

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daniel Oliveira Paiva |  | 15 janvier 2020 |  | Jérôme Bagnoud |

STI – Projet 02

Table des matières

[Introduction 2](#_Toc29932157)

[Description du système 2](#_Toc29932158)

[DFD 2](#_Toc29932159)

[Biens 2](#_Toc29932160)

[Acteurs 3](#_Toc29932161)

[Sources de menaces 3](#_Toc29932162)

[Scénarios d’attaques 3](#_Toc29932163)

[1 – XSS 3](#_Toc29932164)

[2 - CSRF 5](#_Toc29932165)

[3 – LFI 8](#_Toc29932166)

[4 - Injection SQL 10](#_Toc29932167)

[5 - Utilisation de HTTP 12](#_Toc29932168)

[Conclusion 14](#_Toc29932169)

# Introduction

Ceci est le rapport de menace du projet de STI, il concerne une application de messagerie, qui permet aux membres inscrits de s’envoyer des messages privés.

Nous allons procéder à une analyse de risque, pour ce faire nous allons identifier le plus de vulnérabilités possibles, présente sur l’application WEB, et nous allons montrer de façon détailler comme les exploiter et comment patcher ces vulnérabilités.

Nous allons aussi pour chaque vulnérabilité, décrire l’impact à l’aide du modèle « STRIDE ».

# Description du système

## DFD

## Biens

Le système possède une base de données contenant des informations sensibles sur des utilisateurs, notamment des mots de passe et les messages échangés entre les utilisateurs qui peuvent être de nature secrètes.

Le système possède aussi des fichiers de logs qui contiennent notamment la liste des adresses IP qui ont visité le site, il y a donc un risque de perte de confidentialité vis à vis des membres du site. Il est possible que l’infrastructure héberge d’autre service, il y a donc aussi un risque de disponibilité de l’infrastructure si le site se fait attaquer.

## Acteurs

### Visiteur

N'importe quelle personne ne s'étant pas connecter est un visiteur.

### Membre

Utilisateur connecté, possède des droits limités, peut seulement envoyer/lire des messages.

### Admin

Administrateur du site WEB, à les même droits qu'un utilisateur, mais peut en plus ajouter/modifier/suprimmer des membres.

# Sources de menaces

Puisque l’application sera probablement disponible sur Internet, et que l’application ne contient pas des données ultraconfidentielles, qui pourraient intéressées des agences gouvernementales par exemple, il faut particulièrement se méfier des attaquants de types « script-kiddies », qui agissent à l’aide d’outil automatisé téléchargeable sur Internet.

L’application est probablement trop pauvre en termes de gain pour devoir faire face à des « black-hat » expérimentés, dont les compétences informatiques sont bien supérieures à celles des « script-kiddies ».

Le but principal d’un attaquant sera probablement de s’amuser ou alors d’essayer de voler la base de données dans le but de la revendre sur le marché noir, ou encore d’essayer de cracker les mots de passes hachés, afin de les utiliser sur d’autres site Internet, tout cela dans le but de voler d’autres comptes, contenant potentiellement des bien plus intéressants (argent, privilèges, etc.…).

# Scénarios d’attaques


## 1 – XSS

Une faille de type XSS, permet d’injecter du code coté client, en particulier du JavaScript.


### Exploitation

Pour exploiter cette faille, on peut envoyer un message à l’administrateur contenant du code JavaScript, dans notre cas, nous avons créé un « RequestBin » sur <https://requestbin.com/>, cela nous permet de récupérer les requêtes envoyées sur l’URL.

Puis une fois que l’administrateur charge le message, le code est exécuté et cela envoie une requête vers notre lien avec en paramètre GET, le cookie de l’utilisateur (en l’occurrence le PHPSESSID).



On peut ensuite voir sur notre lien que l’on a récupérer le PHPSESSID de l’administrateur.



Il nous suffit ensuite d’utiliser ce token, pour se connecter en tant qu’administrateur.

### Contremesure

Pour se protéger d’une faille de type XSS, il faut échapper les caractères comme « <,>,/, etc... », cela se fait en pratique à l’aide de la fonction « htmlspecialchars » (voir <https://www.php.net/manual/fr/function.htmlspecialchars.php>).

