Windows malware hunter handbook

# Page de service

**Référence : N/A**

**Plan de classement : Cybersécurité, Malwares, Microsoft Sysinternals suite**

**Niveau de confidentialité : Corporate**

Mises à jour :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Date | Auteur | Description |
| 1.0 | 21/01/2023 | Thomas PRADEAU | Création du document |
| 2.0 | 02/08/2023 | Thomas PRADEAU | Ajout des notions d’API REST et utilisation de Virustotal. |
| 2.1 |  | Thomas Pradeau | Présentation d’un script de détection Python/API Virustotal. |
| 3.0 | 01/03/2023 | Thomas PRADEAU | Ajout des notions de signature, certificat et chiffrement. |
| 3.1 | 03/03/2023 | Thomas PRADEAU | Amélioration du robot de scan. Vérification de la présence d’une signature. |
| 3.2 | 05/03/2023 | Thomas PRADEAU | Ajout de la table bibliographique |

Validations :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Date | Nom | RÔle |
| 1.0 | 29/01/2023 | Jérôme VALENTI | Enseignant |
| 2.1 | 19/02/2023 | Jérôme VALENTI | Enseignant |
| 3.2 | 05/03/2023 | Jérôme VALENTI | Enseignant |

Diffusions :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Date | Nom | Cadre de la diffusion |
| 1.0 | 29/01/2023 | Jérôme VALENTI | Remise pour correction |
| 2.1 | 19/02/2023 | Jérôme VALENTI | Remise pour correction |
| 3.2 | 05/03/2023 | Jérôme VALENTI | Remise pour correction |

# Sommaire

[Page de service 1](#_Toc128923633)

[Sommaire 2](#_Toc128923634)

[Rappel du contexte 4](#_Toc128923635)

[Objectifs 4](#_Toc128923636)

[Les concepts fondamentaux 5](#_Toc128923637)

[Le processeur et les processus 6](#_Toc128923638)

[Le processeur 6](#_Toc128923639)

[Les processus 6](#_Toc128923640)

[Les threads 6](#_Toc128923641)

[Priorité et affinité 7](#_Toc128923642)

[Handle 8](#_Toc128923643)

[La mémoire vive 9](#_Toc128923644)

[La mémoire de masse 10](#_Toc128923645)

[Outils d’analyse 11](#_Toc128923646)

[Contexte 11](#_Toc128923647)

[Registres Windows 11](#_Toc128923648)

[Process Explorer 12](#_Toc128923649)

[Détail des processus 13](#_Toc128923650)

[Virus Total 14](#_Toc128923651)

[Le mode d’exécution 15](#_Toc128923652)

[Process Monitor 16](#_Toc128923653)

[Détail des évènements 17](#_Toc128923654)

[Les filtres 18](#_Toc128923655)

[Cas 1 — Modification de la page d’accueil du navigateur 20](#_Toc128923656)

[Contexte 20](#_Toc128923657)

[But de l’attaque 20](#_Toc128923658)

[Comment repérer la supercherie ? 20](#_Toc128923659)

[Intercepter la modification 21](#_Toc128923660)

[Création du piège 22](#_Toc128923661)

[Conclusion 24](#_Toc128923662)

[Cas 2 — DNS Empoisonné 25](#_Toc128923663)

[Contexte 25](#_Toc128923664)

[But de l’attaque 25](#_Toc128923665)

[Comment repérer un DNS empoisonné ? 25](#_Toc128923666)

[Identifier les paramètres du DNS 26](#_Toc128923667)

[Capture des résultats sous Process Monitor 28](#_Toc128923668)

[Conclusion 29](#_Toc128923669)

[Détection d’un programme malveillant 30](#_Toc128923670)

[Détection par signature 30](#_Toc128923671)

[Détection par comportement 30](#_Toc128923672)

[Détection par contrôle de l’intégrité 30](#_Toc128923673)

[Détection heuristique 31](#_Toc128923674)

[Virustotal 31](#_Toc128923675)

[Scan de fichier 32](#_Toc128923676)

[Scan de site Web 33](#_Toc128923677)

[Fonctionnalité de recherche 33](#_Toc128923678)

[Conclusion 33](#_Toc128923679)

[Automatisation et API 34](#_Toc128923680)

[Les scripts 34](#_Toc128923681)

[Les APIs 35](#_Toc128923682)

[Robot de scan Virustotal 35](#_Toc128923683)

[Analyse approfondie d’un fichier 46](#_Toc128923684)

[Contexte 46](#_Toc128923685)

[Structure du fichier - PE 46](#_Toc128923686)

[Structure de fichier – EXE 48](#_Toc128923687)

[Le code assembleur 49](#_Toc128923688)

[Un exécutable, programme légitime ou malware ? 50](#_Toc128923689)

[Les algorithmes de hash 52](#_Toc128923690)

[La signature de code 54](#_Toc128923691)

[Les certificats de signature de code 55](#_Toc128923692)

[Implémentation des certificats dans Windows 56](#_Toc128923693)

[Les magasins de certificats 56](#_Toc128923694)

[La MMC (Microsoft Management Console) 57](#_Toc128923695)

[L’utilitaire sigcheck 58](#_Toc128923696)

[Signature dans Process Explorer 59](#_Toc128923697)

[L’utilitaire signtool 60](#_Toc128923698)

[Vérification de signature par le robot de scan 61](#_Toc128923699)

[Type de fichier 61](#_Toc128923700)

[Vérification du certificat 61](#_Toc128923701)

[Avertir l’utilisateur 61](#_Toc128923702)

[Bibliographie 62](#_Toc128923703)

[Processus & Threads 62](#_Toc128923704)

[Programmation objet avec PowerShell 62](#_Toc128923705)

[Utilisation de la suite Sysinternals dans la cybersécurité 62](#_Toc128923706)

[Méthodes de détection virale 62](#_Toc128923707)

[Utilisation de Python et des APIs Web 62](#_Toc128923708)

[Table des illustrations 63](#_Toc128923709)

# Rappel du contexte

**NSI** (Networking Solution Incorporated) est une entreprise de services du numérique (ESN)[[1]](#footnote-1) qui se charge de la réalisation et de la maintenance des infrastructures matérielles et logicielles de ces clients.

Les ESN sont spécialisées dans les nouvelles technologies et englobent en général plusieurs métiers. Celles-ci ont comme objectif principal d’accompagner leurs clients dans la réalisation de leurs projets.

# Objectifs

Le présent document a pour objectifs de former et introduire aux collaborateurs de l’entreprise NSI les différentes menaces opérantes sous le système d’exploitation **Windows 10**[[2]](#footnote-2), ainsi que différents moyens de les détecter.

Windows 10 est présentement le système d’exploitation le plus utilisé aussi bien chez les particuliers que les professionnels, que ce soit sur les postes ou même sur des serveurs avec la famille à part entière Windows Server[[3]](#footnote-3).

Les notions de processus et comment un système d’exploitation organise les exécutions des programmes sur une machine seront également aborder afin de mieux comprendre comment il est possible de distinguer un processus malveillant des autres programmes.

La très grande majorité des postes sont protégés derrière un ou plusieurs pare-feux, en plus d’un antivirus, qu’il soit intégré au système ou non. Or il s’avère que plus de 75 % des virus passent au travers de ces protections. Un travail d’analyse plus approfondie est donc nécessaire en plus de l’utilisation de ces outils.

# Les concepts fondamentaux

Afin d’être en mesure de comprendre comment les programmes malveillants affectent les machines, il nous faut dans un premier temps comprendre les concepts fondamentaux, à savoir :

* Notion de processeur, de processus et thread
* La mémoire vive
* La mémoire de masse (mémoire morte)

Ces notions sont communes pour toutes les machines et systèmes d’exploitation. Bien que ceux-ci fonctionnent différemment en interne, ils gardent tous certains points communs. Tels que la gestion des processus et l’utilisation de mémoire vive pour le traitement et la mémoire de masse pour le stockage à plus ou moins long terme.

## Le processeur et les processus

### Le processeur

Commençons par quelques définitions, **le processeur** est le composant physique dans un ordinateur qui va effectuer différents traitements à une certaine fréquence, exprimé en hertz. Un processeur est constitué de cœurs physiques, ce sont ces cœurs qui effectuent les calculs et traitements.

La figure ci-dessous détaille l’anatomie d’un processeur, ainsi que ces différentes parties :

On peut constater les différents cœurs « **core** ». Mais également la mémoire de traitement interne au processeur, appelée mémoire cache « **Shared L3 Cache** ».

Le contrôleur mémoire « **memory controller** » est le composant qui assure la liaison entre le processeur et la mémoire vive.

Ainsi que le module de gestion des entrées sorties entre le processeur et le chipset, noter « **Queue, Uncore & I/O** ».




Figure  Anatomie du processeur

Le fonctionnement beaucoup plus détaillé est disponible sur l’article suivant <https://www.freecodecamp.org/news/how-does-a-cpu-work/>. Ce qu’il faut retenir principalement est que le processeur s’occupe de l’exécution des programmes sur la machine.

### Les processus

Le **processus** est un programme en cours d’exécution. Un programme peut être composé de plusieurs processus. À ne pas confondre avec le thread, qui lui est une unité de base à laquelle le système d’exploitation alloue du temps processeur.

Autrement dit, un processus est composé d’un ou plusieurs threads. Un thread est ensuite traité par le processeur pendant un certain temps, avant de passer à un autre thread.

### Les threads

Le thread lui, ou fil d’exécution est un ensemble de code machine (Assembleur), qui ensuite exécuté par le processeur durant la période qui lui est accordée. Le thread est le fruit du code du programme (Java, Python, C++)[[4]](#footnote-4), qui a été compilé afin d’être compréhensible par le processeur.

En somme, l’exécution de code par le processeur peut être schématisée comme il suit :




Figure  Attente et exécution des threads par le processeur

Chaque thread est exécuté chacun son tour. L’ordre de passage et le temps d’exécution sont gérés par le système d’exploitation. Ce mécanisme est aussi dénommé « Ordonnanceur »[[5]](#footnote-5).

### Priorité et affinité

L’ordonnanceur organise l’ordre d’exécution des threads en fonction de leurs affinités et de leurs priorités.

* L’affinité indique les cœurs physiques sur lesquels sont exécutés les threads. Par exemple, un thread possédant une affinité de 0-1 sera exécuté sur les cœurs 1 et 2 du processeur.

Il est ainsi possible de modifier cette affinité pour par exemple réserver un ou plusieurs cœurs du processeur aux programmes les plus gourmands. Il est cependant recommandé de ne pas modifier cette affinité au risque de rendre le système plus lent ou instable.

* La priorité d’un thread influe sur son ordre de passage dans l’ordonnanceur. En effet, plus la priorité est haute, plus on accordera de temps un processeur à ce thread, et vice versa. Par défaut, les processus système, comme les drivers[[6]](#footnote-6), possèdent une priorité plus élevée que les programmes standards.

Ces paramètres sont facilement modifiables via le gestionnaire des tâches intégré à Windows. Dans celui-ci, sélectionnez l’onglet « détail », puis la liste détaillée des processus en cours d’exécution s’affiche.

La figure suivante montre la modification de l’affinité et la priorité d’un processus par le biais du gestionnaire des tâches :




Figure  Définition de la priorité et de l’affinité d’un processus

### Handle

La dernière notion liée aux processus est les handle[[7]](#footnote-7). Un handle, qui peut se traduire par « poignée ». Un handle est une référence abstraite à une ressource mémoire ou un fichier.

Il s’agit d’un pointeur qui permet à un thread d’accéder rapidement et facilement à une portion de code contenu dans la mémoire de traitement.

Chaque thread crée un nombre variable de handles, il en crée autant que celui-ci en a besoin pour fonctionner.

Afin d’approfondir les connaissances sur les processus, threads et handles, il est recommandé de lire cette documentation technique fournie par Microsoft :

<https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/win32/procthread/processes-and-threads>

À retenir :

Le processeur exécute les instructions. Un programme en cours d’exécution est représenté par un ou plusieurs processus, qui eux-mêmes possèdent plusieurs threads. Un thread ou fil d’exécution contient le code compilé exécuté par le processeur.

Les threads sont organisés et triés en fonction de leurs priorités et de leurs affinités. Cela est effectué par le système d’exploitation, plus précisément l’ordonnanceur.

## La mémoire vive

La **mémoire vive** ou plus couramment appelée « **RAM** », qui signifie « Random Access Memory », est un type de mémoire utilisé pour l’exécution des programmes. Cette mémoire est directement reliée au processeur et est beaucoup plus rapide en termes de bande passante et latence que la mémoire de stockage.

La RAM stocke les données utilisées par le processeur. À l’exécution d’un programme, les données du programme lui-même, ainsi que ses dépendances toutes deux stockées sur mémoire de masse (Disque dur), sont chargées en mémoire vive. Le code du programme est ainsi compilé puis exécuté par le processeur sous forme de threads comme expliqués précédemment.

