악성코드 분석 보고서

(sand-reversingwithlena-tutorials)

2025.10.09

24

**“Armadillo”**는 프로그램을 실행하기 전에 압축·암호화·난독화해서 소스코드나 내부 동작을 숨기고, 크랙이나 역공학을 어렵게 만드는 프로텍터다.

※ 패커와 프로텍터 차이

- 패커 : 실행 파일 압축기

- 프로텍터 : PE 파일을 리버싱으로부터 보호하기 위한 유틸리티

**▶ Armadillo의 주요 특징**

1. 코드 압축/암호화

2. Import Table(IAT) 은폐

- 실행 파일이 사용하는 Windows API 목록을 숨기거나 난독화 → 리버스 엔지니어가 분석하기 어렵게 만듦.

3. Anti-Debugging 기법

- 디버거(OllDbg, SoftICE 등)로 실행 시 탐지해서 실행을 중단하거나 잘못된 흐름으로 유도.

4. Anti-Dumping 기법

- 실행 중에 메모리를 덤프해도 원본이 온전히 나오지 않도록 설계.

5. 버전별 진화

- 구버전: 비교적 쉽게 언패킹 가능.

- 신버전: 가상화, 더 강력한 난독화, 복잡한 암호화 루틴 적용.

Armadillo 프로텍터는 "**OutputDebugStringA**" API 함수를 사용하여 올리디버그를 탐지 하고 크래시를 유발시킨다. 다만 올리디버그에서 적절한 옵션을 세팅해주면 아무 일도 발생하지 않고 분석할 수 있다.

Armadillo는 “**Is it Arma ?**”라는 보조 툴을 사용해 Armadillo를 확인한다.

텍스트, 스크린샷, 디스플레이, 소프트웨어이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

PEID를 보면 구 버전 Armadillo가 사용된 걸 볼 수 있다.

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 멀티미디어 소프트웨어이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

하지만 Lena는 신버전을 사용한다고 추정하여 다른 툴로 분석한 결과 6.x – 9.x가 사용된 걸 볼 수 있다.

텍스트, 소프트웨어, 멀티미디어 소프트웨어, 컴퓨터 아이콘이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

Is it Arma ? 보조 툴을 이용해서 확인한 결과 Armadillo가 사용된 걸 확인할 수 있다.

**“Loader”**는 로더의 대상 프로그램이 시작되고 언패킹이 될 때 까지 기다린다. 언패킹이 되면(원래 코드) 해당 프로세스의 메모리에서 사용자가 원하는 부분을 패치 시킨다.

로더의 단점은 프로그램을 실행하려고 할 때 항상 필요하다는 것이다. 일반적으로 대상 프로그램과 같은 폴더 내에 로더가 존재해야 한다. 로더를 사용함으로써 얻은 장점은 대상 프로그램이 언패킹 된 상태가 아니여도 된 다는 점이다. (상당히 많은 시간이 단축된다.) 로더와 프로그램의 관계는 종종 "부모-자식" 관계로 서술되기도 한다. (로더-부모, 대상 프로그램-자식) 다양한 GUI 툴을 이용하여 로더를 쉽게 만들 수 있다. 코딩할 필요까지 없고 그냥 " 어떤 주소에서 어떤 바이트를 어떻게 패치하겠다" 라는 정도의 데이터만 입력하면 된다.

"dUP and ABEL" 같은 툴이 로더 생서에 사용되는 대표적인 툴이다.

주의할점은 패치 를 진행하고자 하는 타이밍이다. (언패킹 시간이 지난 뒤 진행) 만약 로더가 성공적 으로 작동하지 않았다면 패치 타이밍을 변경하면서 계속 시도해야 한다. (대부분의 로더 생성 툴의 타이밍은 "8000h" 정도이다.) 그리고 일반적인 로더 외에도 특별한 로더가 존재하는데 이런 로더들은 어떤 프로 그램이 로더를 탐지하고 회피하기 위해 메모리 주소를 바꾸는 경우도 있기 때문에 특별하게 코딩된다.

