모바일 컴퓨팅 HW4

2018037356 – 안동현

1. 아래는 google.co.kr에 tracert를 실행한 결과이다. 또한 동시에 와이어샥을 통해 ICMP 패킷을 캡쳐하였다.

(a) (각 패킷의 routing path가 동일하다는 가정하에) 4번째 hop까지의 ping latency가 더 먼 거리를 왕복하는 5번째 hop의 ping latency보다 긴 이유를 설명하시오. (5 pts)

텍스트, 스크린샷, 폰트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

먼저 가정으로 각 패킷의 routing path가 동일하다고 했습니다. 해당 가정을 매번 보내는 모든 ICMP 요청 패킷이 항상 동일한 루트로 움직인다고 해석한다면,

4번째 홉이 5번째 홉보다 레이턴시가 긴 이유는 둘의 경로가 다르다고 해석할 수는 없습니다.

6번 홉을 보면 3번째 핑에 대한 레이턴시가 현저히 느린 것을 볼 수 있습니다. 그 이유는 저희가 사용하는 네트워크는 불안정하여서 트래픽에 따라 패킷이 손실될 수도 있고, 전송 속도가 느려질 수도 있습니다.

특히나 라우터의 경우 ICMP에 대한 답장은 사실 해도 그만 안해도 그만인 우선순위가 굉장히 낮다고 볼 수 있는 프로토콜입니다.

패킷은 홉을 지날 때 마다 TTL을 하나씩 깎고, TTL이 0이 되면 패킷 손실에 대한 ICMP를 준비하고 다시 발송합니다. 이때 다른 트래픽에 대한 처리가 더 우선이라면 이 과정은 더 미뤄질 수 밖에 없고 거기에 대한 추가적인 레이턴시가 4번째 홉에서 라우팅 테이블을 보고 바로 5번째 홉으로 패킷을 던져주는 것보다 더 길 가능성이 있다는 소리입니다.

따라서 이러한 연유로 4번째 홉의 핑 레이턴시보다 5번째 홉의 핑 레이턴시가 더 짧은 것이라고 생각할 수 있습니다.

(b) 아래의 ping request, reply를 보면 TTL값이 다른것을 알 수 있다. 왜 그런지 설명하시오. (request와 reply가 거쳐가는 hop count는 갖다고 가정) (5 pts)

텍스트, 폰트, 스크린샷, 라인이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

먼저 request에 대한 ICMP는 저희의 네트워크에서 나간 패킷입니다. 저희가 tracerout을 통해서 경로를 알기 위해 일부러 TTL을 1부터 2,3,…. 이런식으로 설정해서 보낸 패킷이고 만약 목적지에 도착했다면 목적지에서는 핑에 대한 리퀘스트로 핑을 날려주는 겁니다. (여기에서의 ICMP는 Type: 11 (Time-to-live exceeded) 가 아니고 그냥 요청 핑에 대한 답장 핑입니다.) 다시 말해서 원래대로라면 TTL을 경로에 딱 맞춘 값으로 보내지 않는다는 겁니다.

위 사진에서 출발지 173.194.33.56은 저희가 보낸 패킷이 아니라 해당 IP주소의 머신이 저희에게 답장을 준 것입니다. 따라서 해당 위치에서 설정돼 있는 TTL로 패킷이 오는 것입니다.

저희의 머신에서 상대방한테까지 보내는데 13이라는 TTL이 필요했으므로, 아마도 상대방에서 저희에게 보낸 해당 패킷은 초기에는 52 + 13 = 65로 설정돼 있었고, 라우터를 지나면서 TTL이 깎이고 52가 되었을 때 저희의 머신에서 와이어 샤크가 캡쳐를 했다고 판단할 수 있습니다.

2. 수업시간에 보여준 데모와 같이 [www.unza.zm에 (외부 사이트로 연결합니다.)](http://www.unza.xn--zm-xy7j/) ping을 보내고, 동시에 wireshark을 활용하여 packet을 capture하세요. 캡쳐한 icmp packet을 각 필드별로 살펴본뒤 관련내용을 문서로 작성하세요. (5 pts)

텍스트, 스크린샷, 폰트, 디스플레이이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

먼저 해당 사이트에 핑을 던져봤습니다. 총 네번의 시도가 있었고, 네번의 시도 모두 패킷 손실 없이 도착하는 모습을 볼 수 있었습니다.

