GITHUB

https://github.com/happyyumeno/coderdojotckw

イニシャライズ：初期化

git init

https://miya-system-works.com/blog/detail/vscode-github/

リモートリポジトリに紐づける

git remote add origin https://github.com/{ユーザー名}/{リポジトリ名}.git

アドする（「.」いまmain.pyがいるフォルダの意味）

git add .

コミットする（※コミット：約束、やったことを確定させる意味）

git commit –m 'message'

// ローカルブランチ「master」を、リモートレポジトリ「origin」上の同名のブランチに反映する

git push origin master

・windowsのコマンドから　anaconda\_navi　起動せずにターミナルを開く  
 cmd上　C:\Users\sa\_tsukida\Anaconda3\Scripts\activate

・（base）が開くので　仮想環境を開く  
 （base上）　conda activate streamlit（仮想環境フォルダ）  
  
 ・仮想環境のstreamlitが開くのでcdでstreamlitが書いてあるtest.pyのフォルダに移動  
 （仮想環境のstreamlit上）cd C:\Users\sa\_tsukida\Desktop\python\_test  
  
 ・streamlit run test.pyでテスト起動  
 （仮想環境のstreamlit　cd上）streamlit run test.py  
  
【 anacondaのrootでターミナル開いてstreamlitの仮想環境作成】

すでにある仮想環境を確認

conda info -e

streamlitというフォルダの仮想環境を作成

conda create -n streamlit

anacondaでstreamlit  
 <https://qiita.com/hiyasichuka/items/68373957bd021435a4a0>

rootのターミナルで  
 conda activate streamlit　で仮想環境に移動  
 conda install -c conda-forge streamlit -y　でstreamlitインストール  
 conda install -c conda-forge opencv -y　で一応opencvもいれる  
   
 ※jupyterでpip install streamlit　できず×　pipがだめ？  
   
 streamlit hello　でOK  
 ターミナルを戻す（streamlit終了するには）ctrl+C　でstop

spyder  
 F5　全部実行  
 F9　部分選択して一部実行  
   
 仮想環境コピー　proxyが記述されていないエラー？  
 作成　「.condarc」でproxyを書いたらOKになった  
 <https://qiita.com/penguinz222/items/6efa624e763e5308b10e>  
   
>