**Identificando-se através do GIT BASH:**

git config --global user.name "Nathan Cirillo"

git config --global user.email "cirillo.nathan@gmail.com"

**Criando um repositório:**

Se estiver dentro da pasta: git init

Se a pasta não existir: git init <nome-repositório>

**Verificar se os arquivos estão sendo rastreados:**

git status

**Passando a rastrear novos arquivos:**

**Sobre:** Ao rastrear um arquivo, ele é adicionado a uma área especial chamada Stage. Toda mudança também deve ir para essa área. Sempre antes do commit, faça o rastreamento.

**Rastreia todos de uma vez:** git add .

**Permite rastrear arquivos específicos:** git add <nome-arquivo>

**Gravando (COMMIT) alterações no repositório:**

git commit -m “mensagem explicativa do commit”

**Checando os COMMITs de um repositório:**

Todos os commits: git log

Últimos N commits: git log -n 2

Resumo dos commits: git log –oneline

Resumo com nº de linhas adicionadas ou removidas: git log –stat

Combinando tudo: git log -n 2 –oneline –stat

**Apontando o repositório local para o GITHUB:**

git remote add origin <url-repositorio>

**Enviando os dados do repositório para o GITHUB:**

git push origin <nome-branch-a-ser-enviada>

**Clonando um repositório localmente:**

git clone <url-repositorio-a-ser-clonado>

**Ignorando arquivo no GIT (não versionar):**

Criar um arquivo chamado **.gitignore** na pasta do projeto com as *extensões, arquivos e pastas* que não queremos controlar.

**Rastrear (git add) e comitar (git commit) ao mesmo tempo:**

Em arquivos já existentes e que foram modificados é possível executar ambos os comandos de uma única vez. Se for um arquivo novo é necessário fazer separadamente.

git commit -a -m “mensagem do commit”

git commit -am “mensagem do commit”