컴퓨터 네트워크

팀 프로젝트 최종 보고서

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | 제출일 | 2022.06.23 | 전 공 | 항공교통물류학부 |  |
|  | 과 목 | 컴퓨터네트워크 | 학 번 | 2020123103 |  |
|  | 담당교수 | 최자봉 교수님 | 이 름 | 하현정 |  |

**목차**

1. **서론 : 웹 서버에 대한 설명**
   1. 프로젝트 개요
   2. 클라이언트와 서버의 작동 시나리오
2. **패킷의 캡쳐 및 분석**
   1. 3way-handshaking 과정 분석
   2. Application layer 분석
   3. Transport layer 분석
   4. Network layer 분석
   5. Link layer 분석
      1. ethernet 헤더 분석
      2. frame 헤더 분석
3. **실제 실행 화면**
4. **결론**

4-1 개인 기여율

4-2 팀원 평가

4-3 프로젝트를 마치며

1. **웹 서버에 대한 설명**

**1.1 프로젝트 개요**


우리가 기획한 웹 서버 프로젝트는 끝말잇기 웹 게임 서버이다.

클라이언트들이 각자의 닉네임을 정하여 참가버튼을 누르면 게임화면으로 입장하게 된다. 모든 클라이언트들이 준비 버튼을 눌러 준비가 완료되면 게임이 시작된다. 한 게임의 시간은 총 300초이고, 클라이언트 별 한 턴의 시간은 10초이다. 이때 본인의 턴이 아닌 클라이언트들도 채팅에 참여할 수 있다. 게임이 종료되고 최종 점수와 우승자 그리고 꼴등이 결정되는데, 점수 산정 방식은 게임 중 채팅창에 입력한 글자수가 많을수록, 그리고 제한시간을 적게 이용할수록 해당 클라이언트에게 높은 점수를 부여하도록 설정했다.

프로젝트의 초기 계획으로는 게임에 ‘라운드 개념’을 이용하여 이전 게임의 꼴등은 다음 게임에 참여할 수 없도록 관전자로 분리하는 참가자 간의 경쟁요소를 도입하려 했다. 하지만 실제 구현에서는 게임 방식을 라운드 개념이 아닌 단판제로 변경했고, 대신 게임 한 판에 제한시간을 더 길게 배정하는 방식으로 진행 방식을 수정했다.

또한 초기에는 게임의 진행 순서(턴 순서)도 랜덤으로 배정할 계획이었지만, 실제 구현한 서버에서는 서버에 접속한 클라이언트들 순서대로 턴을 배정했다.

**1.2 프로그램 동작 시나리오**



1. 초기에 클라이언트가 서버에 TCP 연결을 하고 HTTP GET 요청을 하면 서버는 타이틀 화면을 보내준다.

이 타이틀 화면에서는 클라이언트가 웹 서버에서 사용할 닉네임을 설정할 수 있다.

또한 현재 웹 서버를 이용 중인 사람들의 닉네임도 확인할 수 있다.

2. 클라이언트가 서버에 POST로 닉네임을 보내고 채팅방 입장을 요청한다.

3. 서버는 클라이언트에 채팅방 화면 정보를 보내주는데, 여기에는 채팅창, 플레이어 목록, 플레이어 상태, 점수판 등의 정보가 포함된다.

4. 클라이언트가 채팅을 치면 소켓으로 서버에 데이터를 전달하고, 연결되어 있는 모든 소켓으로 채팅 데이터를 다 보내줘서 모든 클라이언트들의 채팅창이 동기화된다. 동시에 준비 상태도 마찬가지로 작동한다.

5. 모든 클라이언트가 준비 버튼을 눌러 준비 상태가 되면 서버에서 끝말잇기 게임 로직을 실행한다.

프로젝트 구현과 패킷 분석 등은 게더 타운을 이용하여 다함께 진행하였으며, 패킷 캡쳐는 정제우님의 컴퓨터에서 진행하였다. 서버는 정제우 님의 컴퓨터로 열었고 서버의 IP주소는 119.149.104.73이다. 119.149.104.73:15000주소로 공유기를 통해 가서 포트포워딩을 통해 서브넷에 있는 192.168.200.157까지 이동한다. 실제 서버는 192.168.200.157:15000에서 실행이 되어 패킷의 서버 주소는 192.168.200.157로 뜬다.