Étant donné que la mémoire vive stocke les données utiles à l’exécution des programmes, il s’agit d’un endroit critique et est possiblement une porte d’entrer pour les programmes malveillants. En effet il serait théoriquement possible d’altérer cette mémoire pour produire des effets indésirables. Dans la pratique les programmes sont isolés dans la mémoire et ne peuvent pas modifier la mémoire en dehors de l’espace qui leur est alloué.

On se repère dans la mémoire à l’aide d’adresses, noté en hexadécimal (base 16). Ces adresses ressemblent à ceci :

* 0x00034ab1

Ce sont ces adresses qui permettent de communiquer avec la mémoire afin d’y stocker les données voulues.

Afin de faciliter l’accès aux données les plus utilisées par le processeur, on trouve également de la mémoire cache, présentée sur la [figure 1](#_Le_processeur_et), qui est une mémoire encore plus rapide, mais en quantité limitée.

La figure suivante représente les interactions entre le processeur et la mémoire vive et la mémoire cache :




Figure  Interactions entre le processeur et les mémoires de traitement

À retenir :

La mémoire cache et la mémoire vive sont des mémoires très rapides et à faibles latences utilisées par le processeur pour l’exécution des programmes. Le processeur accède et interagit avec ces mémoires par le biais d’adresses notées en hexadécimal.

## La mémoire de masse

La mémoire de masse, à l’inverse de la mémoire vive, sert à stocker des données de manière persistante. La mémoire de masse existe sous plusieurs formes, telles que le disque dur, le SSD ou le SSHD qui combine les deux premiers.

C’est bien en se penchant sur la mémoire de masse que le comprend l’intérêt des mémoires de traitements vues dans la [partie précédente](#_La_mémoire_vive). En effet, la mémoire de masse est beaucoup plus lente que la mémoire vive.

À titre de comparaison, le temps de latence moyen d’un disque dur est de 15 millisecondes, celui d’un SSD est de 0,2 milliseconde, et celui de la mémoire vive est de l’ordre de la nanoseconde, soit mille fois plus rapides[[8]](#footnote-8).

Le temps de latence représente le temps que met la mémoire pour répondre à une demande du système.

Alors la mémoire de masse ne sert qu’à retenir les données lorsque la machine n’est plus sous tension, ce qui n’est pas le cas de la RAM, puisqu’il s’agit de mémoire vive. A contrario de la mémoire de masse, aussi dénommée mémoire morte.

Lors de l’exécution d’un programme, toutes les données nécessaires à l’exécution sont copiées de la mémoire de stockage à la mémoire vive. Ce cette partie que l’on appelle le temps de chargement. L’exécution du programme se poursuit alors avec les concepts présentés dans la partie concernant [le processeur](#_Le_processeur_et) et [la mémoire vive](#_La_mémoire_vive).

À retenir :

La mémoire de masse s’occupe de la rétention des données à court et long termes. Contrairement à la mémoire vive, la mémoire de masse est beaucoup plus lente, mais permet de retenir les données hors tension et accepte de plus grandes capacités de stockage.

# Outils d’analyse

## Contexte

Après avoir fait un tour d’horizon des notions fondamentales nécessaires afin de comprendre la vie d’un programme, de son lancement à son arrêt. Nous allons à présent voir comment utiliser certains outils d’analyse afin de repérer des processus malveillants et ses comportements suspects, tels que l’accès à des clés de registre ou fichiers de configuration par exemple.

Nous allons explorer les différentes possibilités disponibles avec les outils **ProcessMonitor** et **ProcessExplorer.**

Ces outils sont disponibles dans la suite **Sysinternals**, proposée par Microsoft à ce lien : <https://download.sysinternals.com/files/SysinternalsSuite.zip>

Bien qu’ils puissent sembler similaires, ces outils sont complémentaires.

## Registres Windows

Les registres Windows permettent de stocker les paramètres de bas niveau du système. Les registres sont utilisés par le système et peuvent l’être par les applications, ceux-ci permettent en effet d’y stocker des valeurs comme la version ou la licence rattachée à un logiciel. Le registre permet d’enregistrer des paramètres sur la mémoire de masse.

Il s’agit donc d’un point critique qui peut être affecté par certains processus malveillants.

Ce registre s’organise en clés de registres, dans lesquelles l’on trouve les valeurs. Chacune de ces valeurs possède un type, tel que DWORD ou REG\_SZ. Le type définit la valeur qui est stockée. La valeur quant à elle peut être un entier ou une chaîne de caractères.

Les clés de registres sont-elles organisées sous forme d’arborescence ? La figure ci-dessous montre à quoi ressemble une partie de la structure des registres sous Windows 11 :

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Figure  : Structure du registre sous Windows 11

Il est possible d’accéder et modifier ce registre à l’aide d’un outil graphique intégré à Windows, qui se nomme l’éditeur de registres (Regedit.exe).

## Process Explorer

Process Explorer est un outil qui permet de lister tous les processus en cours d’exécution à un instant T sur le système.

La figure suivante montre la fenêtre principale de Process Explorer :




Figure  : Fenêtre principale de Process Explorer

Les processus en cours d’exécution sont présentés sous forme d’arborescence. On constate alors que de très nombreux processus sont en réalité des processus d’enfant, qui dépendent de leurs processus parents. On remarque quatre processus parents principaux :

* System
* Wininit.exe[[9]](#footnote-9)
* Winlogon.exe[[10]](#footnote-10)
* Explorer.exe

Explorer.exe est le processus qui permet la gestion du bureau et de l’interface utilisateur, il sert également de processus parent à de nombreux programmes, telle le montre la figure suivante :





Figure  : Processus enfants d’Explorer.exe

Au contraire, d’autres processus comme firefox.exe sont eux-mêmes leurs processus parents, tel le montre la figure suivante :



### Détail des processus

Par rapport au gestionnaire des tâches inclus dans Windows, Process Explorer présente beaucoup plus de détails en rapport avec les processus.

Ces informations sont organisées sous forme de colonnes, tel le montre la figure suivante :

Une image contenant table

Description générée automatiquement


Figure  : Exemple d’informations des processus sous Process Explorer

Cette figure n’est pas du tout exhaustive qu’en aux informations disponibles sur les processus, voici donc les principales :

Concernant les performances, la colonne « **CPU** » indique en pour cent l’utilisation du processeur, la colonne «**Private Bytes** » indique le nombre d’octets réservés en mémoire RAM avant l’exécution d’une application[[11]](#footnote-11). La colonne « **Working Set** » indique en octets la taille de l’ensemble de travail, il s’agit des éléments en mémoire récemment utilisés par les threads du processus en question.

Concernant les informations en rapport avec la provenance du processus, la colonne « **PID** » indique l’identifiant du processus, soit un identifiant unique du processus. La colonne « **Description** » offre la description contenue dans la signature de l’exécutable à l’origine du processus. La colonne « **Company Name** » nous donne le nom de l’entreprise à l’origine de l’exécutable à l’origine du processus. Et enfin la colonne « **User Name** » indique le nom de l’utilisateur ainsi que son domaine[[12]](#footnote-12) qui est à l’origine du processus.

Il est possible d’afficher ou non des colonnes supplémentaires un faisant un clic droit sur celles-ci, on clique ensuite sur « Select columns », la figure suivante montre les colonnes disponibles :



Afin de comprendre l’étendue des possibilités offertes par cet outil, il est recommandé d’aller visionner cette vidéo :

<https://www.youtube.com/watch?v=svLwLwB_How>

Réalisée par **Mark Russinovich**, celle-ci rentre en profondeur dans les différentes fonctionnalités les plus poussées de Process Explorer.

Figure  : Étendue des informations disponibles sous Process Explorer

### Virus Total

Process Explorer permet de scanner certains fichiers à l’aide du service Virus total. Celui-ci scanne les fichiers avec plusieurs antivirus différents, afin de maximiser la détection de code malveillant.

Process Explorer possède un raccourci vers cet outil, qui est en temps normal, accessible directement par le biais d’un navigateur Web, à cette adresse :

<https://www.virustotal.com/gui/home/upload>

Sous Process Explorer, il suffit de faire un clic droit sur le processus que l’on souhaite scanner, puis dans le menu contextuel, cliquez sur « Check Virustotal.com », comme le montre la figure suivante :

Une image contenant texte, moniteur, tableau de points, capture d’écran

Description générée automatiquement

Figure  : Menu contextuel Virus total

Une fois scanné, un score sur 74 apparaîtra dans la colonne Virus Total. Ce score représente le nombre d’antivirus qui considèrent cet exécutable comme malveillant. Si la colonne Virus Total n’est pas présente, il suffit de l’afficher en répétant les opérations précédentes afin de modifier les colonnes affichées par défaut.

La figure ci-dessous montre un exemple de résultat Virus total :




Figure  : Exemple de résultat Virus total

**Remarque :**

Un score non nul ne signifie pas obligatoirement qu’un exécutable est dangereux pour la machine. Cela peut signifier que la somme de contrôle[[13]](#footnote-13) de l’exécutable n’est pas connue de Virus Total.

### Le mode d’exécution

Sur les postes exécutant le système d’exploitation Windows, il existe deux modes d’exécution.

* Le mode utilisateur
* Le mode noyau

Ces deux modes sont importants à comprendre puisque ceux-ci définissent les restrictions en rapport avec l’espace d’adressage d’une application. Dit plus simplement, le mode d’exécution vient modifier les autorisations qu’a un processus vis-à-vis de la mémoire de traitement, la RAM.

Tel qu’expliqué dans [la partie](#_La_mémoire_vive) sur la mémoire de traitement. La RAM contient toutes les données nécessaires aux processus en cours d’exécution pour fonctionner correctement. En outre, la mémoire vive contient aussi bien les données du système d’exploitation que des programmes ou des drivers.

Il est donc nécessaire d’introduire une isolation entre ces processus. Interviennent alors les modes d’exécution[[14]](#footnote-14). La différence entre ces deux modes est très simple.

* **Le mode utilisateur** concerne tous les programmes exécutés par l’utilisateur, ainsi que certains drivers. En mode utilisateur, l’espace d’adressage est propre à chaque application. Autrement dit, un processus en mode utilisateur ne peut pas aller modifier la mémoire allouée à un autre processus que lui-même. Ainsi, une application mal conçue ou qui serait prône à des plantages n’affecterait pas les autres applications ou le système.
* **Le mode noyau** est l’opposé du mode utilisateur. En mode noyau, les processus s’exécutent dans une plage de mémoire commune. Tous les processus qui s’exécutent en mode noyau sont autorisés à altérer les adresses mémoires qui font partie de la plage d’adresses allouée à ce mode d’exécution. Sans isolation, un processus qui pourrait affecter les données du système d’exploitation lui-même est causé des instabilités.

## Process Monitor

Là où Process Explorer ne fait que lister de manière détaillée les processus en cours d’exécution sur la machine. Process Monitor analyse le comportement de ces processus.

Si Process Explorer répond à la question « Qui ? », Process Monitor répond à la question « Fait quoi ? ».

Sur un ordinateur, le système d’exploitation fait le lien entre la couche applicative et la couche matérielle. Les applications effectuent donc des appels au système afin de lui demander des ressources, telles qu’un emplacement dans la mémoire vive, des fichiers sur le disque dur, ou l’accès à un périphérique tel qu’une imprimante par exemple.

Process Monitor permet donc de visualiser tous ces appels ! Il permet de voir tout ce que font les processus. Par exemple, quels fichiers ils modifient, quelles valeurs du registre ils lisent ou même les accès réseau des processus.

Il s’agit donc d’un outil très puissant dans le domaine de la cybersécurité. Il donne accès à tout un panel d’informations qui permettent de déterminer si un processus est malveillant ou non.

La figure ci-dessous montre la fenêtre principale de Process Monitor :

Une image contenant texte

Description générée automatiquementFigure  : Fenêtre principale de Process Monitor

Tous les évènements capturés par Process Monitor apparaissent sous forme de liste. Où il est détaillé certaines informations en rapport avec ces évènements.

Afin de tirer le meilleur parti de cet outil, commençons par analyser ces fonctionnalités principales. La figure ci-dessous montre l’accès aux fonctionnalités les plus couramment utilisées :

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Figure  : Fonctionnalités principales de Process Monitor

Cette liste n’est pas exhaustive concernant les fonctionnalités de Process Monitor, cependant celle-ci regroupe toutes les fonctionnalités utilisées le plus souvent.

### Détail des évènements

Commençons par capturer des évènements, pour cela, cliquez sur le bouton noté « 3 » sur [cette figure](#ProcessMonitorButtons) pour commencer la capture. Attendez quelques secondes, puis recliquez sur le même bouton pour stopper la capture.

Process Monitor a pendant ces quelques secondes capturé tous les évènements système non filtrés. C’est-à-dire tous puisqu’il n’y a aucun filtre pour l’instant.

