**[Chapitre 1 : Introduction à la Sécurité](http://moodle.northeurope.cloudapp.azure.com/moodle/mod/resource/view.php?id=8181" \o "Chapitre 1 : Introduction à la sécurité) Informatique**

**Introduction**

La sécurité informatique s'attache à concevoir des systèmes informatiques capables de maintenir leur fiabilité en dépit de la malveillance, des erreurs ou des incidents imprévus. En tant que discipline, elle se focalise sur les outils, les processus et les méthodes requis pour la création, la mise en œuvre et la vérification de systèmes complets, tout en adaptant les systèmes existants à l'évolution de leur environnement. L'ingénierie de la sécurité exige une expertise multidisciplinaire, englobant des domaines allant de la cryptographie et de la sécurité informatique à la protection contre la manipulation matérielle et l'utilisation de méthodes formelles, tout en incluant des connaissances en économie, psychologie appliquée, organisation et droit. Les compétences en ingénierie des systèmes, de l'analyse des processus commerciaux à l'ingénierie logicielle en passant par l'évaluation et les tests, sont également d'une grande importance, mais elles demeurent insuffisantes, car elles se concentrent exclusivement sur les erreurs et les incidents accidentels, laissant de côté les menaces malveillantes. De nombreux systèmes de sécurité doivent répondre à des exigences d'assurance cruciales, car leur dysfonctionnement peut mettre en péril la vie humaine, l'environnement (comme dans le cas des systèmes de sécurité nucléaire et de contrôle), causer des dommages importants aux infrastructures économiques majeures (tels que les distributeurs automatiques de billets et autres systèmes bancaires) et compromettre la confidentialité des informations personnelles (notamment les dossiers médicaux)

**Importance de la cybersécurité dans le monde numérique**

**Définition de la cybersécurité**

De nos jours, avec les avancées technologiques, l'informatique est de plus en plus importante dans nos vies. Cependant, il est de plus en plus nécessaire de s'assurer que nos informations et nos systèmes informatiques sont sécurisés. En d'autres termes, la sécurité informatique est devenue une priorité, car les menaces envers nos données, nos ordinateurs et nos réseaux ne diminuent pas, elles augmentent.

La cybersécurité consiste à protéger les ordinateurs, les serveurs, les appareils mobiles, les systèmes électroniques, les réseaux et les données contre les attaques malveillantes. On l’appelle également sécurité informatique ou sécurité des systèmes d'information.

La sécurité informatique c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour réduire la vulnérabilité d'un système contre les menaces accidentelles ou intentionnelles. L'objectif de la sécurité informatique est d‟assurer que les ressources matérielles et/ou logicielles d‟un parc informatique sont uniquement utilisées dans le cadre prévu et par des personnes autorisées.

**Les enjeux de la cybersécurité**

Les enjeux actuels de la cybersécurité sont cruciaux dans le monde numérique pour plusieurs raisons majeures. Il est essentiel de comprendre ces enjeux pour appréhender pleinement l'importance de la cybersécurité :

1. **Protection des données sensibles** : À l'ère numérique, de plus en plus de données personnelles et professionnelles sont stockées et échangées en ligne. Les failles de sécurité peuvent entraîner la perte, le vol ou la divulgation de ces données sensibles, ce qui peut avoir des conséquences graves pour les individus et les organisations.
2. **Contre les violations de la vie privée** : La cybersécurité est essentielle pour protéger la vie privée des individus. Les violations de la vie privée peuvent conduire à l'exposition de renseignements personnels, tels que les informations médicales, les identifiants et les habitudes de navigation, ce qui peut entraîner des conséquences préjudiciables pour les personnes touchées.
3. **Sécurité publique** : Les cyberattaques peuvent perturber gravement les opérations commerciales, les services gouvernementaux et les infrastructures essentielles. Par exemple, des attaques ciblées contre les réseaux électriques ou les systèmes de transport peuvent entraîner des perturbations importantes et même mettre en danger la sécurité publique.
4. **Conséquences financières**: Les coûts financiers associés aux failles de sécurité sont élevés. Les organisations doivent non seulement faire face aux dépenses liées à la remédiation des attaques, mais également aux pertes de revenus et aux répercussions sur leur réputation.

En résumé, la cybersécurité est cruciale pour prévenir plusieurs types de menaces et garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des systèmes informatiques et des données. C'est pourquoi il est impératif de mettre en place des mesures de cybersécurité robustes pour se prémunir contre ces risques croissants.

**Un peu d'historique**

L'évolution de la cybersécurité a été marquée par une progression constante pour faire face aux menaces croissantes dans le monde numérique.

* Les débuts de la cybersécurité (1960-1970) : Depuis les années 1960, la cybersécurité était principalement axée sur la protection des systèmes centraux et des réseaux informatiques des gouvernements et des grandes entreprises. Les premières mesures de sécurité consistaient en des contrôles d'accès physiques et en des procédures d'authentification simples. Cependant, la notion de cybersécurité était encore relativement limitée, car Internet n'existait pas encore sous sa forme actuelle.
* L'essor des premières mesures de sécurité (1970-1980) : La décennie suivante a vu l'émergence de mesures de sécurité plus avancées. Les premiers pare-feu ont été développés pour protéger les réseaux informatiques, et les utilisateurs ont commencé à utiliser des mots de passe pour accéder aux systèmes. Les systèmes informatiques sont devenus plus accessibles, ce qui a contribué à une prise de conscience croissante de la nécessité de protéger les données et les systèmes informatiques. Cependant, la cybersécurité restait principalement une préoccupation des départements informatiques et des gouvernements, et le grand public était encore largement à l'abri de ces préoccupations.
* L'émergence des logiciels malveillants (1980-1990) : Les années 1980 ont vu l'apparition des premiers virus informatiques et des attaques de logiciels malveillants. Des exemples notables comme le virus Morris ont mis en évidence la nécessité de protéger les systèmes contre les programmes malveillants. Cette période a vu le développement des premiers antivirus et des premiers outils de sécurité informatique. La cybersécurité est devenue un sujet de préoccupation croissant.
* L'ère moderne de la cybersécurité (depuis 2000 ) : Au cours des deux dernières décennies, la cybersécurité est devenue une préoccupation majeure à l'échelle mondiale. L'explosion d'Internet et la numérisation généralisée des données ont créé de nouvelles opportunités pour les cybercriminels. Les menaces ont évolué vers des formes plus sophistiquées, notamment les attaques de phishing, les ransomwares et les APT (menaces avancées persistantes). Les entreprises, les gouvernements et les particuliers sont désormais tous concernés par la cybersécurité, car les conséquences des attaques peuvent être catastrophiques. La cybersécurité est devenue un domaine multidimensionnel, impliquant des professionnels de la sécurité informatique, des lois et réglementations strictes, et une sensibilisation accrue à la sécurité numérique. Cette évolution se poursuit aujourd'hui avec l'émergence de nouvelles menaces et de nouvelles solutions de cybersécurité.

**Menaces et Risques**

**Les principales menaces de cybersécurité**

Les risques informatiques sont devenus l’une des inquiétudes capitales de la majorité des entreprises, quelle que soit leur taille et leur domaine d’activité. Les menaces liées au piratage et à la privation de données restent les secondes menaces les plus graves après le risque d’interruption d’activité. Les pirates informatiques utilisent des techniques de plus en plus sophistiquées. C’est pourquoi la protection de vos actifs numériques et de votre équipement réseau est essentielle.

Selon le rapport "[Threat Landscape 2022](https://www.enisa.europa.eu/about-enisa/about/fr" \t "_blank)" de l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), il existe huit principaux groupes de menaces :

* **Le rançongiciel  :  les pirates prennent le contrôle des données de quelqu'un et exigent une rançon pour restaurer l'accès.**

En 2022, les attaques au rançongiciel (logiciel de rançon) continuent d'être l'une des principales cybermenaces. Elles sont également de plus en plus complexes. Selon une enquête citée par l'ENISA qui a été menée fin 2021 et en 2022, plus de la moitié des répondants ou de leurs employés ont été approchés dans le cadre d'attaques avec un rançongiciel.

Les données citées par l'Agence européenne pour la cybersécurité montrent que la demande la plus élevée par rançongiciel est passée de 13 millions d'euros en 2019 à 62 millions d'euros en 2021 et que la rançon moyenne payée a doublé, passant de 71 000 euros en 2019 à 150 000 euros en 2020. On estime qu'en 2021, les rançongiciels ont atteint 18 milliards d'euros de dommages, soit 57 fois plus qu'en 2015.

* **Malware : logiciel malveillant qui nuit à un système**

Les logiciels malveillants comprennent les virus, les vers informatiques, les chevaux de Troie et les logiciels espions. Après une diminution globale des logiciels malveillants liée à la pandémie en 2020 et au début de 2021, leur utilisation a fortement augmenté à la fin de 2021, lorsque les gens ont commencé à retourner au bureau.

L'essor des logiciels malveillants est également attribué à [l'utilisation secrète de l'ordinateur d'une victime pour créer illégalement des cryptomonnaies](https://www.interpol.int/fr/Infractions/Cybercriminalite/Minage-pirate) (le cryptojacking) et aux logiciels malveillants liés à l'Internet des objets (logiciels malveillants ciblant les appareils connectés à l'Internet tels que les routeurs ou les caméras).

Selon l'ENISA, il y a eu plus d'attaques sur l'Internet des objets au cours des 6 premiers mois de 2022 qu'au cours des 4 années précédentes.

* **Menaces d'ingénierie sociale : exploiter l'erreur humaine pour accéder à des informations ou à des services**

Il s'agit d'inciter les victimes à ouvrir des documents, des fichiers ou des e-mails malveillants, à visiter des sites Web et à accorder ainsi un accès non autorisé à des systèmes ou à des services. L'attaque la plus courante de ce type est le « phishing »  (par e-mail) ou « smishing » (via des SMS).

Selon une étude citée par l'ENISA, près de 60 % des brèches en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique comportent un élément d'ingénierie sociale.

Les principales organisations usurpées par les pirates appartenaient aux secteurs de la finance et de la technologie. Les criminels ciblent également de plus en plus les échanges de cryptomonnaies et les propriétaires de cryptomonnaies.

* **Menaces contre les données : cibler les sources de données pour obtenir un accès non autorisé et une divulgation**

Nous vivons dans une économie axée sur les données, qui produit d'énormes quantités de data extrêmement importantes pour, entre autres, les entreprises et l'Intelligence Artificielle, ce qui en fait une cible majeure pour les cybercriminels. Les menaces contre les données peuvent être principalement classées comme des violations de données (attaques intentionnelles par un cybercriminel) et des fuites de données (diffusions non intentionnelles de données).

L'argent reste la motivation la plus courante de ces attaques. Ce n'est que dans 10% des cas que l'espionnage est le mobile.

* **Menaces contre l'accessibilité (déni de service) : attaques empêchant les utilisateurs d'accéder aux données ou aux services**

Il s'agit de certaines des menaces les plus critiques pour les systèmes informatiques. Leur portée et leur complexité ne cessent de croître. Une forme courante d'attaque consiste à surcharger l'infrastructure du réseau et à rendre un système indisponible.

Les attaques par déni de service frappent de plus en plus les réseaux mobiles et les appareils connectés. Elles sont très utilisées dans la cyberguerre Russie-Ukraine. Les sites web liés au virus Covid-19, tels que ceux permettant de se faire vacciner, ont également été visés.

* **Menaces contre la disponibilité (menaces Internet) : menaces contre l'accessibilité à Internet**

Il s'agit notamment de la prise de contrôle physique et de la destruction de l'infrastructure Internet, comme on l'a vu dans les territoires ukrainiens occupés depuis l'invasion, ainsi que de la censure active des sites d'information ou de médias sociaux.

* **Désinformation/mésinformation : la diffusion d'informations trompeuses**

L'utilisation croissante des plateformes de médias sociaux et des médias en ligne a entraîné une augmentation des campagnes de diffusion de désinformation (informations volontairement falsifiées) et de désinformation (partage de données erronées). L'objectif est de susciter la peur et l'incertitude.

La Russie a utilisé cette technologie pour cibler les perceptions de la guerre.

Grâce à la technologie du « Deepfake », il est désormais possible de générer de faux sons, de fausses vidéos ou de fausses images qui sont presque impossibles à distinguer des vrais. Des robots se faisant passer pour de vraies personnes peuvent perturber les communautés en ligne en les inondant de faux commentaires.

* **Attaques de la chaîne d'approvisionnement visant les relations entre les organisations et les fournisseurs**

Il s'agit d'une combinaison de deux attaques (sur le fournisseur et le client). Les organisations sont de plus en plus vulnérables à de telles attaques en raison de systèmes de plus en plus complexes et d'une multitude de fournisseurs, plus difficiles à surveiller.

**Principaux secteurs touchés par les menaces de cybersécurité**

Les menaces à la cybersécurité dans l'Union européenne affectent des secteurs vitaux. Selon l'ENISA, les six principaux secteurs touchés entre juin 2021 et juin 2022 étaient les suivants :

* l'administration publique/gouvernement (24 % des incidents signalés)
* les fournisseurs de services numériques (13 %)
* le grand public (12,4 %)
* les services (11,8%)
* la finance/banque (8,6%)
* la santé (7,2%)

**Les failles de sécurité en informatique**

**Qu'est ce qu'une vulnérabilité**

Une **faille de sécurité** ou **vulnérabilité**, désigne en informatique toute faiblesse d’un système informatique qui permettrait à une personne potentiellement malveillante d'altérer le fonctionnement normal du système ou encore d'accéder à des données non autorisées. L’origine de la **vulnérabilité**  est généralement involontaire, c'est la conséquence de faiblesses dans la conception, la mise en œuvre ou l'utilisation d'un composant matériel ou logiciel du système, mais il s'agit souvent d'anomalies logicielles liées à des erreurs de programmation ou à de mauvaises pratiques.

En effet, il existe de nombreux types de vulnérabilités en cybersécurité. Les plus courantes comprennent :

* Vulnérabilités logicielles : Ces vulnérabilités résultent de bogues ou de faiblesses dans le code des logiciels. Les pirates informatiques peuvent exploiter ces failles pour obtenir un accès non autorisé à un système.
* Configurations Incorrectes : Les erreurs de configuration, telles que l'activation de paramètres de sécurité inappropriés, peuvent créer des vulnérabilités.
* Erreurs Humaines : Les employés qui ne suivent pas les bonnes pratiques de sécurité, comme le partage de mots de passe ou l'ouverture de pièces jointes suspectes, peuvent introduire des vulnérabilités dans un système.

Si les vulnérabilités ne sont pas traitées, elles peuvent être exploitées par des attaquants. Les conséquences d'une vulnérabilité non corrigée peuvent être graves, notamment la perte de données, la compromission de la confidentialité, les perturbations des opérations et la mise en danger de la réputation de l'organisation.

La gestion efficace des vulnérabilités est essentielle pour maintenir un environnement informatique sécurisé. Cela implique l'identification, l'évaluation et la correction des vulnérabilités dès qu'elles sont découvertes. Les organisations utilisent des outils de gestion des vulnérabilités pour suivre les failles potentielles et mettre en place des correctifs.

**Identification et correction des vulnérabilités**

L'identification et la correction des vulnérabilités sont des processus essentiels en cybersécurité pour maintenir un environnement informatique sécurisé. Il existe de nombreux outils qui peuvent faciliter la découverte de vulnérabilités. Mais, bien que ces outils puissent fournir à un auditeur une bonne vision d'ensemble des vulnérabilités potentiellement présentes, ils ne peuvent pas remplacer le jugement humain. Se reposer uniquement sur des scanners automatiques de vulnérabilité rapportera de nombreux faux positifs et une vue limitée des problèmes présents dans le système.

**Identification des Vulnérabilités :**

* **Surveillance continue** : Les organisations utilisent des outils de gestion des vulnérabilités pour surveiller en permanence leur infrastructure informatique. Ces outils analysent les systèmes, les applications, les réseaux et les configurations à la recherche de failles potentielles.
* **Tests de sécurité**: Les tests de sécurité, tels que les audits de sécurité et les tests de pénétration, sont effectués pour identifier les vulnérabilités. Les experts en sécurité tentent de simuler des attaques pour découvrir les failles du système.
* **Bulletins de sécurité** : Les organisations surveillent les bulletins de sécurité émis par les fournisseurs de logiciels, les éditeurs et les organismes de sécurité pour rester informées des vulnérabilités connues et des correctifs disponibles.
* **Signalement des utilisateurs** : Les utilisateurs et les employés peuvent signaler des comportements suspects ou des vulnérabilités potentielles, ce qui peut aider à identifier et à résoudre les problèmes.

**Correction des Vulnérabilités :**

 Une fois les vulnérabilités identifiées, elles sont classées en fonction de leur gravité et de leur impact potentiel sur l'organisation. Cela permet de donner la priorité aux correctifs les plus critiques.

* **Développement de correctifs** : Les équipes de sécurité travaillent en collaboration avec les développeurs de logiciels, les administrateurs système et d'autres parties prenantes pour élaborer des correctifs. Ces correctifs peuvent être des mises à jour de logiciels, des modifications de configuration, des correctifs de sécurité, ou des correctifs matériels, selon la nature de la vulnérabilité.
* **Tests de correctifs**: Avant de déployer un correctif, il est essentiel de le tester dans un environnement de développement pour s'assurer qu'il n'entraîne pas de problèmes supplémentaires. Les tests de correctifs garantissent que le correctif fonctionne correctement et ne perturbe pas les opérations en cours.
* **Déploiement des correctifs**: Une fois que les correctifs ont été testés avec succès, ils sont déployés dans l'environnement de production. Il est important de mettre en œuvre les correctifs rapidement pour réduire la fenêtre d'opportunité pour les attaquants.
* **Suivi et vérification** : Après le déploiement des correctifs, il est essentiel de surveiller l'environnement pour s'assurer que les vulnérabilités ont été correctement corrigées. Les rapports de suivi et de vérification sont utilisés pour documenter les actions prises.
* **Gestion du cycle de vie des correctifs** : Les correctifs sont suivis tout au long de leur cycle de vie pour garantir que les systèmes restent sécurisés. Cela inclut la planification de mises à jour régulières et la gestion des correctifs de sécurité à long terme.

L'identification et la correction des vulnérabilités sont des éléments clés de la gestion de la cybersécurité. Ces processus permettent aux organisations de maintenir leurs systèmes et leurs données en sécurité face aux menaces en constante évolution.

**Les objectifs fondamentaux de la cybersécurité**

Au cœur de la cybersécurité, il y a des objectifs fondamentaux qui guident nos efforts pour protéger les systèmes informatiques, les données sensibles et les communications numériques. Dans cette section, nous plongeons au cœur de ces objectifs, en explorant les principaux piliers qui définissent la cybersécurité.

La cybersécurité repose sur cinq objectifs clés : la **confidentialité**, l'**intégrité**, la **disponibilité**, l'**authenticité** et la **non-répudiation**. Chacun de ces objectifs joue un rôle crucial dans la protection de l'information et des systèmes numériques. Nous allons examiner ce que signifient ces objectifs, pourquoi ils sont essentiels et comment ils s'appliquent dans divers contextes.