클라이언트 - 최연우 (공유기): 59.6.233.237

클라이언트 - 김재혁 (공유기): 112.150.94.180

클라이언트 - 하현정 (공유기): 175.126.156.162


클라이언트 - 황규진 (이더넷): 183.109.36.160

클라이언트 - 정제우 (공유기): 192.168.200.157

1. **패킷의 캡쳐 및 분석**

\*내 컴퓨터의 ip로 필터링하여 나와 서버간의 통신의 패킷들을 중심으로 분석해보았다.

**2.1 3way handshaking 과정 분석**

****

3 way Hand-shaking 과정을 보여주는 패킷 캡쳐 내용이다. UDP에서는 connection management가 필요 없는 반면에(데이터 보낼 때 안전을 보장해주지 않음), TCP는 안정적인 데이터 공유를 위해 Connection을 맺는다. 그렇다면 왜 2 way handshaking이 아니라 3way handshaking 일까? 2way handshaking의 문제점을 생각해보면 된다. 만일 클라이언트가 연결을 시도하여 서버가 ok를 했는데 서버 입장에서는 자신의 응답을 클라이언트가 알아들었는지 몰랐는지 알 수가 없다. 네트워크 delay가 있으면 문제가 발생할 수 있기 때문에 3way handshaking을 사용한다. 3way handshaking을 step별로 살펴보자.

Step 1 : 클라이언트가 SYN 세그먼트를 보냄. (SYN flag=1, 헤더에 seq# 넣어줌)


Step 2 : 서버는 클라이언트가 보낸 SYN에 대한 ACK을 보냄. 그리고 SYN Flag=1, ACK Flag=1, ACK#=client\_isn+1을 보냄. Full duplex이기 때문에 서버도 서버의 initial sequence number를 보내줌

Step 3 : 서버의 SYNACK을 받은 뒤 다시 그 SYN에 대한 ACK을 보냄. Syncronize되었으니 SYN flag는 0이 되고, ACK flag=1, Ack #=server\_isn+1을 넣어서 보냄.

이러한 과정이 끝난 뒤에 클라이언트와 서버 사이에 데이터가 이동할 수 있게 된다.


Internet protocol에는 application layer, transport layer, network layer, link layer, physical layer가 있으며 이들은 복잡한 시스템을 독립적인 여러 layer로 구성하여 복잡도를 분산 시킬 수 있어 각각 존재하게 된다. 또한, 다른 layer에 직접적인 영향을 주지 않으므로 시스템을 업그레이드하거나 유지보수하기가 쉬워진다는 장점이 있다. 이제부터 layer의 상위계층부터 순서대로 분석해보려고 한다.

**2.2 application layer 분석**




서버에게 파일을 요청(GET)하고, HTTP 프로토콜 버전 1.1로 통신하기를 원한다는 의미로,

게임 시작 화면으로 연결할 것을 요청한다. HTTP는 HTML파일을 주고받을 때 쓰는 프로토콜이다. HTTP는 TCP를 사용하며, stateless(이전 state는 기억하지 않음)이다. 어떤 history를 가지고 있는지 기억하게 되면 서버가 너무 복잡해지기 때문이다. 이러한 특성 때문에 HTTP는 쿠키를 사용한다. 따라서 서버가 유저번호를 부여한 뒤에 이를 backend batabase에 저장하고 응답을 줄 때 html정보 담겨질 때 쿠키번호를 같이 주게 된다. 클라이언트는 자신이 접속했던 URL 정보를 가지고 있기 때문에 이 정보와 쿠키번호를 함께 저장하고 그 다음엔 쿠키로 request를 하게 된다. 그럼 서버는 그것을 통해 응답을 하게 된다. HTTP는 non-persistent HTTP와 persistent HTTP가 존재하는데, non-persistent HTTP(HTTP1.0부터 지원)는 object마다 connection을 맺어야 하는 반면에, persistent HTTP(HTTP 1.1부터 지원)는 connection을 한 번 맺은 상태로 object를 여러 개 보낸다.