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 웹 페이지이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

RegMe.exe를 올리디버그를 실행 후 ‘F9’을 눌러 실행해보면 이렇게 멈추는 걸 볼 수 있다. “OutputDebugStringA” API 때문에 멈추는 걸 알 수 있다.

근데 해당 문제가 32bit 환경이면 실행이 안되는 걸 볼 수 있다.. 하지만 Win 7, XP 둘 다 32bit만 가지고 있기 때문에 해당 문제는 풀 수가 없어 Lena 영상과 다른 사람이 푼 걸로 공부하기로 한다.

1) RegMech.exe – Loader 사용

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 컴퓨터 아이콘이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다. 텍스트, 스크린샷, 폰트, 라인이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 폰트이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

올리디버그로 실행 후 ‘F9’을 실행하면 해당 창이 나오는 걸 알 수 있고 레지스터 키 입력 창이 나오는 걸 알 수 있다. 키 입력 후 ‘Register’을 누른 후 값이 틀리면 실패 창이 나오는 걸 볼 수 있다.

그럼 올리디버그로 돌아가서 Alt+‘F9’(커서(현재 네가 선택한 줄)까지 실행) 눌러서 현재 실행되고 있는 코드로 넘어가 일시 중지해준다.

프로그램 분석을 위해 등록 루틴을 리버싱 할 것이다. ( 물론 다른 부분을 리버싱 해도 되지만 패킹된 바이너리가 실행 될 때 패치를 하는 것이 가능하다는 것을 보여주기 위해 등록 루틴을 선택했다. )

등록 루틴을 찾기 위해서는 여러 가지 방법이 존재한다.

- "Return to user" ( 바이너리 일시 중지 후 => Alt + F9 )

- "Call Stack" ( Alt + K )

이번에는 콜스택을 이용하여 등록루틴을 찾을 것이다.

텍스트, 스크린샷, 폰트, 번호이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

현재 실패했다는 메시지 박스가 띄어진 상태에서 스택을 보니까 rctMsgBox 함수가 사용된 걸 볼 수 있다.

텍스트, 소프트웨어, 번호, 컴퓨터 아이콘이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

0x0088BD5B로 이동 후 위로 올려보면 JE 조건문이 나오는 걸 볼 수 있다. 근데 rctMsgBox함수가 나오지 않기 하기 위해서 ZF=1이 되어야 점프해서 뛰어넘는 걸 알 수 있다.



좀 더 위 코드를 보면 EDX 레지스터에 저장되어 조건문에 사용되는 것을 볼 수 있다. 0x0088BCEC에 BP를 설치하고 프로그램을 재시작하여 분석을 진행해야 한다.

텍스트, 번호, 스크린샷, 소프트웨어이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

해당 주소에 HW BP on execution을 설치한다.

\* 소프트웨어 BP 역시 패킹된 바이너리에 사용될 수 있다. 위 사진은 코드 영역은 **바이너리 코드**이지 언패킹 코드가 아니다. 프로그램이 재시작 되면 올리디버그는 BP와 관련하여 창을 하나 띄울 것인데 그냥 "enable"를 선택하면 된다. 그리고 패킹된 소프트웨어에서 BP를 제거하고자 할 때 올리디버그는 "원래 코드를 복구하시겠습니까?" 라는 창을 하나 띄우는데 "YES"를 누르면 된다. 이번 분석의 경우 HW BP를 설치하였기 때문에 위와 같은 상황을 발생하지 않는다. 메모리 BP의 경우에는 프로그램이 시작될 때마다 다시 세팅해주어야 한다.

텍스트, 전자제품, 스크린샷, 소프트웨어이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

텍스트, 스크린샷, 폰트이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

프로그램을 재시작 하고 다시 등록을 시도하면 위 사진에서 보는 것 처럼 이전에 HW BP를 설치한 주소에서 멈추게 된다.