**1. Confidentialité :**

La confidentialité est l'un des piliers fondamentaux de la cybersécurité. Elle concerne la protection des données sensibles contre tout accès, utilisation ou divulgation non autorisés. En d'autres termes, elle garantit que seules les personnes ou les entités autorisées ont accès à des informations confidentielles. Pour atteindre cet objectif, des méthodes de chiffrement, de contrôle d'accès et de gestion des identités sont mises en place.  Le **chiffrement** des données est un mécanisme courant pour garantir la confidentialitéPar exemple, lorsqu'un message est chiffré, seules les personnes disposant de la clé de déchiffrement peuvent le lire, même s'il est intercepté pendant la transmissionHaut du formulaire

**2. Intégrité :**

L'intégrité se réfère à la garantie que les données et les systèmes n'ont pas été modifiés de manière non autorisée. Elle implique que les données restent cohérentes, exactes et non altérées tout au long de leur cycle de vie. Les mécanismes d'intégrité comprennent la détection des modifications non autorisées, les signatures numériques, les hachages de données et les journaux d'audit. Par exemple, avant de télécharger un logiciel, vous pouvez vérifier **le hachage** fourni par l'éditeur. Si le hachage du fichier téléchargé correspond au hachage fourni, vous pouvez être sûr que le fichier n'a pas été altéré en cours de téléchargement.

**3. Disponibilité :**

L'objectif de la disponibilité est de garantir que les systèmes, les réseaux et les données sont accessibles et opérationnels lorsque cela est nécessaire. Cela signifie que les systèmes doivent être résistants aux pannes, aux attaques de déni de service (DDoS) et à d'autres menaces susceptibles d'entraver leur fonctionnement. La disponibilité est cruciale pour garantir la continuité des activités et des services. Les **systèmes de redondance**, tels que les serveurs de secours, garantissent la disponibilité. Par exemple, en cas de défaillance d'un serveur, un autre serveur prend le relais pour que le service reste disponible.

**4. Authenticité :**

L'authenticité vise à confirmer l'identité des utilisateurs et des systèmes informatiques. Cela garantit que les personnes ou les entités qui prétendent être qui elles disent être sont effectivement légitimes. L'authentification repose sur l'utilisation de mots de passe, d'identifiants, de clés d'authentification et d'autres méthodes pour vérifier l'identité. L**'authentification à deux facteurs (2FA)** est un exemple courant. Lorsque vous vous connectez à un service en ligne, en plus de votre mot de passe, vous pourriez être invité à entrer un code unique généré par une application mobile. Cela renforce l'authenticité de votre identité.

**5. Non-répudiation :**

La non-répudiation empêche les utilisateurs de nier leurs actions ou leurs transactions une fois qu'ils les ont effectuées. Elle s'applique principalement aux communications électroniques et aux transactions en ligne. Pour garantir la non-répudiation, des mécanismes de journalisation, de signature électronique et de traçabilité des actions sont utilisés. **Les signatures électroniques** sont un moyen de garantir la non-répudiation. Lorsque vous signez électroniquement un document, il est difficile de nier plus tard que c'est bien vous qui l'avez signé.

Ces cinq objectifs sont au cœur de la cybersécurité, et leur mise en œuvre efficace est essentielle pour garantir la protection des systèmes informatiques et des données dans un monde numérique en constante évolution. Chacun de ces objectifs contribue à créer un environnement de confiance et de sécurité, que ce soit dans le contexte des communications personnelles, des entreprises ou des opérations gouvernementales.

**Conclusion**

En concluant ce premier chapitre, nous avons posé les fondations essentielles de la cybersécurité. Nous avons introduit l'importance cruciale de la cybersécurité pour les individus, les entreprises et les institutions, soulignant ainsi la nécessité de protéger nos systèmes informatiques contre les menaces croissantes. Nous avons également abordé les notions fondamentales de menaces, de vulnérabilités et de risques en informatique.

Ces concepts servent de base solide pour la suite de notre cours. Dans les chapitres à venir, nous plongerons plus en profondeur dans ces sujets, explorant en détail les différentes menaces auxquelles nous sommes confrontés, les vulnérabilités qui les rendent possibles, et les méthodes pour évaluer et gérer les risques liés à la sécurité informatique. Nous continuerons à développer nos connaissances et compétences en matière de cybersécurité, afin de mieux comprendre comment protéger nos systèmes, nos données et notre vie en ligne. Restez attentif, car le voyage passionnant dans l'univers de la sécurité informatique se poursuit !"

[**Chapitre 2 : Vulnérabilités, menaces et attaques**](http://moodle.northeurope.cloudapp.azure.com/moodle/mod/resource/view.php?id=8552)

**Introduction**

Dans le premier module nous avons bien compris que la sécurité informatique n'est plus une option, mais une nécessité vitale dans le monde numérique actuel. Comprendre les mécanismes des vulnérabilités, des menaces et des attaques est le premier pas vers la construction de défenses robustes pour protéger les données et les systèmes. Ceci est l'objet de ce deuxième module. Nous explorons ainsi les menaces, les vulnérabilités et les attaques auxquelles font face les systèmes informatiques afin d'établir des défenses solides et mettre en place des stratégies de protection efficaces.

**Vulnérabilités**

**Notion de vulnérabilité**

**Vulnérabilité :** est la faiblesse au niveau d'un bien (au niveau de la conception, de la réalisation, de l'installation, de la configuration ou de l'utilisation du bien) pouvant conduire à une exposition. Les vulnérabilités de sécurité représentent un défaut matériel ou logiciel. Après avoir pris connaissance d'une vulnérabilité, les utilisateurs malveillants tentent de l'exploiter. Un exploit est le terme employé pour designer un programme écrit utilisé pour exploiter une vulnérabilité connue. L'utilisation d'un exploit contre une vulnérabilité est considérée comme une attaque. L'objectif de l'attaque est d'obtenir l'accès à un système, aux données hébergées ou à une ressource spécifique.

Les vulnérabilités informatiques peuvent être catégorisées en plusieurs types en fonction de leur origine, de leur impact et de la manière dont elles peuvent être exploitées.

**Vulnérabilités des logiciels**

Les vulnérabilités des logiciels sont généralement introduites par des erreurs dans le système d'exploitation ou dans le code d'application ; malgré tous les efforts des entreprises pour détecter et corriger les vulnérabilités des logiciels, il est fréquent que de nouvelles vulnérabilités se présentent. Microsoft, Apple et d'autres producteurs de système d'exploitation sortent des correctifs et des mises à jour quasiment tous les jours. Les mises à jour d'applications sont également fréquentes. Des applications comme les navigateurs Web, les applications mobiles et les serveurs Web sont souvent mis à jour par les entreprises ou les organisations responsables.

En 2015, une vulnérabilité majeure, appelée SYNful Knock, a été découverte dans Cisco IOS. Cette vulnérabilité a permis aux agresseurs d'obtenir le contrôle des routeurs professionnels, notamment les routeurs 1841, 2811 et 3825 de Cisco. Ils peuvent ainsi espionner toutes les communications réseau et infecter d'autres périphériques réseau. Cette vulnérabilité a été introduite dans le système lors de l'installation d'une version modifiée de l'IOS sur les routeurs. Pour éviter cela, vérifiez constamment l'intégrité de l'image IOS téléchargée et limitez l'accès physique de l'équipement au personnel autorisé.

L'objectif des mises à jour logicielles est de rester à jour et d'éviter l'exploitation des vulnérabilités. Lorsque certaines entreprises disposent d'équipes de test de pénétration dédiées à la recherche, à la détection et à la correction des vulnérabilités des logiciels avant d'être exploitables, les experts en niveaux de sécurité se spécialisent également dans la recherche de vulnérabilités des logiciels.

Le Projet Zero de Google est un excellent exemple de cette pratique. Après avoir découvert un certain nombre de vulnérabilités sur différents logiciels utilisés par les utilisateurs finaux, Google a constitué une équipe permanente dédiée à la recherche de vulnérabilités des logiciels.

**Origine des Vulnérabilités Logicielles**

* Les erreurs dans le système d'exploitation ou dans le code d'application sont identifiées comme les principaux facteurs contribuant aux vulnérabilités logicielles.

**Correction des Vulnérabilités**

* Les entreprises travaillent constamment pour détecter et corriger ces vulnérabilités. Les mises à jour et correctifs, émis régulièrement par des producteurs de système d'exploitation comme Microsoft, Apple, et d'autres, visent à résoudre ces problèmes.

**Vulnérabilités du matériel**

Les vulnérabilités sont souvent causées par des défauts de conception du matériel. La mémoire RAM, par exemple, est essentiellement composée de condensateurs installés étroitement les uns près des autres. Il a été découvert qu'à cause de la proximité, les modifications continuent appliquées à l'un des condensateurs affectant les condensateurs environnants. Sur la base de ce défaut de conception, un exploit appelé Rowhammer a été créé. En réécrivant à plusieurs reprises la mémoire dans les mêmes adresses, l'exploit de Rowhammer permet de récupérer des données à partir des cellules de mémoire d'une adresse à proximité, même si les cellules sont protégées.

Les vulnérabilités du matériel sont spécifiques aux modèles d'appareils et sont généralement exploitées pour des tentatives compromettantes. Tandis que les exploits sur le matériel sont plus fréquents dans les attaques très ciblées, la protection classique contre les malwares et une sécurité physique constituant une protection suffisante pour l'utilisateur ordinaire.

**Origines des Vulnérabilités Matérielles :**

1. **Défauts de Conception** : Les erreurs dans la conception des puces, des circuits ou des composants matériels peuvent créer des vulnérabilités.
2. **Problèmes de Fabrication** : Des erreurs lors de la fabrication des composants matériels peuvent introduire des vulnérabilités, même si la conception est correcte.
3. **Backdoors Intentionnelles** : Parfois, des backdoors (portes dérobées) intentionnelles sont insérées dans le matériel pour permettre l'accès à des fins de maintenance ou de surveillance, mais elles peuvent être exploitées à des fins malveillantes.

**Méthodes de Correction :**

1. Mises à Jour du Micrologiciel (Firmware Updates) : Les fabricants de matériel publient des mises à jour du micrologiciel pour corriger les vulnérabilités matérielles découvertes après la commercialisation des produits.
2. Isolation et Segmentation : Des techniques de virtualisation, d'isolation de processus ou de séparation des composants matériels peuvent être utilisées pour limiter l'impact des vulnérabilités matérielles.

**Exemples de vulnérabilités de sécurité**

**Débordement de tampon**

Cette vulnérabilité se produit lorsque les données sont écrites au-delà des limites d'un tampon. Les tampons sont des zones de mémoire affectées à une application. En modifiant les données au-delà des limites d'une mémoire tampon, l'application accède à la mémoire allouée à d'autres processus. Cela peut provoquer une panne du système, une compromission des données ou permettre une élévation des privilèges

**Entrée non validée**

Les programmes interagissent fréquemment avec l'entrée de données. Ces données entrant dans le programme pourraient avoir un contenu malveillant, conçu pour détraquer les activités du programme. Considérons un programme qui reçoit une image à traiter. Un utilisateur malveillant pourrait concevoir un fichier image avec des dimensions d'image non valides. Les dimensions trafiquées de manière malveillante peuvent forcer le programme à répartir les tampons de tailles incorrectes et imprévues.

**Situation de concurrence**

Cette vulnérabilité se produit lorsque la sortie d'un événement dépend de sorties commandées ou planifiées. Une situation de concurrence devient une source de vulnérabilité lorsque les événements nécessaires commandés ou planifiés ne se produisent pas dans l'ordre correct ou en temps voulu.

**Failles dans les mesures de sécurité**

Les données système et les données sensibles peuvent être protégées grâce à des techniques comme l'authentification, l'autorisation et le chiffrement. Les développeurs ne doivent pas tenter de créer leurs propres algorithmes de sécurité, car cela pourrait introduire des vulnérabilités. Il est fortement conseillé aux développeurs d'utiliser les bibliothèques de sécurité déjà créées, testées et vérifiées.

**Problèmes de contrôle d'accès**

Le contrôle d'accès est le processus de contrôle des affectations, de la gestion de l'accès physique à l'équipement dictant l'accès d'une personne à une ressource, notamment un fichier, et ce qu'il peut réaliser avec ce fichier, comme lire ou modifier celui-ci. De nombreuses vulnérabilités de sécurité sont créées par l'utilisation inappropriée des contrôles d'accès.

Quasiment l'ensemble des contrôles d'accès et des pratiques de sécurité peuvent être surmontés si l'agresseur dispose d'un accès physique à l'équipement cible. Par exemple, même en définissant les autorisations d'un fichier, le système d'exploitation ne peut empêcher une personne de contourner le système d'exploitation et la lecture directe des données sur le disque. Pour protéger la machine et les données qu'elle contient, l'accès physique doit être limité et les techniques de chiffrement doivent servir à protéger les données d'un vol ou d'une corruption.

**Menaces**

**Notion de menace**

Une menace est une situation potentielle qui pourrait entraîner des dommages sur un bien si elle se réalise. Les menaces, peuvent provenir de l'intérieur ou de l'extérieur d'une organisation.

**Les menaces internes**:

Un utilisateur interne, par exemple un employé ou un partenaire contractuel, peut accidentellement ou intentionnellement :

* mal gérer les données confidentielles ;
* menacer le fonctionnement des serveurs internes ou des périphériques de l'infrastructure réseau ;
* faciliter les attaques venant de l'extérieur en connectant un support USB infecté dans le système informatique de l'entreprise ;
* inviter accidentellement un malware dans le réseau par des e-mails ou des sites Web malveillants.

Les menaces internes sont souvent considérées comme plus dangereuses que les menaces externes, car les individus internes ont une connaissance approfondie du réseau de l'entreprise, disposent d'un accès direct à plusieurs ressources et données confidentielles

**Les menaces externes :**

Les menaces externes sont les risques et les dangers provenant de sources extérieures à une organisation, visant à compromettre la sécurité de ses systèmes informatiques et de ses données. Les menaces externes peuvent se manifester par des attaques sophistiquées exploitant des vulnérabilités techniques, des campagnes de phishing, des logiciels malveillants ou des tentatives de piratage psychologique pour obtenir des informations sensibles ou un accès non autorisé aux réseaux.

Ces acteurs externes ont souvent des motivations diverses, allant de gains financiers à l'espionnage industriel, en passant par la perturbation des opérations, et utilisent des tactiques variées pour atteindre leurs objectifs.

**Panorama de quelques menaces**

Hameçonnage et ingénierie sociale

* L'hameçonnage (anglais : « phishing ») : constitue une « attaque de masse » qui vise à abuser de la « naïveté » des clients ou des employés pour récupérer leurs identifiants de banque en ligne ou leurs numéros de carte bancaire...
* L'ingénierie sociale : constitue une « attaque ciblée » qui vise à abuser de la « naïveté » des employés de l'entreprise :
  + pour dérober directement des informations confidentielle, ou
  + pour introduire des logiciels malveillants dans le système d'information de la banque

Fraude interne

La fraude interne est un « sujet tabou » pour les entreprises, mais un véritable sujet d'importance !

Les fraudes internes se réfèrent à des actes de tromperie, de malhonnêteté ou de détournement commis au sein d'une organisation par ses propres employés, cadres ou personnes associées. Ces actes frauduleux peuvent être intentionnels et sont effectués dans le but d'obtenir un avantage personnel aux dépens de l'entreprise. Les fraudes internes peuvent prendre différentes formes, telles que la falsification de données financières, le détournement de fonds, l'abus de privilèges d'accès, la corruption ou d'autres formes de malversations.

Violation d'accès non autorisé : mots de passe faibles

Des mots de passe simples ou faibles (notamment sans caractères spéciaux comme « ! » ou « \_ » et des chiffres) permettent – entre autre – à des attaquants de mener les actions suivantes :

* Utiliser des scripts automatiques pour tester un login avec tous les mots de passe couramment utilisés (issus d'un dictionnaire) ;
* Utiliser des outils pour tenter de « casser » le mot de passe. Ces outils sont très efficaces dans le cadre de mots de passe simples, et sont beaucoup moins efficaces dans le cas de mots de passe longs et complexes.

Virus informatique

Les virus informatiques constituent des « attaques massives » qui tendent

* à devenir de plus en plus ciblés sur un secteur d'activité (télécommunication, banque, défense, énergie, etc.)
* à devenir de plus en plus sophistiqués et furtifs

Déni de service distribué (DDoS)

La déni de service distribué (DDoS) constituent une « attaque ciblée » qui consiste à saturer un site Web de requêtes pour le mettre « hors-service » à l'aide de « botnets », réseaux d'ordinateurs infectés et contrôlés par les attaquants

**Les attaques : concepts et techniques**

**Notion d'attaques**

Une attaque est une action malveillante destinée à porter atteinte à la sécurité d'un bien, Elle représente la concrétisation d'une menace, et nécessite l'exploitation d'une vulnérabilité.

Une attaque ne peut donc avoir lieu (et réussir) que si le bien est affecté par une vulnérabilité.

Ainsi, tout le travail des experts sécurité consiste à s'assurer que le SI ne possède aucune vulnérabilité. Dans la réalité, l'objectif est en fait d'être en mesure de maîtriser ces vulnérabilités plutôt que de viser un objectif 0 inatteignable.

**Les types les plus courants des attaques**

Les malwares, ou programmes malveillants, représentent tout code pouvant être utilisé pour voler des données, contourner les contrôles d'accès ou pour nuire à un système ou le compromettre. Voici quelques types communs de Malware :

Logiciel espion

Ce Malware est conçu pour suivre et espionner l'utilisateur. Le logiciel espion inclut souvent le suivi des activités, la collecte de frappes sur clavier et la capture des données. Afin de contourner les mesures de sécurité, le logiciel espion modifie souvent les paramètres de sécurité. Le logiciel espion se regroupe souvent avec des logiciels légitimes ou avec des chevaux de Troie.

Publiciel

Le logiciel de publicité est conçu pour fournir automatiquement des publicités. Le publiciel est souvent installé avec certaines versions du logiciel. Certains publiciels sont conçus pour ne délivrer que des publicités, mais il est également fréquent que des publiciels soient associés à des logiciels espions.

Bot

Du mot robot, un bot est un type de Malware conçu pour effectuer automatiquement une action, généralement en ligne. Alors que la plupart des bots sont inoffensifs, une utilisation croissante des bots malveillants constitue des réseaux de zombies. Plusieurs ordinateurs sont infectés de bots programmés pour attendre tranquillement les commandes fournies par l'agresseur

Rançongiciel

Ce Malware est conçu pour maintenir un système informatique ou les données qu'il contient en captivité jusqu'à ce qu'un paiement soit effectué. Le ransomware fonctionne habituellement en chiffrant les données sur l'ordinateur à l'aide d'une clé inconnue de l'utilisateur. D'autres versions de ransomware peuvent tirer parti des vulnérabilités spécifiques du système pour le verrouiller. Le ransomware se transmet par un fichier téléchargé ou par une certaine vulnérabilité de logiciel.

Scareware

Il s'agit d'un type de Malware conçu pour persuader l'utilisateur de faire une action spécifique basée sur la peur. Le scareware crée des fenêtres contextuelles factices avec la même apparence que les fenêtres de dialogue du système d'exploitation. Ces fenêtres transmettent de faux messages indiquant que le système est vulnérable ou a besoin de l'exécution d'un programme spécifique pour reprendre un fonctionnement normal. En réalité, aucun problème n'a été évalué ou détecté et si l'utilisateur accepte et lance le programme mentionné pour l'exécuter, son système sera infecté par un Malware.

