**Python**

**Curso 1 – Introdução a nova versão da linguagem:**

1. **Aula 1 – Introdução e instalação do python 3:**
   1. Para instalar o python na versão mais recente para o windows acesse esse site: <https://www.python.org/downloads/windows/>
   2. Nos Linux e macOS o python 2 e 3 geralmente já vem instalado.
      1. Caso não venha abra o terminal e use o comando *sudo apt-get install python3*.
      2. No mc entrar no site <https://brew.sh>, abrir o terminal e colar a linha de código que aparecerá. Essa linha irá instalar um gerenciador de pacotes (que no Linux já vem por padrão) e agora você poderá instalar o python3.
      3. Use o comando *brew update* para atualizar.
      4. Use o comando *brew install python3* para instalar o python3.
      5. Se quiser também pode entrar no site <https://www.python.org/> e baixar como no windows.
   3. Caso não possa instalar o python na sua máquina por qualquer motivo que seja, você pode utilizá-lo no navegador através do site: <https://replit.com>. Lá você também poderá escrever linhas de código.
      1. Esse site serve para diversas linguagens, não somente pytho.
      2. Python3 vem como primeira opção após clicar em “Start coding”.
      3. Este é um dos melhores sites para codar.
   4. Todas as funções em uma linguagem tem “()” depois de seu nome.
      1. Ex.: exit(), print(), help().
   5. A Função print() imprime o que estiver dentro de () na tela, ex.: print(“olá, mundo”). Essa frase será exibida quando o programa for executado.
   6. Utilizar o parâmetro*, sep=”caracter”* no print, faz com que todos os espaços que separam cada valor colocado no print seja substituído pelo que estiver dentro das “ ”.
   7. O parâmetro *end=”\n”* faz com que após o final da frase a linha seja quebrada e o que vier depois dele aparecerá na linha de baixo. Esse é o padrão
      1. Se deixarmos apenas *end=””* ele não quebra a linha e o que deveria ir para linha de baixo como o padrão, continua na mesma linha.
      2. Isso também funciona para o pointer de digitação, quando utilizamos esse end as >>> no terminal ficam logo no final da frase digitada.
   8. Podemos definir uma variável colocando o nome dela e o que ela receberá: *pais = “Italia”*.
      1. Sempre que a variável *pais* for chamada o que aparecerá será o nome *Italia*.
      2. Caso a gente *print(pais)* o resultado será exibido como *Itália* no terminal.
      3. Outro exemplo *print(pais, “ganhou”, 5, “títulos”, “mundiais”)*. Resultado: *Itália ganhou 5 títulos mundiais*.
   9. Podemos utilizar a função *type(variável)* para saber seu tipo. Ex.: *type(pais)*, o terminal exibirá: *<class ‘str’>*, ou seja, essa variável é uma string.
   10. Tipos de variáveis:
       1. String (str): texto. Sempre quando algo é escrito dentro de “ ” ela se torna uma string.
       2. Inteiro (int): Números inteiros. Quando uma variável recebe um número (sem vírgula), ela se torna do tipo inteiro.
       3. Float: Números flutuantes/reais. Quando uma variável recebe um real (com vírgula), ela se torna do tipo float.
       4. Boolean: Verdadeiro ou falso.
       5. Uma variável sempre tem um tipo.
       6. O python não precisa que você defina explicitamente qual é o tipo de uma string, ele já faz isso e à altera dinamicamente, diferentemente de outras linguagens como C++, por exemplo.
   11. Em python utilizamos o padrão Snake\_Case para nomear variáveis, ou seja, se o nome da variável for composto as palavras serão separadas por “\_”, ao invés de CamelCase, que o padrão de outras linguagens como JavaScript.
2. **Aula 2 – Lidando Com a Entrada do Usuário:**
   1. Para criar condições fazemos do mesmo modo que em outras linguagens, usando *if* e *else*.
      1. A diferença do python para as outras é que não precisa colocar {} para separar a condição em um bloco, o que conta é a organização/indentação do código.
      2. Depois de declarar qual a condição colocamos um “:” antes de começar a escrever o que acontece.
   2. Sempre que recebemos algo pelo input, essa informação vem em formato de *str*, caso queira que venha em um formato específico como *int* ou *float*, precisamos declarar isso com o *numero\_str =* *int(input(“Digite um número:”))*, ou colocando uma segunda variável e fazendo ela receber o input na conversão: *numero\_str = input(“Digite um número:”); numero = int(numero\_str)*.