**REPROT**

**다양한 버퍼 공격 기법을 활용한 관리자 권한 탈취**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **학 기** | 2021-1 | |
| **과목명** | 정보보호 | |
| **교수 명** | 황성운 | |
| **전 공** | 컴퓨터공학 | 컴퓨터공학 |
| **학 번** | 201732134 | 201935277 |
| **이 름** | 김예원 | 서재희 |
| **제출일** | 2021.06.20 | |



**목차**

1. 서론 ………………................ 3

1-1. 배경

1-2. 관련기술 동향

1-3. 프로젝트 일정

2. 배경지식 ………………................ 4

2-1. 메모리 보호 기법 및 그 외 개념

2-2. 메모리 공격 기법

3. 프로젝트 내용 및 결과 ………………................ 6

3-1. RTL

3-2. GOT Overwrite ………………................ 10

4. 결론 및 느낀 점 ………………................ 13

4-1. 한계점 및 개선방안

4-2. 시행착오 과정

4-3. 결론

5. 참고 자료 ………………................ 16


1. **서론**

**1.1 배경**

이 프로젝트의 목적은 수업에서 배운 이론 및 실습에서 획득한 지식을 바탕으로 기존 과제에서 수행했던 실험들을 융합하여 새로운 실험을 해보는 데에 있다. 처음 버퍼오버플로우(buffer overflow) 공격에 대한 과제를 받았을 때 제대로 수행하지 못하고 제출한 것에 대한 아쉬움으로 시작해서 다양한 공격 기법 실험을 통해 보다 확실히 이해하고 메모리 구조를 정확히 파악하고자 하는 호기심으로 이어졌다. 실제로 진행했던 기법에는 RTL, RTL Chaining, GOT Overwrite, ROP, FSB가 있고 성공 결과물을 낼 수 있었던 기법은 RTL과 GOT Overwrite 공격이다.

* 1. **관련기술 동향**

‘버퍼 오버플로우(buffer overflow)’는 해킹 기법이 아닌 단순한 프로그램상의 문제로 처음 소개되었는데 1973년경 C언어의 데이터 무결성 문제로 그 개념이 처음 알려졌다. 이후 1988년 모리스 웜(Morris Worm)이 버퍼 오버 플로우를 이용했다는 것이 알려지면서 이 문제의 심각성이 인식되기 시작했다. 1997년에 온라인 보안 잡지로 유명한 ‘Phrack(7권 49호)’에 관련 문서가 게재되면서 보다 널리 알려지게 됐다. 이 문서는 다양한 버퍼 공격 기법을 유행시키는 계기가 되었으며 현재까지 해커들의 꾸준한 사랑을 받아오고 있다.

* 1. **프로젝트 일정**

1. **배경지식**

**2.1 메모리 보호 기법 및 그 외 개념**

1) NX bit : NX(Never Execute) 특성으로 지정된 모든 메모리 구역은 데이터 저장을 위해서만 사용되며, 그 공간에서 프로세스 명령어가 실행되지 않도록 한다.

2) ASLR(Address Space Layout Randomization): 스택, 힙, 라이브러리의 주소를 랜덤화 하여 실행할 때마다 메모리의 주소가 바뀌도록 한다.

3) PIE(Position Independent Executable) : 바이너리 파일에 적용되는 ASLR. PIE가 걸려있지 않을 때는 바이너리 영역이 정적으로 생성된다.

4) PLT(Procedure Linkage Table): 외부 라이브러리를 연결할 때 참조하는 테이블.

5) GOT(Global Offset Table): PLT가 참조하는 테이블로, 외부 라이브러리의 주소를 가진 테이블.

6) Pwntools: CTF 프레임워크로 취약점 공격을 위한 파이썬 라이브러리. Exploit을 위한 python code를 구성할 수 있으며, gdb만 사용하는 것보다 직관적으로 공격할 수 있다.

7) gdb-peda (python exploit development assistance for GDB): Linux 환경에서 binary 분석 및 exploit을 도와주는 도구, 스택, 코드 영역 등 메모리 구조의 가독성을 높여준다.

**2.2 메모리 공격 기법**

1) RTL(Return-to-libc): 메모리에 미리 적재되어 있는 공유 라이브러리를 이용해, 실행 파일에 원하는 함수가 없어도 원하는 함수를 사용할 수 있는 공격 기법

바이너리를 실행하고 return하는 복귀 주소를 공유 라이브러리의 함수로 변조하여 원하는 함수를 실행할 수 있다. 따라서 스택에 쉘 코드를 적재할 수 없는 상황에서 사용할 수 있는 공격이며, NX bit 보호 기법을 우회할 수 있다.

2) GOT Overwrite: 메모리에 미리 적재되어 있는 공유 라이브러리를 이용해, 실행 파일에 적재되어 있는 함수를 원하는 함수로 변조하여 사용할 수 있는 공격 기법

라이브러리를 동적으로 링크하여 컴파일 된 실행 파일들은 라이브러리를 호출할 때, GOT를 참조하는 PLT를 호출한다. GOT는 실제 호출하는 함수의 주소를 가리킨다. 이때, 바이너리에서 실행될 함수가 호출하는 GOT가 가리키는 주소를 공유 라이브러리에 적재되어 있는 함수의 주소를 바꿈으로써 원하는 함수를 실행시킬 수 있다. 이 또한, NX bit 보호 기법을 우회할 수 있다.