Rootkit

Ce Malware est conçu pour modifier le système d'exploitation afin de créer une porte dérobée. Les agresseurs utilisent ainsi la porte dérobée pour accéder à distance à l'ordinateur. La plupart des rootkits profitent des vulnérabilités des logiciels pour effectuer une élévation de privilèges et modifier les fichiers système. Il est également fréquent que les rootkits modifient les investigations du système et les outils de surveillance, ce qui rend très difficile leur détection. Généralement, un ordinateur infecté par un rootkit doit être nettoyé et réinstallé.

Virus

Un virus est un code exécutable malveillant attaché à d'autres fichiers exécutables, souvent des programmes légitimes. La plupart des virus nécessitent une activation de la part de l'utilisateur final et peuvent s'activer à une heure ou une date spécifique. Les virus peuvent être inoffensifs et afficher simplement une image, ou ils peuvent être destructeurs, comme ceux qui modifient ou suppriment des données. Les virus peuvent être également programmés pour muter afin d'éviter la détection. La plupart des virus sont actuellement propagés par les lecteurs USB, les disques optiques, les partages réseau ou par e-mail

Cheval de Troie

Un cheval de Troie est un type de Malware qui effectue des opérations malveillantes sous le couvert d'une opération souhaitée. Ce code malveillant exploite les privilèges de l'utilisateur qui l'exécute. Souvent, les chevaux de Troie se trouvent dans des fichiers images, des fichiers audio ou des jeux. Un cheval de Troie diffère d'un virus, car il s'attache à des fichiers non exécutables

Vers

Les vers sont des codes malveillants qui se répliquent en exploitant de façon indépendante les vulnérabilités au sein des réseaux. Les vers ralentissent généralement les réseaux. Alors que le virus nécessite un programme hôte pour s'exécuter, les vers peuvent fonctionner par eux-mêmes. À l'exception de l'infection initiale, ils n'exigent plus une participation de la part des utilisateurs. Après l'infection d'un hôte, le ver est capable de se propager très rapidement sur le réseau. Les vers partagent des modèles similaires. Ils s'activent par la présence d'une vulnérabilité, un moyen pour eux de se propager et contiennent tous une charge utile.

L'homme au milieu (MitM)

L'attaque MitM permet à l'agresseur de prendre le contrôle d'un appareil à l'insu de son utilisateur. Avec ce niveau d'accès, le pirate peut intercepter et s'emparer des informations de l'utilisateur avant de les relayer vers sa destination prévue. Les attaques MitM sont largement utilisées pour dérober des informations financières. De nombreux malware et des techniques existent pour permettre aux agresseurs d'avoir les fonctionnalités MitM.

L'homme sur appareil mobile (MitMo)

Une variante du MitM, MitMo est un type d'attaque utilisé pour prendre le contrôle d'un terminal mobile. Après l'infection, le terminal mobile peut recevoir l'instruction d'exfiltrer des informations sensibles de l'utilisateur et de les envoyer aux agresseurs. ZeuS, un exemple d'exploit avec des fonctionnalités MitMo, permet aux pirates de s'emparer discrètement des messages de vérification à 2 étapes envoyés aux utilisateurs.

**Qui attaque qui ?**

Les ennemis en matière de sécurité informatique peuvent être catégorisés en divers groupes en fonction de leurs motivations et de leurs actions. Voici une présentation des principaux acteurs qui menacent la sécurité informatique :

Les Acteurs Malveillants :

1. **Délinquants**: Ce groupe inclut des individus qui utilisent les ressources informatiques pour des activités criminelles telles que le vol d'identité, la fraude financière, ou d'autres délits. Leur objectif principal est souvent de tirer profit financièrement de leurs activités malveillantes.
2. **Craquelins (Crackers)** : Il s'agit généralement de jeunes, souvent motivés par un défi intellectuel. Ils explorent les failles de sécurité par curiosité et pour prouver leurs compétences techniques. Cependant, leurs actions peuvent avoir des conséquences graves.
3. **Criminels du Système d'Information** : Ces individus peuvent être liés à des organisations criminelles, des groupes d'espionnage ou même des États. Leur objectif est de commettre des actes d'espionnage industriel, de fraude ou d'abus afin de gagner un avantage concurrentiel sur d'autres entreprises ou nations.
4. **Vandales**: Ces individus peuvent être motivés par la colère ou l'hostilité envers une organisation ou une entité spécifique. Leur objectif est de causer des dommages, perturber les opérations ou simplement démontrer leur mécontentement à travers des attaques informatiques.

**Les cibles des cyberattaques**

* **Les données personnelles cibles**

Une cyberattaque est une tentative malveillante et délibérée d'un individu ou d'une organisation de violer le système d'information d'un autre individu ou organisation. Habituellement, l'attaquant cherche à obtenir un quelconque avantage en perturbant le réseau de la victime. Peu importe ce que vous avez de valeur, les criminels le veulent.

Vos informations d'identification en ligne sont précieuses. Ces informations d'identification permettent aux voleurs d'accéder à vos comptes. par exemple les cartes de fidélité que vous avez obtenues peuvent être très utiles pour les cybercriminels. Méfiez-vous. Après qu'environ 10 000 comptes American Airlines et United Airlines ont été piratés, les cybercriminels ont réservé des vols et des surclassements gratuits en utilisant ces informations d'identification volées.

Un criminel peut également profiter de vos relations. Ils peuvent accéder à vos comptes en ligne et à votre réputation pour vous tromper et vous faire transférer de l'argent à vos amis et à votre famille. Le criminel peut envoyer des messages indiquant que votre famille ou vos amis ont besoin que vous leur envoyiez de l'argent pour qu'ils puissent revenir chez eux de l'étranger après avoir perdu leurs portefeuilles.

Les criminels sont très imaginatifs lorsqu'ils essaient de vous tromper pour que vous leur donniez de l'argent. Non seulement ils volent votre argent, mais ils peuvent également voler votre identité et ruiner votre vie.

* **Les données de l'entreprise ou d'un foyer**

Les informations de l'entreprise ou d'un foyer incluent les informations personnelles, les propriétés intellectuelles et les données financières. Les informations personnelles incluent des dossiers de candidature, des fiches de paie, des lettres d'offre, des contrats de travail et toute information utilisée dans les prises de décisions sur l'embauche.

La propriété intellectuelle, comme les brevets, les marques déposées et les plans produit, permet à une entreprise d'avoir un avantage économique sur ses concurrents. Elle peut être considérée comme un secret commercial et la perdre serait désastreux pour l'avenir de l'entreprise. Les données financières, dont les comptes de résultat, les bilans comptables et les tableaux de trésorerie d'une entreprise, donnent un aperçu de la santé de l'entreprise.

La protection des données, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, est cruciale pour éviter les conséquences négatives des cyberattaques.

[**Chapitre 3 : Protéger la vie privée et les données personnelles**](http://moodle.northeurope.cloudapp.azure.com/moodle/mod/resource/view.php?id=8844)

**Introduction**

Dans un monde où les données personnelles circulent à grande échelle, la protection de la vie privée est devenue un enjeu majeur, non seulement pour les organisations, mais également pour chaque individu. Les menaces liées à l’exploitation abusive des données personnelles ne cessent de croître, mettant en péril la confidentialité et la sécurité de nos informations les plus sensibles.

Dans ce chapitre, nous explorons les trois piliers fondamentaux pour assurer la protection des données personnelles :

1. **La cryptographie** : un outil puissant pour sécuriser les communications et protéger les informations contre tout accès non autorisé.
2. **Les contrôles d’accès** : des mécanismes essentiels pour restreindre l’accès aux ressources uniquement aux personnes autorisées.
3. **La dissimulation des données** : une stratégie visant à masquer ou anonymiser les informations sensibles afin de limiter leur exploitation.

Ces notions jouent un rôle crucial dans notre quotidien, qu’il s’agisse de sécuriser nos échanges en ligne, de protéger nos comptes bancaires, ou encore de garantir la confidentialité de nos données médicales. Maîtriser ces concepts est indispensable pour comprendre les mesures nécessaires à la défense de nos droits numériques et à la préservation de notre vie privée dans une société de plus en plus connectée.

**La cryptographie**

La cryptologie est la science de la création et du déchiffrement des codes secrets. La cryptographie est une méthode permettant de stocker et de transmettre des données, de sorte que seul le destinataire désigné puisse les lire ou les traiter. La cryptographie moderne utilise des algorithmes sécurisés pour s'assurer que les cybercriminels ne puissent pas facilement compromettre des informations protégées.

La confidentialité des données garantit que seul le destinataire pourra lire le message. Pour ce faire, les deux parties ont recours au chiffrement. Il s'agit d'un processus qui consiste à brouiller les données afin de rendre leur lecture difficile par une partie non autorisée.

Lorsque vous activez le chiffrement, les données lisibles sont en texte clair, tandis que la version chiffrée affiche du texte crypté. Le chiffrement convertit le message lisible en texte clair en texte chiffré, qui est un message illisible. Le déchiffrement réalise le processus inverse. Le chiffrement nécessite également une clé, laquelle joue un rôle essentiel dans le cadre du chiffrement et du déchiffrement d'un message. La personne qui possède cette clé peut déchiffrer le texte chiffré en texte clair (c'est-à-dire lisible).

À travers l'histoire, l'homme a utilisé divers algorithmes et méthodes de chiffrement. Un algorithme est un processus ou une formule utilisé pour résoudre un problème. Jules César aurait ainsi sécurisé ses messages en plaçant deux alphabets côte à côte, puis en décalant l'un d'eux selon un nombre spécifique de positions. La longueur du décalage constituait alors la clé. Il convertissait le texte en clair en texte crypté à l'aide de cette clé et seuls ses généraux, qui possédaient également la clé, étaient en mesure de déchiffrer les messages. Cette méthode est connue sous le nom de chiffre de César ou de chiffrement par décalage.

**Création d'un texte crypté**

Chaque méthode de chiffrement utilise un algorithme spécial, appelé code, pour chiffrer et déchiffrer les messages. Cet algorithme se compose d'une série d'étapes bien définies qui permettent de chiffrer et de déchiffrer des messages. Il existe plusieurs méthodes pour créer du texte chiffré :

* Transposition : l'ordre des lettres est modifié (Figure 1)
* Substitution : les lettres sont remplacées par d'autres lettres (Figure 2)
* Masque jetable : la combinaison du texte en clair et d'une clé secrète crée un caractère, lequel est ensuite combiné au texte en clair pour produire le texte chiffré (Figure 3)

Dans le cas des anciens algorithmes de chiffrement, tels que le chiffre de César et la machine Enigma, il était essentiel que l'algorithme reste secret pour garantir la confidentialité des données. Avec la technologie moderne, l'ingénierie inverse est généralement simple à mettre en œuvre. Les parties utilisent donc des algorithmes du domaine public. Avec les algorithmes les plus récents, il est obligatoire de connaître les clés cryptographiques appropriées pour parvenir à déchiffrer un message. Cela signifie que la sécurité du chiffrement dépend de la confidentialité de la clé, et non de l'algorithme.

Certains algorithmes de chiffrement modernes ont toujours recours à la transposition.

La gestion des clés est la partie la plus difficile de la conception d'un système de cryptographie. De nombreux systèmes de cryptographie ont échoué en raison d'erreurs dans la gestion des clés et tous les algorithmes cryptographiques modernes nécessitent des procédures de gestion des clés. Dans la pratique, la plupart des attaques visant les systèmes cryptographiques ciblent le système de gestion des clés plutôt que l'algorithme cryptographique proprement dit.

**Deux types de chiffrement**

Il est possible de garantir la confidentialité des données avec un chiffrement cryptographique en y incorporant divers outils et protocoles.

Deux méthodes sont possibles pour garantir la sécurité des données lors de l'utilisation du chiffrement. La première consiste à protéger l'algorithme. Si la sécurité d'un système de chiffrement dépend de la confidentialité de l'algorithme, il faut, à tout prix, protéger ce dernier. Chaque fois que quelqu'un découvre les détails de l'algorithme, toutes les parties concernées doivent le changer. Cette méthode n'est ni très sûre, ni très facile à gérer. La deuxième méthode consiste à protéger les clés. Avec la cryptographie moderne, les algorithmes sont publics. Ce sont les clés cryptographiques qui garantissent la confidentialité des données. Ces clés sont des mots de passe qui font partie des informations saisies dans un algorithme de chiffrement, parallèlement aux données qui doivent être chiffrées.

Il existe deux catégories d'algorithmes de chiffrement :

**Algorithmes symétriques**: ces algorithmes utilisent la même clé prépartagée, appelée parfois paire de clés secrète, pour chiffrer et déchiffrer les données L'expéditeur et le destinataire connaissent tous deux la clé prépartagée avant de commencer à communiquer. Comme illustré à la Figure 4, les algorithmes symétriques utilisent la même clé pour chiffrer et déchiffrer le texte en clair. Les algorithmes de chiffrement qui utilisent une clé commune sont plus simples et nécessitent moins de puissance de calcul.

**Algorithmes asymétriques** : les algorithmes de chiffrement asymétriques utilisent une clé pour chiffrer les données et une autre pour les déchiffrer. L'une des clés est publique et l'autre est privée. Dans un système de chiffrement à clé publique, un utilisateur peut chiffrer un message à l'aide de la clé publique du destinataire, qui est le seul à pouvoir le déchiffrer au moyen de sa clé privée. Les parties échangent des messages sécurisés sans qu'il faille utiliser une clé prépartagée, comme illustré à la Figure 5. Les algorithmes asymétriques sont plus complexes. Ils consomment énormément de ressources et leur exécution est plus lente.

**Chiffrement par clé privé**

**Processus de chiffrement symétrique**

Les algorithmes symétriques utilisent la même clé prépartagée pour chiffrer et déchiffrer les données ; une méthode également connue sous le nom de chiffrement par clé privée.

Par exemple, Alice et Bob résident dans des villes différentes et souhaitent s'échanger des messages secrets par courrier. Alice souhaite faire parvenir un message secret à Bob.

Le chiffrement par clé privée utilise un algorithme symétrique. Comme vous pouvez le voir sur cette figure, Alice et Bob possèdent des clés identiques pour ouvrir un même cadenas. L'échange de clés a eu lieu avant l'envoi des messages secrets. Alice écrit un message secret et le place dans une petite boîte qu'elle verrouille à l'aide du cadenas. Elle envoie la boîte à Bob. Pendant le transfert, le message est en sécurité dans la boîte. Lorsque Bob reçoit la boîte, il utilise sa clé pour ouvrir le cadenas et récupérer le message. Bob peut alors réutiliser la boîte et le cadenas pour renvoyer un message secret à Alice.

Si Bob désire communiquer avec Carol, il a besoin d'une nouvelle clé prépartagée pour que cette communication ne soit pas révélée à Alice. Plus le nombre de personnes avec lesquelles Bob souhaite communiquer de manière sécurisée sera élevé, plus le nombre de clés à gérer sera important.

**Les types de cryptographie**

Le chiffrement par bloc et le chiffrement de flux sont les types de cryptographie les plus courants. Chaque méthode regroupe différemment les bits de données en vue de les chiffrer.

**Chiffrement par bloc**

Le chiffrement par bloc transforme un bloc de texte en clair d'une longueur fixe en bloc de texte crypté de 64 ou 128 bits. La taille du bloc correspond à la quantité de données chiffrées à un moment donné. Pour déchiffrer ce texte crypté, appliquez la transformation inverse au bloc de texte crypté en utilisant la même clé secrète.

En règle générale, le chiffrement par bloc génère des données de sortie plus volumineuses que les données d'entrée, car le texte chiffré doit être un multiple de la taille du bloc. DES (Data Encryption Standard), par exemple, est un algorithme symétrique qui chiffre les blocs en segments de 64 bits à l'aide d'une clé de 56 bits. Pour ce faire, l'algorithme prélève les données par segment (des segments de 8 octets, par exemple), jusqu'à ce que tout le bloc soit rempli. Si la quantité de données d'entrée est inférieure à un bloc complet, l'algorithme ajoute des données artificielles, ou des blancs, jusqu'à ce que les 64 bits soient utilisés (comme illustré pour les 64 bits dans la partie gauche de la Figure 1).

**Chiffrement de flux**

Contrairement au chiffrement par bloc, le chiffrement de flux chiffre du texte en clair, à raison d'un bit à la fois, comme illustré à la Figure 2. Le chiffrement de flux correspond à un chiffrement par bloc avec une taille de bloc d'un seul bit. Avec le chiffrement de flux, la transformation de ces plus petites unités de texte en clair dépend de leur position dans le processus de chiffrement. Le chiffrement de flux peut se révéler beaucoup plus rapide que le chiffrement par bloc. De plus, cette méthode n'entraîne pas d'augmentation de la taille du bloc, car elle peut chiffrer un nombre arbitraire de bits.

A5 est un chiffrement de flux qui assure la confidentialité des communications vocales et chiffre les communications par téléphones mobiles. Il est également possible d'utiliser DES en mode de chiffrement de flux.

Les systèmes cryptographiques complexes peuvent combiner les modes de chiffrement de flux et par bloc au sein d'un même processus.

**Algorithmes de chiffrement symétriques**

De nombreux systèmes de chiffrement utilisent une méthode symétrique. Voici certaines normes de chiffrement courantes basées sur une méthode symétrique :

3DES (Triple DES) : DES (Digital Encryption Standard) est un algorithme de chiffrement symétrique avec une taille de bloc de 64 bits qui utilise une clé de 56 bits. Il prend un bloc de texte en clair de 64 bits en entrée et génère un bloc de texte crypté de 64 bits. Il fonctionne toujours sur des blocs de taille identique, et utilise les méthodes de permutation et de substitution dans l'algorithme. La permutation est une méthode d'organisation de tous les éléments d'un ensemble.

Triple DES chiffre les données trois fois et utilise une clé différente au moins une fois sur trois, d'où une taille de clé cumulée de 112 à 168 bits. L'algorithme 3DES résiste aux attaques, mais se montre beaucoup plus lent que DES.

Le cycle de chiffrement 3DES se présente comme suit :

1. Données chiffrées par le premier DES
2. Données déchiffrées par le deuxième DES
3. Données chiffrées à nouveau par le troisième DES

Le texte chiffré est déchiffré en suivant la procédure inverse.

**IDEA**: l'algorithme IDEA (International Data Encryption Algorithm) utilise des blocs de 64 bits et des clés de 128 bits. IDEA réalise huit sessions de transformations sur chacun des 16 blocs qui résultent de la division de chaque bloc de 64 bits. IDEA a remplacé DES ; PGP (Pretty Good Privacy) l'utilise dorénavant. PGP est un programme qui assure la confidentialité et l'authentification des communications de données. GnuPG ou GPG (GNU Privacy Guard) est une version gratuite de PGP distribuée sous licence.

**AES** : l'algorithme AES (Advanced Encryption Standard) a une taille de bloc fixe de 128 bits, avec une taille de clé de 128, 192 ou 256 bits. L'institut NIST (National Institute of Standards and Technology) a approuvé l'algorithme AES en décembre 2001. Le gouvernement américain utilise AES pour protéger les informations classifiées.

AES est un puissant algorithme qui utilise des clés plus longues. Plus rapide que DES et 3DES, il constitue une solution adaptée aussi bien aux applications logicielles qu'au matériel utilisé dans les pare-feu et les routeurs.