Voici le code avant correction :



On voit que le message est directement écrit sans traitement, on peut donc y injecter du code JavaScript.

Puis voici le code corrigé :

Les messages des utilisateurs seront désormais sanitiser, avant d’être écrit, ce qui empêche les injections.

### STRIDE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S** | **T** | **R** | **I** | **D** | **E** |
|  |  |  |  |  |  |

## 2 - CSRF

Une faille CSRF permet de faire exécuter des actions sur le site WEB par d’autres utilisateurs simplement en leur faisant visiter un lien.

C’est intéressant si l’utilisateur en question détient des droits privilégiés et que l’on peut s’en servir pour exécuter des actions qui nous sont bénéfique (passage en admin par exemple).

### Exploitation

Pour réaliser l’exploitation, nous avons recopié le formulaire présent sur la page « modify.php », celui-ci permet de modifier un membre.


L’élément intéressant est le petit script présent en bas qui envoie immédiatement le formulaire dès que l’administrateur visite la page.


  
Illustration 1: Code source de la page qui sera visité par l'administrateur

Nous avons rempli les valeurs des paramètres POST afin de modifier notre rôle et ainsi passer administrateur.

A noter que dans ce cas précis, il faut que le pirate connaisse son id afin de mener à bien l’attaque, car il a besoin de remplir le paramètre POST « userIdModify », mais il n’est pas impossible qu’une autre faille existe et qu’elle permette de faire un lien entre un nom d’utilisateur et son id.

Une fois que l’administrateur aura cliqué sur le lien et ouvert la page du pirate, il sera immédiatement redirigé vers le site WEB, et on pourra voir que la modification s’est bien effectuée.

  
Illustration 2: Message nous indiquant que la modification de l'utilisateur a bien été prise en compte

  
Illustration 3: Tableau des utilisateurs du site WEB, montrant que le compte "user" est passé administrateur

### Contremesure


Pour empêcher cette attaque il faut rajouter sur les pages un token qui sera généré aléatoirement, comme ça si une page redirige sur le site sans connaissance du token, le token ne sera pas renseigné et cela ne fonctionnera pas.

Dans notre cas le token est généré à chaque début de session, et est valable durant le temps de vie de la session, à la prochaine connexion, un nouveau token sera généré.


Voyons maintenant les différentes étapes d’implémentation sur le site WEB.

On commence par générer le token de session, à la création de celle-ci :

Puis on créer une fonction qui va vérifier ce token.



Et on l’appel à chaque partie « critique » du code.



Il faut ensuite ajouter le token dans le code HTML.

### STRIDE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S** | **T** | **R** | **I** | **D** | **E** |
|  |  |  |  |  |  |

## 3 – LFI

Dans ce scénario, un pirate va pouvoir inclure des fichiers présents sur le serveur WEB, cela peut-être n’importe quel fichier auquel le serveur WEB a un accès en lecture/écriture.

En plus de pouvoir lire des fichiers, l’attaquant peut faire exécuter du code par le serveur WEB, si l’attaquant parvient à uploader un fichier malicieux, il pourra le faire exécuter par le serveur, ce qui peut entraîner des conséquences plus importantes, comme la compromission du système entier par exemple.

### Exploitation


Il faut manipuler l’URL pour pouvoir inclure des fichiers, dans ce premier exemple, l’attaquant va pouvoir lire le fichier « passwd », présent dans « /etc/passwd », ce fichier ne contient pas de mot de passe comme son nom pourrait le laisser penser, mais la liste des utilisateurs du système, ce qui constitue déjà une information très utile pour un attaquant.

On peut ensuite imaginer des attaques de type brute-force avec ces noms d’utilisateurs.

  
Illustration 4: URL, montrant le fichier inclus actuellement, ici "message.php"

On va maintenant inclure un fichier du système hébergeant le site WEB.



Cela aura pour effet d’afficher le fichier sur la page comme le montre la capture ci-dessus.

Il est possible de lire le code source du site WEB en utilisant des wrappers PHP (voir https://www.php.net/manual/fr/wrappers.php.php).