La figure ci-dessous montre un exemple de résultat obtenu :

Une image contenant texte

Description générée automatiquementFigure  : Exemple de résultat de capture

On retrouve parmi les colonnes affichées par défaut les informations suivantes :


* **Time of Day**: l’heure de la journée à laquelle s’est produit l’évènement. Cette information est donnée à la microseconde prés.
* **Process Name**: indique le nom du processus à l’origine de l’évènement. Plus précisément, celui de son exécutable.
* **PID** : Process identifier, il s’agit d’un identifiant unique à chaque processus qui permet de facilement les différencier.
* **Operation**: il s’agit de la nature de l’évènement. Plus précisément ce que le processus a essayé de faire. L’opération peut se traduire par un verbe d’action.
* **Path**: le chemin physique sur la mémoire de masse relative à l’évènement.
* **Result**: le résultat de l’opération décrite dans la colonne « Operation ».
* **Detail**: Détails concernant l’évènement.

### Les filtres

Les filtres permettent de masquer ou d’afficher certains évènements. Il est possible de n’afficher que les évènements qui possèdent l’opération « ReadFile » par exemple.

À l’inverse il est aussi possible de masquer certains évènements qui obstruent la lecture des résultats.

Pour paramétrer les évènements, l’on clique sur le bouton noté « 5 » sur [cette figure](#ProcessMonitorButtons), la fenêtre de configuration des filtres apparaît alors comme le montre la figure suivante :



La procédure pour ajouter un filtre est la suivante :

1. Sélectionner le type de filtre, le type est identique aux noms des colonnes présentées plus tôt.
2. Sélectionner la condition, telle que « est », ou « contient ».
3. Indiquer la valeur à vérifier. Cette valeur sera comparée selon la condition choisie.
4. Définir si le filtre doit inclure ou exclure les évènements qui respectent la condition définie.
5. Cliquer sur ajouter pour ajouter le filtre à la liste des filtres actifs.
6. Appliquez les changements à la liste des évènements capturés.

# Cas 1 — Modification de la page d’accueil du navigateur

## Contexte

Les utilisateurs de l’entreprise Vinci, cliente de NSI, se connectent à l’extranet de l’entreprise avec un identifiant et un mot de passe, via un portail de connexion Web.

Or, bien que la page de connexion n’ait rien d’anormal, l’URL d’accès à cette page n’est pas tout à fait la même, et pourrait tromper certains salariés de l’entreprise qui ne verraient pas la supercherie. Une fois les identifiants entrés, le pirate peut y accéder comme bon lui semble, et l’utilisateur se retrouve redirigé vers le vrai extranet de Vinci.

Cette page de connexion a été définie comme étant la page par défaut du navigateur Web Mozilla Firefox.

## But de l’attaque

Le but de cette attaque est de récupérer les identifiants de connexion des utilisateurs de l’extranet de Vinci afin de pouvoir y accéder par le biais de comptes utilisateurs compromis. Les identifiants sont dérobés par le biais d’un faux portail de connexion, hébergé par le pirate. Contrairement au vrai portail de connexion qui lui est hébergé sur le serveur Web de l’entreprise.

La fausse page de connexion est très similaire à la page originale, seule l’URL peut différer est trompé par les salariés.

## Comment repérer la supercherie ?

Dans un premier temps, il faut vérifier si la page d’accueil du navigateur a été altérée ou non. Pour cela, allez dans les paramètres de la page d’accueil de Firefox. Ces paramètres sont accessibles par le petit engrenage situé en haut à droite de la page d’accueil du navigateur. Puis cliquez sur « Gérer plus de paramètres ».

Les figures suivantes détaillent la procédure :




Figure  : Procédure d’accès aux paramètres de Firefox.

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Les paramètres de gestion de la page d’accueil apparaissent :

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Figure  : Paramètres de gestion de la page d’accueil de Firefox

Il suffit ensuite de vérifier si l’URL indiquée dans le champ 4 indiqué ci-dessus correspond à l’URL du portail Web authentique.

## Intercepter la modification

La prochaine étape est de capturer le processus responsable de ce changement. Pour commencer, démarrez Process Monitor. Gardez sur une moitié de l’écran le navigateur Web, et sur l’autre moitié Process Monitor.

Si des évènements sont déjà capturés, videz le cache de Process Explorer en cliquant que le bouton noté 4 sur [cette figure](#ProcessMonitorButtons). Supprimez également les filtres en place s’il y en a. Pour cela, cliquez sur le bouton noté 5 sur [cette figure](#ProcessMonitorButtons) et cliquez sur le bouton « Reset », ce qui réinitialisera les filtres.

Ensuite, démarrez la capture en cliquant sur le bouton noté 3 sur [cette figure](#ProcessMonitorButtons).

Après avoir démarré la capture, retournez sous Firefox et modifiez manuellement la page d’accueil en suivant les étapes décrites plus tôt pour accéder aux paramètres du navigateur.

Après avoir modifié la page d’accueil, arrêtez la capture.

Le but ici est de voir où sont enregistrées les préférences de l’utilisateur. Il nous faut donc trouver l’évènement sous Process Explorer qui témoigne de la modification de cette page d’accueil.

Afin de trouver le bon évènement, on utilisera deux filtres :

* Un filtre d’inclusion de catégorie « Write ».
* Un filtre d’inclusion de nom de processus « firefox.exe ».

Pour savoir comment ajouter des filtres, reportez-vous à [cette partie](#_Les_filtres) du document concernant les filtres de Process Monitor.

Après avoir été filtrés, on remarque dans les résultats de la capture que Firefox semble réaliser des opérations de création et d’écriture dans un fichier préfixé « prefs », qui correspondrait à « preferences », tel en témoigne la figure suivante :

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Figure  : Partie des résultats de la capture de Firefox.

Ce fichier « prefs.js » se situe dans le répertoire du profile de l’utilisateur, ici « u4c8ypq8.default-release ». Il s’agit du profil Firefox par défaut.

La nature du fichier concorde donc bien avec nos attentes.

## Création du piège

Désormais nous savons où Firefox enregistre les préférences de l’utilisateur. Nous allons maintenant créer un piège pour capturer le processus qui serait susceptible de modifier la page d’accueil, soit modifier ce fichier « prefs.js ».

Dans Process Monitor, nous allons modifier quelques filtres :

* Modifiez le filtre d’inclusion de nom de processus ayant comme valeur « firefox.exe », en passant ce filtre en mode exclusion. Puisque nous cherchons un processus autre que Firefox.
* Ajoutez un filtre d’inclusion de type « Path », ayant comme condition « contains », et comme valeur « prefs.js ». Grâce à ce filtre, nous ne
* verrons uniquement les modifications apportées à ce fichier.

La figure suivante montre les filtres finaux :

Une image contenant table

Description générée automatiquement



Figure  : Filtres du piège de capture Firefox

À présent, on peut redémarrer la capture. Tous les évènements qui s’afficheront dans la liste seront des processus tiers qui modifient le fichier « prefs.js ».

On peut faire le test en modifiant manuellement ce fichier. Pour cela, rendez-vous dans le répertoire « % appdata %/Mozilla/Firefox/Profiles », puis ouvrez le dossier correspondant à votre profil Firefox[[15]](#footnote-15).

Enfin dans ce répertoire, cherchez le fichier « prefs.js », puis ouvrez-le avec n’importe quel éditeur de texte, essayons avec Sublimetext.

Ci-dessous, la figure montre un aperçu du contenu du fichier « prefs.js » ouvert avec Sublimetext :

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Figure  : Aperçu du contenu du fichier « prefs.js ».

**Remarque :**

Avant de modifier le fichier, vérifier que la capture sous Process Monitor est bien active !

Dès lors que nous modifions et enregistrons le fichier, un évènement s’affiche dans Process Monitor, tel que le montre la figure suivante :



Figure  : Évènement de modification du fichier « prefs.js » par « sublime\_text.exe ».

Notre piège fonctionne donc parfaitement ! N’importe quel processus qui apportera une modification au fichier « prefs.js » sera capturé par Process Monitor.

Dans ce cadre de test, le processus responsable de la modification est bien évidemment notre éditeur de texte favori. Mais dans un cas réel, il peut s’agir d’un tout autre processus.

Process Monitor nous indique l’exécutable, ainsi que le PID. On a alors utilisé Process Explorer pour enquêter sur ce processus et ainsi procéder au nettoyage et à la désinfection de machines.

Les différents filtres pour la mise en place du piège sont disponibles dans le sous-dossier « src » du build, portant le nom « [firefox\_homepage\_trap\_filters.pmc](file:///C:\Users\Thomas\data\firefox_homepage_trap_filters.pmc)». Les résultats de ce piège sont également disponibles sous le fichier « [firefox\_homepage\_trap\_results.PML](file:///C:\Users\Thomas\data\firefox_homepage_trap_results.PML)».

## Conclusion

Ce jeu de filtres nous a effectivement permis de déceler quel processus est à l’origine de la modification de la page d’accueil de Firefox.

Dans le cadre où l’analyse est à porter sur un parc de machines, alors il serait possible d’utiliser un script PowerShell afin d’automatiser le processus. Le programme Process Explorer peut en effet être démarré de cette manière, et on peut y passer en paramètres un fichier de configuration.

Il ne reste plus qu’à redirigé les résultats de sortie dans un fichier texte, puis de laisser le script effectuer son travail. Lors de l’analyse des résultats, si l’on remarque qu’un processus X est à l’origine du changement sur plusieurs machines différentes. Alors il est possible de mener un travail de recherche post-analyse afin de procéder au nettoyage du parc informatique et à la restauration des pages d’accueil de Firefox.

# Cas 2 — DNS Empoisonné

## Contexte

L’helpdesk de niveau 1 reçoit un ticket d’incident. Un utilisateur de chez Vinci se plein du changement de la page de connexion à l’extranet de l’entreprise.

De ce cas présent, nous sommes en présence d’un empoisonnement de DNS (Domain Name System).

## But de l’attaque

Ici le but de cette attaque est de mener l’utilisateur vers une page externe qui reproduit très fidèlement des services internes à l’entreprise, tels que la page de connexion comme décrite précédemment.

La prochaine étape est d’utiliser un serveur DNS pour rediriger l’utilisateur vers la page piégée. Le but du DNS est de lier une adresse IP à un nom de domaine. Il suffit alors de lier l’adresse IP du serveur Web sur lequel se trouve la page piégée à un nom de domaine très proche du nom de domaine utilisé en temps normal, en voici un exemple concret :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cas | URL | Adresse du serveur Web de destination |
| DNS Sein | <https://vinci.com> | 102.178.87.19 |
| DNS Empoisonne | https://vinci.com | 134.15.7.90 |

Le DNS empoisonné redirige la machine vers un tout autre serveur Web.

## Comment repérer un DNS empoisonné ?

Un DNS empoisonné se définit comme étant un DNS non voulu par l’administrateur du système. Il s’agit donc de toute adresse IP différente de l’adresse IP du DNS souhaité.

À présent il faut repérer où Windows enregistre les paramètres DNS spécifiques à une carte réseau. Puisque ces paramètres doivent être restaurés au démarrage de la machine, ceux-ci sont stockés sur mémoire de masse. Cependant ils peuvent être stockés sous différentes formes, telles qu’une clé de registre ou un fichier de configuration par exemple.

Nous allons donc utiliser l’outil Process Explorer pour repérer où sont stockés ces paramètres et qui les modifient.

Ce procédé se scinde en quatre étapes principales :

1. Modification manuelle des paramètres
2. Identification de l’emplacement des paramètres
3. Création d’un piège de capture
4. Capture du processus à l’origine de la modification

### Identifier les paramètres du DNS

Pour commencer, il faut trouver où et comment Windows enregistre les paramètres du DNS. Pour cela, on utilisera les filtres de Process Explorer pour capturer toutes les modifications des paramètres DNS.

Étant donné que les paramètres DNS sont des paramètres de bas niveau, propres à chaque interface, alors l’on peut en déduire qu’il est très probable que les paramètres DNS soient stockés sous forme de valeur, à l’intérieur d’une clé de registre.

On peut alors commencer par poser deux filtres :

* Le premier sera de type « Category » et prendra la valeur « WRITE ». Puisque l’édition du registre implique forcément des écritures sur la mémoire de masse.
* Le second sera de type « Operation » et prendra la valeur « RegSetValue ». Cette opération définit l’édition d’une valeur du registre.

La figure ci-dessous montre les filtres désormais configurés :



Figure  : Filtres de capture du DNS Empoisonné

**Remarque :**

**Le jeu de filtres utilisé est disponible dans le fichier de configuration nommé «**[poisoned\_dns\_filters.pmc](file:///C:\Users\Thomas\data\poisoned_dns_filters.pmc)**», qui se situe dans le répertoire « data » du build.**

Afin de percevoir des éditions dans le registre, il faut modifier manuellement les valeurs du serveur DNS préféré. Pour cela, tapez dans le menu démarrer « Connexions Réseau ». La figure suivante montre la fenêtre des connexions réseau :

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Figure  : Fenêtre des connexions réseau

Puis faites un clic droit sur la connexion de votre choix, dans notre cas, le choix de la connexion choisie n’importe pas sur les résultats.