Skipjack (développé par la NSA), Blowfish et Twofish sont d'autres types de chiffrement par bloc.

**Chiffrement par clé publique**

**Processus de chiffrement asymétrique**

Le chiffrement asymétrique, appelé également chiffrement à clé publique, utilise une clé pour le chiffrement et une autre pour le déchiffrement. Il est impossible pour un criminel de calculer la clé de déchiffrement d'après la clé de chiffrement et inversement dans un délai raisonnable.

Si Alice et Bob échangent un message secret à l'aide du chiffrement à clé publique, ils utilisent un algorithme asymétrique. Cette fois, Bob et Alice n'échangent pas de clés avant de s'envoyer des messages secrets. Au lieu de cela, ils utilisent chacun un cadenas distinct avec des clés correspondantes séparées. Pour envoyer un message secret à Bob, Alice doit d'abord le contacter et lui demander de lui envoyer son cadenas ouvert. Bob envoie alors son cadenas, mais conserve sa clé. Lorsqu'Alice reçoit le cadenas, elle écrit son message secret et le place dans une petite boîte. Elle y place également son cadenas ouvert, mais conserve sa clé. Ensuite, elle verrouille la boîte avec le cadenas de Bob. Une fois le cadenas fermé, Alice ne peut plus ouvrir la boîte, car elle ne possède pas la clé appropriée. Elle envoie la boîte à Bob par courrier. Personne ne peut ouvrir la boîte alors qu'elle est en transit. Lorsque Bob reçoit la boîte, il peut utiliser sa clé pour ouvrir le cadenas et récupérer le message d'Alice. Pour envoyer une réponse sécurisée, Bob place son message secret dans la boîte, accompagné de son cadenas ouvert, et verrouille la boîte avec le cadenas d'Alice. À son tour, Bob envoie la boîte fermée à Alice.

Par exemple, Alice demande et obtient la clé publique de Bob (Figure 1). Alice utilise la clé publique de Bob pour chiffrer un message à l'aide d'un algorithme convenu par les deux parties (Figure 2). Alice envoie le message chiffré à Bob qui utilise alors sa clé privée pour le déchiffrer (Figure 3).

**Algorithmes de chiffrement asymétriques**

Les algorithmes asymétriques utilisent des formules que tout le monde peut consulter. L'utilisation d'une paire de clés non liées constitue un gage de sécurité. Voici les algorithmes asymétriques :

RSA (Rivest-Shamir-Adleman) : cet algorithme utilise le produit de deux très grands nombres premiers de même longueur, entre 100 et 200 chiffres. Les navigateurs utilisent RSA pour établir une connexion sécurisée.

Diffie-Hellman : fournit une méthode d'échange électronique pour partager la clé secrète. Les protocoles sécurisés comme SSL (Secure Sockets Layer), TLS (Transport Layer Security), SSH (Secure Shell) et IPsec (Internet Protocol Security) utilisent Diffie-Hellman.

ElGamal : utilise le standard du gouvernement des États-Unis pour les signatures numériques. Cet algorithme n'étant protégé par aucun brevet, il peut être utilisé gratuitement.

Cryptographie sur les courbes elliptiques (ECC) : utilise des courbes elliptiques pour créer un algorithme. Aux États-Unis, la NSA (National Security Agency) utilise ECC pour générer des signatures numériques et échanger des clés.

**Chiffrement symétrique/asymétrique**

**Gestion des clés**

La gestion des clés est un processus qui comprend la génération, l'échange, le stockage, l'utilisation et le remplacement de clés utilisées dans un algorithme de chiffrement.

La gestion des clés est la partie la plus difficile de la conception d'un système de cryptographie. De nombreux systèmes de cryptographie ont échoué en raison d'erreurs dans leurs procédures de gestion des clés. Dans la pratique, la plupart des attaques visant les systèmes cryptographiques ciblent la couche de gestion des clés plutôt que l'algorithme cryptographique proprement dit.

Comme vous pouvez le voir sur cette figure, plusieurs caractéristiques essentielles de la gestion des clés doivent être prises en compte.

Deux termes sont utilisés pour décrire les clés :

* Longueur de clé - Il s'agit de la mesure de la clé, exprimée en bits ; on parle également de taille de clé.
* Espace de clés - Il s'agit du nombre de possibilités qu'une longueur de clé donnée peut générer.

L'espace de clés augmente exponentiellement au fur et à mesure que la longueur de clé s'accroît. L'espace de clés d'un algorithme est l'ensemble de toutes les valeurs de clé possibles. Plus une clé est longue, plus elle est sécurisée ; cependant, elle est également plus gourmande en ressources. Pratiquement tous les algorithmes contiennent quelques clés faibles qui permettent aux hackers de percer le chiffrement en empruntant un raccourci.

**Comparaison des types de chiffrement**

Il est important de connaître les différences entre les méthodes de chiffrement asymétrique et symétrique. Les systèmes de chiffrement symétrique sont plus efficaces et gèrent un plus grand nombre de données. Cependant, la gestion des clés est plus problématique et plus complexe. La cryptographie asymétrique protège plus efficacement la confidentialité de petits volumes de données. De plus, vu sa taille et sa vitesse, elle sécurise mieux certaines tâches, comme l'échange de clés électroniques qui implique de faibles volumes de données au lieu de chiffrer d'importants blocs de données.

Il est primordial de préserver la confidentialité des données, qu'elles soient au repos ou en mouvement. Dans les deux cas, il est préférable d'opter pour le chiffrement symétrique en raison de sa vitesse et de la simplicité de l'algorithme. Certains algorithmes asymétriques peuvent augmenter sensiblement la taille de l'objet chiffré. Par conséquent, dans le cas des données en mouvement, utilisez la cryptographie à clé publique pour échanger la clé secrète, puis la cryptographie symétrique pour garantir la confidentialité des données envoyées.

**Les contrôles d’accès**

**Les types de contrôles d’accès**

**Contrôles d'accès physiques**

Les contrôles d'accès physiques sont les barrières mises en place pour empêcher tout contact direct avec les systèmes. L'objectif est d'empêcher des utilisateurs non autorisés d'accéder physiquement aux sites, aux équipements et aux autres ressources de l'entreprise.

Le contrôle d'accès physique détermine quels individus sont autorisés à entrer (ou sortir), où et quand ils peuvent entrer (ou sortir).

Voici quelques exemples de contrôles d'accès physiques :

* Des gardes ou agents de sécurité (Figure 1) surveillent le site.
* Des clôtures (Figure 2) protègent le périmètre.
* Des détecteurs de mouvement (Figure 3) détectent les objets en mouvement.
* Des dispositifs antivol pour ordinateur portable (Figure 4) protègent l'équipement portable.
* Des portes verrouillées (Figure 5) empêchent tout accès non autorisé.
* Des systèmes d'accès par carte magnétique (Figure 6) permettent d'accéder aux zones d'accès limité.
* Des chiens de garde (Figure 7) protègent le site.
* Des caméras vidéo (Figure 8) surveillent les installations en capturant et en enregistrant des images.
* Des sas (Figure 9) permettent d'accéder à une zone sécurisée après la fermeture de la porte 1.
* Des alarmes (Figure 10) détectent les intrusions.

**Contrôles d'accès logiques**

Les contrôles d'accès logiques désignent les solutions matérielles et logicielles utilisées pour gérer l'accès aux ressources et aux systèmes. Ces solutions technologiques englobent des outils et des protocoles utilisés par les systèmes informatiques pour l'identification, l'authentification, l'autorisation et la responsabilisation.

Voici quelques exemples de contrôles d'accès logiques :

* Le chiffrement est un processus qui consiste à convertir du texte en clair en texte crypté.
* Les cartes à puce disposent d'une micropuce intégrée.
* Un mot de passe est une chaîne de caractères protégée.
* La biométrie analyse les caractéristiques physiques d'un utilisateur.
* Les listes de contrôle d'accès (ACL) définissent le type de trafic autorisé sur un réseau.
* Les protocoles sont des ensembles de règles qui régissent l'échange de données entre des appareils.
* Les pare-feu bloquent le trafic indésirable.
* Les routeurs connectent au moins deux réseaux.
* Les systèmes de détection d'intrusion (IDS) surveillent les activités suspectes sur un réseau.
* Les niveaux de coupure définissent des seuils d'erreurs autorisés avant le déclenchement d'une alerte.

Cliquez sur chaque type de contrôle d'accès logique illustré dans la figure pour en savoir plus à son sujet.

**Contrôles d'accès administratifs**

Les contrôles d'accès administratifs sont des politiques et des procédures mises en place par les entreprises pour contrôler les accès non autorisés. Les contrôles administratifs se concentrent sur les pratiques personnelles et professionnelles. Voici quelques exemples de contrôles d'accès administratifs :

* Les politiques sont des déclarations d'intention.
* Les procédures détaillent les étapes à suivre pour effectuer une activité.
* Les pratiques de recrutement décrivent les procédures suivies par une entreprise pour trouver des employés qualifiés.
* La vérification des antécédents est un processus de filtrage des employés qui porte sur les antécédents professionnels, l'historique de crédit et les antécédents criminels d'un candidat.
* La classification des données classe les données en fonction de leur niveau de sensibilité.
* Une formation à la sécurité sensibilise les employés aux politiques de sécurité en vigueur dans l'entreprise.
* Une évaluation permet de mesurer le rendement d'un employé.

**Stratégies de contrôles d’accès**

**Contrôle d'accès obligatoire (MAC)**

Un contrôle d'accès obligatoire limite les actions qu'un sujet peut effectuer sur un objet. Un sujet peut être un utilisateur ou un processus. Un objet peut être un fichier, un port ou un appareil d'entrée/sortie. Une règle d'autorisation stipule si un sujet peut accéder ou non à l'objet.

Les entreprises utilisent ce type de contrôle d'accès lorsqu'il existe plusieurs niveaux de classifications de sécurité. Chaque objet possède une étiquette et chaque sujet dispose d'une habilitation. Un système MAC limite l'accès d'un sujet sur la base de la classification de sécurité de l'objet et de l'étiquette associée à l'utilisateur.

Prenons l'exemple des classifications de sécurité militaires « Secret » et « Top Secret ». Si un fichier (objet) est considéré comme top secret, il reçoit la classification (étiquette) Top Secret. Les seules personnes (sujets) autorisées à consulter le fichier (objet) sont celles qui possèdent une habilitation Top Secret. Le rôle du mécanisme de contrôle d'accès est de s'assurer qu'une personne (sujet) disposant seulement d'une habilitation Secret n'aurajamais accès à un fichier étiqueté Top Secret. De même, un utilisateur (sujet) ayant une habilitation d'accès Top Secret ne peut pas changer la classification d'un fichier (objet) étiqueté Top Secret en Secret. En outre, un utilisateur ayant l'habilitation Top Secret ne peut pas envoyer de fichier Top Secret à un utilisateur habilité à ne consulter que des informations classées Secret.

**Contrôle d'accès discrétionnaire**

Il appartient au propriétaire d'un objet de déterminer s'il doit autoriser l'accès à cet objet avec un contrôle d'accès discrétionnaire (DAC). Ce type d'accès accorde ou refuse l'accès déterminé par le propriétaire de l'objet. Comme leur nom l'indique, ces contrôles sont discrétionnaires, car le propriétaire d'un objet possédant certaines autorisations d'accès peut transmettre ces autorisations à un autre sujet.

Dans les systèmes qui utilisent des contrôles d'accès discrétionnaires, le propriétaire d'un objet peut déterminer les sujets autorisés à y accéder, ainsi que l'accès dont ils peuvent bénéficier. Pour ce faire, on a généralement recours à des autorisations, comme illustré sur cette figure. Le propriétaire d'un fichier peut spécifier les autorisations (lecture/écriture/exécution) accordées à d'autres utilisateurs.

Une liste de contrôle d'accès est un autre mécanisme d'implémentation du contrôle d'accès discrétionnaire utilisé couramment. Ce type de liste utilise des règles pour déterminer le trafic entrant ou sortant autorisé sur le réseau.

**Contrôle d'accès basé sur les rôles**

Le contrôle d'accès reposant sur la prise en compte des rôles (RBAC) dépend du rôle du sujet. Les rôles correspondent aux postes occupés dans une entreprise. Certains rôles exigent des autorisations pour effectuer des opérations spécifiques. Les utilisateurs obtiennent leurs autorisations en fonction de leur rôle.

RBAC peut être combiné à DAC ou MAC en appliquant les politiques de l'un ou l'autre. Le contrôle d'accès RBAC permet de mettre en place une administration de la sécurité au sein des grandes entreprises comptant des centaines d'utilisateurs et des milliers d'autorisations possibles. Son utilisation est largement répandue dans l'environnement des entreprises pour gérer des autorisations informatiques dans un système ou une application.

**Contrôle d'accès basé sur les règles**

Le contrôle d'accès basé sur les règles utilise des listes de contrôle d'accès (ACL) pour déterminer s'il convient ou non d'accorder l'accès à des données à un utilisateur spécifique. La liste de contrôle d'accès contient une série de règles, comme illustré sur la figure. Ces règles déterminent l'autorisation ou l'interdiction d'accès. À titre d'exemple, une de ces règles stipule qu'aucun collaborateur ne peut accéder au fichier des paies en dehors des heures de bureau ou le week-end.

Comme c'est le cas pour le contrôle d'accès obligatoire (MAC), les utilisateurs ne peuvent pas modifier les règles d'accès. Les entreprises peuvent associer le contrôle d'accès basé sur les règles à d'autres stratégies pour instaurer des restrictions d'accès. Les méthodes MAC peuvent, par exemple, adopter une approche basée sur les règles pour la mise en œuvre.

**Identification**

**Qu'est-ce que l'identification ?**

L'identification applique les règles établies par la politique d'autorisation. Un sujet demande à accéder à une ressource du système. À chaque fois que le sujet demande à accéder à une ressource, les contrôles d'accès déterminent s'il convient de lui autoriser ou de lui interdire l'accès à cette ressource. La police d'autorisation détermine, par exemple, les opérations qu'un utilisateur peut effectuer sur une ressource.

Un identifiant unique garantit une association correcte entre les opérations autorisées et les sujets. Le nom d'utilisateur est la méthode utilisée le plus couramment pour identifier un utilisateur. Il peut s'agir d'une combinaison de caractères alphanumériques, d'un code PIN, d'une carte à puce ou d'une caractéristique biométrique, telle qu'une empreinte digitale, une lecture rétinienne ou la reconnaissance vocale.

Un identifiant unique permet à un système d'identifier chaque utilisateur individuellement, c'est-à-dire de donner la permission à un utilisateur autorisé d'effectuer des actions appropriées sur une ressource donnée.

**Contrôles d'identification**

Les politiques de cybersécurité indiquent les contrôles d'identification à utiliser. La sensibilité des informations et des systèmes d'information détermine le niveau de rigueur des contrôles. La multiplication des violations de données a obligé de nombreuses entreprises à renforcer leurs contrôles d'identification. Par exemple, aux États-Unis, le secteur des cartes de crédit exige que tous les fournisseurs migrent vers les systèmes d'identification par carte à puce.

**Méthodes d’authentification**

**Un élément que vous savez**

Les mots de passe, phrases sécrètes et codes PIN sont des exemples d'informations connues de l'utilisateur. L'authentification à l'aide d'un mot de passe est la méthode la plus populaire. Mot de passe est un terme générique qui fait référence aux phrases secrète, codes d'accès, clés d'accès et autres codes PIN. Un mot de passe est une chaîne de caractères utilisée pour prouver l'identité d'un utilisateur. Si cette chaîne permet d'établir un lien avec un utilisateur (un nom, une date de naissance ou une adresse, par exemple), il sera plus facile pour les cybercriminels de trouver le mot de passe.

Plusieurs publications recommandent une taille de mot de passe d'au moins huit caractères. Il est conseillé de ne pas définir de mots de passe trop longs, car ils sont difficiles à mémoriser ou, à l'inverse, de mots de passe trop courts et, de ce fait, faciles à pirater. Les mots de passe doivent combiner des lettres majuscules et minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Cliquez [ici](https://howsecureismypassword.net/) pour tester les mots de passe actuels

Les utilisateurs sont invités à définir des mots de passe différents pour plusieurs systèmes, pour la simple raison que si un hacker pirate un mot de passe unique, il aura accès à l'ensemble de leurs comptes. Un gestionnaire de mots de passe peut aider un utilisateur à créer et mémoriser des mots de passe forts. Cliquez [ici](http://strongpasswordgenerator.com/) pour afficher un générateur de mots de passe forts.

**Un élément que vous possédez**

Les cartes à puce et les jetons d'authentification sont deux exemples d'éléments que les utilisateurs ont en leur possession.

Sécurité par carte à puce (Figure 1) : une carte à puce est une petite carte plastique, environ de la taille d'une carte de crédit, et contenant une petite puce. Cette puce est un support de données intelligent, capable de traiter, de stocker et de protéger des données. Les cartes à puce permettent de stocker des informations privées, comme des numéros de comptes bancaires, des données d'identification personnelle, des dossiers médicaux et des signatures numériques. Elles fournissent l'authentification et le chiffrement pour la sécurisation des données.

Jeton d'authentification (Figure 2) : un jeton d'authentification est un dispositif suffisamment petit pour être attaché à un porte-clés. Il utilise un processus appelé authentification à deux facteurs, qui est plus sécurisée que la simple combinaison nom d'utilisateur/mot de passe. Tout d'abord, l'utilisateur entre un code PIN. S'il est correct, le jeton d'authentification affiche un numéro. C'est le deuxième facteur, que l'utilisateur doit entrer pour se connecter à l'appareil ou au réseau.

**Un élément qui vous définit**

Un attribut biométrique est une caractéristique physique unique, telle qu'une empreinte digitale, la rétine ou la voix, qui identifie un utilisateur. La sécurité biométrique compare les caractéristiques physiques des utilisateurs aux profils enregistrés en vue de procéder à l'authentification des personnes. Un profil est un fichier de données contenant les caractéristiques d'un individu. Le système accorde l'accès à l'utilisateur si ses caractéristiques correspondent aux paramètres enregistrés. Les lecteurs d'empreintes digitales sont aussi des périphériques biométriques assez répandus.

Il existe deux types d'identificateurs biométriques :

* Caractéristiques physiologiques : empreintes digitales, ADN, visage, mains, rétine ou attributs auriculaires.
* Caractéristiques comportementales : modes de comportement tels que les gestes, la voix, le rythme de frappe ou la façon de marcher.

La biométrie est de plus en plus populaire dans les systèmes de sécurité publique, les appareils électroniques grand public et les applications de point de vente. La mise en œuvre de cette technologie requiert un dispositif de lecture, un logiciel qui convertit les informations lues au format numérique et une base de données qui stocke les données biométriques à des fins de comparaison.

**Authentification multifacteur**

L'authentification multifacteur utilise au moins deux méthodes de vérification. Un jeton d'authentification en est un bon exemple. Les deux facteurs sont un élément que vous connaissez, par exemple un mot de passe, et un autre élément en votre possession, comme un jeton d'authentification. Vous pouvez aller encore plus loin en ajoutant un élément qui vous définit, comme une lecture d'empreintes digitales.