텍스트, 폰트, 스크린샷, 소프트웨어이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

텍스트, 스크린샷, 폰트, 화이트이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

ZF=1로 바꾼 후 실행하면서 JE가 실행되어 점프하는 걸 볼 수 있다.

여기서 "JE" => "JMP"로 패치하면 되지만 해당 바이너리의 경우가 패킹된 상태이기 때문에 그냥 패치해 버리면 동작하지 않게 된다.(패킹된 상태인 걸 어떻게 아냐면 처음에 실행할 때와 현재 위치까지 왔을 때 코드를 비교해보면 다르기 때문에 패킹된 상태인 걸 알 수 있다.) 이런 경우에는 간단한 로더를 이용하는 것이 제일 좋은 방법이다.

※ 여기서 바이너리 코드인지 언패킹 코드인지 아는 방법

- 언패킹 코드(unpacking code): 패커가 원본 프로그램을 메모리로 복호화하는 루프나 스텁 코드.

- 바이너리 코드(binary code): 복호화된 뒤의 원래 실행 프로그램(실제 명령어) 부분

텍스트, 폰트, 스크린샷, 번호이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

실패 메시지박스가 나오는 기준으로 볼 때 주소 0x0088BD5B가 .text에 속하기 때문에 바이너리 코드인지 알 수 있다.

현재 .exe파일의 EP을 보면 0x93F4C8인 걸 알 수 있다. .text1에 속하는 걸 알 수 있다. 그럼 .text1이 전체다 스텁이라고 생각 할 수 있다. 하지만 스텁+실행코드가 포함될 수 있다. 하지만 contains가 .text1에 code라고 적혀있어 이 부분에 실행 코드가 속해있을 가능성이 크다.

PE파일의 기본 섹션은 .text, .data, .rdata, .rsrc, .edata, .idata, .reloc 이다.

이 목록에 없는 섹션 이름이 보이면, “**링커가 추가했거나 패커/프로텍터가 새로 만든 섹션**” 이라고 보면된다.

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 폰트이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

RegMech.exe과 같은 곳에 RegMech.rpp파일을 만들어 놓는다.

- T = 패치할 타이밍 ( 단위 : ms )

- F = 패치 대상 바이너리

- O = 생성 될 로더 바이너리 이름

- R = 쓰레드 재시작

- P = 패치 진행 주소 / 원본 명령어 / 변경하고자 하는 명령어

즉, 위와 같은 스크립트 파일을 이용하면 “88BCF5” 주소의 “0F8481000000” 명령어가 “E98200000090” 명령어로 패치된다.

그리고 R!SC.P.P.exe(로더)와 RegMech.exe, RegMech.rpp를 같은 곳에 위치한 후 로더를 이용하여 RegMech.rpp를 불러와 loader.exe 파일을 생성한다. loader.exe파일을 실행하면 RegMech 프로그램이 실행된다.

register 버튼을 눌러 아무값이나 넣고 등록해도 성공적으로 등록이 되는 것을 볼 수 있다.

2) RegMech.exe – 바이너리 언패킹

패커 코드 내에 숨겨진 무언가가 있을 수도 있기 때문에 리버서는 패킹된 바이너리를 언패킹 하는 법을 알아야 한다고 했다.

"Armadillo" 프로텍터는 해당 API를 이용하여 디거버를 종료시키는 기능을 지원한다. 일종의 안티 디버깅인데 우선 이를 우회하기 위해서는 올리디버그의 "Olly Advacned" 플러그인을 사용하면 된다. 만약 플러그인을 사용하지 않고 직접 하려면 "OutputDebugStringA" 함수에 BP를 설치하고, 내부 분석을 하여 **"PUSH XXXX" 대신에 "RET"로 패치**하면 된다.