1. **프로젝트 내용 및 결과**

**3.1 RTL(Return To Library) 공격**


실습환경

* Platform: VMware Workstation 16 Player
* OS: Ubuntu 20.04 LTS 64bit

실습과정


1. rtl.c 파일 작성 후 바이너리 파일로 만들기


<소스 코드> - rtl.c



* 256 byte의 char형 변수 buf에 read() 함수로 512 byte를 입력 받고 출력하는 프로그램. 이 때, read() 함수에서 Buffer Overflow가 일어난다.

1. system() 함수의 주소 구하기






* main() 함수에 breakpoint를 걸고 print system 명령어를 통해 system() 함수의 주소를 구할 수 있다.

***system() 함수의 주소: 0xf7e11420***

1. “/bin/sh” 라는 문자열의 주소 구하기

system() 함수의 주소를 구했기 때문에 이제 system() 함수에 들어갈 인자의 주소를 구해야 한다. 인자로 쉘을 실행하기 위한 “/bin/sh” 문자열을 넣어줘야 하는데, system() 함수 내부에 “/bin/sh”라는 문자열이 존재한다.




* 이 역시 gdb-peda를 이용하여 find “/bin/sh” 명령어를 통해 “/bin/sh”의 주소를 구할 수 있다.

***“/bin/sh”의 주소: 0xf7f5b352***

1. exploit.py 파일 작성(payload 구성)하여 공격을 수행


**payload = Dummy (256) + SFP (4) + system() (4) + Dummy (4) + “/bin/sh” (4)**

비정상적인 함수 호출로 인해 RET에 바로 system() 함수의 주소를 넣어버리게 된다. 이 때문에 함수 주소 뒤에 더미 값을 넣어주는 것이다. 원래 이 자리는 system() 함수가 끝나고 실행되는 코드인데, 현재는 RTL Chaining처럼 다른 함수를 연계하여 사용한 공격 기법이 아니기 때문에 비워 놓게 되는 것이다.





* 페이로드를 짜서 바로 공격을 수행했을 때 세그먼테이션 오류가 계속 떠서 ‘pwntools’이라는 파이썬 라이브러리를 통해 exploit.py 파일을 짜서 공격을 진행했다.

<소스 코드> - exploit.py




* 앞에서 구했던 주소들을 pay라는 변수에 넣어주고 pwntools 문법에 맞게 출력해주는 프로그램을 작성하였다. “A”\*260은 더미 값 256 + SFP (4) 이고, 그 다음은 system주소, 그리고 “AAAA”는 더미 값을 의미한다. 마지막은 “/bin/sh”의 주소이다.

1. 공격 실행 결과



* 쉘이 따진 것을 확인할 수 있다.

프로세스 메모리 구조

* 1. **GOT Overwrite 공격**

실습환경

* Platform: VMware Workstation 16 Player
* OS: Ubuntu 20.04 LTS 64bit

실습과정


1. got.c를 작성하고 컴파일하여 실행 파일 만들기

컴파일: gcc -m32 -no-pie -fno-pic -o got got.c

컴파일 옵션 :


-m32: 32비트로 컴파일

-no-pie: PIE(Position Independent Executable)를 생성하지 않는다.


-fno-pic (= -fpic): 프로그램이 로드되는 위치와 무관한 상대 주소 참조를 사용한 PIE를 생성하지 않는다. 

**gets 함수로 “/bin/sh” 명령어를 입력 받고 공격을 통해 puts 함수를 system 함수로 변조하여 /bin/sh를 실행시킨다.**

1. puts함수의 PLT 주소 구하기




실행 파일에 공유 라이브러리를 로드하기 위해 함수가 실행되기 전에 브레이크 포인트를 걸고 바이너리를 실행한다.




실행 파일에 적재되어 있는 함수와 주소를 확인하기 위해 main 함수를 디스어셈블링한다. 레지스터, 주소 값, 어셈블리어 등을 확인할 수 있다.

1. puts 함수의 GOT 주소, system 함수의 주소 확인



변조 대상 (puts 함수의 GOT)이 되는 주소와 변조를 위해 사용할 주소 (system 함수)를 확인한다.

1. 주소 값 변조


**주소 값 변조**

**set \*plt\_got = system\_addr**

**/bin/sh 실행**

puts 함수의 GOT의 주소(puts 함수의 실제 주소)를 system 함수의 주소로 변조하여 이 프로그램은 puts(“/bin/sh”) 대신 system(“/bin/sh”)를 실행한다.

프로세스 메모리 구조



1. **결론 및 느낀 점**
   1. **한계점 및 개선 방안**

1) 목표했던 모든 내용을 수행하지 못한 것의 한계

기초 보안지식이 전무한 상태에서 단기간 프로젝트라는 시간적 제약으로 인해 목표로 했던 모든 공격을 성공시키지는 못하였다. 프로젝트 일정표에 따라서 매주 각기 다른 공격을 실습하고 공부를 게을리하지 않았음에도 불구하고 부딪히게 된 오류들에 대해서 전부 다 해결하기는 어려웠다.