  
Illustration 5: Payload tiré de : https://github.com/swisskyrepo/PayloadsAllTheThings/tree/master/File%20Inclusion#wrapper-phpfilter

Cela va afficher le contenu du fichier source PHP en Base64, une fois décodé on accès au code source de la page.

### 

### STRIDE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S** | **T** | **R** | **I** | **D** | **E** |
|  |  |  |  |  |  |

### Contremesure


Pour se prémunir de ce type d’attaque il faut instaurer une liste de fichier autorisé à être inclus, dans notre cas c’est assez simple, nous ne possédons que quelques pages.

Voici le code avant correction :

  
Illustration 6: Code d’inclusion des pages sans validation des inputs utilisateurs

Puis voici le code modifié, avec l’ajout d’un tableau contenant les noms des fichiers dont on autorise l’inclusion :

## 4 - Injection SQL


  
Illustration 7: Code d'inclusion des pages avec validation des inputs utilisateurs


Dans ce scénario, un pirate va cibler la base de données directement, en essayant de lui faire exécuter des requêtes SQL malveillantes.

Le but est d’obtenir des informations présentes dans la base de données mais protégé en accès ou alors d’insérer des données pour monter en privilège (création d’un compte avec des privilèges administrateur par exemple).

### Exploitation

Pour faire l’exploitation nous avons utilisé l’outil « SQLMap » sur la page de login, SQLMap à trouver que le paramètre « username » était injectable et cela nous a permis d’obtenir des informations de la BDD.

  
Illustration 8: SQLMap détecte que le paramètre est injectable et nous donne le nom de l'attaque utilisé

  
Illustration 9: SQLMap nous donne des informations sur la BDD, à l'aide de l'attaque trouvé précédemment

### STRIDE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S** | **T** | **R** | **I** | **D** | **E** |
|  |  |  |  |  |  |

### Contremesure

Pour pallier ce problème, nous avons remplacé toutes les requêtes SQL présentes dans l’application par des requêtes préparés.

Ces requêtes préparées à l’avance empêchent toute injection de la part de l’utilisateur.

Voici un exemple :

  
Illustration 10: Requête SQL non préparée, qui était présente dans le fichier model.php, à la ligne 12.

Puis nous avons modifié la requête comme suit :

## 5 - Utilisation de HTTP

  
Illustration 11: Requête SQL préparée, présente à la ligne 12 du fichier model.php.

Ce scénario prend place, lorsqu’un pirate peut écouter le trafic sur le réseau, notamment entre la machine d’un utilisateur et le serveur WEB.

Puisqu’on utilise HTTP et non HTTPS, les communications ne sont pas chiffrées, et donc les mots de passes sont transmis en clair.

### Exploitation

Il faut se munir de son sniffer préférer et simplement écouter le trafic en appliquant un filtre pour n’écouter que le port HTTP (80).

Dans notre cas nous avons employé « Wireshark », et nous avons simulé un utilisateur qui tente de se connecter à l’application de messagerie, tout en se faisant passer pour un pirate, sniffant le trafic.

Cela nous a permis de récupérer la requête de connexion, et donc le nom d’utilisateur et le mot de passe de cet utilisateur.

Voici la requête capturée :

  
Illustration 12: Requête capturée avec Wireshark

### STRIDE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S** | **T** | **R** | **I** | **D** | **E** |
|  |  |  |  |  |  |

### Contremesure

Il faudrait implémentez HTTPS, en mettant en place un certificat SSL, en l’occurrence il faudrait mettre un certificat auto-signé, mais en réalité il faudrait utiliser un service comme Let’s Encrypt.

Pour faire cela sur « Nginx », voir : <http://nginx.org/en/docs/http/configuring_https_servers.html>

# Conclusion

En conclusion, nous avons pu trouver quelques risques ainsi que leurs contremesures.

Cela nous a permis d’avoir un aperçu des failles communes, du point de vue d’un développeur WEB.

Globalement, l’application WEB est vulnérable à toutes les composantes qui composent le « STRIDE », sauf le déni de service, qui à notre sens est la moins grave des composantes.