L'authentification multifacteur permet de réduire l'impact d'une usurpation d'identité en ligne, dans la mesure où le simple fait de connaître le mot de passe ne permettra pas au cybercriminel d'accéder aux informations de l'utilisateur. Par exemple, le site web d'une banque en ligne peut exiger la saisie d'un mot de passe et d'un code PIN que l'utilisateur reçoit sur son smartphone. Comme le montre cette illustration, retirer de l'argent dans un distributeur automatique est un autre exemple d'authentification multifacteur. L'utilisateur doit en effet posséder une carte bancaire et connaître le code secret (ou code PIN) pour que le retrait soit possible.

**Autorisation**

**Qu'est-ce que l'autorisation ?**

L'autorisation détermine ce qu'un utilisateur peut faire et ne pas faire sur un réseau après s'être authentifié. Dès qu'un utilisateur a prouvé son identité, le système vérifie les ressources réseau auxquelles il peut accéder et les opérations qu'il est autorisé à effectuer. Comme le montre cette illustration, l'autorisation répond à la question suivante : « Quels privilèges de lecture, de copie, de création et de suppression l'utilisateur possède-t-il ? »

L'autorisation utilise un ensemble d'attributs qui décrivent l'accès de l'utilisateur au réseau. Le système compare ces attributs aux informations enregistrées dans la base de données d'authentification, détermine un jeu de restrictions applicables à cet utilisateur et le transmet au routeur local auquel l'utilisateur est connecté.

L'autorisation est un processus automatique qui ne requiert, de la part des utilisateurs, aucune étape supplémentaire après l'authentification. Implémentez l'autorisation immédiatement après l'authentification de l'utilisateur.

**Utilisation de l'autorisation**

Définir des règles d'autorisation est la première étape du processus de contrôle d'accès. C'est une politique d'autorisation qui fixe ces règles.

Comme son nom l'indique, la politique d'appartenance à un groupe définit l'autorisation sur la base d'une appartenance à un groupe bien précis. Par exemple, tous les employés d'une entreprise possèdent une carte magnétique qui leur donne accès au site. S'il n'est pas nécessaire qu'un employé ait accès à la salle des serveurs dans le cadre de son travail, sa carte de sécurité ne l'autorisera pas à y pénétrer.

Une politique de niveau décisionnel définit les autorisations d'accès en fonction de la position d'un employé au sein de l'entreprise. Par exemple, l'accès à la salle des serveurs est réservé aux seuls employés du service informatique ayant le statut de cadre.

**La tracabilité**

**Qu'est-ce que la traçabilité ?**

La traçabilité permet de remonter à la source d'une action et d'identifier ainsi la personne ou le processus qui a apporté une modification à un système. Cette opération collecte ensuite ces informations et génère un rapport sur les données d'utilisation. L'entreprise peut utiliser ces données à diverses fins, comme les audits ou la facturation. Parmi les données collectées, on trouve l'heure de connexion d'un utilisateur, si l'utilisateur a réussi à se connecter ou non, ou les ressources réseau que l'utilisateur a consultées. L'entreprise peut ainsi assurer le suivi des actions et des erreurs survenues lors d'un audit ou d'une enquête.

**Mise en œuvre de la traçabilité**

La traçabilité implique des technologies, des politiques, des procédures et des formations. Les fichiers journaux fournissent des informations détaillées en fonction des paramètres choisis. Une entreprise peut, par exemple, consulter un journal pour rechercher les tentatives de connexion ayant abouti ou échoué. Les échecs de connexion peuvent indiquer qu'un hacker a tenté de pirater un compte. Les connexions réussies indiquent à l'entreprise le nom des utilisateurs connectés, ainsi que l'historique d'utilisation des différentes ressources. Est-il normal qu'un utilisateur autorisé accède au réseau d'entreprise à trois heures du matin ? Les procédures et politiques de l'entreprise définissent les actions qui doivent être enregistrées, ainsi que la façon dont les fichiers journaux doivent être générés, examinés et stockés.

Les exigences en matière de conformité, de rétention des données et d'élimination des supports contribuent à la traçabilité. De nombreuses lois exigent la mise en œuvre de mesures visant à sécuriser différents types de données. Ces lois dictent à l'entreprise la marche à suivre pour traiter, stocker et éliminer correctement les données. La formation et la sensibilisation aux politiques d'une entreprise, à ses procédures et aux lois connexes peuvent également contribuer à la traçabilité.

**Types de contrôles de sécurité**

**Contrôles préventifs**

Moyens mis en œuvre pour éviter qu'un événement se produise. Les contrôles d'accès préventifs empêchent toute activité indésirable ou non autorisée. Dans le chef d'un utilisateur autorisé, un contrôle d'accès préventif est synonyme de restrictions. L'attribution de privilèges spécifiques à l'utilisateur sur un système est un bon exemple d'un contrôle préventif. Même si un utilisateur est autorisé, le système pose des limites pour l'empêcher d'accéder à certaines zones et d'effectuer des opérations non autorisées. Un pare-feu qui bloque l'accès à un port ou service que les cybercriminels peuvent exploiter est un autre exemple de contrôle préventif.

**Contrôles dissuasifs**

Un moyen de dissuasion est le contraire d'une récompense. Une récompense encourage une personne à agir convenablement, tandis qu'un moyen de dissuasion la décourage de mal agir. Les entreprises et les professionnels de la cybersécurité utilisent des moyens de dissuasion pour limiter ou minimiser les conséquences de certains comportements ou actions, sans toutefois pouvoir les stopper. Les contrôles d'accès dissuasifs découragent les cybercriminels d'obtenir un accès non autorisé à des systèmes d'information et à des données sensibles. Ils les dissuadent d'attaquer des systèmes, de voler des données ou de propager du code malveillant. Les entreprises mettent en place des contrôles d'accès dissuasifs pour appliquer des politiques de cybersécurité.

De ce fait, les cybercriminels en puissance y réfléchissent à deux fois avant de commettre un délit Cette figure présente les contrôles d'accès dissuasifs employés dans le monde de la cybersécurité.

**Contrôles de détection**

La détection est l'acte ou le processus qui consiste à remarquer ou découvrir quelque chose. Les détections de contrôle d'accès identifient différents types d'activités non autorisées. Les systèmes de détection peuvent être très simples, par exemple un détecteur de mouvement ou un agent de sécurité. Ils peuvent aussi être très complexes, comme les systèmes de détection d'intrusion. Tous les systèmes de détection ont plusieurs choses en commun ; ils sont tous à l'affût d'une activité inhabituelle ou interdite. Ils fournissent également des méthodes pour enregistrer un possible accès non autorisé ou en alerter les opérateurs système. Les contrôles de détection n'empêchent pas la survenance d'un événement ; il s'agit plutôt d'une mesure a posteriori.

**Contrôles correctifs**

Une mesure corrective neutralise une action indésirable. Les entreprises mettent en place des contrôles d'accès correctifs qu'un système a été touché par une menace. Les contrôles correctifs restaurent le niveau de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité du système. Ils peuvent aussi rétablir le fonctionnement normal des systèmes suite à une activité non autorisée.

**Contrôles de restauration**

La restauration désigne le retour à un état normal. Les contrôles d'accès de restauration rétablissent les ressources, les fonctions et les fonctionnalités après la violation d'une politique de sécurité. Les contrôles de restauration réparent les dommages en plus de les contenir. Ces contrôles proposent des fonctionnalités bien plus avancées que les contrôles d'accès correctifs.

**Contrôles compensatoires**

Compenser est utilisé ici dans le sens de contrebalancer. Les contrôles d'accès compensatoires proposent une alternative aux autres contrôles afin de renforcer l'application d'une politique de sécurité.

Un contrôle compensatoire peut également remplacer un contrôle qui ne peut pas être utilisé dans certains cas. Dans certaines entreprises, par exemple, un chien de garde n'est pas une option envisageable. Dans ce cas, il est possible d'utiliser un détecteur de mouvement équipé d'un spot et qui imite l'aboiement d'un chien.

**Dissimulation des données**

**Masquage des données**

**En quoi consiste le masquage de données ?**

La technologie de masquage de données sécurise les données en remplaçant les informations sensibles par une version non sensible. La version non sensible ressemble à l'original. Un processus métier peut donc utiliser des données non sensibles sans avoir à modifier les applications qui les prennent en charge, ni les sites de stockage des données. Dans la plupart des cas, la dissimulation limite la propagation des données sensibles dans les systèmes IT en utilisant des données de substitution à des fins de test et d'analyse. Le masquage des données peut s'opérer de manière dynamique si le système ou l'application détermine qu'une demande d'informations sensibles introduite par l'utilisateur est risquée.

**Techniques de masquage de données**

Le masquage de données peut remplacer des données sensibles dans les environnements hors production afin de protéger les informations sous-jacentes.

Plusieurs techniques de masquage de données permettent de faire en sorte que les données restent compréhensibles, tout en les modifiant suffisamment pour les protéger.

* La substitution remplace les données par des valeurs authentiques en apparence afin de rendre anonymes les enregistrements de données.
* Le brassage déduit un ensemble de remplacement de la même colonne de données que celle qu'un utilisateur souhaite masquer. Cette technique convient parfaitement aux données financières dans une base de données test, par exemple.
* La technique d'annulation applique une valeur nulle à un champ donné, ce qui empêche toute visibilité des données.

**Stéganographie**

**Qu'est-ce que la stéganographie ?**

La stéganographie dissimule les données (le message) dans un autre fichier, comme un graphique, un fichier audio ou un autre fichier texte. La stéganographie présente un avantage par rapport à la cryptographie : le message secret n'attire pas spécialement l'attention. Personne ne peut imaginer qu'une image contient en réalité un message secret en consultant le fichier au format électronique ou papier.

Plusieurs éléments interviennent dans la dissimulation des données. Il y a tout d'abord les données intégrées, c'est-à-dire le message secret. Le texte, l'image ou le son de couverture dissimule les données intégrées en générant le texte, l'image ou le son stéganographique. C'est une clé de stéganographie qui contrôle le processus de dissimulation.

**Techniques de stéganographie**

La méthode du bit de poids faible (LSB) est utilisée pour intégrer les données dans une image de couverture. Cette méthode utilise des bits de chaque pixel de l'image. Le pixel est l'unité de base d'une couleur programmable dans une image informatique. La couleur exacte d'un pixel est une combinaison de trois couleurs : le rouge, le vert et le bleu (RVB). Trois octets de données définissent la couleur d'un pixel (un octet par couleur). Huit bits forment un octet. Un système couleur 24 bits utilise les trois octets. La méthode LSB utilise un bit de chacune des composantes couleur rouge, verte et bleue. Chaque pixel peut stocker trois bits.

Cette figure montre trois pixels d'une image couleur 24 bits. L'une des lettres du message secret est le « T ». L'insertion du caractère « T » modifie uniquement deux bits de la couleur. L'œil humain ne peut pas identifier les modifications apportées aux bits de poids faible. Cela se traduit donc par un caractère caché.

En moyenne, il suffit de modifier à peine 50 % des bits d'une image pour dissimuler efficacement un message secret.

**Stéganographie sociale**

Le stéganographie sociale consiste à dissimuler des informations en créant un message lisible d'une certaine manière par une certaine audience. Le message n'est pas compréhensible par les autres personnes qui lisent les informations « normalement ». Les adolescents actifs sur les réseaux sociaux utilisent cette technique pour circonscrire certaines informations à un cercle social spécifique (leurs plus proches amis, par exemple), en s'assurant qu'elles ne sortent pas du contexte de ces relations. Par exemple, l'expression « aller au cinéma » peut signifier « aller à la plage ».

La stéganographie sociale est également utilisée dans les pays qui censurent les médias. Pour faire passer un message, les utilisateurs peuvent faire volontairement des fautes d'orthographe ou utiliser des références obscures. En réalité, ils communiquent simultanément avec différentes audiences.

**Détection**

La stéganalyse a pour vocation de détecter si un élément est susceptible de contenir des informations cachées et de révéler ensuite ces informations.

Les motifs de l'image stéganographique paraissent suspects. Un disque peut, par exemple, contenir des zones inutilisées où sont dissimulées des informations. Les utilitaires d'analyse de disque peuvent signaler les informations cachées dans les clusters inutilisés des supports de stockage. Les filtres peuvent capturer des paquets de données dont les en-têtes contiennent des informations cachées. Ces deux méthodes utilisent des signatures de stéganographie.

En comparant l'image d'origine à l'image stéganographique, un analyste peut relever visuellement des schémas répétitifs.

**Obfuscation des données**

**Obfuscation**

L'obscurcissement de données est l'utilisation et la pratique des techniques de stéganographie et de masquage de données dans le domaine de la cybersécurité. L'obfuscation consiste à rendre le message confus, ambigu ou difficile à comprendre. Un système peut intentionnellement brouiller les messages pour éviter tout accès non autorisé à des informations sensibles.

**Conclusion**

La protection de la vie privée et des données personnelles est une responsabilité partagée entre les individus, les organisations et les gouvernements. Grâce à des outils tels que la cryptographie, les contrôles d’accès, et la dissimulation des données, il est possible de réduire considérablement les risques liés aux violations de données et à l’exposition de nos informations sensibles.

Ce chapitre vous a permis de découvrir des concepts clés pour comprendre comment ces mécanismes fonctionnent et pourquoi ils sont essentiels dans notre monde numérique. En maîtrisant ces notions, vous serez en mesure de contribuer activement à la sécurité des systèmes d’information et à la préservation de la confidentialité des données, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle.

La sécurité de nos données commence par une compréhension approfondie et l’application rigoureuse de ces principes fondamentaux.

[**Chapitre 4 : Cybersécurité au sein d’une organisation**](http://moodle.northeurope.cloudapp.azure.com/moodle/mod/resource/view.php?id=9117)

**ENJEUX ET RISQUES**

**Des enjeux de plus en plus centraux**

Les cyber-incidents arrivent en deuxième position des risques les plus redoutés par les organisations, devant les catastrophes naturelles, d’après le baromètre annuel d’Allianz. L’interruption d’activité occupe la première place, mais au coude à coude avec le cyber-risque – deux préoccupations interdépendantes. Car les incidents informatiques ont souvent pour conséquence une interruption ou un ralentissement de l’activité, en raison de l’interconnexion toujours plus marquée entre celle-ci et les systèmes informatiques. En somme, plus l’entreprise dépend de son SI, plus les risques « cyber » sont élevés, et plus les enjeux de la cybersécurité deviennent centraux.

Le besoin de cybersécurité en entreprise est devenu une réalité à laquelle les organisations ne peuvent plus se soustraire. Il y a cinq ans, ces risques occupaient seulement la 15e position du baromètre… Aujourd’hui, les craintes relatives aux crimes technologiques, aux défaillances informatiques ou aux violations de données, font partie du quotidien des organisations. Avec des effets (négatifs) concrets : ralentissement de la production (pour 26 % des entreprises), indisponibilité temporaire du site web professionnel (23 %), retards de livraison (12 %), perte de chiffre d’affaires (11 %), et arrêt de la production pendant une période significative (9 %).

Pour prendre quelques exemples (tristement) célèbres : en 2015, la cyberattaque dirigée contre la chaîne TV5 Monde a nécessité une reconstruction totale du SI, sur une durée de six mois. En 2017, suite au ransomware NotPetya, Saint-Gobain a enregistré une perte de 220 millions d’euros. Touchée via un logiciel de l’administration fiscale ukrainienne, la filiale locale du groupe a été contaminée en quelques minutes. Des milliers de données ont été altérées et la direction a dû suspendre tous les réseaux. La même année, le virus WannaCry a infecté plus de 300 000 postes de travail professionnels dans 150 pays, paralysant des organisations entières…

**Des risques à identifier en amont**

L’identification des risques en amont est l’un des enjeux majeurs de la cybersécurité en entreprise. C’est qu’il est essentiel de connaître (et de comprendre) ce que l’on cherche à combattre. À ce titre, on peut distinguer trois grandes familles de menaces : les cyberattaques, les risques inhérents aux services Cloud, et les négligences humaines.

Les cyberattaques résultent d’une volonté de nuire, par appât du gain ou pour mettre en difficulté une organisation (dans un but concurrentiel, pour lui soutirer des informations, etc.). On parle alors de « cybercriminalité ». Parmi les attaques les plus courantes :

L’attaque au virus informatique, qui a pour but d’accéder à un SI défaillant ou mal protégé pour détruire tout ou partie des données de l’entreprise, ou pour soustraire des informations sensibles (secrets de fabrication, droits de propriété, etc.). D’autres types d’attaques peuvent s’en prendre au site web de l’entreprise, par exemple en l’inondant d’informations inutiles pour provoquer un crash.

Le phishing (hameçonnage) consiste à utiliser un email ou un site web contrefait pour induire un individu en erreur et collecter ses données confidentielles, ou rendre sa machine vulnérable à l’injection d’un logiciel malveillant (malware).

Le ransomware (littéralement « logiciel de rançon ») infectent les postes de travail en verrouillant l’écran et/ou en chiffrant des données importantes auxquelles l’utilisateur n’a alors plus accès. Pour travailler normalement ou récupérer des informations confidentielles, celui-ci est incité à verser une rançon.

L'attaque dite « au président », méthode d’extorsion par laquelle un tiers malveillant se fait passer pour un membre de la direction, généralement pour soutirer de l’argent ou des informations.

Les techniques d’ingénierie sociale, manipulations psychologiques ayant pour objectif de soutirer à un utilisateur des informations de façon frauduleuse, afin d’obtenir l’accès à un système d’information.

Se protéger contre ces attaques suppose d’ériger des barrières ad hoc, donc d’adopter une vraie démarche de cybersécurité en entreprise.

Les risques liés aux services Cloud et les négligences humaines sont interdépendants. Le stockage des données en ligne ne génère de risque véritable qu’à partir du moment où les outils sont mal utilisés (ou mal configurés à la base), ou bien lorsque les utilisateurs font preuve de négligence au regard des consignes élémentaires de sécurité. Utilisation d’applications Cloud qui n’ont pas été approuvées, erreurs de configuration SaaS/IaaS/PaaS, partage accidentel de données sensibles… Ces risques augmentent à mesure que les outils Cloud prennent plus de place dans l’organisation. Et la principale menace pesant sur les organisations est interne : 80 % des entreprises sont confrontées au risque de voir des comptes utilisateurs compromis (3). Cette pratique, qui consiste à utiliser des applications personnelles à des fins professionnelles (avec tous les risques afférents), s’appelle le « Shadow IT », ou « informatique de l’ombre ». Le danger n’est pas négligeable : 86 % des applications Cloud utilisées au sein des organisations n’ont pas été autorisées par la DSI, selon une étude CipherCloud.

Le problème ne réside pas dans le stockage sur le Cloud, qui offre plus d’avantages que d’inconvénients en matière de sécurité (ne serait-ce qu’en sauvegardant les données sur des serveurs externes, loin des menaces matérielles qui pèsent sur les locaux des entreprises), mais dans le manque de sensibilisation des collaborateurs aux risques liés à la non-maîtrise des processus de collecte et de stockage. La cybersécurité en entreprise est un enjeu humain avant d’être un enjeu technologique.

**Connaître le Système d’Information**

**Identifier les composants du S.I.**

La première étape cruciale pour garantir la cybersécurité au sein d'une entreprise consiste à effectuer une identification minutieuse et une compréhension approfondie de son Système d'Information (SI). Cette démarche commence par la reconnaissance et la catégorisation de tous les composants du SI, qu'ils soient matériels, logiciels ou humains. Il est impératif d'avoir une vue holistique de l'ensemble du paysage informatique de l'entreprise, y compris les serveurs, les postes de travail, les dispositifs réseau, les applications, les données sensibles, et le personnel impliqué dans la gestion et l'utilisation de ces ressources.