Comme le montre la figure suivante, dans le menu contextuel, cliquez sur propriétés :




Figure  : Menu contextuel de la connexion

Les propriétés de l’interface apparaissent alors, double cliquez sur « Protocole Internet Version 4 » comme le montre la figure suivante :

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Les paramètres IPv4 de l’interface apparaissent. Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez « Utiliser les paramètres DNS suivants », puis renseignez l’adresse IP d’un serveur DNS au choix. Prenons par exemple le serveur DNS de Google, tel que « 8.8.8.8 ». La figure suivante indique les étapes de configuration :

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

**Attention :**

Le paramétrage d’un DNS erroné sur l’interface active résultera en l’incapacité d’accéder à Internet.

Avant de cliquer sur « OK », vérifiez que la capture sur Process Monitor est active !

Figure  : Étapes de configuration manuelle du serveur DNS préféré.

### Capture des résultats sous Process Monitor

**Après ce paramétrage, cliquez sur « OK » sur chaque fenêtre pour valider les changements. Une fois validés, retournez sur Process Monitor et arrêtez la capture. Si les filtres ont correctement été définis, des évènements devraient être apparus sous Process Monitor, tel que le montre la figure suivante :**

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Figure  : Exemples d’évènements capturés sous Process Monitor

Cependant un très grand nombre de ces évènements ne nous sont d’aucune utilité. Nous allons alors utiliser l’outil recherché, symbolisé par l’icône de loupe, mise en valeur sur la figure ci-dessus.

Il est également possible de n’

afficher uniquement les évènements en lien avec le registre en ne sélectionnant uniquement l’icône bleue mise en valeur sur la figure ci-dessus.

L’outil de recherche permet d’effectuer une recherche par chaîne de caractères, attention, la recherche est sensible à la casse. La figure ci-dessous montre la fenêtre de l’outil de recherche :




Figure  : Outil de recherche de Process Monitor

Dans le registre, la valeur « NameServer » contient la ou les adresses des DNS paramétrés pour chaque interface[[16]](#footnote-16). Il nous suffit alors de réaliser une recherche avec cette chaîne de caractères, tel le montre la figure ci-dessus.

Si plusieurs résultats ressortent, effectuer la même recherche affichera le prochain résultat.

Dans le cas où une valeur du registre est modifiée. Process Monitor affiche les nouvelles données dans la colonne « Detail », au côté de la mention « Data : ».

Après avoir validé la recherche, il suffit alors de vérifier la colonne « Detail » et d’y trouver la mention « Data : ». L’adresse du DNS entrée plus tôt devrait y être affichée. Si tel est le cas, alors vous avez trouvé la bonne capture.

Une image contenant texte

Description générée automatiquementLa figure ci-dessous montre à quoi devrait ressembler la capture indiquant le changement de la valeur « NameServer » du registre par la valeur du nouveau serveur DNS :

On remarque d’ailleurs que la valeur « NameServer » est contenue dans la clé de registre portant comme nom un UUID[[17]](#footnote-17) (Universal Unique IDentifier). Cet UUID représente la connexion réseau sélectionnée dans le panneau de configuration. En outre, les paramètres sont donc propres à chaque interface réseau de l’ordinateur.

### Conclusion

Dans le cas où la machine serait saine, les filtres proposés plus tôt permettent comme nous l’avons pu le démontrer de capturer quel processus précis est à l’origine du changement de DNS. À partir de là, il suffirait alors d’analyser l’exécutable à l’origine du processus et mener le nettoyage et la désinfection de la machine.

Cependant, si le DNS est déjà modifié, alors il ne sera pas possible de savoir quel processus le modifie via Process Explorer. Il faudrait alors vérifier manuellement ou via un outil tel que **PowerShell[[18]](#footnote-18)**, la valeur actuelle du DNS paramétré.

Avec PowerShell par exemple, la commande « Get-DnsClientServerAddress » permet de lister les serveurs DNS paramétrés pour chacune des interfaces de la machine. La figure ci-dessous montre l’exécution et le résultat de cette commande :

Une image contenant texte, capture d’écran, moniteur, noir

Description générée automatiquement

# Détection d’un programme malveillant

Afin de détecter et supprimer du code malveillant, l’on utilise le plus souvent un antivirus. Il s’agit le plus couramment d’un programme « tout-en-un », qui scanne les fichiers et les mets dans une zone de quarantaine s’il y a une suspicion de la part de l’antivirus.

Pour procéder au scan, un antivirus utilise un « moteur de détection », il s’agit d’une procédure de détection qui permet de déterminer par diverses vérifications si un fichier est dangereux ou non. Ces moteurs parviennent à la détection via quatre méthodes, telles que :

* Détection par signature
* Détection par comportement
* Détection par contrôle de l’intégrité
* Détection par méthode heuristique

Nous allons décrire ci-dessous chacune de ces méthodes de détection.

## Détection par signature

Cette méthode[[19]](#footnote-19) de détection consiste à repérer un programme malveillant par le biais d’une signature caractéristique. Il s’agit plus précisément d’une suite d’octets caractéristique qui permet d’identifier un fichier comme étant malveillant.

Cette méthode de détection est la plus ancienne et est de moins en moins utilisée pour être remplacée par d’autres méthodes de détection plus performantes.

## Détection par comportement

Cette méthode[[20]](#footnote-20) consiste à analyser le comportement d’un programme afin de déterminer si celui-ci est malveillant ou non.

Par exemple, reprenons le [cas numéro 1](#_Cas_1_—) portant sur la page d’accueil de Firefox. Si celle-ci venait à être modifiée par un programme autre que Firefox, alors celui-ci serait repéré comme étant un programme malveillant, de par l’analyse de son comportement.

## Détection par contrôle de l’intégrité

Cette méthode consiste à détecter la présence d’un programme malveillant par le biais de la modification de fichiers ou programmes présents sur le système.

En effet, cette méthode repose que le fait qu’un programme malveillant est susceptible de porter des modifications à d’autres programme.

On repère alors l’atteinte à l’intégrité de ces ressources afin de déterminer la présence d’un programme malveillant.

## Détection heuristique

Cette méthode de détection[[21]](#footnote-21) est la plus complète est efficace, en effet dans le cas où un antivirus repère un fichier suspect, celui-ci le met en zone de quarantaine.

Il s’agit d’une zone où le programme potentiellement malveillant est dans l’incapacité de nuire à la machine.

Dans le cas de la méthode heuristique, l’antivirus ne va pas seulement mettre le programme en quarantaine, mais viendra également simuler son exécution. C’est-à-dire qu’il va laisser le potentiel programme malveillant agir dans un endroit sécurisé et analyser son comportement.

À terme de l’analyse, si le programme présente un comportement type d’un programme malveillant, tel que le chiffrement intempestif des autres fichiers ou l’accès à des ressources protégé du système, alors l’antivirus procèdera à la destruction du programme malveillant et le cataloguera dans sa base de données.

Ces quatre méthodes combinées permettent de détecter une grande majorité des programmes malveillants, bien que certains puissent encore passer au travers.

## Virustotal

Virustotal est une plateforme en ligne offrant la possibilité de scanner n’importe quel fichier à l’aide d’une grande quantité de moteurs de détection afin de déterminer si le fichier est malveillant ou non.

Ces différents moteurs utilisent une partie ou toutes les [méthodes de détection](#_Détection_d’un_programme) décrites plus haut dans le document. Les grands avantages de Virustotal sont sa facilité d’utilisation et l’importante précision de ces résultats, du fait du grand nombre de moteurs de détection utilisés durant l’analyse.

La plateforme Virustotal est accessible par l’URL donnée ci-dessous :

<https://www.virustotal.com/gui/home/upload>

La figure suivante présente la page d’accueil de Virustotal :




Figure  : Page d’accueil de Virustotal

Virustotal présente trois manières de scanner une ressource :

### Scan de fichier

Il est possible d’envoyer directement le fichier à scanner à Virustotal. Il suffit pour cela de choisir l’option notée 1 sur [cette figure](#virustotalHomepage), puis de cliquer sur « Choose files ». Il vous sera alors proposé de choisir le fichier à envoyer.

Il est également possible de directement glisser et déposer le fichier voulu.

Afin de démontrer l’utilisation de Virustotal, nous allons essayer de scanner un simple fichier texte contenant l’[empreinte](#_Détection_par_signature) du virus EICAR[[22]](#footnote-22).

Cette empreinte est utilisée à titre de tests de détection pour les antivirus, et ne comporte donc aucun risque.

La figure suivante montre le contenu du fichier texte de test :




Figure  : Contenu du fichier de test comportant l’empreinte EICAR

Pour procéder à l’analyse, l’on suivra les étapes décrites plus haut afin d’envoyer le fichier à Virustotal.

La figure suivante montre les résultats d’analyses du fichier :




Figure  : Résultats d’analyses du fichier de test de détection EICAR.

On constate alors que Virustotal a correctement réagi à notre fichier de test.

### Scan de site Web

Virustotal propose également de scanner une URL, cela a pour but de vérifier si un site Web est légitime ou non. Pour cela, il suffit de sélectionner l’option notée 2 sur [cette figure](#virustotalHomepage), puis de renseigner l’URL du site dans le champ prévu à cet effet.

La figure ci-dessous présente le résultat d’analyse du site Web <https://youtube.com> :




Figure  : Résultats d’analyse du site youtube.com sur Virustotal

Ce site Web est bien entendu parfaitement sein.

### Fonctionnalité de recherche

Enfin, Virustotal propose un outil de recherche qui permet de vérifier si un programme ou fichier malveillant est déjà répertorié dans la base de données de Virustotal.

Pour effectuer une recherche, cliquez sur l’option notée 3 sur [cette figure](#virustotalHomepage), puis renseignez les mots clés de la recherche.

### Conclusion

Virustotal est donc un outil gratuit et puissant permettant à n’importe qui de procéder à une analyse antivirale approfondie d’un fichier. Les résultats d’analyses tels que présentés dans les deux dernières figures représentent le nombre de moteurs de détection qui ont repéré une menace virale dans le fichier ou la ressource Web.

Un score non nul ne signifie pas obligatoirement qu’il s’agit d’un fichier malveillant. Cependant, plus le score est élevé, plus la probabilité d’une menace réelle est forte.

## Automatisation et API

La partie précédente faisait mention de l’intérêt de Virustotal dans la vérification rapide et facile de fichiers. Or, il serait plus intéressant d’automatiser cette tâche afin de scanner de grandes quantités de données.

C’est alors pour répondre à cette question qu’entrent en jeu les scripts et les APIs. Avant de passer à la pratique, voyons un peu plus en profondeur ces deux notions.

### Les scripts

Un script est par définition un ensemble d’instructions qui permettent d’automatiser une ou plusieurs tâches précises. Les scripts peuvent être écrits dans divers langages de programmation, comme Python[[23]](#footnote-23), Batch[[24]](#footnote-24), Bash[[25]](#footnote-25), PowerShell[[26]](#footnote-26), etc.

Les scripts peuvent être exécutés manuellement, vie un terminal ou une invite de commande. Ou alors via un planificateur de tâches, tel que **cron[[27]](#footnote-27)** sous Linux ou **Task Scheduler[[28]](#footnote-28)** sous Windows.

Les scripts sont très utiles qu’en il s’agit de répéter une suite d’instruction précise et définie, et permettent donc de gagner un temps précieux.

La figure suivante montre un exemple de script qui permet de monter différents lecteurs réseau (NFS) sous Linux au démarrage de l’ordinateur :

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Figure  : Exemple de script sous Linux (Shell)

### Les APIs

Une API, qui signifie (Application Programming Interface)[[29]](#footnote-29), ou interface de programmation de l’application, permet aux développeurs de créer une application qui utilise les fonctionnalités d’une autre application.

À titre de comparaison, là où une interface utilisateur (ou interface graphique) permet à un humain d’utiliser une application. Les APIs elles, permettent à des applications d’utiliser d’autres applications.

Une API permet également aux développeurs de créer des fonctionnalités plus complexes. Il est possible grâce aux API d’ajouter une couche supplémentaire afin d’utiliser, avec une syntaxe simple, des fonctionnalités plus complexes à prendre en main.

Il existe plusieurs types d’API, dans le domaine du Web par exemple, l’on utilise les APIs REST, qui utilisent le protocole HTTP pour transmettre des informations. Les APIs SOAP, qui utilisent le langage XML et offrent une sécurité accrue par rapport à l’API REST, ou encore les APIs JavaScript, qui utilise le langage du même nom.

Si vous souhaitez découvrir les APIs plus en profondeur, je vous conseille la documentation écrite et publiée par Mozilla, qui traite de l’introduction aux API Web :

<https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn/JavaScript/Client-side_web_APIs/Introduction>

### Robot de scan Virustotal

Nous pouvons dès à présent commencer à imaginer comme serait-il possible d’automatiser le processus de vérification des fichiers à l’aide du service Virustotal.

Virustotal étant un service Web, celui-ci dispose d’une API proposée par ses développeurs, d’une API REST pour être plus précis. Ce type d’API, comme mentionné dans la partie précédente abordant ce sujet, utilise le protocole HTTP afin de dialoguer entre nous et l’API.

