, geralmente documentados em um ou mais RFCs (Request For Comments). As aplicações interagem diretamente com a camada de transporte, seja TCP ou UDP, através de interfaces padronizadas que facilitam a passagem de parâmetros e a chamada de serviços. Importantes tarefas, como a conversão de formatos de dados para garantir a compatibilidade entre sistemas computacionais diferentes—a função da camada de apresentação no Modelo OSI—são gerenciadas individualmente por cada aplicação conforme necessário.

Além disso, para a localização precisa de aplicações dentro de uma rede, a Arquitetura TCP/IP utiliza o conceito de portas. Estas são atribuídas especificamente a cada aplicação e são gerenciadas pelos protocolos TCP ou UDP. Aplicações padronizadas utilizam números de portas específicos que são consistentes em qualquer sistema operacional. A combinação de uma porta com o endereço IP do dispositivo forma um "socket", que é essencial para o endereçamento de aplicações na vasta rede da internet.

Para compreender como a arquitetura TCP/IP funciona, considere o envio de um e-mail: Inicialmente, ao clicar em "enviar", a camada de aplicação reconhece a ação como um envio de e-mail e ativa o protocolo SMTP, especializado nesta função. Na sequência, a camada de transporte entra em ação, segmentando o conteúdo do e-mail em pacotes numerados para assegurar a integridade dos dados durante a transmissão. Estes pacotes são então encaminhados para a porta adequada, que para o SMTP é comumente a porta 25.

Posteriormente, na camada de rede, os pacotes são encapsulados em datagramas, que incluem os endereços IP de origem e de destino. Esses datagramas são roteados para o servidor destinatário. Na camada de interface de rede, determina-se o método de transmissão dos dados, como por Wi-Fi, se o dispositivo estiver conectado a uma rede sem fio.

Ao alcançar o servidor de destino, os datagramas são redirecionados para a camada de transporte, onde os pacotes são reorganizados na ordem correta para reconstruir a mensagem original. Após essa reassemblagem, o e-mail é finalmente entregue à caixa de entrada do destinatário, concluindo o processo de envio.

Sendo assim, a Arquitetura TCP/IP é a principal estrutura para a comunicação em redes globais, fundamentada nos protocolos TCP e IP . Desenvolvida inicialmente para garantir a comunicação mesmo em cenários de grandes adversidades, como os contextos da Guerra Fria, essa arquitetura evoluiu significativamente desde sua implementação na ARPANET. Hoje, ela facilita a interconexão de dispositivos de diversos fabricantes e suporta uma ampla variedade de tecnologias de rede, permitindo a comunicação eficiente e confiável entre sistemas heterogêneos em todo o mundo.

Através da estrutura de camadas da Arquitetura TCP/IP, cada nível contribui para a eficácia da transmissão de dados, desde a camada de aplicação até a camada de acesso à rede. Essa modularização assegura que as redes possam ser gerenciadas de maneira mais eficaz, suportando tanto tecnologias de comunicação complexas quanto aplicações mais simples. Além disso, o modelo TCP/IP se adapta às mudanças tecnológicas e às crescentes demandas por largura de banda e segurança, demonstrando uma capacidade de evolução e sustentação da crescente expansão da internet.

**Referências**

<https://en.wikipedia.org/wiki/Simple_Network_Management_Protocol>

<https://www.dcce.ibilce.unesp.br/~aleardo/cursos/fsc/cap08.php#:~:text=A%20camada%20de%20transporte%20do,qual%20a%20comunica%C3%A7%C3%A3o%20deve%20ocorrer>.

<https://www.estrategiaconcursos.com.br/blog/modelo-osi-arquitetura-tcp-ip/>

<https://www.opservices.com.br/protocolos-de-rede/>

<https://www.hostinger.com.br/tutoriais/tcp-ip#:~:text=As%20quatro%20camadas%20do%20TCP%2FIP%20s%C3%A3o%3A%20de%20aplica%C3%A7%C3%A3o%2C,dados%20em%20forma%20de%20pacotes>.

<https://pt.wikibooks.org/wiki/Redes_de_computadores/Multiplexa%C3%A7%C3%A3o_e_demultiplexa%C3%A7%C3%A3o>

<https://www.hostinger.com.br/tutoriais/tcp-ip#:~:text=As%20quatro%20camadas%20do%20TCP%2FIP%20s%C3%A3o%3A%20de%20aplica%C3%A7%C3%A3o%2C,dados%20em%20forma%20de%20pacotes>.

Ementa: <https://www.lassu.usp.br/arquitetura-tcpip/>

Pasta de livros:

cms\_files\_165272\_1632424952ESR\_-\_Introduo\_\_Arquitetura\_TCPIP.pdf

redes6a7.pdf