L'identification des composants du SI s'étend également aux actifs critiques, aux points d'accès externes, aux réseaux locaux et étendus, ainsi qu'aux systèmes connectés à des tiers, tels que les partenaires commerciaux et les fournisseurs de services. Une cartographie détaillée du SI permet de mettre en lumière les éventuelles vulnérabilités et les zones sensibles qui nécessitent une attention particulière.

En comprenant pleinement la composition de son SI, une entreprise est mieux équipée pour élaborer des stratégies de cybersécurité adaptées, mettre en place des mesures de protection ciblées, et anticiper les risques potentiels. Cette connaissance approfondie constitue le fondement sur lequel repose toute initiative visant à renforcer la sécurité informatique et à assurer une protection robuste contre les menaces cybernétiques.

Nous pouvons dire que la compréhension de son S.I. passe par l’identification de ses composants.

L'identification des composants d'un Système d'Information (SI) peut être réalisée à travers plusieurs sous-étapes qui contribuent à obtenir une vue détaillée et exhaustive de l'environnement informatique de l'entreprise. Voici quelques sous-étapes clés pour l'identification des composants du SI.


**Inventaire des Actifs :**

Une image contenant capture d’écran, texte, Logiciel multimédia, Logiciel de graphisme

Description générée automatiquementRéaliser un inventaire complet de tous les actifs du SI, y compris les équipements matériels tels que serveurs, postes de travail, routeurs, commutateurs, ainsi que les actifs logiciels comme les applications, les systèmes d'exploitation, et les bases de données1.


1 https://www.ninjaone.com/fr/blog/comment-faire-un-inventaire-d-actifs/

**Cartographie du Réseau :**

 Établir une cartographie détaillée du réseau informatique, en identifiant la topologie, les liaisons physiques et logiques, les points d'accès externes, et en catégorisant les différentes zones du réseau.

Il y a des outils gratuits qui permettent de faire la cartographie du réseau informatique en vérifiant le matériel actif connecté [[1]](#footnote-1).

**Gestion des Identités :**

 Recenser l'ensemble des identités et des comptes d'utilisateurs, en incluant les droits d'accès associés. Cela englobe les employés, les administrateurs système, les utilisateurs externes et tout autre acteur ayant des privilèges d'accès au SI.


La difficulté qu’on rencontre dans ce type de taches évoquées lors des retours d’expérience réside dans la complexité des systèmes

d’information existants qui ne permettent pas de construire un ensemble cohérent d’informations relatifs aux comptes utilisateurs.

**Gestion des Accès :**

Examiner les contrôles d'accès[[2]](#footnote-2) en place, tels que les listes de contrôle d'accès (ACL), les politiques d'authentification, et les mécanismes de gestion des droits. Identifier les points d'accès sensibles et les restrictions d'accès.

**Inventaire des Applications :**

Compiler une liste exhaustive des applications utilisées au sein de l'entreprise. Cela englobe les applications personnalisées, les logiciels tiers, et les solutions cloud.

L’inventaire des applications[[3]](#footnote-3) aide les entreprises à suivre et surveiller les applications au sein de leur organisation, ouvrant ainsi des perspectives de valorisation et d’optimisation des coûts.

Chaque application, chaque module applicatif doit être évalué pour en

déterminer sa criticité en cas de crise, et le traitement dont il doit faire l'objet pour le préparer aux incidents.

**Gestion des Données :**



Identifier les types de données stockées, leur emplacement, et les mécanismes de protection associés. Ceci inclut les données sensibles, les bases de données, et les dispositifs de stockage.

La gestion des données est une tâche difficile. Elle nécessite un suivi attentif depuis la création des données jusqu’à leur élimination. Lorsque les données

sont bien gérées, il est possible de réduire les risques et d’améliorer l’utilité et la qualité des données.

**Gestion des Configurations :**

Analyser les configurations

des

systèmes

et

des

applications pour s'assurer

qu'elles

respectent

les

bonnes pratiques de sécurité.

Identifier les paramètres de

sécurité et les configurations

optimales.

La gestion des



configurations est un processus d'ingénierie des systèmes qui vise à assurer la cohérence des attributs d'un produit tout au long de sa vie. Ainsi, un plan de gestion de la configuration réduit le risque de failles de sécurité et de pannes et ce en permettant de suivre les modifications.

Après l’étape cruciale d'identification des composants du Système d'Information (SI), plusieurs actions doivent être entreprises pour renforcer la cybersécurité de l'entreprise. Voici quelques étapes essentielles à suivre :

1. Évaluation des Risques
2. Développement de Politiques de Sécurité  **3.** Mise en Place de Mesures de Protection
3. Formation et Sensibilisation du Personnel
4. Surveillance et Détection d'Incidents
5. Plan de Gestion des Incidents
6. Mises à Jour et Patchs
7. Tests de Sécurité
8. Réponse aux Incidents
9. Amélioration Continue

**Nous donnons dans ce qui suit un aperçu rapide de chacune de ces étapes.**

**Évaluation des Risques**

L'évaluation des risques est une étape fondamentale dans le renforcement de la cybersécurité d'une entreprise. Cette démarche vise à identifier, évaluer et hiérarchiser les menaces potentielles qui pourraient compromettre la sécurité du Système d'Information (SI).

**Sous-étapes :**

***1.1 Inventaire des Actifs :***

* Établissez une liste exhaustive de ce qui doit être protégé (après l’inventaire des actifs).

***1.2 Identification des Menaces :***

* Identifiez les menaces potentielles, qu'elles proviennent de sources internes ou externes.
* Classez les menaces en fonction de leur probabilité et de leur impact.

***1.3 Analyse des Vulnérabilités :***

* Identifiez les vulnérabilités dans le SI, telles que des failles logicielles, des configurations inappropriées, ou des points faibles dans les processus.

***1.4 Estimation des Risques :***

* Associez chaque menace identifiée à ses vulnérabilités correspondantes.
* Évaluez la probabilité de l'occurrence de chaque menace et l'impact potentiel en cas de réalisation.

***1.5 Hiérarchisation des Risques :***

* Classez les risques par ordre de priorité en fonction de leur gravité.
* Identifiez les risques critiques nécessitant une attention immédiate.

***1.6 Documentation des Résultats :***

* Documentez soigneusement les résultats de l'évaluation des risques.
* Créez des rapports détaillés pour informer les parties prenantes et guider les étapes suivantes.

**Objectifs :**

* Fournir une base solide pour prendre des décisions éclairées en matière de cybersécurité.
* Identifier les risques critiques nécessitant une intervention immédiate.
* Guider le développement de politiques et de mesures de protection adaptées.

**Résultats Attendus :**

* Liste documentée des actifs du SI.
* Inventaire des menaces identifiées.
* Liste des vulnérabilités relevées.
* Classement des risques par ordre de priorité.

L'évaluation des risques constitue le socle sur lequel repose l'élaboration de stratégies de cybersécurité ciblées, permettant à l'entreprise de réduire efficacement ses vulnérabilités et de renforcer sa résilience face aux menaces potentielles.

**Normes et Méthodes :**

Il existe plusieurs méthodes et normes reconnues pour réaliser l'évaluation des risques en cybersécurité. Ces approches fournissent des cadres structurés pour identifier, évaluer et gérer les risques de manière systématique. Voici quelques-unes des méthodes et normes couramment utilisées :

**Méthodes :**

1. **Méthode EBIOS (Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité) :**
   * Méthode française qui guide l'évaluation des risques en identifiant les objectifs de sécurité, les scénarios de menace et les mesures de sécurité.
2. **Méthode OCTAVE (Operationally Critical Threat, Asset, and Vulnerability Evaluation) :** o Méthode développée par le CERT (Computer Emergency Response Team) pour évaluer les risques en se concentrant sur les actifs critiques et les menaces opérationnelles.
3. **Méthode MEHARI (Méthode Harmonisée d'Analyse de Risques) :**
   * Méthode développée par le Club de la Sécurité de l'Information Français (CLUSIF), qui fournit un cadre pour l'analyse des risques et la gestion de la sécurité de l'information.

**Normes :**

1. **ISO 27001:2013 - Systèmes de Management de la Sécurité de l'Information (SMSI)**

**:**

* + La norme ISO 27001 fournit un cadre global pour établir, mettre en œuvre, maintenir et améliorer un système de management de la sécurité de l'information.

1. **NIST SP 800-30 - Guide for Conducting Risk Assessments :**
   * Publié par le National Institute of Standards and Technology (NIST) des ÉtatsUnis, ce guide fournit des recommandations détaillées pour mener des évaluations des risques.
2. **COBIT (Control Objectives for Information and Related Technologies) :**
   * Un cadre de gouvernance et de gestion des technologies de l'information qui intègre des pratiques de gestion des risques.
3. **FAIR (Factor Analysis of Information Risk) :**
   * Une méthode qui fournit une approche quantitative pour évaluer et quantifier les risques en termes financiers.

Ces méthodes et normes peuvent être adaptées en fonction des besoins spécifiques de l'organisation et de son environnement. Il est souvent recommandé de choisir une approche qui correspond à la taille, à la complexité et aux objectifs de l'entreprise.

**Nous reprenons plus en détail quelques-unes de ces normes et ces méthodes dans le chapitre suivant de ce cours.**

**Développement de Politiques de Sécurité**

Une fois l'évaluation des risques effectuée, le développement de politiques de sécurité robustes devient impératif pour guider la mise en place de mesures de protection adéquates au sein de l'entreprise.

**Sous-étapes :**

*2.1 Analyse des Résultats de l'Évaluation des Risques :*

* Examinez attentivement les résultats de l'évaluation des risques pour comprendre les vulnérabilités et les menaces identifiées.
* Utilisez ces résultats comme base pour la formulation de politiques de sécurité.

*2.2 Identification des Objectifs de Sécurité :*

* Définissez clairement les objectifs de sécurité à atteindre en réponse aux risques évalués.
* Ces objectifs peuvent inclure la protection des données sensibles, la prévention des accès non autorisés, et la garantie de la continuité des activités.

*2.3 Implication des Parties Prenantes :*

* Impliquez les parties prenantes clés, y compris la direction, les responsables de la sécurité et les employés, dans le processus de formulation des politiques.
* Tenez compte des perspectives diverses pour garantir une approche globale.

*2.4 Élaboration de Politiques Adaptées :*

* Rédigez des politiques de sécurité claires, précises et adaptées aux besoins spécifiques de l'entreprise.
* Incluez des directives sur l'utilisation des systèmes informatiques, la gestion des identités, l'accès aux données sensibles, etc.

*2.5 Conformité aux Normes et Réglementations :*

* Assurez-vous que les politiques développées sont conformes aux normes de sécurité pertinentes et aux réglementations en vigueur dans l'industrie.

*2.6 Communication des Politiques :*

* Élaborez un plan de communication pour diffuser les politiques de sécurité à l'ensemble de l'organisation.
* Assurez-vous que chaque membre du personnel comprend les politiques et les applique correctement.

*2.7 Intégration dans la Culture d'Entreprise :*

* Intégrez les politiques de sécurité dans la culture d'entreprise, en mettant l'accent sur la responsabilité individuelle en matière de sécurité.
* Favorisez la sensibilisation continue à la sécurité.

**Objectifs :**

* Définir des directives claires et compréhensibles en matière de sécurité.
* Assurer la conformité aux normes et réglementations.
* Créer une culture de sécurité proactive au sein de l'organisation.

**Résultats Attendus :**

* Politiques de sécurité documentées.
* Plan de communication des politiques.
* Sensibilisation et compréhension accrues au sein de l'organisation.

Le développement de politiques de sécurité solides établit un cadre essentiel pour la protection du Système d'Information, en garantissant que les pratiques de sécurité sont définies, communiquées et suivies de manière cohérente.

**Mise en Place de Mesures de Protection**

Après avoir développé des politiques de sécurité, la mise en place de mesures de protection concrètes est cruciale pour atténuer les risques identifiés et assurer la sécurité du Système d'Information (SI).

**Sous-étapes :**

***3.1 Analyse des Politiques de Sécurité :***

* Revoyez les politiques de sécurité établies pour identifier les domaines spécifiques qui nécessitent des mesures de protection.

***3.2 Identification des Contrôles de Sécurité :***

* Identifiez les contrôles de sécurité appropriés pour répondre aux objectifs définis dans les politiques.
* Cela peut inclure des mesures telles que le contrôle d'accès, la surveillance des activités, et la protection des données.

***3.3 Sélection des Outils et Technologies :***

* Choisissez les outils et technologies de sécurité nécessaires pour mettre en œuvre les contrôles identifiés.
* Cela peut englober des solutions antivirus, des pare-feu, des systèmes de détection d'intrusion, etc.

***3.4 Configuration des Systèmes :***

* Configurez les systèmes informatiques conformément aux meilleures pratiques de sécurité.
* Assurez-vous que les paramètres de sécurité, les correctifs et les mises à jour sont appliqués de manière appropriée.

***3.5 Gestion des Identités et des Accès :***

* Mettez en place des mécanismes de gestion des identités pour garantir un accès approprié aux ressources.
* Appliquez le principe du moindre privilège pour limiter les droits d'accès.

***3.6 Cryptographie :***

* Utilisez la cryptographie pour protéger les données sensibles, assurer la confidentialité et l'intégrité des informations échangées.

***3.7 Sensibilisation et Formation Continue :***

* Fournissez une formation continue au personnel sur les pratiques de sécurité et les mesures mises en place.
* Encouragez une culture de vigilance et de responsabilité individuelle.

***3.8 Plan de Continuité d'Activité :***

* Élaborez un plan de continuité d'activité pour assurer la disponibilité des systèmes en cas d'incident.
* Prévoyez des mécanismes de sauvegarde et de restauration.

***3.9 Tests de Sécurité :*** • Réalisez des tests de sécurité réguliers pour évaluer l'efficacité des mesures mises en place.

* Identifiez et corrigez les vulnérabilités détectées.

**Objectifs :**

* Mettre en œuvre des mesures de protection conformes aux politiques de sécurité.
* Réduire les risques en appliquant des contrôles de sécurité adaptés.
* Garantir la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des informations.

**Résultats Attendus :**

* Systèmes configurés conformément aux politiques de sécurité.
* Mécanismes de gestion des identités en place.
* Solutions de sécurité déployées et fonctionnelles.

La mise en place de mesures de protection représente une étape essentielle pour concrétiser les intentions énoncées dans les politiques de sécurité, renforçant ainsi la résilience du Système d'Information contre les menaces potentielles.

**Formation et Sensibilisation du Personnel**

Une composante cruciale de la stratégie de cybersécurité d'une entreprise est la sensibilisation et la formation continue du personnel. Cette étape vise à éduquer les employés sur les meilleures pratiques de sécurité et à renforcer leur vigilance face aux menaces potentielles.

**Sous-étapes :**

***4.1 Évaluation des Besoins en Formation :***

* Identifiez les besoins spécifiques en formation en fonction des rôles et des responsabilités au sein de l'organisation.
* Déterminez les compétences nécessaires pour assurer une posture de sécurité optimale.

***4.2 Développement de Programmes de Formation :***

* Concevez des programmes de formation adaptés aux besoins identifiés.
* Intégrez des modules sur la sécurité des informations, la gestion des identités, et la détection des menaces.

***4.3 Intégration dans les Processus de Recrutement :***

* Intégrez la sensibilisation à la sécurité dans les processus de recrutement pour garantir que les nouveaux employés comprennent dès le début les enjeux de sécurité.

***4.4 Sensibilisation Régulière :***

* Organisez des campagnes de sensibilisation régulières pour maintenir la vigilance du personnel.
* Utilisez divers supports tels que des affiches, des courriels, des sessions de formation, etc.

***4.5 Simulations de Phishing :***

* Menez des simulations de phishing pour évaluer la résistance des employés face aux attaques d'ingénierie sociale.
* Utilisez les résultats pour renforcer les domaines faibles.

***4.6 Formation Continue :***

* Offrez des formations continues pour tenir le personnel informé des nouvelles menaces et des évolutions en matière de cybersécurité.
* Encouragez la participation à des conférences et à des sessions de formation externes.

***4.7 Reconnaissance des Bonnes Pratiques :***

* Mettez en place un programme de reconnaissance des employés adoptant des comportements exemplaires en matière de sécurité.
* Encouragez la responsabilité individuelle.

***4.8 Mesure de l'Efficacité :***

* Évaluez régulièrement l'efficacité des programmes de formation en mesurant la sensibilisation et en analysant les comportements du personnel.
* Ajustez les programmes en fonction des résultats obtenus.

**Objectifs :**

* Renforcer la culture de sécurité au sein de l'entreprise.
* Donner au personnel les compétences nécessaires pour identifier et réagir aux menaces.
* Réduire le risque d'incidents de sécurité liés à des erreurs humaines.

**Résultats Attendus :**

* Participation active des employés aux programmes de formation.
* Amélioration de la sensibilisation à la sécurité.
* Réduction des erreurs liées à la sécurité parmi le personnel.

La formation et la sensibilisation du personnel constituent une défense essentielle contre les menaces internes et externes, créant une culture d'entreprise axée sur la sécurité et la protection des actifs informatiques.

**Surveillance et Détection d'Incidents**

La surveillance constante des activités du système et la détection proactive des incidents sont des éléments essentiels de la cybersécurité. Cette étape vise à identifier rapidement toute activité suspecte et à prendre des mesures pour contenir et atténuer les incidents de sécurité.

**Sous-étapes :**

***5.1 Mise en Place d'Outils de Surveillance :***

* Sélectionnez et mettez en place des outils de surveillance tels que des systèmes de détection d'intrusion (IDS), des journaux d'audit, et des solutions de surveillance réseau.

***5.2 Définition de Politiques de Surveillance :***

* Élaborez des politiques claires pour la surveillance des activités, définissant les seuils d'alerte et les comportements suspects.

***5.3 Configuration des Alertes :***

* Configurez les alertes pour signaler rapidement les activités anormales ou les tentatives d'intrusion.
* Assurez-vous que les alertes sont traitées de manière appropriée.

***5.4 Surveillance des Accès et des Identités :***

* Surveillez les accès aux systèmes et les activités des identités utilisateur.
* Identifiez les comportements anormaux qui pourraient indiquer une usurpation d'identité.

***5.5 Analyse des Journaux :***

* Analysez régulièrement les journaux d'audit pour repérer les modèles d'activité suspecte.
* Effectuez des analyses approfondies en cas de détection d'irrégularités.

***5.6 Détection des Malwares :***

* Utilisez des solutions antivirus et des outils de détection des malwares pour identifier et éliminer les logiciels malveillants.

***5.7 Formation du Personnel à la Détection :***

* Formez le personnel à reconnaître les signes d'activité suspecte et à signaler rapidement tout incident potentiel.

***5.8 Collaboration avec les Organismes de Sécurité :***

* Établissez des collaborations avec des organismes de sécurité externes pour bénéficier d'informations sur les menaces actuelles.

***5.9 Tests Réguliers de la Détection :***

* Effectuez des tests réguliers pour évaluer l'efficacité des mécanismes de détection mis en place.
* Ajustez les configurations en fonction des résultats.