하지만 이미 우리 프로젝트 목적을 위한 기초 뼈대를 구성했기 때문에 시간적 여유가 더 생긴다면 미제로 남은 공격 기법들에 대해 차근차근 해결하고, 이들을 융합하여 실험해 볼 수 있다.

2) 독창성의 한계

이번 프로젝트에서는 기존 부여된 과제에서 수행하지 못한 부분을 추가로 수행하고 좀 더 다양한 공격 기법들에 대해 알아보았다. 단순히 인터넷에서 흔히 찾아볼 수 있는 실습들을 따라했다는 점에서 독창성이 없는 결과물일 수 있다.

하지만 수행한 실험들을 바탕으로 응용할 수 있는 범위가 매우 넓다. 예를 들어, 계산기 프로그램을 c파일로 작성하여 바이너리 파일로 만든 후, 입력을 받는 부분에서 배열을 40개를 만들었는데 이를 초과하는 입력을 받으면 단순 bof(버퍼 오버 플로우), 또 입력을 그냥 &s로 받으면 fsb로 총 2개의 취약점을 만들 수 있다. 여러가지 취약점을 남긴 파일을 이용해서 하나씩 공격해보고 쉘 코드를 삽입해 관리자 권한을 탈취하게 우리 팀만의 독창성을 보일 수 있다고 생각한다.

* 1. **시행착오 과정**

1) random dummy의 존재

기존 과제를 할 때는 Ubuntu Linux 16.04에서 진행을 했었다. 이때는 스택의 구조가 버퍼의 크기(지정 크기) + SFP(4) + RET(4)로 구성되었는데, Ubuntu Linux 20.04 LTS에서는 버퍼와 SFP 사이에 dummy(4)가 들어갔다. dummy가 무작위로 생성되는 것이어서 같은 환경, 같은 코드를 사용해도 dummy가 생기지 않는 경우가 있었기에 random dummy의 존재를 확인하는 데 많은 시간을 소모했다.

2) gdb-peda의 문제점

메모리를 공격하여 쉘을 실행시키는 대부분의 공격은 기존 바이너리 코드에서 새로운 프로세스 또는 새로운 스레드에서 “/bin/sh”를 실행한다. gdb에서 공격을 했을 때는 아무런 문제없이 새로운 프로세스가 생성되고 실행되었다. 하지만 gdb-peda를 사용했을 때는 스레드 간 충돌 문제로 실행 상태가 제대로 유지되지 않았다. 처음 공격을 시도할 때부터 gdb-peda를 사용했기 때문에 운영체제 상의 문제인 줄 알고 다른 운영체제에서도 시도해보았으나 비슷한 결과를 얻었고, 실습이 마무리될 무렵 gdb-peda의 문제임을 확인했다.

3) 컴파일 옵션에 대한 이해

운영체제가 이미 보안이 잘 되어 있기 때문에 실습을 수행하기 위해서는 다양한 컴파일 옵션을 주어 보안 상태를 낮추어야 했다. 이때 linux의 gcc나 gdb의 man 페이지에 설명이 제대로 나와있지 않은 컴파일 옵션들(ex. -fno-pic)이 있었다. 어떤 옵션을 사용해야 하고, 왜 사용해야 하는지에 대해 적지 않은 시간을 할애하여 구글링을 하며 이해할 수 있었다.

* 1. **결론**

‘컴퓨터 보안’을 수업시간에 이론으로 접했을 때는 굉장히 간단하게 보였는데 직접 수행해보면서 결코 만만하지 않다는 것을 알게 되었다. 인터넷에 존재하는 수많은 자료들을 보면서 똑같이 따라해도 늘 예기치 못한 변수에 직면하였다. 이 때문에 우리 팀은 현 수준에 초점을 맞춰 단순히 베끼는 것에 미치지 않고 무엇을 더 얻을 수 있을까 끊임없이 고민했다. 똑같이 따라하더라도 정확하게 알고 공격을 수행하는 것을 목표로 잡았다.

그 결과, 처음 프로젝트를 시작할 때의 목적에 맞게 다양한 버퍼 공격 기법에 대해 자세히 이해하고, 전반적인 메모리 구조와 버퍼의 취약점에 대해 알게 되었다. 너무 많은 시행착오가 있었기에 녹록치 않은 프로젝트 기간이었지만 꾸준한 공부를 통해 전반적인 보안 분야의 배경 지식을 얻었고, 취약점 공격에 활용할 수 있는 밑바탕을 쌓을 수 있었다.

1. **참고 자료**

* RTL : <https://d4m0n.tistory.com/79>
* GOT Overwrite : <https://d4m0n.tistory.com/83>
* Pwntools : <https://github.com/Gallopsled/pwntools>
* Pwntools\_usage : <https://docs.pwntools.com/en/stable/>
* Gdb-peda : <https://go-madhat.github.io/gdb-peda/>