메소드는 GET 방식이며 HTTP 버전은 1.1임을 알 수 있다. 따라서 이는 위에서 설명한 바와 같이 persistent HTTP를 지원한다. 이의 장점은 바로 빠른 응답시간이다. non-persistent의 응답시간은 (2RTT+file transmission time)\*N인 반면에 persistent HTTP의 응답시간은 RTT\*(RTT+file transmission time)\*N이다. 메소드를 살펴보면, HTTP 1.0에서는 GET,POST,HEAD를 사용하고, HTTP 1.1에서는 GET,POST,HEAD,PUT,DELETE를 사용한다. 이 패킷의 메소드는 GET이라는 것을 볼 수 있다. GET method와 POST method의 차이를 보면 GET method는 데이터를 넣을 때 URL을 넣지만 POST method는 바디에 데이터를 넣어서 전송한다. 즉, GET method의 내용은 URL에서 데이터가 보이는 반면에 POST method는 바디에 데이터가 있기 때문에 URL에서 데이터가 보이지 않는다. DELETE method는 URL 필드에 특정 파일 삭제를 요청하는 메소드이고, PUT은 필드에 전체 리소스를 업로드 하는 메소드이다.




HTTP response message를 살펴보면, 헤더라인에는 content-type으로 이 메시지의 형식을 볼 수 있으며 content-length를 통해 크기가 2122이라는 것을 알 수 있다. HTTP의 response status codes를 보면 이 패킷에서는 현재 200 OK 코드를 나타내고 있다. HTTP의 상태코드들을 살펴보면,

1xx:정보 , 2xx : 성공 , 3xx : 재지정 , 4xx : 클라이언트 오류 / 5xx : 서버오류를 나타낸다. 여기서는 상태코드가 200인 것으로 보아 요청이 성공적으로 처리되었다는 것을 볼 수 있다.






다른 패킷을 보면 304, 101 등의 상태코드를 확인할 수 있다.




**2.3 transport layer 분석**

Transport layer는 application layer에서 데이터를 보내면 그것을 실제적으로 네트워크의 여러 entity를 통해 원하는 목적지까지 전달해주는 계층이다. Transport layer의 프로토콜로는 UDP, TCP가 있다. TCP는 유실이 되지 않아야 해서 조금 더 복잡하다. TCP는 reliable 한 전송을 위하여 congestion control, flow control, connection setup등 다양한 것을 수행한다. 반면 UDP는 신뢰성은 없지만 빠르다.




TCP의 패킷을 살펴보면 처음으로 출발 포트와 도착지 포트를 볼 수 있다. 이 패킷의 sequence number와 다음 전달 될 next sequence number를 알 수 있다. 또한 next sequence number – sequence number의 값이 bytes of data인 것 또한 알 수 있다. Acknowledgement number은 다른 쪽으로부터 올 다음 바이트의 seq #이다. 이는 cumulative ACK을 사용하여 이 이전의 것들 것 모두 받았다는 의미로 사용이 된다.





Flags를 살펴보자. TCP는 URG,ACK,PSH,RST,SYN,FIN 총 6가지의 Flag를 가지고 있다.

먼저 URG flag는 긴급데이터라는 뜻으로 예를 들어 명령 수행 도중 ctrl+c를 눌러 인터럽트하는 행위이다. ACK flag는 패킷을 잘 받았다는 것을 알려주는 것이다. PSH는 Application 계층으로 전송하는 flag이다. RST는 비 정상적인 세션 연결 끊기이며 즉시 연결을 끊는다. SYN은 TCP 교환 과정의 첫번째 패킷으로 위의 3handsaking에서 ACK와 함께 보았다. 마지막으로 FIN은 세션을 종료 시킬 때 사용한다. FIN 패킷은 밑에서 다시 한 번 살펴볼 것이다.