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 디스플레이이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

다음은 해당 핑에 대해서 wireshark가 캡쳐한 패킷들의 목록입니다.

4번의 요청에 대해서 4번의 답장이 온 것을 확인 할 수 있었습니다.

TTL을 보면 저의 네트워크에서 나간 패킷은 128의 크기를 가지고 있었습니다만, 이것이 목적지까지의 홉의 개수를 말해주지는 않습니다. 위에서 언급했듯, 일부러 trace route를 위해서 TTL을 조정해주지 않는 이상 넉넉잡아서 보내주기 때문입니다.

사이트가 보낸 답장의 TTL은 239임을 확인 할 수 있었습니다. 해당 TTL은 여러 홉을 거쳐서 저의 네트워크에 들어온 이후의 TTL이므로, 실제로는 이것보다 높게 설정해서 보냈을 것입니다.

이제 패킷을 더 세심히 살펴보겠습니다.


길이는 모두 74바이트 구조를 가지고 있습니다. wire shark는 OS 커널 어딘가에서 패킷을 캡쳐하고, 해당 위치에서는 이더넷 프레임의 헤더, 역시 같이 캡쳐됩니다. 과제 1에서 언급했듯, crc는 기본적으로 하드웨어 수준에서 생성되거나, 이미 FCS 검사를 통과한 상태로 들어오기에 제외하므로

14바이트의 이더넷 헤더가 있고, IP 헤더가 20바이트가 붙습니다. 이후, ICMP 메시지에서

ICMP헤더가 8바이트 이고, 나머지 데이터 부분으로 채워집니다. 이때 여기서 캡쳐한 패킷은 에러 메시지가 아니라 쿼리 메시지 입니다! 따라서 IP헤더와 TCP 헤더를 데이터로 들고있지는 않습니다.

이때 14 + 20 + 8 = 42인 만큼 74 – 42 = 32바이트가 남고 해당 부분이 데이터의 길이입니다.

이렇게 한다면 핑에 대한 패킷 길이가 74바이트로 표시되는 점이 어느정도 납득이 갑니다.



텍스트, 스크린샷, 폰트, 소프트웨어이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

텍스트, 소프트웨어, 폰트, 스크린샷이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

예측한 대로, 이더넷 헤더 14바이트, IP헤더 20바이트, ICMP 헤더 8바이트. Data section 32바이트를 확인할 수 있습니다.

텍스트, 폰트, 스크린샷이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

답장 역시 비슷한 구조를 가지고 있고, 핑의 Type이 8 대신 0임을 확인할 수 있습니다.



또한 이러한 데이터들로 미루어 볼 때

위 32바이트 사용이 바로 Data section의 길이라고 생각했습니다.

3. 수업시간에 보여준 데모와 같이 [www.unza.zm에 (외부 사이트로 연결합니다.)](http://www.unza.xn--zm-xy7j/) traceroute을 해보고, 동시에 wireshark을 활용하여 packet을 capture하세요. 캡쳐한 icmp packet을 각 필드별로 살펴본 뒤 관련내용을 문서로 작성하세요. (5 pts)

텍스트, 스크린샷, 폰트, 블랙이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

먼저 기본 설정인 최대 30홉으로는 trace route를 실패하였습니다. 따라서 최대 홉 40으로 다시 실행했습니다.

텍스트, 스크린샷, 흑백, 폰트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

텍스트, 스크린샷, 폰트, 블랙이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

31홉 만에 trace route이 완료되는 것을 볼 수 있었습니다. 손실된 ICMP는 보이지 않았고, PTR 레코드가 존재하는 주소와 그렇지 않는 주소들이 있다는 것을 확인할 수 있습니다.

이제 wire shark로 더욱 자세히 보겠습니다.텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 번호이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

TTL을 설정한 ping을 날리고, Type: 11 (Time-to-live exceeded) 를 통해서 ICMP가 들어오는 모습을 볼 수 있습니다.