텍스트, 폰트, 스크린샷, 번호이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

추가 생성한 섹션(test1,adata,data1,pdata)을 볼 수 있는데 추가적으로 어떤 dll 파일들이 임포트 되는지 보기 위해 스크롤을 아래로 내리면서 분석한다.

텍스트, 스크린샷, 폰트, 번호이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

“MSVBVM60.DLL” 파일이 임포트 되는 것을 볼 수 있다. 해당 DLL 이 임포트 되는 것으로 보아 해당 바이너리는 “Visual Basic(이하 VB)” 언어로 작성된 것을 알 수 있다.

바이너리가 VB로 작성되어 있다면 VB 언어의 특성 때문에 OEP를 찾는 것은 굉장히 쉬워진다. 모든 VB 바이너리는 다음과 같은 OEP 형태를 가진다.

- "VB" 문자열이 스택에 저장된다.

- 저장된 뒤 VB DLL로 분기하기 위해 "ThunRTMain" 이 호출된다.

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

메모리 맵 창에서 위와 같이 “VB5!” 문자열을 검색한다. 사용되는 VB DLL 파일에 따라 약간씩 문자열이 달라서 검색 결과가 없을 수도 있는데 이럴 때는 "VB"를 검색 하면 된다.

텍스트, 스크린샷, 폰트, 번호이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

"VB5!" 문자열의 주소를 저장함으로써 "OEP" 코드에서 해당 문자열이 스택에 저장될 것이다. 즉 OEP를 찾기 위해 "PUSH 41361C" 명령어를 찾으면 된다.

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 번호이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

위 3개의 사진에서 보듯이 “문자열 검색 메뉴 – 특정 명령어 검색 – 검색 결과”를 하면 최종적으로 “0041262C” 주소에서 해당 명령어를 실행하고 있는 것을 볼 수 있다. 해당 주소로 이동하면 바이너리의 “OEP”를 찾을 수 있을 것이다.

텍스트, 폰트, 번호, 스크린샷이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

이동된 주소를 보니 VB로 작성된 바이너리의 OEP 형태임을 알 수 있다. 대부분의 VB OEP는 “PUSH XXXX -> CALL ThunRTMain” 형태를 띈다.

"VB OEP"를 찾기 위해 위 사진과 같이 간단한 방법을 이용할 수 있다. 하지만 레벨 20에서 "OEP"를 찾는 일반적인 방법은 3가지가 존재한다고 했었다. 지금까지는 트레이싱과 "ESP Trick"을 이용하였다. 이번에 3번째 방법을 보여줄 것이다. (Excpetions 을 이용한 OEP 찾기)

텍스트, 소프트웨어, 스크린샷, 웹 페이지이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

디버거 옵션에 들어가서 “Exception” 탭을 보면 원래는 좌측 사진처럼 모든 것이 체크되어 있을 것이다. “Exception”을 이용하여 OEP를 찾으려면 우측 사진처럼 변경해야 한다.

텍스트, 스크린샷, 폰트, 번호이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

이제 프로그램을 재시작하여 위 사진과 같이 “EP” 부분에서 멈춘다. 그리고 프로그램을 정상적으로 실행하기 위해 "Shift+F9"를 누르면서 발생하는 "Exceptions"을 무시한다. 단, 몇번 눌렀는지 기억해야 한다. 분석 환경 마다 다르지만 이번에는 "23"번 눌렀을 때 프로그램 로딩이 시작되었다.

그리고 다시 프로그램을 재시작 한 뒤 위 사진에서 볼 수 있는 "EP" 까지 실행하였다. OEP를 쉽게 찾기 위해서 이전과 동일한 작업을 하지만 "Shift+F9"를 한 번 덜 누를 것이다. 그러면 실행하고자 하는 명령어가 언패킹 루틴과 "OEP" 사이 쯤 위치하게 된다. 그리고 코드 섹션에 BP를 설치하고 프로그램을 실행하면 OEP에 멈추게 될 것이다.