Window는 수신 버퍼에서의 여유공간을 나타낸다. 즉, 수신 버퍼에서 받을 수 있는 버퍼의 사이즈를 의미하는 것이다. Application layer가 network layer보다 데이터를 늦게 가져가게 된다면 TCP socket receiver buffer에 이를 저장해야 한다. 그러나 버퍼가 꽉 차게 되면 네트워크 상의 문제가 발생한다. 따라서 이에 대한 처리를 위해 flow control을 사용하고, 이는 end 시스템 사이에서의 제어를 의미한다. Rwnd를 통해 수신쪽에서 receive window의 공간이 얼마있는지 알게 되어 sender 측에서 전송량을 조절하게 된다. lastbytesent-lastbyteacked가 rwnd의 크기보다 작거나 같아야 하기 때문에 이에 맞춰 조절을 하게 된다.



마지막으로 FIN flag이다. 위에서 flag를 살펴볼 때 설명했듯 FIN은 세션을 종료 시킬 때 사용한다. 즉, 3 way hand-shaking에 의해 연결된 것을 종료하는 용도이다. 끊을 때도 마찬가지로 클라이언트가 서버에게 요청하는 즉시 끊어버리면 안된다. 그러면 segment가 network 상에서 떠돌다가 오작동이 발생할 수 있기 때문이다. 따라서 FIN -> FINACK -> ACK 과정을 통해 연결을 끊는다.




그렇다면, reliable data transfer을 위해서는 어떤 것들이 작동될까?

크게 두가지의 에러가 있다. 하나는 corruption (bit-error)이고, 하나는 패킷 유실이다(라우터에서 버퍼링을 하다가 버퍼가 다 차면 drop시켜버리는 것). Bit-error를 대비해 checksum혹은 ACK를 이용한다. 패킷 유실일 경우를 대비해서 time-out(일정시간이 지나도 ACK가 오지 않으면 다시 보냄), retransmission(재전송), sequence number(transport layer에서 segment로 나누는데 순서가 잘못된 경우의 에러를 방지하기 위하여)를 사용한다. 위의 패킷 캡쳐를 보면 duplicate ACK과 TCP retransmission을 볼 수 있다. Duplicate ACK은 정작 자신이 원하는 패킷이 오지 않아 계속해서 그 패킷을 달라고 요청하는 것이다. 송신측에서는 duplicate를 통해서 재전송을 해야 한다는 것을 알게 된다. 원래는 time out이 걸려야지만 retransmission을 했는데, 그러다보면 long delay가 발생한다. 따라서 이를 방지하기 위해 timeout이 오기 전 3개의 duplicate ACK이 오면 fast retransmit을 한다.

**2.4 network layer 분석**

네트워크상의 라우터들에게는 network layer까지만 존재한다. Application, transport layer가 존재하지 않는다. 즉 이들은 end-end system이고 라우터는 core system이라 생각하면 된다. 라우터는 데이터를 교차로 역할을 통해 목적지로 잘 전달해주는 것을 수행한다. 패킷을 가지고 최종적으로 입력 링크로 받아 어떤 출력 링크로 보낼 것인지 결정한다. Network layer의 주요 function은 forwarding과 routing이다. 따라서 이 기능들을 수행하기 위한 것들로 헤더가 구성되어 있다. 그럼 이제 패킷을 살펴보자.




