**엔드포인트 보안과 제로 트러스트 기반 대응 전략 보고서**

1. **제로 트러스트 보안 개요**  
    제로 트러스트(Zero Trust)는 “아무도 신뢰하지 말고 항상 검증하라”는 원칙에 기반한 보안 모델이다. 기존의 경계 기반 보안이 내부 사용자를 기본적으로 신뢰했던 것과 달리 제로 트러스트는 내부 및 외부 모두를 잠재적 위협으로 간주한다.  
    최근 LG유플러스, KT, SKT 등 국내 주요 통신사들은 제로 트러스트 기반 보안 아키텍처 구축에 수천억 원을 투자하며 실전형 대응 체계를 강화하고 있다.  
    주요 특징은 다음과 같다:
   1. 지속적인 인증 및 검증: 사용자, 디바이스, 애플리케이션 모두 지속적으로 검증
   2. 최소 권한 원칙: 필요한 리소스에만 접근 허용
   3. 침해 가정 기반 대응: 이미 침해되었을 가능성을 전제로 보안 설계
   4. 마이크로세그멘테이션: 네트워크를 세분화하여 수평 이동 차단
2. **엔드포인트 보안 취약점**  
    엔드포인트는 사용자의 디바이스(PC, 노트북, 스마트폰 등)로, 네트워크의 가장 취약한 지점 중 하나다. 특히 BYOD 환경, 원격 근무, IoT 확산으로 인해 공격 표면이 급격히 확대되고 있다.  
    IBM 보고서에 따르면 전체 사이버 공격의 90%가 엔드포인트에서 시작되며 데이터 유출의 70%가 엔드포인트 취약점과 관련되어 있다.  
    주요 취약점 유형은 다음과 같다:

|  |  |
| --- | --- |
| **취약점 유형** | **설명** |
| 악성코드 감염 | 이메일, 웹사이트, USB 등을 통한 감염 경로 다양화 |
| 파일리스 공격 | 메모리 기반 공격으로 탐지 회피 |
| 인증 정보 유출 | 브라우저 저장, 키로깅 등을 통한 크리덴셜 탈취 |
| 보안 패치 미적용 | 오래된 OS, 앱의 취약점 방치 |
| 내부자 위협 | 권한을 가진 사용자의 악의적 행위 또는 실수 |

1. **엔드포인트 보안 대응 방안**
   1. 기술적 대응
      1. EDR 및 XDR 솔루션 도입: 실시간 위협 탐지 및 자동 대응
      2. DLP 및 DRM 적용: 민감 정보의 유출 방지 및 문서 암호화
      3. 애플리케이션 제어: 승인되지 않은 앱 실행 차단
      4. 샌드박싱 및 메모리 분석: 파일리스 공격 대응
   2. 운영적 대응
      1. 보안 정책 수립 및 교육: 사용자 인식 제고
      2. 정기적 패치 및 취약점 스캐닝: 최신 상태 유지
      3. 제로 트러스트 연계: 엔드포인트 상태 기반 접근 제어
2. **엔드포인트 보안 및 제로 트러스트 기반 대응 전략에 관한 종합적인 고찰** 엔드포인트 보안은 단순한 기술적 문제를 넘어 조직의 보안 문화와 직결된 과제다. 아무리 강력한 솔루션을 도입하더라도 사용자의 실수나 내부자의 악의적 행위는 기술만으로 막기 어렵다.  
    제로 트러스트는 이러한 한계를 보완할 수 있는 전략이다. 특히 엔드포인트를 신뢰하지 않고 지속적으로 검증하는 구조는 내부자 위협과 파일리스 공격에 매우 효과적이다. 하지만 제로 트러스트의 도입은 단순한 기술 구현이 아니라, 조직 전체의 보안 인식 변화와 운영 체계의 재설계를 요구한다.  
    결론적으로 엔드포인트 보안은 제로 트러스트 모델과 결합될 때 가장 강력한 방어선을 구축할 수 있다. 기술적 대응과 함께 사람 중심의 보안 전략이 병행되어야 진정한 보안 체계가 완성된다.