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 번호이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

프로그램 재시작 - “Shift + F9” 22번 클릭하면 위 사진의 주소에서 멈추게 된다.

텍스트, 폰트, 번호, 스크린샷이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

멈추면 메모리 맵 창에서 코드 섹션 부분에 BP를 설치하고 프로그램을 계속 실행시킨다.

텍스트, 폰트, 번호, 스크린샷이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

실행되면 위 사진에서 보는 것처럼 OEP 부분에서 멈추게 된다. OEP를 찾았으니 이제 덤프를 뜨고 임포트 테이블을 수정해야 한다.

스크린샷, 텍스트, 소프트웨어이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

“LordPE” 툴에서 덤프를 뜨고자 하는 프로세스를 선택하고 “dump full” 기능을 이용하여 덤프를 뜬다. 뜨고 났으면 이제 임포트 테이블을 수정해야 한다.

텍스트, 스크린샷이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

“ImportREC”에서 대상 프로세스를 선택하면 초기 세팅 값은 좌측 사진처럼 되어있다. OEP 값을 이전에 찾았던 “OEP” 주소로 변경하고 “AutoSearch” 버튼을 누르면 우측 사진처럼 “RVA / Size” 값이 세팅된다.



자동으로 값이 세팅되고 “Get Imports” 버튼을 누르면 위 사진처럼 임포트 되는 모듈 한 개가 “valid : NO” 상태가 된다. 우측의 “Show Invalid” 버튼을 누르면 어떤 주소가 문제인지 보여준다.



위 사진이 문제 되는 부분이다. 이제 디버거에서 문제가 되는 "API"를 조사해야 한다. "00401048 (ImageBase 00400000 + 1048)"을 호출하는 주소는 "0113F261" 이다. 직접 해당 주소로 가도 되지만 점프 테이블 부터 조사하여 어떤 API가 문제되는지 볼 것이다.



점프 테이블을 보니 “412246” 주소에서 “401048” 함수로 분기되는 것을 볼 수 있다.

텍스트, 스크린샷, 번호, 폰트이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

호출되는 “401048” 함수를 내부 분석해보니 위 사진처럼 “GetModuleHandleA” 함수를 통하여 “MSVBVM60.DLL” 파일 주소를 구하고 “GetProcAddress” 함수를 통하여 “\_\_vbaEnd”(즉시 중단 성격이라 악성/보호 코드에서 분석 방해 트리거로 쓰임) 함수의 주소를 구하고 있다. 해당 함수가 바로 문제되는 부분이였다.

텍스트, 스크린샷, 소프트웨어, 디스플레이이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

문제가 되던 주소를 더블 클릭하면 직접 수정할 수 있는 창이 나타난다. 디버거에서 알아냈던 “\_\_vbaEnd” 로 세팅한다.

텍스트, 스크린샷, 폰트이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

수정하고 다시 “Get Imports”를 누르면 문제되던 DLL 상태가 “valid : YES”로 된다. 이제 이전에 덤프를 떠놨던 바이너리로 임포트 테이블을 수정한다.

텍스트, 번호, 소프트웨어, 스크린샷이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

수정하면 “LordPE”에서 “PE Editor” 기능으로 해당 바이너리를 열어서 프로텍터에서 추가했던 섹션을 제거해야 한다. (안 해도 되지만 사이즈를 줄이기 위해서 진행)

텍스트, 스크린샷, 번호, 폰트이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

“test1, adata, data1, pdata” 섹션을 제거한다. (마우스 우측 클릭 – Wipe Section)

텍스트, 소프트웨어, 웹 페이지, 컴퓨터 아이콘이(가) 표시된 사진

AI 생성 콘텐츠는 정확하지 않을 수 있습니다.

섹션을 제거했으니 PE 구조를 리빌드해야 한다. 리빌드 하면 사이즈가 약 “77%” 정도로 줄어든다.