각 홉마다 3번의 핑을 날려주는 것을 확인할 수 있고, TTL을 1 -> 2 -> 3 -> 4…..로 늘려가며 패킷을 보내는 것 역시 확인 할 수 있었습니다.

재미있는 점은 패킷의 길이 입니다. 이전 문제에서는 74이던 길이가 던지는 핑에 대해서는 106, 받아본 핑에 대해서는 134, 70, 110, 182까지 다양했습니다.

그렇다면 왜 이렇게 길이의 차이가 나는 걸까요?

먼저 던지는 핑에 대해서는 어째서 106의 길이를 가지는지 분석해보겠습니다.

텍스트, 스크린샷, 폰트, 번호이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

기본적으로 이더넷 헤더 14 + IP 헤더 20 + ICMP 헤더 8 + 데이터 64 = 106을 가짐을 확인할 수 있습니다. 해당 데이터 부분에는 trace route을 위한 핑의 쿼리에 대한 정보가 담겨져 있을거라고 생각할 수 있습니다.

그럼 두번째 134의 길이를 살펴보겠습니다.

텍스트, 스크린샷, 폰트, 번호이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

윗 부분(이더넷 헤더 + IP헤더) 는 별로 다를게 없습니다. 저의 라우터에서 마지막으로 저에게 패킷을 보냈기에 source가 저의 라우터이고, Dest가 저의 개인 머신인 것을 확인 할 수 있습니다.

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 번호이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

아래 부분은 다른 점이 많습니다. ICMP로 Type: 11 (Time-to-live exceeded)가 들어오는 것을 볼 수 있고 에러 메시지인 만큼

텍스트, 폰트, 스크린샷, 라인이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

해당 강의 슬라이드처럼 추가적으로 드랍된 패킷의 IP 헤더와 payload의 첫 8바이트를 포함합니다. 즉 저의 개인 주소 -> [www.unza.zm](http://www.unza.zm) 로 보내는 IP 헤더20바이트와, 그때 사용한 ICMP(ping request)의 헤더 8바이트가 추가적으로 붙습니다! 따라서 106 + 28 = 134 바이트가 되는 것을 확인할 수 있었습니다!

다른 패킷들도 전부 살펴본 결과 결론적으로 에러 메시지인 ICMP들의 길이들이 다른 이유는

Data 부분의 길이들이 다르던가 + ICMP Multi-Part Extensions 이라는 옵션이 추가적으로 붙었던가의 이유였습니다.

또한 신기한 점은 위 문제에서 ping에 대한 Data부분은 어떠한 값(아마도 핑에 대한 쿼리 메시지) 가 들어있긴 했는데, trace route 과정에서는

1. 아예 없음

2. 64바이트 들어가 있음(근데 전부 0)

3. 40바이트 들어가 있음(근데 전부 0)

4. 64바이트 들어가 있음(근데 전부 0) + ICMP Multi-Part Extensions 옵션 추가

라는 것입니다. 즉 아무 정보도 들어가 있지 않은 패딩 같이 느껴졌습니다.

다시한번 tracert를 했을 때도 동일한 부분에서 길이들이 달랐어서 특정한 홉에서만 저렇게 제각각으로 작동한다는 생각이 들었습니다. 검색을 해봐도 관련 정보가 나오지 않아서 정확한 이유는 알아내는 데에 실패했지만,

네트워크는 그 홉마다 다른 정보를 가지고 있고, 방화벽, MTU 등등 신경 써야할 부분이 매우 많기에 특정 설정이 되는 것에 따라서 data의 구조가 바뀌는 것이 아닌가 하는 생각이 들었습니다.

4. 느낀점

과제를 하면서 어려웠던 점은 trace route을 하면서 패킷의 구조에 대한 분석이였습니다. 결국 정확한 이유를 알아내지 못하여서 추가적인 세밀한 분석이 필요해 보였습니다. 하지만 그만큼 재밌다는 생각이 들었고 특히 강의에서 들었던 부분들을 분석에 활용해보는 것이 매우 즐거운 경험이였습니다.