Le centre de documentation en rapport avec cette API est disponible à l’adresse ci-contre : <https://developers.virustotal.com/reference/overview>

Cependant, nous avons besoin d’un programme client, afin d’établir le contact avec l’API. Virustotal dispose de trois bibliothèques clientes[[30]](#footnote-30) pour utiliser cette API.

* Python
* Golang
* Java

Pour des raisons de simplicité, nous choisirons le langage Python pour coder notre « robot » de scan, utilisant donc la bibliothèque fournie par Virustotal pour utiliser l’API.

#### Prérequis

##### Installation de Python

Afin de pouvoir faire fonctionner ce script, quelques prérequis sont nécessaires.

Premièrement, Python doit être installé sur le poste afin d’être en mesure d’exécuter des scripts écrits dans ce langage. Pour vérifier si Python est installé, tapez « **python3** » ou « **py** » dans un terminal ou invité de commande.

Si Python est installé, alors vous devriez vous trouver dans l’interpréteur Python.

La figure suivante montre le résultat attendu de la commande :




Figure  : Interpréteur Python sous Windows

Si les deux commandes renvoient une erreur, alors Python n’est très probablement pas installé, je vous recommande d’aller voir la ressource mentionnée ci-dessous afin de procéder à l’installation de Python sur le poste :

<https://docs.python.org/fr/3/using/windows.html>

##### Installation des bibliothèques

Afin de fonctionner, le script a besoin de trois bibliothèques.

1. La première étant bien sûr la bibliothèque du client API Virustotal, nécessaire afin d’utiliser très simplement l’API.
2. La seconde est une bibliothèque permettant de lire les fichiers YAML[[31]](#footnote-31). Il s’agit d’un format simple permettant de structurer des données dans un fichier de manière qu’elles soient facilement compréhensibles pour un humain ainsi qu’un programme. Dans notre cas, le format YAML est utilisé pour le fichier de configuration du programme Python, permettant d’activer ou non certaines fonctionnalités.
3. La troisième bibliothèque est nécessaire afin de faire fonctionner la fonctionnalité d’alerte par SMS, détaillée dans [cette partie](#_Alerte_par_SMS) du document.

Celles-ci n’étant pas incluses dans Python lors de l’installation, il faut les ajouter nous-mêmes pour les utiliser.

Pour procéder à l’installation, Python dispose d’un gestionnaire de bibliothèques, aussi appelées « packages », qui permet de gérer les bibliothèques installées. Ce gestionnaire se nomme « pip[[32]](#footnote-32) ».

Pour l’utiliser, il suffit de taper dans un terminal ou invité de commandes, la commande « python -m pip »[[33]](#footnote-33), suivie de l’opération ainsi que du nom du package.

Afin d’installer les trois bibliothèques voulues, nous utiliserons les commandes suivantes :

* python – m pip install py-vt
* python – m pip install pyyaml
* python – m pip install vonage
* python – m pip install pefile

#### Présentation

Ce robot fonctionne de manière très simple. Afin D’automatiser le processus de scan, tous les répertoires ainsi que les fichiers à scanner sont répertoriés dans le fichier de configuration, celui-ci est lu au démarrage et tous les chemins absolus sont regroupés sous forme d’une liste, afin d’être scannés un à un.

Dans le cas d’un dossier, seuls les fichiers sont scannés. Pour des raisons de performances, les sous-dossiers sont ignorés. Car il serait par la suite difficile de contrôler quels fichiers nous souhaitons réellement scanner ?

**Remarque :** Depuis la version 3.1, le robot dispose d’une interface graphique permettant de simplifier son utilisation et sa configuration.

##### Les logs

Les logs servent à garder trace des résultats de scan des fichiers. Ce robot dispose de deux types de logs, les logs textuels simples, ainsi que les logs HTML plus complets.

Le premier a comme objectif d’être plus facilement exploitable en ligne de commande et rapide à analyser, celui-ci ne contient que le strict minimum en termes d’informations. On y trouve l’heure, la somme de contrôle[[34]](#footnote-34) SHA256[[35]](#footnote-35) du fichier scanné, le résultat global, donc si le fichier est sain ou non, et enfin le nom de fichier ainsi que son extension.

La figure suivante montre un exemple de log résultant d’un scan :




Figure  : Exemple de log post-scan

Les logs textuels se classés par jours, les différents fichiers sont nommés selon le jour actuel.

Le second type de logs est beaucoup plus détaillé, en effet celui-ci est au format HTML, et se visualise donc dans un navigateur Web. Ces logs répertorient le nom du fichier scanné, ainsi que toutes les informations les plus utiles en rapport avec l’analyse effectuée par Virustotal.

La figure ci-dessous montre un exemple de rapport d’analyse au format HTML :



Tous les moteurs utilisés l’or du scan sont listés dans le fichier, y compris leurs noms, versions, la catégorie du scan, la méthode ainsi que la dernière mise à jour du moteur.

La catégorie correspond à la réponse globale du moteur, donc s’il détecte une présence virale ou non. La méthode correspond à la manière qu’a utilisé le moteur pour scanner le fichier, par exemple, « blacklist » signifie que le moteur à vérifier si l’empreinte du fichier n’était pas contenue dans une blacklist d’empreintes connues.

Enfin, un code couleur très simple est utilisé afin de facilement différencier les résultats. Un code couleur vert signifiant que le moteur n’a rien détecté d’anormal. Cependant un code couleur rouge indique que le moteur a repéré une présence virale, si tel est le cas, alors le type de la menace sera clairement indiqué dans les résultats d’analyse du moteur en question.

La figure ci-dessous montre un exemple de résultat positif d’un moteur :




Figure  : Exemple de résultat positif, logs format HTML

Ici, le moteur « Lionic » a repéré le fichier de test EICAR.

À noter que les fichiers de log au format HTML sont individuels pour chaque fichier scanné.

##### La configuration

Le fichier de configuration permet d’affecter le fonctionnement du robot en précisant certaines fonctionnalités à activer ou non, ou encore les fichiers et dossiers à scanner.

Le fichier de configuration se nomme « conf.yaml » et se situe dans le répertoire « /data/vt\_data ». Tel qu’il y est fait mention lors de [l’installation des bibliothèques](#yaml), ce fichier est au format YAML, ce qui lui permet d’être à la fois facilement utilisable par le programme appelant, et facilement compréhensible et modifiable par l’utilisateur.

La figure ci-dessous présente le fichier de configuration permettant de configurer toutes les fonctionnalités du robot :

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Figure  : Fichier de configuration YAML du robot de scan Virustotal

On constate dès l’or que le format YAML[[36]](#footnote-36) fonctionne principalement avec des clés et des valeurs. Une clé étant un paramètre, et sa valeur le réglage.

D’autres clés telles que « filelist » ou « folderlist » ont pour valeur une liste, qui permet de stocker plus de données.

Tous les paramètres sont détaillés dans le fichier [README.txt](data/vt_data/README.txt), situé dans le même répertoire que le fichier de configuration.

##### Le limiteur de requêtes

La fonctionnalité limiteur de requêtes permet de faire une pause de x secondes tous les N requêtes. Cela permet de garantir l’obtention des résultats dans le cas de l’utilisation de la version gratuite de l’API Virustotal.

En effet, la version gratuite de l’API est limitée à **4 requêtes par minute**, **et 500 requêtes par jour**. Il peut alors être intéressant de limiter le flux de requêtes afin de s’assurer de la bonne obtention des résultats par l’API.

##### La clé d’API

Pour utiliser l’API, nous avons besoin d’une **clé API publique**, celle-ci permet de s’authentifier auprès de l’API et ainsi de pouvoir l’utiliser et être limité ou non en fonction de notre profil utilisateur.

Pour obtenir cette clé, il vous faudra créer un compte ou vous connecter sur le site Web de Virustotal, disponible à l’adresse mentionnée ci-dessous :

<https://www.virustotal.com/gui/home/upload>

Une fois connecté, toujours sur la page d’accueil, cliquez sur votre profil, puis sur « API Key », tel qu’illustré sur la figure ci-dessous :




Figure  : Procédure d’accès à la clé d’API publique.

Enfin, la clé d’API vous sera donnée dans la rubrique « API Key », vous pourrez alors la copier dans le presse-papier afin de la coller dans la configuration du robot. Tel qu’illustré sur la figure ci-dessous :



Figure  : Récupérer la clé d’API publique.

Renseignez bien là votre clé dans le paramètre « VT\_API\_Key », du fichier de configuration, tel que le montre la figure suivante :



Figure  : Mise en place de la clé API dans le fichier de configuration.

En fonction de votre profil, veillez à bien paramétrer le limiteur de requêtes afin de pleinement exploiter le robot de scan. Les limitations que vous avez sont affichées en dessous de la rubrique « API Key ».

La figure suivante montre les limitations du compte gratuit :

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Figure  : Limitation de l’API du compte gratuit

##### La zone de quarantaine

Si un fichier scanné est considéré comme étant malveillant, c’est-à-dire qu’au moins un moteur a détecté une présence virale, alors celui-ci sera déplacé en zone de quarantaine.

Il s’agit d’une zone dans laquelle le fichier malveillant ne peut opérer, il s’agit également d’un endroit où les fichiers résultants d’un scan positif peuvent être conservés si l’utilisateur le souhaite.

La zone de quarantaine est un sous-dossier du répertoire des données de l’application « vt\_data », nommé « quarantine ».

##### Alerte par SMS

Cette fonctionnalité permet d’envoyer un SMS au numéro de téléphone spécifié dans la configuration. Dans le cas où un fichier serait analysé comme malveillant, alors un SMS d’avertissement sera envoyé à l’utilisateur en y spécifiant le nom complet du fichier, ainsi que son emplacement sur le disque dur.

Pour utiliser cette fonctionnalité, la bibliothèque client de l’API Vonage doit au préalablement être installée sur le poste, et ce, en suivant les étapes d’installation précisées l’or de [l’énumération des prérequis](#_Installation_des_bibliothèques).

Également, la clé d’API ainsi que le mot de passe ne doivent tous deux être renseignés dans le fichier de configuration dans les champs appropriés.

Pour récupérer ces informations, il faut avoir au préalablement créé un compte sur la plateforme Vonage, le lien énoncé ci-dessous permet d’y accéder :

<https://www.vonage.fr/>

Une fois le compte créé, sur la page d’accueil, cliquez sur « Se connecter ».

Puis sur la page suivante, sélectionnez « Connexion aux API de communication », et enfin renseignez vos identifiants si besoin.

Vous arriverez sur le panneau de contrôle destiné aux API de communication de Vonage, tel que le montre la figure suivante :




Figure  : Panneau de contrôle des API de communication Vonage

Tel que vous pouvez le voir sur la figure ci-dessus, une fois connecté, vous avez accès à votre clé d’API ainsi qu’au mot de passe.

Il ne vous reste plus qu’à renseigner votre numéro de téléphone dans le fichier de configuration afin de pouvoir recevoir les messages sur votre mobile.

Vous pouvez également, si vous le souhaitez, modifier le nom de l’expéditeur du message d’alerte, en modifiant le champ « SMSSender » de la configuration, le nouveau nom ne doit pas être trop long pour ne pas être tronqué.

#### Test en conditions réelles

Voyons maintenant le robot en fonctionnement. Nous utiliserons le fichier de configuration par défaut, tel qu’il est fourni dans la **release 2.1**, disponible dans le dépôt GitHub, disponible au lien ci-dessous :

<https://github.com/Kiwize/virus-hunter>

Pour reproduire ce test, veillez à bien renseigner les informations en rapport avec les API Virustotal et Vonage.

Pour commencer, placez-vous dans le répertoire « src/ » avec votre terminal, puis exécutez le script « pythonDefenser.py » avec l’interpréteur Python installé.

Si les trois bibliothèques sont correctement installées, alors le scan du premier fichier constituant le jeu d’essais devrait débuter. Le jeu d’essais est constitué de deux fichiers, un fichier texte simple et un fichier texte contenant l’empreinte de test EICAR.

Selon la configuration, le fichier EICAR nommé « positive\_eicar.txt » est analysé en premier, suivi de l’autre fichier texte, nommé « test\_file.txt ».

**Important : L’API Virustotal peut rencontrer des difficultés à scanner un fichier, si tel est le cas, alors le robot enverra le message d’erreur suivant en console :**

**« Erreur l’or du scan, veuillez réessayer. »**

**Dans ce cas-là, attendez quelques minutes avant de réitérer le scan.**

**La figure ci-dessous montre le scan en cours du fichier de test EICAR :**


****

Figure  : Scan du fichier de test EICAR par Virustotal par l’API

Après quelque temps, le scan devrait de compléter. Il est possible que l’API mette du temps à répondre, tant qu’aucun message d’erreur n’est apparu en console, laisser le scan continuer.

##### Analyse des logs textuels

Une fois les scans effectués, nous trouvons les résultats des scans, dans les logs textuels et au format HTML.