이 패킷은 IPv4를 사용하고 있다는 것을 알 수 있다. IP버전은 4와 6이 있다. 6은 IPv4에서의 ip주소 고갈로 인해 생겨났다. ip주소 고갈을 해결하기 위한 다양한 방법은 뒤에서 더 살펴볼 것이다. Ipv6와 IPv4의 가장 큰 차이는 IPv6는 4와 다르게 fragment를 종단에서만 수행하며, 헤더의 크기를 고정시켜두었다는 것이다. 그럼으로 인해 조금더 speed를 높이고 처리를 빠르게 할 수 있다. Internet protocol에서는 ip주소를 통해 라우팅을 하기 때문에 도착지와 출발지의 ip주소를 볼 수 있다. 다음으로 header length는 TCP 헤더의 크기와 같은 20bytes이다. Identification과 flags, fragment offset은 IP fragmentation/reassembly와 관련이 있다. Datagram이 network에서 보내질 때 link에서 보낼 수 있는 크기가 다를 수 있다. Ip는 군용으로 만든 것이고 전세계 미군이 주둔 중이기에 거기에 쓰고 있는 네트워크로 구성하여 각 나라별로 link layer가 다르더라도 network layer부터는 똑같이 쓸 수 있도록 해두었다. Link layer가 보낼 수 있는 frame의 사이즈가 종류에 따라 다르고 각각의 MTU를 가지고 있다. 만약 datagram이 MTU를 넘는다면 fragmentation을 하게 된다. MTU만큼 데이터를 쪼개는 것이다. 만약 4000byte의 데이터그램이 있고 MTU가 1500byte라면 fragmentation은 1480byte+20byte(헤더) , 1480byte+20byte, 1020byte+20byte로 쪼개진다. 이렇게 분리된 datagram을 다시 합치기 위해서는 id가 필요한 것이다. 같은 id끼리 뭉치게 된다. Flag는 3개의 bit로 되어 있으며 첫번째 비트는 0이며, 두번째 비트는 1일땐 fragmentation 지원한다는 것을, 0일땐 fragmentation을 지원하지 않는 다는 것을 의미한다. 세번째 비트는 1이면 뒤에 더 있다는 뜻이고 0이면 자신이 가장 마지막이라는 것이다, 즉 두번째 비트가 0인 것을 알 수 있다. Offset을 통해서는 자신이 몇번째 순서인지 알 수 있다. Offset이 0이라면 자신이 가장 앞 순서이며, start MTU가 끝나는 지점에서 8로 나눈 값이 자신의 offset이 된다. TTL은 몇 개의 홉을 거칠 수 있는지 알려준다. 이는 라우터를 건너뒬때마다 하나씩 감소된다. 만약 TTL이 없으면 주소가 불명확한 것은 인터넷에 계속 떠돌아다니게 된다. Protocol은 6이면 TCP, 17이면 UDP를 의미한다.

* 1. **link layer 분석**


**2.5.1 ethernet 헤더 분석**

데이터가 이동시에 여러 link와 router를 거치게 되는데 link의 종류는 다를 수 있다. 따라서 link는 reliable data transfer일 수도 있고 아닐 수도 있다. Link layer에서도 flow control, error detection, error correction 등의 서비스를 수행한다. Error detection을 위해서는 원래 datagram에 redundant 한 정보를 더 넣는다. Parity checking, checksum, cyclic redundancy check등이 있다. Link layer를 분석하기 위해서는 ARP에 대해 알아야 한다. ARP는 네트워크 계층의 프로토콜이지만 Link layer에게 필요하다. ARP는 ip 주소를 이용하여 MAC 주소를 알아내는 Protocol이다. 그렇다면 이것이 왜 필요할까? ip주소로 subnet이 있는 곳까지 도달하면 link layer가 ip주소를 가진 host까지 deliver해야 한다. 그러나 link layer는 MAC주소를 사용한다. 따라서 ip주소에서 MAC주소로 바꾸는 것이 필요하다. 이것이 ARP의 역할이다. 따라서 ip주소와 MAC주소의 매칭 테이블을 통해 이 역할을 수행한다.

ARP의 과정은 어떻게 될지 살펴보자.




Step 1. 어떤 호스트가 다른 호스트의 ip주소를 가지고 ARP query를 브로드캐스팅 한다. 이때의 destination MAC주소는 알 수 없기 때문에 FF-FF-FF-FF-FF-FF형태로 LAN 상의 모든 노드들에게 발송을 한다.




패킷을 보면, destination은 broadcast이며, target MAC주소 또한 아직 없는 것이 보인다.

Step 2. B에서 ARP query를 받고 A에게 MAC주소를 담아 응답을 한다

Step 3. A에서는 응답을 받은 뒤에 테이블에 MAC주소와 ip주소를 매핑하여 저장한다. 이제 A는 MAC주소를 알았으니 link layer을 통해 전송할 수 있게 된다.




Ethernet II 헤더를 보면 위에서 말했듯 link layer는 MAC주소를 활용하기 때문에 도착지와 출발지의 MAC주소를 확인할 수 있다. 이더넷 타입을 보았을 때 0x0800이면 Ipv4, 0x0806이면 ipv6라는 것을 알 수 있다.



