Comandos Docker:

docker build [FLAGS] [DOCKERFILE\_PATH]: “Builda” uma imagem baseada nas instruções do Dockerfile. O parâmetro “.” para o [DOCKERFILE\_PATH] significa que o Dockerfile encontra-se na mesma pasta do diretório onde o CMD foi aberto. Em caso de mudanças no código ou em outros arquivos, a imagem deve ser **rebuildada!**

Flags:

–t nomeia a imagem a ser buildada

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

docker run [FLAGS] [CONTAINER\_NAME]: Inicia o contâiner informado

Flags:

–p [LOCAL\_PORT]:[DOCKER\_EXPOSED\_PORT] antes do nome da imagem informa a porta a ser utilizada localmente para acessar a aplicação

--rm deleta o contêiner após ele ser “stoppado”

–it roda o contêiner em modo interativo.

--name dá um nome ao contêiner

-v [VOLUME\_NAME]:[VOLUME\_PATH\_INSIDE\_CONTAINER] cria um “named volume”, usado para que os dados não se percam ao finalizar um contêiner

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

docker start [FLAGS] [CONTAINER\_NAME]: Inicia um contêiner já existente, diferente do docker run, **que cria um novo**.

Flags:

–i inicia o contêiner em modo interativo

–a “attacha-se” ao contêiner

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

docker stop [CONTAINER\_NAME]: Para o contêiner informado

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

docker ps: Lista todos os contêineres e/ou processos rodando (ps = processes)

Flags:

–a lista todos os processos, e não somente aqueles rodando

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

docker attach [CONTAINER\_NAME]: “Attacha-se” a um contêiner rodando, para que possa-se visualizar o output do contêiner

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

docker logs [CONTAINER\_NAME]: Printa os logs do contêiner informado

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

docker container prune: Deleta todos os contêineres

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

docker image prune: Deleta todas as imagens que estão “untagged”

Flags:

-a remove **TODAS** as imagens

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

docker volume prune: Deleta todos os volumes