**Objectifs :**

* Détecter rapidement les incidents de sécurité potentiels.
* Réduire le temps entre la compromission et la détection.
* Mettre en place des mécanismes de réponse rapides et appropriés.

**Résultats Attendus :**

* Alertes d'incidents traitées de manière rapide.
* Capacité à identifier et isoler rapidement les menaces.
* Amélioration continue des capacités de détection.

**Plan de Gestion des Incidents**

Un plan de gestion des incidents établit une structure organisée pour faire face aux incidents de cybersécurité. Cela inclut la définition des rôles et responsabilités, les procédures d'intervention, et les moyens de rétablir rapidement la normalité après un incident.

**Sous-étapes :**

***6.1 Identification des Rôles et Responsabilités :***

* Identifiez les personnes et les équipes responsables de la gestion des incidents.
* Définissez clairement les rôles de chacun, y compris les responsabilités spécifiques.

***6.2 Classification des Incidents :***

* Établissez une méthode de classification des incidents en fonction de leur gravité.
* Définissez des critères pour évaluer l'impact sur l'entreprise.

***6.3 Procédures de Signalement :***

* Mettez en place des procédures claires pour le signalement des incidents, en précisant les canaux de communication à utiliser.

***6.4 Analyse des Incidents :***

* Définissez un processus d'analyse approfondie des incidents, en identifiant les causes sous-jacentes et les méthodes d'atténuation.

***6.5 Réponse Graduée :***

* Élaborez une stratégie de réponse graduée en fonction de la gravité de l'incident.
* Prévoyez des actions spécifiques pour chaque niveau de réponse.

***6.6 Communication Interne et Externe :***

* Établissez des protocoles de communication clairs pour informer le personnel, les parties prenantes internes et les autorités externes en cas d'incident.

***6.7 Récupération et Rétablissement :***

* Préparez des procédures détaillées pour la récupération des systèmes et le rétablissement des opérations normales après un incident.

***6.8 Entraînement et Exercices :***

* Organisez des exercices réguliers pour former le personnel à la mise en œuvre du plan de gestion des incidents.
* Identifiez les domaines d'amélioration après chaque exercice.

***6.9 Analyse Post-Incident :***

* Effectuez une analyse post-incident pour évaluer l'efficacité de la gestion de l'incident.
* Identifiez les leçons apprises et ajustez le plan en conséquence.

**Objectifs :**

* Réduire le temps de réponse aux incidents.
* Minimiser l'impact des incidents sur les opérations.
* Améliorer la résilience de l'entreprise face aux incidents de cybersécurité.

**Résultats Attendus :**

* Plan de gestion des incidents documenté.
* Équipes formées et préparées pour intervenir.
* Amélioration continue du plan en fonction des retours d'expérience.

**Mises à Jour et Patchs**

La gestion efficace des mises à jour et des correctifs est essentielle pour maintenir un niveau élevé de sécurité dans le Système d'Information (SI). Cette étape vise à garantir que tous les logiciels et systèmes bénéficient des dernières mises à jour de sécurité pour atténuer les vulnérabilités connues.

**Sous-étapes :**

***7.1 Inventaire des Logiciels et Systèmes :***

* Établissez un inventaire complet de tous les logiciels et systèmes utilisés au sein de l'organisation.
* Identifiez les versions de logiciels installées sur chaque système.

***7.2 Surveillance des Vulnérabilités :***

* Mettez en place un mécanisme de surveillance des vulnérabilités pour rester informé des dernières menaces et des correctifs disponibles.

***7.3 Planification des Mises à Jour :***

* Élaborez un calendrier régulier pour l'application des mises à jour et des correctifs.
* Priorisez les mises à jour en fonction de la criticité et de l'urgence.

***7.4 Tests Préalables :***

* Effectuez des tests préalables avant l'application des mises à jour pour garantir la compatibilité et éviter les interruptions inattendues.

***7.5 Automatisation des Mises à Jour :***

* Automatisez autant que possible le processus de mise à jour pour garantir une couverture complète et réduire les délais.

***7.6 Suivi des Mises à Jour :***

* Mettez en place un système de suivi pour vérifier que toutes les mises à jour sont correctement appliquées.
* Identifiez rapidement les systèmes non conformes.

***7.7 Gestion des Correctifs d'Urgence :***

* Développez des procédures spécifiques pour la gestion des correctifs d'urgence, en réaction aux menaces immédiates.

***7.8 Sensibilisation du Personnel :***

* Sensibilisez le personnel à l'importance des mises à jour de sécurité et à leur rôle dans la protection du SI.

***7.9 Plan de Reprise Après Incident (PRAI) :***

* Intégrez les mises à jour dans le Plan de Reprise Après Incident pour assurer la continuité des opérations après une attaque.

**Objectifs :**

* Maintenir les logiciels et systèmes à jour pour atténuer les vulnérabilités.
* Réduire le risque d'exploitation de failles de sécurité connues.
* Assurer la continuité des opérations en cas d'incident.

**Résultats Attendus :**

* Processus documenté pour la gestion des mises à jour.
* Mises à jour appliquées conformément au calendrier établi.
* Réduction des vulnérabilités exploitables dans le SI.

**Tests de Sécurité**

Les tests de sécurité sont essentiels pour évaluer la robustesse du système et identifier les éventuelles vulnérabilités. Cette étape vise à garantir que les défenses du Système d'Information (SI) sont efficaces contre les menaces potentielles.

**Sous-étapes :**

***8.1 Planification des Tests :***

* Élaborez un plan détaillé pour les tests de sécurité, en identifiant les objectifs spécifiques et les systèmes à évaluer.

***8.2 Choix des Méthodologies :***

* Sélectionnez les méthodologies de test appropriées en fonction des objectifs, telles que les tests d'intrusion, les analyses de vulnérabilités, etc.

***8.3 Périmètre des Tests :***

* Définissez clairement le périmètre des tests, en incluant les systèmes, les applications et les réseaux à évaluer.

***8.4 Simulation d'Attaques :***

* Menez des simulations d'attaques pour évaluer la résistance du SI face à des scénarios réalistes.

***8.5 Analyses de Vulnérabilités :***

* Utilisez des outils d'analyse de vulnérabilités pour identifier les faiblesses potentielles dans les systèmes.

***8.6 Tests de Pénétration :***

* Effectuez des tests de pénétration pour évaluer la capacité d'un attaquant à exploiter les failles identifiées.

***8.7 Évaluation des Politiques de Sécurité :***

* Évaluez l'efficacité des politiques de sécurité en place, y compris l'application des règles d'accès et des autorisations.

***8.8 Simulation d'Incidents :***

* Simulez des incidents de sécurité pour évaluer la préparation de l'équipe de réponse aux incidents.

***8.9 Analyse des Résultats :***

* Analysez en profondeur les résultats des tests, en identifiant les vulnérabilités critiques et les zones d'amélioration.

***8.10 Rapport de Sécurité :***

* Produisez un rapport détaillé des résultats des tests, mettant en évidence les faiblesses identifiées et proposant des recommandations.

***8.11 Corrections et Améliorations :***

* Appliquez rapidement les correctifs nécessaires pour remédier aux vulnérabilités identifiées.
* Utilisez les résultats des tests pour améliorer les politiques et les procédures de sécurité.

**Objectifs :**

* Identifier les vulnérabilités et les faiblesses potentielles du SI.
* Évaluer la capacité de résistance du SI face à des attaques simulées.
* Améliorer la posture de sécurité du SI en fonction des résultats des tests.

**Résultats Attendus :**

* Rapport détaillé des tests de sécurité.
* Correctifs appliqués rapidement aux vulnérabilités identifiées.
* Améliorations continues des politiques de sécurité en fonction des leçons apprises.

**Réponse aux Incidents**

La réponse aux incidents est une phase cruciale de la cybersécurité qui vise à minimiser les dommages causés par une violation de sécurité et à restaurer rapidement la normalité des opérations. Cette étape implique la mise en œuvre de plans et de procédures spécifiques pour faire face aux incidents de sécurité.

**Sous-étapes :**

***9.1 Activation de l'Équipe de Réponse aux Incidents :***

* Définissez des critères clairs pour l'activation de l'équipe de réponse aux incidents.
* Assurez-vous que l'équipe est prête à intervenir rapidement en cas d'incident.

***9.2 Identification et Classification de l'Incident :***

* Dès qu'un incident est signalé, identifiez sa nature et classez-le en fonction de sa gravité.
* Établissez des critères de classification pour guider la réponse.

***9.3 Isolation et confinement :***

* Isolez rapidement les parties affectées du réseau pour contenir la propagation de l'incident.
* Mettez en place des mesures pour limiter les dommages potentiels.

***9.4 Analyse de la Cause Racine :***

* Menez une analyse approfondie pour déterminer la cause racine de l'incident.
* Identifiez les failles de sécurité exploitées et les méthodes utilisées par l'attaquant.

***9.5 Communication Interne et Externe :***

* Communiquez de manière transparente avec les parties prenantes internes, y compris la direction et les employés.
* Si nécessaire, informez les organismes de réglementation, les partenaires et les clients externes.

***9.6 Coopération avec les Autorités :***

* Coopérez avec les autorités compétentes, telles que les forces de l'ordre, en cas d'incident majeur.
* Fournissez toutes les informations nécessaires pour enquêter sur l'incident.

***9.7 Rétablissement des Services :***

* Mettez en œuvre des mesures pour rétablir les services normaux le plus rapidement possible.
* Appliquez les correctifs nécessaires et assurez-vous que le système est sécurisé avant de rétablir complètement les opérations.

***9.8 Analyse Post-Incident :***

* Effectuez une analyse post-incident pour évaluer la réponse de l'équipe et identifier les domaines d'amélioration.
* Utilisez ces informations pour ajuster les plans de réponse futurs.

***9.9 Formation Continue :***

* Offrez une formation continue à l'équipe de réponse aux incidents pour rester à jour sur les nouvelles menaces et les meilleures pratiques.

**Objectifs :**

* Minimiser les dommages causés par un incident de sécurité.
* Restaurer rapidement les opérations normales.
* Améliorer les plans de réponse aux incidents en fonction des leçons apprises.

**Résultats Attendus :**

* Temps de réponse rapide aux incidents.
* Rétablissement efficace des services après un incident.
* Amélioration continue des procédures de réponse.

**Amélioration Continue**

L'amélioration continue est une étape fondamentale dans la gestion de la cybersécurité, visant à évoluer constamment pour faire face aux nouvelles menaces et défis. Cette phase implique l'évaluation régulière des politiques, des procédures, des technologies et des compétences pour renforcer la résilience du Système d'Information (SI).

**Sous-étapes :**

***10.1 Évaluation des Performances :***

* Évaluez régulièrement l'efficacité des mesures de sécurité mises en place.
* Analysez les performances en termes de détection, de réponse aux incidents et de prévention.

***10.2 Retour d'Expérience :***

* Recueillez les retours d'expérience après chaque incident de sécurité.
* Identifiez les forces et les faiblesses de la réponse et des mesures de sécurité.

***10.3 Veille Technologique :***

* Restez à jour sur les dernières avancées technologiques en matière de cybersécurité.
* Intégrez les nouvelles technologies qui peuvent renforcer la défense du SI.

***10.4 Formation Continue :***

* Offrez une formation continue au personnel sur les nouvelles menaces et les meilleures pratiques de sécurité.
* Assurez-vous que l'équipe de sécurité possède les compétences nécessaires pour faire face aux évolutions du paysage cybernétique.

***10.5 Révision des Politiques de Sécurité :***

* Passez en revue et mettez à jour régulièrement les politiques de sécurité en fonction des changements organisationnels et des nouvelles menaces.

***10.6 Simulation d'Exercices :***

* Organisez régulièrement des exercices de simulation pour tester la préparation de l'équipe face à des scénarios d'attaques simulées.

***10.7 Benchmarking :***

* Comparez les pratiques de sécurité de l'entreprise avec les normes de l'industrie et les bonnes pratiques.
* Identifiez les domaines où des améliorations peuvent être apportées.

***10.8 Collaboration avec la Communauté :***

* Participez à des initiatives de partage d'informations sur les menaces au sein de la communauté de cybersécurité.
* Apprenez des expériences d'autres organisations et partagez les vôtres.

***10.9 Sensibilisation Continue :***

* Maintenez une culture de sensibilisation à la sécurité au sein de l'organisation.
* Communiquez régulièrement sur les risques de sécurité et les bonnes pratiques.

***10.10 Revue des Incidents Majeurs :***

* Analysez en profondeur les incidents majeurs survenus, même s'ils ont été bien gérés.
* Identifiez les leçons apprises et appliquez des améliorations en conséquence.

**Objectifs :**

* S'adapter constamment aux nouvelles menaces et technologies.
* Renforcer les politiques, les procédures et les compétences en fonction des retours d'expérience.
* Maintenir une posture de sécurité robuste dans un environnement en évolution.

**Résultats Attendus :**

* Mise à jour régulière des politiques de sécurité.
* Améliorations continues basées sur les retours d'expérience.
* Adoption proactive de nouvelles technologies et pratiques de sécurité.

**Conclusion**

En conclusion de ce chapitre dédié à la cybersécurité au sein d'une organisation, nous avons exploré les multiples facettes de la protection des systèmes d'information contre les menaces potentielles. La sécurité informatique, loin d'être une préoccupation isolée, s'avère être un pilier fondamental pour assurer la pérennité, la confidentialité, et l'intégrité des données au sein de toute organisation.

Nous avons débuté notre exploration en identifiant les composants essentiels d'un système d'information, soulignant l'importance cruciale de la connaissance et de la compréhension de ces éléments constitutifs. Cette première étape permet d'établir une base solide pour la mise en place de mesures de sécurité efficaces.

La gestion des risques a été au cœur de nos préoccupations, avec une évaluation minutieuse des menaces potentielles, suivie du développement de politiques de sécurité robustes. Ces politiques, guidées par une vigilance constante, sont conçues pour protéger l'organisation contre des attaques variées allant des vulnérabilités informatiques aux attaques sophistiquées.

La mise en place de mesures de protection, allant de la sensibilisation et de la formation du personnel à l'application de technologies de pointe, illustre notre engagement envers la création d'un environnement numérique sécurisé.

Les phases suivantes, telles que la surveillance des incidents, la réponse aux incidents, les mises à jour régulières, les tests de sécurité, et l'amélioration continue, sont autant d'étapes cruciales pour garantir une cybersécurité efficace et résiliente.

En embrassant ces principes et en adoptant une approche proactive, chaque membre de l'organisation contribue à forger une culture de sécurité robuste. La cybersécurité n'est pas une destination finale, mais plutôt un voyage continu d'adaptation aux évolutions du paysage numérique.

En nous appuyant sur les enseignements de ce chapitre, nous sommes mieux armés pour affronter les défis complexes de la cybersécurité. Les chapitres suivants approfondiront davantage ces concepts et exploreront des domaines spécifiques pour assurer une compréhension complète et la mise en œuvre réussie de ces stratégies au sein de diverses organisations. La collaboration et l'engagement constant de chacun sont essentiels pour construire et maintenir une défense cybernétique solide.

[**Chapitre 5 : Normes et Méthodes de Cybersécurité**](http://moodle.northeurope.cloudapp.azure.com/moodle/mod/resource/view.php?id=9288)

**Introduction**

La mise en œuvre de **mesures de cybersécurité efficaces n’est pas simple** car, en raison de la grande quantité d’équipements et de technologies utilisés, les cybercriminels trouvent toujours de nouveaux moyens de mener leurs attaques. Cependant, il existe une façon de mettre en œuvre des mesures de protection des données et des informations qui rend la procédure de mise en œuvre de ces mesures de cybersécurité plus systématique et naturelle. Il s’agit des **standards et normes ISO relatifs à la cybersécurité et à la sécurité de l’information**.

Dans le présent chapitre, nous décrivons le rôle des normes de cybersécurité dans le contexte général des technologies de l’information (TI) et proposons les meilleures pratiques à adopter pour établir un cadre de travail relatif aux normes de cybersécurité et gérer la conformité.

**Les normes et les standards**

Les normes ISO sont des standards élaborés et publiés par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). L’ISO et la CEI (Commission électrotechnique internationale) sont la référence spécialisée en matière de normalisation au niveau mondial. Par le biais de comités techniques formés par les organismes membres de l’ISO et de la CEI, des normes internationales sont rédigées dans le but de réglementer des processus spécifiques dans des domaines tels que la sécurité de l’information.

Ces normes constituent aujourd’hui un élément indispensable du système de conformité des entreprises et leur confèrent prestige et reconnaissance internationale. La valeur différentielle que la mise en œuvre des normes ISO apporte aux entreprises par rapport à leurs concurrents est due au fait que **ces standards certifiés sont périodiquement examinés et audités pour assurer leur conformité**, ce qui améliore considérablement l’appréciation des parties intéressées telles que les clients ou les actionnaires.

Les normes ISO sont numérotées progressivement en fonction de leur objet et sont divisées en familles pour regrouper celles qui traitent d’aspects de même nature. L’objectif de ces standards et normes est d’identifier les techniques, les politiques, les guides, la formation, etc., en référence à leur objectif (sécurité, continuité, qualité, entre autres).

**La cybersécurité et les normes ISO : la famille ISO 27000**

Les normes de cybersécurité sont des énoncés qui décrivent les résultats que l’entreprise doit obtenir pour atteindre ses objectifs en matière de sécurité. La façon dont les normes doivent être mises en œuvre et les solutions à adopter pour les respecter ne font pas partie des normes proprement dites. Ces renseignements doivent plutôt figurer dans les plans et les procédures opérationnelles élaborés pour appliquer les normes le moment venu.

Parmi les normes ISO susmentionnées, il convient de distinguer la famille ISO 27000. Il s’agit d’une série composée de plusieurs normes de sécurité de l’information qui détaillent les directives et les exigences relatives à la mise en œuvre d’un Système de gestion de la sécurité de l’information (SGSI) afin de gérer la sécurité de l’information des entreprises.

Nous donnons dans ce qui suit un aperçu des normes les plus pertinentes :

1. **ISO 27001 : Systèmes de management de la sécurité de l'information - Exigences**
   * Cette norme établit les exigences fondamentales pour établir, mettre en œuvre, maintenir et améliorer un SMSI au sein d'une organisation. Elle offre un cadre complet pour la gestion de la sécurité de l'information.
2. **ISO 27002 : Code de pratique pour la mise en œuvre des contrôles de la sécurité de l'information**
   * Également connue sous le nom d'ISO 17799, cette norme fournit des lignes directrices détaillées et des bonnes pratiques pour la sélection, la mise en œuvre et la gestion des contrôles de sécurité de l'information.
3. **ISO 27005 : Guide d'évaluation des risques pour la sécurité de l'information**
   * Cette norme propose des directives pour la mise en place d'un processus d'évaluation des risques en matière de sécurité de l'information. Elle aide les organisations à identifier, évaluer et traiter les risques liés à la sécurité de l'information de manière systématique.
4. **ISO 27006 : Guide pour l'audit interne des systèmes de management de la sécurité de l'information**
   * Dédiée à l'audit interne, cette norme offre des conseils sur la planification, la réalisation, la supervision et la gestion des audits internes des SMSI, garantissant ainsi la conformité et l'efficacité du système.
5. **ISO 27007 : Guide pour la mise en œuvre de la gestion de la sécurité de l'information (ISMS)**
   * Cette norme fournit des directives pour la mise en œuvre pratique d'un Système de Management de la Sécurité de l'Information (ISMS). Elle complète la norme ISO 27001 en proposant des recommandations spécifiques pour l'application réussie des principes de gestion de la sécurité.