Analysons le contenu du fichier de logs textuels, la figure suivante montre le contenu au terme du scan des deux fichiers du jeu d’essais :




Figure  : Contenu du fichier de logs textuels au terme du scan des fichiers du jeu d’essais.

On constate que le fichier « positive\_eicar.txt » a bien été indiqué comme malveillant, et l’autre fichier est un fichier sain. Les résultats sont donc corrects en tenant compte du jeu d’essais utilisé.

##### Analyse des logs HTML

Regardons maintenant les logs au format HTML. La figure suivante montre les logs HTML générés pour donner suite à l’analyse des fichiers du jeu d’essais :




Figure  : Logs HTML générés à la suite de l’analyse des fichiers du jeu d’essais.

On constate que deux fichiers ont été générés, l’un commençant par la lettre « D » et non l’autre. Cela est parfaitement normal et considéré comme le contenu du jeu d’essais. Tous les logs HTML commençant par la lettre « D » signifient que le résultat est positif, c’est donc que le fichier scanné est malveillant.

Ici les deux fichiers de logs sont bien cohérents avec le contenu du jeu d’essais. La figure suivante montre le contenu du fichier de logs HTML du fichier « positive\_eicar.txt » :





Figure  : Résultats du scan du fichier de test EICAR

Les figures ci-dessous montrent les résultats du scan précis :




Figure  : Résultats précis du scan du fichier de test EICAR

On constate également d’après le nom du fichier indiqué dans l’avant-dernière figure que le fichier malveillant a bien été mis dans l’espace de quarantaine.

La figure suivante montre le contenu du dossier de l’espace de quarantaine, après le scan des fichiers du jeu d’essais :




Figure  : Aperçu du fichier malveillant dans la zone de quarantaine

# Analyse approfondie d’un fichier

## Contexte

Afin de savoir si un fichier est malveillant ou non, il est possible d’analyser le contenu du fichier afin de déterminer si le code qu’il contient est malveillant ou non. Tel que nous l’avons vu dans la partie précédente de ce document, où nous avons utilisé le service Virustotal afin de procéder à cette vérification.

Il est également possible de vérifier la provenance d’un fichier, ainsi que sa nature, et ce afin d’en déduire sa légitimité. On vérifiera donc éventuellement l’auteur du code, et si possible, l’organisation pour laquelle travaille l’auteur du programme.

## Une image contenant texte Description générée automatiquementStructure du fichier — PE

Un fichier « PE » ou « Portable Executable[[37]](#footnote-37) » est une structure de fichier utilisé par d’autres formats de fichier, tels que les fichiers « EXE » ou « DLL ». Cette structure permet de normaliser la structure des fichiers exécutables, afin qu’ils soient capables de fonctionner sur n’importe quel poste utilisant le noyau Windows NT ou MS-DOS (Windows 9x)[[38]](#footnote-38).

Le développeur du programme n’a ainsi qu’à mettre une condition sur la version minimale de Windows nécessaire pour faire fonctionner le programme. La figure ci-contre montre la manière dont est segmenté un fichier PE.

Figure  : Segmentation d’un fichier au format PE (Portable Exécutable)

Voici la description simplifiée des parties les plus importantes constituant le format PE :

* L’entête MS-DOS permet de reconnaître le fichier comme étant un exécutable valide dans le cas où le fichier serait lancé dans un environnement MS-DOS.
* Le segment DOS est exécuté si Windows ne reconnaît pas le fichier comme étant au format PE valide.
* L’entête PE contient toutes les informations importantes en rapport avec le fichier, tel que la « signature » permettant d’identifier le fichier ou le « FileHeader », contenant les informations en rapport avec la structure du fichier.
* La table des sections contient toutes les informations en rapport avec les différents binaires constituants du fichier, devant être chargée en mémoire.
* Les sections contiennent différents types de données du programme, telles que le code à exécuter, les variables initialisées ou les ressources du fichier.

Tous les fichiers dérivant de la structure PE sont architecturés de la même façon. Cela permet notamment de pouvoir traiter le contenu des fichiers dérivant de cette architecture de manière normalisée pour le développeur.

## Structure de fichier — EXE

Le fichier exécutable « EXE » utilisant la structure PE vue précédemment est le type de fichier exécutable le plus couramment utilisé. Ce type de fichier est utilisé pour exécuter un programme, plus précisément, le code assembleur contenu dans le fichier est chargé en mémoire, puis exécuté par le processeur.

Contrairement à un fichier DLL (Dynamic Link Library), un fichier exécutable peut embarquer toutes ces dépendances, et peut ainsi être exécuté de manière autonome. Un exécutable possède ainsi la possibilité de créer un nouveau processus, c’est-à-dire de lancer un programme. Là où une DLL ne peut pas être exécutée individuellement.

Les DLL sont utilisées par les fichiers exécutables. Une DLL contient du code compilé, donc de l’assembleur, qui peut être utilisé par un autre programme. Autrement dit, un fichier exécutable.

Les fichiers exécutables suivent donc la structure des exécutables portables. Il est possible de la constater en analysant le contenu d’un fichier exécutable. Cela est possible avec un logiciel spécialisé, tel que « **PEView[[39]](#footnote-39)** », qui permet d’analyser le contenu de n’importe quel fichier PE.

La figure ci-dessous montre l’aperçu du fichier « notepad.exe », ouvert dans le programme PEView :

Une image contenant table

Description générée automatiquement

Figure  : Aperçu du fichier « notepad.exe » ouvert dans le logiciel « PEView ».

On peut voir sur la droite de la figure, noté 1, la structure du fichier, tel que décrite sur [cette figure](#pestruct).

L’autre partie de la fenêtre montre le contenu de la partie de l’exécutable sélectionnée dans la partie 1 de la figure. Le contenu est affiché en hexadécimal.

Un programme plus avancé tel que IDA permet de décompiler le fichier exécutable afin de pouvoir étudier le code assembleur.

La figure ci-dessous montre un aperçu du code assembleur contenu dans l’une des sections précédemment illustrées du fichier exécutable « notepad.exe » :

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Figure  : aperçu de code assembleur contenu dans le fichier « notepad.exe ».

## Le code assembleur

Dans la figure ci-dessus, l’on se rend compte que l’assembleur est un langage très bas niveau comparé à d’autres langages tels que le Java, Python ou C++.

L’assembleur peut ainsi être exécuté très facilement par le processeur. Le procédé visant à traduire les langages de programmation de plus haut niveau à l’assembleur se nomme « compilation », c’est une couche de traduction entre la machine et le développeur.

**Remarque :** Il n’est pas possible de « décompiler » de l’assembleur en code de plus haut niveau. Mais l’on peut cependant le déduire en étudiant le fonctionnement du code assembleur, et ainsi reconstituer le code de plus haut niveau. On réalise alors du « reverse engineering », ou ingénierie inversée.

Il est donc possible de découvrir des failles exploitables d’un programme par le biais de la décompilation, bien qu’il s’agisse d’un procédé très chronophage et incertain, cela reste une possibilité.

## Un exécutable, programme légitime ou malware ?

Dans les précédentes parties de ce document, nous avions pu entrevoir la structure d’un fichier exécutable Windows par l’utilisation de programmes permettant de mettre au jour les entrailles de ces fichiers.

Cela n’est cependant pas une tâche aisée à réaliser pour des novices et l’interprétation des données contenues peut porter à confusion. C’est pour cela que l’on préférera une autre méthode afin de vérifier la légitimité d’un programme. Nous allons donc maintenant parler de la signature de code !

#### Le chiffrement

Le chiffrement est une méthode utilisée pour protéger les informations confidentielles en les transformant de manière qu’elles ne soient pas accessibles à des personnes non autorisées. Cela se fait en utilisant des algorithmes de chiffrement qui transforment les données claires, ou non chiffrées, en données chiffrées, ou cryptées, qui sont difficiles à comprendre sans la clé de déchiffrement appropriée.

Il existe deux types de chiffrement couramment utilisés : le chiffrement symétrique et le chiffrement asymétrique.

Le chiffrement symétrique, également appelé chiffrement à clé secrète, utilise une seule clé pour chiffrer et déchiffrer les données. Cette clé doit être partagée entre les parties qui souhaitent communiquer de manière sécurisée. Le chiffrement symétrique est rapide et efficace pour chiffrer de grandes quantités de données, mais il présente un risque de sécurité si la clé est compromise. Si une personne non autorisée obtient la clé, elle peut accéder aux données chiffrées. Les algorithmes de chiffrement symétrique couramment utilisés incluent AES[[40]](#footnote-40), DES[[41]](#footnote-41) et Blowfish[[42]](#footnote-42).

Le chiffrement asymétrique, également appelé chiffrement à clé publique, utilise deux clés différentes, une clé publique et une clé privée. La clé publique est utilisée pour chiffrer les données, tandis que la clé privée est utilisée pour déchiffrer les données. La clé publique peut être distribuée librement, tandis que la clé privée doit être gardée secrète. Le chiffrement asymétrique est plus lent que le chiffrement symétrique, mais il offre une meilleure sécurité, car la clé privée n’est pas partagée et ne peut donc pas être compromise. Les algorithmes de chiffrement asymétrique couramment utilisés incluent RSA[[43]](#footnote-43), DSA[[44]](#footnote-44) et ECC[[45]](#footnote-45).

Les figures ci-dessous montrent schématiquement le fonctionnement du chiffrement symétrique et asymétrique :

#### Chiffrement symétrique




Figure  : Fonctionnement du chiffrement symétrique

#### Chiffrement asymétrique




Figure  : Fonctionnement du chiffrement asymétrique

En résumé, le chiffrement est une méthode essentielle pour protéger les données confidentielles. Le chiffrement symétrique est rapide et efficace pour chiffrer de grandes quantités de données, mais il présente un risque de sécurité si la clé est compromise. Le chiffrement asymétrique est plus lent, mais il offre une meilleure sécurité, car la clé privée n’est pas partagée.

### Les algorithmes de hash

Une autre composante essentielle de la signature de code est le hash. Un algorithme de hachage est une fonction mathématique qui prend en entrée une quantité de données quelconque (un fichier, un message, une image, etc.) et qui produit en sortie une empreinte numérique unique de cette entrée, appelée « hash » ou « hachage ». Cette empreinte numérique est généralement représentée sous forme d’une chaîne de caractères hexadécimaux[[46]](#footnote-46) ou en base64.

Les algorithmes de hachage ont de nombreuses applications dans le domaine de la sécurité informatique. Voici quelques exemples d’utilisation des algorithmes de hachage :

1. **Stockage de mots de passe :**

Au lieu de stocker les mots de passe en clair, les systèmes d’authentification stockent souvent l’empreinte numérique des mots de passe en utilisant un algorithme de hachage. Lorsqu’un utilisateur tente de s’authentifier, le système compare l’empreinte numérique du mot de passe entré avec l’empreinte stockée pour vérifier si les deux correspondent.

1. **Vérification de l’intégrité des données :**

Les algorithmes de hachage sont souvent utilisés pour vérifier l’intégrité des fichiers et des messages. Si le hash d’un fichier ou d’un message change, cela indique que le fichier ou le message a été modifié.

1. **Signature numérique :**

Les signatures numériques utilisent souvent des algorithmes de hachage pour créer une empreinte numérique du document ou du message à signer. La signature numérique est ensuite créée en chiffrant l’empreinte numérique à l’aide de la clé privée du signataire.

1. **Vérification de la provenance :**

Les algorithmes de hachage sont également utilisés pour vérifier la provenance des fichiers et des messages. Si le hash d’un fichier ou d’un message correspond à celui fourni par l’expéditeur, cela indique que le fichier ou le message provient de l’expéditeur légitime.

Les algorithmes de hachage les plus couramment utilisés sont MD5[[47]](#footnote-47), SHA-1, SHA-2 (qui inclut SHA-256 et SHA-512) et SHA-3[[48]](#footnote-48). Cependant, certaines de ces fonctions ont été compromises ou considérées comme insuffisamment robustes face à des attaques, et il est donc recommandé d’utiliser les versions les plus récentes et les plus sûres des algorithmes.

Il est important de noter que les algorithmes de hachage ne sont pas inviolables et peuvent être sujets à des attaques de type « collision »[[49]](#footnote-49) où deux entrées différentes produisent la même empreinte numérique, mais ces attaques sont difficiles à mettre en place dans la pratique. Il est également important de protéger la clé privée utilisée pour chiffrer les empreintes numériques pour éviter toute compromission de la sécurité de l’algorithme de hachage.

La figure suivante montre le cas concret de l’utilisation des algorithmes de hachage :




Figure  : Cas concret d’utilisation des algorithmes de hachage.

### La signature de code

La signature de code, également appelée signature numérique, est une méthode utilisée pour garantir l’authenticité et l’intégrité des logiciels et des fichiers exécutables. Elle permet aux utilisateurs de vérifier que le logiciel qu’ils téléchargent a été créé par un éditeur de confiance et qu’il n’a pas été modifié par des tiers malveillants.

