Shell features

Korn shell: ksh   
ps  
ctrl d logout

Echo hallo  
 Ausgabe: hallo

Echo hallo \  
du  
 ag. Hallo du

Ls –l /bin/ls 🡪 exekutierbare dateien(x=executable(?))

Type cd cd is a shell builtin

Type date date is hashed (bin/date)

Type type …is a shelll builtin

Type if if is a shell keyword

Builtin geich ausgefphrt

$=variable 🡺 echo $path

Set a variable path= „/bin“

Set –x 🡪“debugmod“

Wildcards are used for matching filenames, known as globbing in unix

* ls -ld /etc/rc\*

rc?.d ? erstezt unbekanntes eichen

ls –d /etc/rc[1-9].d listet rc1.d-rc9.d auf

ls –d /etc/rc[1-9][1-9].d listet blabla 1-99 auf

!1 🡪-1

Eigene variable: GULLI=“gulli variable“

Echo $GULLI

Echo „mein Vezreichnis ist: $(pwd)“

Touch logfile$(date „+%>-%m-%d“) erstellt dati logfile mit datum als name