Nous donnons dans ce qui suit plus de détail sur quelques une des normes de la famille ISO 27000.

**ISO 27001 - Exigences relatives aux systèmes de management de la sécurité de l'information**

À une époque où les données et les informations se négocient comme des denrées rares, leur protection est essentielle. Une base optimale pour la mise en place efficace d'une stratégie de sécurité holistique est fournie par un système de management de la sécurité de l'information (SMSI) bien structuré, conforme à la norme [ISO 27001](https://www.dqsglobal.com/fr-tn/certifier/certification-iso-27001). Il s'agit d'une norme internationalement reconnue pour la sécurité de l'information dans les organisations privées, publiques ou à but non lucratif, qui ne couvre pas seulement les aspects de la sécurité informatique.

Un SMSI ISO 27001 définit des exigences, des règles et des méthodes pour assurer la sécurité des informations qui doivent être protégées dans les organisations. La norme ISO fournit un modèle pour établir, mettre en œuvre, surveiller et améliorer le niveau de protection. L'objectif est d'identifier les risques potentiels pour l'entreprise, de les analyser et de les rendre maîtrisables par des mesures appropriées. La norme ISO 27001 formule les exigences d'un tel système de management, qui sont auditées dans le cadre d'un processus de certification externe.

La norme vous permet d'y parvenir :

* Faire de la sécurité des informations sensibles une partie intégrante des processus de l'entreprise.
* Sauvegarde préventive des objectifs de protection : confidentialité, disponibilité et intégrité des informations.
* Maintien de la continuité des activités par l'amélioration continue du niveau de sécurité
* Sensibilisation des employés et augmentation significative de la conscience de la sécurité à tous les niveaux de l'entreprise
* Établissement de la confiance avec les parties intéressées
* Mise en place d'un processus efficace de management des risques

**ISO 27019 - Mesures de sécurité de l'information pour la fourniture d'énergie.**

La norme de sécurité de l'information ISO 27019 formule des mesures complémentaires pour le secteur de l'industrie énergétique.

Elle vous aide à sécuriser vos systèmes électroniques de contrôle de processus utilisés pour contrôler et surveiller la production, la transmission, le stockage et la distribution d'énergie électrique, de gaz, de pétrole et de chaleur, et pour contrôler les processus de soutien connexes.

Ce que vous pouvez faire avec la norme :

* Assurer systématiquement les objectifs de protection de la confidentialité, de la disponibilité et de l'intégrité des informations.
* Améliorer continuellement le niveau de sécurité et la résistance aux accès non autorisés.
* Obtenir une plus grande sécurité d'action et une certitude juridique, améliorer le respect des exigences de conformité pertinentes.
* Sensibiliser davantage les employés et les cadres à la sécurité
* Atteindre un niveau élevé de confiance et de loyauté parmi toutes les parties intéressées
* Démontrer aux autorités, telles que l'Agence fédérale allemande des réseaux (BNetzA), une preuve reconnue de l'efficacité de vos mesures de sécurité.

**ISO 27006 - Exigences pour les organismes de certification**

La norme ISO 27006 s'adresse aux organismes tels que DQS qui effectuent des certifications de systèmes de management de la sécurité de l'information. La norme d'accréditation ISO 27006 décrit les exigences que les organismes de certification doivent suivre lorsqu'ils évaluent les systèmes de management de leurs clients selon la norme ISO 27001 en vue de leur certification.

Cela inclut par exemple la preuve d'efforts d'audit spécifiés ou des spécifications sur les qualifications des auditeurs. Les processus d'accréditation décrits dans la norme garantissent que les certificats ISO 27001 émis par des organismes de certification accrédités ont une validité internationale.

Ce que vous pouvez réaliser avec cette norme :

* Des critères uniformes pour les procédures d'audit de certification, de surveillance et de recertification.
* Garantir la validité des certificats ISO 27001
* Garantir des exigences minimales pour l'effort d'audit et la qualification du personnel qui calcule et exécute les procédures de certification.

**ISO 27002 - Lignes directrices sur les contrôles de la sécurité de l'information**

Le système de management de la sécurité de l'information (SMSI) selon l'ISO 27001 contient une annexe normative A : Objectifs et contrôles des mesures de référence.

Cette annexe contient des mesures spécifiques à mettre en œuvre dans le cadre du système de management, en fonction de l'organisme. L'ISO 27002 est un guide contenant des recommandations pour la mise en œuvre des mesures de l'ISO 27001.

Vous pouvez le faire avec la norme :

* Support pour la mise en place de l'ISO 27001
* Mettre en place les recommandations pour les mesures de l'annexe A de l'ISO 27001

**ISO 27000 - Vue d'ensemble et vocabulaire des systèmes de management de la sécurité de l'information**

L'ISO 27000 contient des termes et des définitions qui sont utilisés dans la série de normes ISO 2700X. L'ISO 27000 donne un aperçu des systèmes de management de la sécurité de l'information et de la série de normes ISO 2700x avec leurs normes de sécurité de l'information.

Dans un glossaire, les termes (techniques) sont définis de manière explicite et formelle.

Ce que vous pouvez faire avec cette norme :

* Glossaire : couverture de la plupart des termes techniques utilisés dans la série de normes ISO2700x dans le domaine de la sécurité de l'information.
* Clarté de la terminologie
* Compréhension claire du vocabulaire entre évaluateurs et évalués ("un langage commun")
* Vue d'ensemble des systèmes de management de la sécurité de l'information : introduction à la sécurité de l'information, au management des risques et de la sécurité, et aux systèmes de management

**ISO 27701 - Lignes directrices sur le management de la protection des données**

La norme de sécurité de l'information spécifiquement liée à la confidentialité des données [ISO 27701](https://www.dqsglobal.com/fr-tn/certifier/certification-iso-27701) spécifie un système de management de la protection des données basé sur les normes ISO 27001, ISO 27002 (contrôles de la sécurité de l'information) et ISO 29100 (cadre de la confidentialité des données) pour traiter de manière appropriée le traitement des données à caractère personnel et la sécurité de l'information. Cela s'applique à la fois aux contrôleurs et aux processeurs de données personnelles.

Comment vous pouvez réussir avec cette norme :

* Un meilleur management des données personnelles et de la sécurité des informations.
* Application plus facile des principes communs de management des risques liés à l'information aux données personnelles
* Alignez et étendez les contrôles de l'ISO 27001 ainsi que de l'ISO 27002 connexe.

**ISO 27017 - Guide des mesures de sécurité de l'information dans les services en nuage (cloud)**

La norme ISO 27017 fournit des lignes directrices sur les mesures de sécurité de l'information dans l'informatique en nuage dans le cadre des normes pour la sécurité de l'information.

Elle recommande, soutient et fournit des mesures supplémentaires pour la mise en place de contrôles de sécurité de l'information spécifiques au cloud.

Ce que vous pouvez réaliser avec cette norme :

* Comprendre les aspects de sécurité de l'information du cloud computing.
* Concevoir et mettre en place des contrôles de sécurité de l'information spécifiques au cloud
* Maîtriser les options de sélection, de mise en place et de management de la sécurité des informations pour le cloud computing.

**ISO 27018 - Lignes directrices sur la protection des données dans les services en nuage.**

La norme ISO 27018 fournit des lignes directrices pour garantir que les fournisseurs de services en nuage offrent des contrôles de sécurité de l'information appropriés pour protéger la vie privée des clients de leurs clients en sécurisant les données personnelles qui leur sont confiées.

Cette norme est suivie de la norme ISO 27017 (Mesures de sécurité de l'information dans les services en nuage), qui couvre d'autres aspects de sécurité de l'information du cloud computing que la seule protection des données.

Voici ce que vous pouvez faire avec cette norme :

* Sélectionnez des contrôles de protection des IPI dans le cadre de la mise en place d'un système de management de la sécurité de l'information de l'informatique en nuage basé sur la norme ISO 27001.
* Mettre en place des contrôles de protection des IPI communément acceptés.
* Approfondir les connaissances car la norme est basée sur l'ISO 27002 et développe ses conseils généraux dans certains domaines.
* Relier les principes de l'OCDE relatifs à la protection de la vie privée à plusieurs lois et réglementations sur la protection des données.

**ISO 27005 - Lignes directrices pour le management des risques de sécurité de l'information.**

La norme ISO 27005 fournit des lignes directrices sur le management des risques de sécurité de l'information et soutient les concepts généraux en la matière énoncés dans la norme ISO 27001.

L'ISO 27005 vise également à soutenir la mise en place de la sécurité de l'information basée sur un concept de management des risques.

Pour ce faire, vous pouvez vous appuyer sur la norme :

* Mettre en place la sécurité de l'information sur la base d'une approche de management des risques.
* Définition du contexte du management des risques
* Évaluation quantitative ou qualitative (c'est-à-dire identification, analyse et évaluation) des risques liés à l'information.
* Surveillance et examen continus des risques, des traitements des risques, des exigences et des critères.
* Traitement approprié des risques
* Communication permanente avec toutes les parties prenantes

**Les méthodes de cybersécurité**

Dans le domaine complexe de la cybersécurité, des méthodes spécifiques ont été développées pour aider les organisations à évaluer, gérer et renforcer leur posture en matière de sécurité. Deux méthodes largement reconnues dans ce domaine sont EBios et Mehari.

**Importance des Méthodes de Cybersécurité**

Les méthodes de cybersécurité, telles qu'EBios (Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité) et Mehari, sont des outils essentiels pour guider les organisations dans la conception et la mise en œuvre de stratégies de sécurité robustes. Elles permettent une approche structurée, proactive et cohérente pour répondre aux défis complexes de la sécurité de l'information.

**EBios : Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité**

EBios offre un cadre méthodologique complet pour l'analyse et la gestion des risques liés à la sécurité de l'information. Cette méthode se distingue par sa capacité à aligner les objectifs de sécurité sur les besoins spécifiques de l'organisation, garantissant ainsi une protection adaptée à son environnement particulier.

**Étapes clés d'EBios :**

* **Expression des Besoins :** Identifier les besoins de l'organisation en matière de sécurité.
* **Identification des Objectifs de Sécurité :** Définir des objectifs de sécurité spécifiques et mesurables.
* **Analyse des Risques :** Évaluer les risques potentiels liés à la sécurité de l'information.
* **Choix des Mesures de Sécurité :** Sélectionner les mesures appropriées pour atténuer les risques.
* **Plan d'Action :** Élaborer un plan d'action pour mettre en œuvre les mesures de sécurité.

**Mehari**

Mehari est une méthode de gestion des risques axée sur la gouvernance de la sécurité de l'information. Elle fournit un cadre structuré pour évaluer les risques, définir des objectifs de sécurité et élaborer des plans d'amélioration continue.

**Étapes clés de Mehari :**

* **Identification des Actifs :** Recenser les actifs critiques pour l'organisation.
* **Analyse des Menaces :** Évaluer les menaces potentielles auxquelles ces actifs pourraient être confrontés.
* **Analyse des Vulnérabilités :** Identifier les vulnérabilités susceptibles d'être exploitées par des menaces.
* **Évaluation des Risques :** Évaluer la probabilité et l'impact des risques identifiés.
* **Définition des Mesures :** Proposer des mesures de sécurité appropriées.
* **Plan d'Amélioration :** Élaborer un plan d'amélioration continue en fonction des résultats de l'évaluation.

En intégrant ces méthodes dans leur approche globale de cybersécurité, les organisations peuvent mieux anticiper, gérer et atténuer les risques liés à la sécurité de l'information.

**Plan de continuité d'activité ( PCI )**

La cybersécurité est un domaine en constante évolution, et la préparation face aux incidents est tout aussi cruciale que la prévention. C'est là qu'intervient le Plan de Continuité d'Activité (PCA), un élément essentiel de la stratégie de gestion des risques et de protection des organisations contre les perturbations. Cette section explore l'importance fondamentale du PCA dans le contexte de la cybersécurité.

**1. Garantir la Résilience Opérationnelle**

Le PCA vise à assurer la résilience opérationnelle face à divers scénarios de perturbation, qu'ils soient dus à des incidents de cybersécurité, des catastrophes naturelles ou d'autres événements imprévus. Il permet aux organisations de maintenir leurs activités critiques et de minimiser les interruptions, préservant ainsi la continuité des services.

**2. Réduire l'Impact des Incidents de Cybersécurité**

En cas d'incident de cybersécurité, la réduction du temps d'inactivité est essentielle. Un PCA bien élaboré inclut des procédures spécifiques pour atténuer rapidement les effets des incidents, minimisant ainsi les pertes financières, la perte de données et la détérioration de la réputation.

**3. Assurer la Sécurité des Données et des Opérations**

Le PCA ne se limite pas à la reprise des activités. Il englobe également la protection des données sensibles et des opérations pendant et après un incident. En mettant en place des mécanismes de sauvegarde, de restauration et de surveillance, le PCA contribue à préserver l'intégrité des informations et à garantir une reprise sécurisée.

**4. Conformité aux Normes et Réglementations**

De nombreuses normes et réglementations exigent désormais que les organisations aient des plans de continuité d'activité en place. Adhérer à ces normes, telles que l'ISO 22301, renforce la crédibilité de l'organisation et démontre son engagement envers la sécurité et la résilience.

**5. Anticipation des Risques et Scénarios Potentiels**

L'élaboration d'un PCA nécessite une analyse approfondie des risques et la création de scénarios possibles. Cette anticipation proactive permet aux organisations de se préparer adéquatement aux menaces émergentes et de répondre de manière appropriée.

**6. Maintien de la Confiance des Parties Prenantes**

En assurant la continuité des opérations malgré les perturbations, les organisations préservent la confiance de leurs clients, partenaires et autres parties prenantes. La transparence dans la communication pendant une crise renforce la crédibilité et la loyauté.

**7. Économie des Coûts à Long Terme**

Bien que l'élaboration d'un PCA nécessite des investissements initiaux, il peut éviter des coûts importants associés à la reprise après un incident. Les pertes financières, les amendes et les coûts de récupération sont souvent bien plus élevés en l'absence d'une planification adéquate.

En intégrant le PCA dans la stratégie globale de cybersécurité, les organisations renforcent leur capacité à faire face aux défis imprévus, assurant ainsi une continuité opérationnelle dans un environnement numérique en constante évolution.

**Introduction à la Norme ISO 22301**

Au sein du paysage complexe de la sécurité des données, la norme ISO 22301 joue un rôle significatif, notamment dans le contexte du Standard de Sécurité des Données de l'Industrie des Cartes de Paiement (PCI DSS). ISO 22301, intitulée "Systèmes de management de la continuité des activités", fournit un cadre structuré pour la planification et la gestion de la continuité des activités au sein des organisations.

ISO 22301 vise à garantir que les organisations sont prêtes à maintenir leurs activités critiques, même en cas d'incident majeur. Que ce soit face à des cyberattaques, des catastrophes naturelles, ou d'autres interruptions, cette norme offre des lignes directrices pour développer, mettre en œuvre, et maintenir un Système de Management de la Continuité des Activités (SMCA) efficace.

**Étapes Clés de la Norme ISO 22301 :**

1. **Compréhension du Contexte :** Avant toute chose, il est essentiel de comprendre le contexte organisationnel, y compris les parties prenantes, les obligations légales et réglementaires, et les aspects internes et externes susceptibles d'affecter la continuité des activités.
2. **Leadership et Gouvernance :** La haute direction doit démontrer son engagement envers la continuité des activités en établissant une politique claire, en nommant des responsables dédiés et en garantissant la disponibilité des ressources nécessaires.
3. **Planification :** Cette étape consiste à identifier les activités critiques, évaluer les risques, et élaborer des plans de continuité adaptés. Cela inclut la définition de procédures de gestion des incidents et de communications.
4. **Mise en Œuvre et Opération :** Mettre en place les plans de continuité, former le personnel, et s'assurer que tous les éléments nécessaires sont en place pour assurer une réponse efficace aux incidents.
5. **Évaluation des Performances :** ISO 22301 encourage une évaluation régulière des performances du SMCA, notamment à travers des exercices de simulation et des tests de continuité.
6. **Amélioration Continue :** La norme préconise une démarche d'amélioration continue basée sur l'analyse des incidents, des exercices, et des retours d'expérience.

En intégrant ISO 22301 dans le cadre PCI DSS, les organisations renforcent leur capacité à maintenir la continuité de leurs activités, assurant ainsi la disponibilité et la sécurité des services liés aux transactions par carte de paiement. La synergie entre ces deux normes contribue à édifier une défense robuste contre les interruptions qui pourraient compromettre la sécurité des données financières.

**Conclusion**

Au fil de ce chapitre, nous avons exploré le monde complexe des normes, méthodes et du Standard de Sécurité des Données (PCI DSS) dans le domaine de la cybersécurité. Cette plongée approfondie nous a permis de comprendre l'importance cruciale de ces frameworks dans la protection des systèmes d'information contre les menaces croissantes.

**Normes et Méthodes : Fondations de la Cybersécurité**

Les normes telles que la famille ISO 27000 offrent un cadre robuste pour la gestion de la sécurité de l'information. Elles fournissent des lignes directrices claires pour établir, mettre en œuvre, maintenir et améliorer un Système de Management de la Sécurité de l'Information (SMSI). La complémentarité des normes ISO, notamment ISO 27002, 27005, 27006, et 27007, offre une approche holistique pour renforcer la posture de sécurité d'une organisation.

De même, les méthodes de cybersécurité telles qu'Ebios et Mehari apportent des outils structurés pour évaluer les risques et déployer des stratégies de protection. Ces méthodes guident les professionnels de la sécurité dans l'identification des vulnérabilités, la gestion des risques et la mise en place de contrôles appropriés.

**PCI DSS : Un Standard Rigoureux pour la Protection des Données Financières**

Le Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) se distingue en tant que standard spécifique orienté vers la protection des données financières. Il définit des exigences strictes pour les entités qui traitent des transactions par carte de paiement, visant à sécuriser l'écosystème des paiements électroniques.

**Un Avenir Résilient pour la Cybersécurité**

Ensemble, normes, méthodes, et le PCI DSS forment un arsenal complet pour renforcer la cybersécurité. Ils guident les organisations dans la mise en œuvre de bonnes pratiques, l'évaluation des risques et la protection des données sensibles. Alors que la menace cybernétique continue de s'accroître, l'adhésion à ces cadres devient cruciale pour édifier un avenir où la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations sont préservées.

En abordant ce chapitre, nous avons jeté les bases d'une compréhension approfondie des normes, méthodes et du PCI DSS, des éléments essentiels pour édifier des systèmes d'information résilients et sécurisés. Dans le prochain et dernier chapitre, nous explorerons en détail les principaux défis liés à la cybersécurité et les meilleures pratiques pour les surmonter. Restez engagés dans votre parcours vers la maîtrise de la cybersécurité !

1. https://www.dnsstuff.com/fr/outils-de-cartographie-du-reseau [↑](#footnote-ref-1)
2. https://www.appvizer.fr/magazine/services-informatiques/gestion-acces/gestion-des-acces [↑](#footnote-ref-2)
3. https://www.leanix.net/fr/wiki/ea/inventaire-des-applications [↑](#footnote-ref-3)