### rpad()

文字列の右側にパディング文字を挿入し、指定した長さの文字列を作成します。引数が null の場合は '0' を返し、文字列以外の値を受け取った場合は文字列に変換してから評価します。

#### 構文

rpad(STR\_EXPR, OUTPUT\_LENGTH, [PADDING\_EXPR])

**STR\_EXPR**

元となる文字列式

**OUTPUT\_LENGTH**

返却する文字列の長さを指定する式。STR\_EXPR の値が OUTPUT\_LENGTH より長い場合は、OUTPUT\_LENGTH に合わせて文字列を切り詰めて返します。

**PADDING\_EXPR**

文字列の右側に埋める文字列式。省略した場合は空白文字で埋めます。

#### 使用例

json "{}" | eval rpadded=rpad("string", 10) => "string "json "{}" | eval rpadded=rpad("string", 10, "p") => "stringpppp"json "{}" | eval rpadded=rpad("string", 10, "pad") => "stringpadp"json "{}" | eval rpadded=rpad("string", 3, "pad") => "str"json "{}" | eval rpadded=rpad("string", null, "pad") => nulljson "{}" | eval rpadded=rpad("string", 3, null) => null