La signature de code utilise un algorithme de hachage pour créer une empreinte numérique unique du logiciel ou du fichier exécutable. Cette empreinte numérique est ensuite chiffrée à l’aide de la clé privée de l’éditeur pour créer une signature numérique. La signature numérique est ensuite incluse dans le logiciel ou le fichier exécutable.

Lorsqu’un utilisateur tente d’exécuter le logiciel ou le fichier exécutable, le système d’exploitation vérifie la signature numérique à l’aide de la clé publique de l’éditeur. Si la signature numérique est valide, le système d’exploitation permet à l’utilisateur d’exécuter le logiciel ou le fichier exécutable en toute confiance.

La signature de code offre plusieurs avantages. Tout d’abord, elle garantit que le logiciel ou le fichier exécutable provient d’un éditeur de confiance, ce qui permet aux utilisateurs de télécharger des logiciels en toute sécurité. De plus, elle garantit que le logiciel ou le fichier exécutable n’a pas été modifié depuis sa publication initiale, ce qui prévient les attaques de type « man in the middle » ou les attaques de modification de logiciel malveillant.

Cependant, il est important de noter que la signature de code n’est pas une garantie absolue de sécurité. Bien que la signature de code puisse prévenir de nombreuses attaques, elle ne peut pas protéger contre toutes les formes d’attaques de logiciels malveillants. De plus, la clé privée utilisée pour créer la signature numérique doit être protégée de manière appropriée pour garantir l’authenticité de la signature numérique.

En résumé, la signature de code est une méthode importante pour garantir l’authenticité et l’intégrité des logiciels et des fichiers exécutables. Elle permet aux utilisateurs de vérifier que le logiciel qu’ils téléchargent a été créé par un éditeur de confiance et qu’il n’a pas été modifié par des tiers malveillants. Cependant, il est important de noter que la signature de code n’est pas une garantie absolue de sécurité et doit être utilisée en conjonction avec d’autres méthodes de sécurité pour une protection optimale.

### Les certificats de signature de code

Un certificat de signature de code est un fichier numérique qui contient des informations sur l’identité du développeur ou de l’éditeur d’un logiciel, ainsi qu’une signature numérique pour prouver que le logiciel n’a pas été modifié depuis sa création. Les certificats de signature de code sont utilisés pour garantir l’intégrité et l’authenticité des logiciels, ce qui est particulièrement important pour les logiciels téléchargés sur Internet.

Les **autorités de certification[[50]](#footnote-50)** (CA pour « Certificate Authority » en anglais) sont des organisations qui délivrent des certificats de signature de code. Ces organisations vérifient l’identité du développeur ou de l’éditeur avant de délivrer un certificat de signature de code. Les autorités de certification sont généralement des entreprises privées, mais il existe également des autorités de certification publiques, qui sont généralement liées à des gouvernements.

Lorsqu’un développeur souhaite signer un logiciel avec un certificat de signature de code, il soumet une demande à une autorité de certification. Cette demande doit contenir des informations sur l’identité du développeur, ainsi que des informations sur le logiciel à signer. L’autorité de certification vérifie l’identité du développeur et valide la demande avant de délivrer le certificat de signature de code.

Une fois le certificat de signature de code obtenu, le développeur peut l’utiliser pour signer le logiciel. La signature numérique du certificat est alors ajoutée au logiciel, ce qui garantit que le logiciel n’a pas été modifié depuis la création du certificat. Lorsqu’un utilisateur télécharge le logiciel, son système d’exploitation vérifie la signature numérique pour s’assurer que le logiciel est authentique et n’a pas été modifié.

Les certificats de signature de code et les autorités de certification sont essentiels pour garantir la sécurité des logiciels téléchargés sur Internet. En effet, sans ces certificats, il serait difficile pour les utilisateurs de savoir si un logiciel est authentique et n’a pas été modifié depuis sa création. Les certificats de signature de code et les autorités de certification contribuent donc à renforcer la confiance des utilisateurs dans les logiciels téléchargés sur Internet.

La figure suivante montre l’implémentation d’un certificat de signature de code :




Figure  : Schéma de l’implémentation d’un certificat de signature de code.

En résumé, les certificats de signatures de codes permettent de vérifier l’identité du développeur et/ou de l’organisation à l’origine d’un logiciel. Cela permet également de s’assurer que le logiciel n’a pas été modifié après l’émission du certificat, et donc d’assurer l’intégrité du logiciel. (Utilisation des algorithmes de hachage).

Les systèmes d’exploitation implémentent eux, la gestion de ces certificats afin de prévenir l’utilisateur dans le cas où celui-ci essayera d’exécuter un programme non signé. Cela comporte en effet un risque majeur de sécurité, puisque ce programme non signé ne donne aucune information tangible quant à son auteur ou son intégrité.

## Implémentation des certificats dans Windows

Windows intègre différents outils permettant de manipuler ces certificats que nous avons abordés dans les dernières parties de ce document.

La première de ces implémentations est le magasin de certificats.

### Les magasins de certificats

Le magasin de certificats sous Windows est un composant du système d’exploitation qui permet de stocker et de gérer des certificats numériques. Les certificats numériques sont des fichiers numériques qui contiennent des informations d’identification, telles que l’identité d’une personne ou d’une organisation, ainsi que des clés publiques et privées utilisées pour la sécurisation des communications en ligne.

Le magasin de certificats est une base de données qui stocke les certificats numériques des utilisateurs, des ordinateurs et des services. Il existe plusieurs types de magasins de certificats sous Windows, chacun destiné à stocker des certificats pour un usage spécifique.

Il existe trois magasins de certificats sous Windows :

* Le magasin de certificats utilisateur : Il s’agit du magasin de certificats pour les utilisateurs individuels. Les certificats sont stockés dans ce magasin pour une utilisation sur l’ordinateur local.
* Le magasin de certificats de l’ordinateur : Il s’agit du magasin de certificats pour l’ordinateur en lui-même. Les certificats sont stockés dans ce magasin pour une utilisation par tous les utilisateurs de l’ordinateur.
* Le magasin de certificats de service : Il s’agit du magasin de certificats pour les services système tels que IIS (Internet Information Services). Les certificats sont stockés dans ce magasin pour une utilisation par les services système.

Le magasin de certificats sous Windows peut être géré à l’aide de l’outil de gestion des certificats de Windows, qui permet aux utilisateurs et aux administrateurs système de visualiser, d’importer, d’exporter et de gérer les certificats numériques stockés dans le magasin.

### La MMC (Microsoft Management Console)

Il est possible d’accéder aux différents magasins de certificats par le biais de la MMC (Microsoft Management Console).

La MMC est un outil de gestion de système inclus dans les systèmes d’exploitation Windows. Il permet aux administrateurs système de gérer différents aspects du système d’exploitation, tels que les services, les paramètres de sécurité, les disques, les périphériques, les utilisateurs et les groupes.

Il s’agit d’une interface graphique qui permet aux administrateurs système de créer des consoles personnalisées en ajoutant différents modules appelés « snap-ins ». Ces snaps-ins permettent d’ajouter des fonctionnalités spécifiques à la console, telles que la gestion des comptes utilisateurs, la gestion des stratégies de groupe, la gestion des services, etc.

Dans notre cas, il est possible de voir les magasins de certificats en ajoutant un module. Pour cela il suffit d’aller dans la MMC, en tapant « mmc » dans la barre de recherche.

Ensuite, cliquez sur « Fichier » dans la barre d’action en haut à gauche de la fenêtre. Puis cliquez sur « Ajouter/Supprimer un module », tel que le montre la figure suivante :




Figure  : Ajouter un module dans la MMC.

Dans la fenêtre de gestion des modules, il suffit ensuite de sélectionner le module « Certificats », puis de cliquer sur « Ajouter ». Il vous sera ensuite demandé quel type de magasin de certificat vous souhaitez ajouter parmi les différents types de magasin vu dans la précédente partie.

Il suffit de réitérer cette étape pour ajouter les types souhaités de magasins de certificats.

Une fois terminé, on peut valider notre choix en cliquant sur le bouton « OK ».

La figure suivante montre le magasin de certificat nouvellement installé dans la MMC :

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Figure  : Magasin de certificats ajouté dans la MMC.

La partie de la fenêtre notée 1 sur la figure montre les modules installés dans la MMC. La seconde partie de la fenêtre notée 2 montre le contenu du module, en l’occurrence, il s’agit du magasin de certificats local de l’ordinateur.

On peut ensuite voir tous les certificats installés sur la machine en cliquant sur les différentes sections présentes dans la partie 2 de la figure.

### L’utilitaire sigcheck

L’utilitaire « Sigcheck », ou « Signature check », est un utilitaire en ligne de commandes présent dans la **Sysinternals** Suite, dont nous avions déjà parlé dans [cette partie](#_Outils_d’analyse) du document.

Cet utilitaire permet de vérifier la présence d’une signature de code, mais également de connaître certaines informations en rapport avec l’exécutable. Pour utiliser cet outil, il suffit d’ouvrir un terminal à l’emplacement où se trouve l’exécutable « signtool ».

Il suffit ensuite d’appeler ce programme, en spécifiant en argument l’emplacement de l’exécutable que l’on souhaite vérifier. La commande ci-dessous permet de vérifier la signature de l’exécutable « notepad.exe » :

./sigcheck C:\Windows\System32\notepad.exe

La figure suivante montre le résultat de la commande :

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Figure  : Résultat de l’appel au programme « sigcheck » sur l’exécutable « notepad.exe »

On peut constater que le programme vérifié est bien signé. On peut également voir certaines informations supplémentaires telles que l’organisation à l’origine de l’exécutable ou la date de signature.

Cet outil est particulièrement pratique pour les administrateurs système puisqu’il s’utilise intégralement en ligne de commandes, et donc permet d’automatiser le processus de vérification.

### Signature dans Process Explorer

L’utilitaire Process Explorer, dont nous avions déjà parlé dans cette partie du document, permet aussi de vérifier si un fichier exécutable est signé.

Process Explorer permet de vérifier tous les exécutables à l’origine des processus en cours d’exécution sur la machine. Pour cela commencez par faire apparaître la colonne « Verified Signer », ou signataire vérifié, pour cela, faites un clic droit sur les colonnes présentes, puis sélectionner « select columns ».

Dans la section « Process image », cochez la case « Verified signer », puis validez en cliquant sur « OK ».

Enfin, tel que le montre la figure suivante, cliquez sur « Options » en haut de la fenêtre, puis sélectionnez « Verify image signatures » :

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Figure  : Activation de la vérification des signatures dans Process Explorer.

Après quelques instants, dans la colonne « Verified signer » devrait apparaître le nom du signataire pour chaque exécutable, si ceux-ci possèdent une signature valide, tel que le montre la figure suivante :

Une image contenant texte, capture d’écran, moniteur, écran

Description générée automatiquement

Figure  : Affichage des signataires vérifiés dans Process Explorer.

La mention « (Verified) » indique bel et bien la présence d’une signature valide et vérifiée.

### L’utilitaire signtool

Signtool est un utilitaire de ligne de commande inclus dans les outils de développement de Microsoft, qui permet de signer numériquement des fichiers exécutables, des bibliothèques de liens dynamiques (DLL), des contrôles ActiveX, des pilotes de périphériques et d’autres types de fichiers.

Signtool peut être utilisé avec un certificat numérique émis par une autorité de certification tiers ou avec un certificat autosigné. Cependant, il est recommandé d’utiliser un certificat émis par une autorité de certification de confiance pour garantir l’authenticité du fichier signé.

Pour utiliser Signtool, il faut disposer d’un certificat numérique valide et d’une clé privée associée. On peut ensuite utiliser l’utilitaire Signtool pour signer numériquement un fichier, en spécifiant le chemin d’accès au fichier à signer, le certificat numérique à utiliser et d’autres options de signature telles que la date d’expiration du certificat.

## Vérification de signature par le robot de scan

### Type de fichier

Nous connaissons dès à présent le fonctionnement et l’intérêt des signatures et certificats de code. Il serait donc plutôt intéressant d’améliorer le robot de scan permettant de vérifier la présence d’une signature valide, et si non, d’en informer l’utilisateur.

Cette modification est plutôt simple, dans un premier temps, on viendra vérifier si un fichier en cours de scan est un exécutable valide ou non. Pour cela, on viendra simplement vérifier si le nom du fichier se termine par :

* .exe
* .bat
* . cmd
* .com

Soit les quatre principales extensions d’exécutables et scripts sous Windows.[[51]](#footnote-51)

### Vérification du certificat

Si le fichier est un exécutable, alors on peut commencer à vérifier la présence d’un certificat valide. Pour ce faire, nous utiliserons la bibliothèque « pefile[[52]](#footnote-52) », que nous installerons avec la commande suivante :

pip install pefile

L’opération qui suit vise dans un premier temps à extraire les informations de l’entête PE du fichier ouvert via la bibliothèque « pefile ». Les informations en rapport avec la signature du code se situent dans la table de sécurité, présente dans l’entête du fichier. Soit la partie notée « En-tête PE » sur la figure présente dans [cette partie du document](#_Structure_du_fichier).