IG bit는 멀티캐스트 통신인지 유니캐스트 통신인지 알 수 있다. 0으로 set되어 있고, individual address로 표시되어 있는 것으로 보아 유니캐스트 통신이라는 것을 알 수 있다. LG bit는 원래 부여된 주소와 다른 주소 여부를 확인할 수 있다. LG bit가 0임으로 NIC 의 MAC address가 원래 부여된 주소 그대로 사용하고 있음을 알 수 있다. 이것이 1이라면 도착지의 MAC address는 원래 부여된 주소가 아닌 다른 주소를 사용하고 있음을 알 수 있다.

**2.5.2 frame 헤더 분석**




Encapsulate type은 캡슐화의 종류를 나타낸다. 또한, frame number, frame length에서는 각각 캡쳐한 패킷의 번호 순서와 프레임의 크기를 알 수 있다. Frame is marked는 프레임이 손상되었는지의 여부를 확인할 수 있으며, frame is ignored는 프레임이 무시되었는지의 여부를 확인할 수 있다. Ehternet은 unreliable하고 connectionless이다. Ehternet의 MAC protocol은 CSMA/CD with binary backoff가 있다. (충돌이 발생할 때마다 더 큰 set에서 random하게 숫자를 정하여 기다리는 것)


여기까지 각 계층별 패킷 분석을 통해 분석해본 내용이다. 다음으로 실행 화면에 대한 내용이다.

1. **실제 실행 화면**

텍스트이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

접속한 뒤 닉네임을 입력하고 참가를 누르면 현재 접속중인 사람에 이름이 뜸



서버에 접속하기 위한 GET method와 OK 응답 패킷




처음엔 대기 상태이다가 준비를 누르면 준비로 상태로 바뀜



게임이 시작되면 밑의 노란색 박스의 글자로 시작하는 말을 채팅창에 입력

초록색 박스안의 숫자는 개인의 타이머를 의미함.






정답을 맞추거나, 시간이 초과되면 다음 차례로 넘어가게 됨.

단 정답을 맞춘 경우 점수를 받음.



* 채팅 입력 시의 패킷에 황규진 님이 채팅에 친 국기가 뜨는 모습



마지막으로는 최종 점수가 뜨며 우승자와 꼴등이 나타남.

점수 기준 : 글자 수가 높울수록, 자신의 타이머 제한 시간 10초를 많이 남길수록 더 높은 점수를 얻음.

1. **결론**

**4-1 개인 기여율**

패킷을 분석하고 이 팀프로젝트와 같이 서버를 구축하고 만드는 것을 한번도 해본 적이 없어 어려움이 많았다. 팀원들에게 최대한 피해를 끼치지 않기 위해 같은 조원들에게 묻기도 하고 스스로 공부를 많이 하려 노력하였다. HTML, CSS등의 언어를 스스로 공부해보며 프론트 제작을 맡았다. 또한, 분석 보고서 전체 내용을 회의를 통해 함께 수정하고 검토하였으며 패킷 캡쳐에 클라이언트로 참여하였다.

**4-2 팀원 평가**

김재혁 : 9. 프론트 제작

정제우 : 11. Node.js를 이용한 서버 제작, 제작된 웹페이지에 자바 스트립트 코드 삽입, 서버와 클라이언트 통신을 위한 웹 소켓 구현, 게임 알고리즘 구현

최연우 : 10. 한글처리 및 게임 알고리즘, node.js를 이용한 서버 제작

황규진 : 10. 서버, 클라이언트 상호작용 및 node.js를 이용한 서버 제작

**4-3 프로젝트를 마치며**

수업시간에 각각의 layer를 여러 주차에 거쳐 따로 배우다 보니 서로 연결점을 찾는 것이 어려워 각 계층끼리의 연결 동작들이 머리속에 정리가 잘 되지 않았다. 이번 프로젝트를 한 뒤 패킷 분석을 하나씩 하면서 각 계층에 대한 역할, 계층 간의 역할 등에 대해 더욱 심도 있게 이해할 수 있게 되었다. 또한, 네트워크 수업시간과는 별개로 프론트 작업을 수행하기 위해 그에 필요한 언어를 독학하여 서버를 구축해본 것도 값진 경험이었다.