Pour savoir si un certificat est présent, il suffit ensuite de tenter de charger les données dans un objet « ContentInfo » de la classe « Cryptography[[53]](#footnote-53) ». Si la lecture échoue, une exception Python est levée. Il suffit alors de rattraper cette erreur et donc par déduction, avertir l’utilisateur qu’aucun certificat n’est présent.

### Avertir l’utilisateur

Afin d’avertir l’utilisateur qu’aucun certificat n’est présent, on viendra spécifier dans les [logs textuels](#_Analyse_des_logs_1) et [HTML](#_Analyse_des_logs) les résultats de la vérification. Si un certificat est trouvé, aucun message n’est ajouté.

# Bibliographie

Vous pourrez retrouver la bibliographie consultée pour l’élaboration de ce Handbook dans le répertoire « biblio » du build, ou directement en ligne, via les URLs suivantes :

### Processus & Threads

<https://sites.ualberta.ca/~smartynk/Resources/CMPUT%20379/beck%20notes/process.pdf>

<https://sritsense.weebly.com/uploads/5/7/2/7/57272303/unit_i-chapter_2.pdf>

### Programmation-objet avec PowerShell

<https://denispallez.i3s.unice.fr/lib/exe/fetch.php?media=doc:power_tp1.pdf>

### Utilisation de la suite Sysinternals dans la cybersécurité

<https://download.sysinternals.com/files/SysinternalsMalwareCleaning.pdf>

### Méthodes de détection virale

<https://www.labri.fr/perso/ly/publications/virus.pdf>

### Utilisation de Python et des APIs Web

<http://web.univ-ubs.fr/lmba/lardjane/python/c4.pdf>

# Table des illustrations

[Figure 1 Anatomie du processeur 6](#_Toc128923717)

[Figure 2 Attente et exécution des threads par le processeur 6](#_Toc128923718)

[Figure 3 Définition de la priorité et de l’affinité d’un processus 7](#_Toc128923719)

[Figure 4 Interactions entre le processeur et les mémoires de traitement 9](#_Toc128923720)

[Figure 5 : Structure du registre sous Windows 11 11](#_Toc128923721)

[Figure 6 : Fenêtre principale de Process Explorer 12](#_Toc128923722)

[Figure 7 : Processus enfants d’Explorer.exe 12](#_Toc128923723)

[Figure 8 : Exemple d’informations des processus sous Process Explorer 13](#_Toc128923724)

[Figure 9 : Étendue des informations disponibles sous Process Explorer 13](#_Toc128923725)

[Figure 10 : Menu contextuel Virus total 14](#_Toc128923726)

[Figure 11 : Exemple de résultat Virus total 14](#_Toc128923727)

[Figure 12 : Fenêtre principale de Process Monitor 16](#_Toc128923728)

[Figure 13 : Fonctionnalités principales de Process Monitor 17](#_Toc128923729)

[Figure 14 : Exemple de résultat de capture 18](#_Toc128923730)

[Figure 15 : Procédure d’accès aux paramètres de Firefox. 20](file:///D:\Documents\projets\virus-hunter\NSI%20Windows%20malware%20hunter%20handbook.docx#_Toc128923731)

[Figure 16 : Paramètres de gestion de la page d’accueil de Firefox 21](#_Toc128923732)

[Figure 17 : Partie des résultats de la capture de Firefox. 22](#_Toc128923733)

[Figure 18 : Filtres du piège de capture Firefox 22](#_Toc128923734)

[Figure 19 : Aperçu du contenu du fichier « prefs.js ». 23](#_Toc128923735)

[Figure 20 : Évènement de modification du fichier « prefs.js » par « sublime\_text.exe ». 23](#_Toc128923736)

[Figure 21 : Filtres de capture du DNS Empoisonné 26](#_Toc128923737)

[Figure 22 : Fenêtre des connexions réseau 26](#_Toc128923738)

[Figure 23 : Menu contextuel de la connexion 26](#_Toc128923739)

[Figure 24 : Étapes de configuration manuelle du serveur DNS préféré. 27](#_Toc128923740)

[Figure 25 : Exemples d’évènements capturés sous Process Monitor 28](#_Toc128923741)

[Figure 26 : Outil de recherche de Process Monitor 28](#_Toc128923742)

[Figure 27 : Page d’accueil de Virustotal 31](#_Toc128923743)

[Figure 28 : Contenu du fichier de test comportant l’empreinte EICAR 32](#_Toc128923744)

[Figure 29 : Résultats d’analyses du fichier de test de détection EICAR. 32](#_Toc128923745)

[Figure 30 : Résultats d’analyse du site youtube.com sur Virustotal 33](#_Toc128923746)

[Figure 31 : Exemple de script sous Linux (Shell) 34](#_Toc128923747)

[Figure 32 : Interpréteur Python sous Windows 36](#_Toc128923748)

[Figure 33 : Exemple de log post-scan 37](#_Toc128923749)

[Figure 34 : Exemple de résultat positif, logs format HTML 38](#_Toc128923750)

[Figure 35 : Fichier de configuration YAML du robot de scan Virustotal 39](#_Toc128923751)

[Figure 36 : Procédure d’accès à la clé d’API publique. 40](#_Toc128923752)

[Figure 37 : Récupérer la clé d’API publique. 40](#_Toc128923753)

[Figure 38 : Mise en place de la clé API dans le fichier de configuration. 40](#_Toc128923754)

[Figure 39 : Limitation de l’API du compte gratuit 41](#_Toc128923755)

[Figure 40 : Panneau de contrôle des API de communication Vonage 42](#_Toc128923756)

[Figure 41 : Scan du fichier de test EICAR par Virustotal par l’API 43](#_Toc128923757)

[Figure 42 : Contenu du fichier de logs textuels au terme du scan des fichiers du jeu d’essais. 43](#_Toc128923758)

[Figure 43 : Logs HTML générés à la suite de l’analyse des fichiers du jeu d’essais. 44](#_Toc128923759)

[Figure 44 : Résultats du scan du fichier de test EICAR 44](#_Toc128923760)

[Figure 45 : Résultats précis du scan du fichier de test EICAR 44](#_Toc128923761)

[Figure 46 : Aperçu du fichier malveillant dans la zone de quarantaine 45](#_Toc128923762)

[Figure 47 : Segmentation d’un fichier au format PE (Portable Exécutable) 46](#_Toc128923763)

[Figure 48 : Aperçu du fichier « notepad.exe » ouvert dans le logiciel « PEView ». 48](#_Toc128923764)

[Figures 49 : aperçu de code assembleur contenu dans le fichier « notepad.exe ». 49](#_Toc128923765)

[Figure 50 : Fonctionnement du chiffrement symétrique 51](#_Toc128923766)

[Figure 51 : Fonctionnement du chiffrement asymétrique 51](#_Toc128923767)

[Figure 52 : Cas concret d’utilisation des algorithmes de hachage. 53](#_Toc128923768)

[Figure 53 : Schéma de l’implémentation d’un certificat de signature de code. 55](#_Toc128923769)

[Figure 54 : Ajouter un module dans la MMC. 57](#_Toc128923770)

[Figure 55 : Magasin de certificats ajouté dans la MMC. 58](#_Toc128923771)

[Figure 56 : Résultat de l’appel au programme « sigcheck » sur l’exécutable « notepad.exe » 58](#_Toc128923772)

[Figure 57 : Activation de la vérification des signatures dans Process Explorer. 59](#_Toc128923773)

[Figure 58 : Affichage des signataires vérifiés dans Process Explorer. 59](#_Toc128923774)

1. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise_de_services_du_num%C3%A9rique> [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Windows_10> [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Windows_Server> [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Langage_de_programmation> [↑](#footnote-ref-4)
5. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordonnancement_dans_les_syst%C3%A8mes_d%27exploitation> [↑](#footnote-ref-5)
6. <https://www.malekal.com/pilotes-drivers-windows/> [↑](#footnote-ref-6)
7. <https://stackoverflow.com/questions/902967/what-is-a-windows-handle> [↑](#footnote-ref-7)
8. [https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps\_de\_r%C3%A9ponse\_ (informatique)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_de_r%C3%A9ponse_(informatique)) [↑](#footnote-ref-8)
9. <https://social.technet.microsoft.com/Forums/ie/en-US/df6f5eeb-cbb9-404f-9414-320ea02b4a60/wininitexe-what-is-is-and-why-is-it-constantly-running?forum=win10itprosecurity> [↑](#footnote-ref-9)
10. <https://www.malekal.com/winlogon-exe/> [↑](#footnote-ref-10)
11. <https://stackoverflow.com/questions/1984186/what-is-private-bytes-virtual-bytes-working-set> [↑](#footnote-ref-11)
12. <https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-server/identity/ad-fs/deployment/join-a-computer-to-a-domain> [↑](#footnote-ref-12)
13. <https://academy.bit2me.com/fr/que-es-hash/> [↑](#footnote-ref-13)
14. <https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows-hardware/drivers/gettingstarted/user-mode-and-kernel-mode> [↑](#footnote-ref-14)
15. <https://support.mozilla.org/fr/kb/gestionnaire-profils-creer-supprimer-changer-profils-firefox> [↑](#footnote-ref-15)
16. <https://serverfault.com/questions/856244/where-does-windows-store-dns-entry-list> [↑](#footnote-ref-16)
17. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Universally_unique_identifier> [↑](#footnote-ref-17)
18. <https://learn.microsoft.com/fr-fr/powershell/scripting/overview?view=powershell-7.3> [↑](#footnote-ref-18)
19. <https://www.kaspersky.fr/blog/signature-virus-disinfection/6166/> [↑](#footnote-ref-19)
20. <https://www.malekal.com/virustotal-comportement-activite-malware/> [↑](#footnote-ref-20)
21. <https://fr.malwarebytes.com/antivirus/> [↑](#footnote-ref-21)
22. <https://www.eicar.org/download-anti-malware-testfile/> [↑](#footnote-ref-22)
23. <https://www.python.org/doc/essays/blurb/> [↑](#footnote-ref-23)
24. <https://www.techtarget.com/searchwindowsserver/definition/batch-file> [↑](#footnote-ref-24)
25. <https://opensource.com/resources/what-bash> [↑](#footnote-ref-25)
26. <https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/scripting/overview?view=powershell-7.3> [↑](#footnote-ref-26)
27. <https://www.freecodecamp.org/news/cron-jobs-in-linux/> [↑](#footnote-ref-27)
28. <https://www.computerhope.com/jargon/t/tasksced.htm> [↑](#footnote-ref-28)
29. <https://en.wikipedia.org/wiki/API> [↑](#footnote-ref-29)
30. <https://support.virustotal.com/hc/en-us/articles/360006819798-API-Scripts-and-client-libraries#h_10f07166-4521-4730-9910-da4e810ffaf1> [↑](#footnote-ref-30)
31. <https://www.redhat.com/en/topics/automation/what-is-yaml> [↑](#footnote-ref-31)
32. <https://www.w3schools.com/python/python_pip.asp> [↑](#footnote-ref-32)
33. <https://pip.pypa.io/en/stable/installation/> [↑](#footnote-ref-33)
34. <https://www.malekal.com/quest-ce-qu-une-somme-de-controle-checksum-et-a-quoi-cela-sert/> [↑](#footnote-ref-34)
35. <https://fr.wikipedia.org/wiki/SHA-2> [↑](#footnote-ref-35)
36. <https://sweetohm.net/article/introduction-yaml.html> [↑](#footnote-ref-36)
37. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Portable_Executable> [↑](#footnote-ref-37)
38. <https://www.toutwindows.com/historique-de-windows/> [↑](#footnote-ref-38)
39. <http://wjradburn.com/software/> [↑](#footnote-ref-39)
40. <https://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard>s [↑](#footnote-ref-40)
41. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Data_Encryption_Standard> [↑](#footnote-ref-41)
42. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Blowfish> [↑](#footnote-ref-42)
43. <https://www.techtarget.com/searchsecurity/definition/RSA> [↑](#footnote-ref-43)
44. <https://www.simplilearn.com/tutorials/cryptography-tutorial/digital-signature-algorithm> [↑](#footnote-ref-44)
45. <https://en.wikipedia.org/wiki/Elliptic-curve_cryptography> [↑](#footnote-ref-45)
46. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_hexad%C3%A9cimal> [↑](#footnote-ref-46)
47. <https://en.wikipedia.org/wiki/MD5> [↑](#footnote-ref-47)
48. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Secure_Hash_Algorithm> [↑](#footnote-ref-48)
49. <https://freemanlaw.com/hash-collisions-explained/> [↑](#footnote-ref-49)
50. <https://www.ssl.com/fr/faq/qu%27est-ce-qu%27une-autorit%C3%A9-de-certification/> [↑](#footnote-ref-50)
51. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier_ex%C3%A9cutable> [↑](#footnote-ref-51)
52. <https://pypi.org/project/pefile/> [↑](#footnote-ref-52)
53. <https://pypi.org/project/cryptography/> [↑](#footnote-ref-53)