### typeof()

指定した式のデータ型を文字列表現で返します。

#### 構文

typeof(EXPR)

**EXPR**

型を確認したい値を返す式を指定します。

#### 説明

データ型に応じて、以下の文字列を返します。

* string: 文字列
* short: 16ビット整数
* int: 32ビット整数
* long: 64ビット整数
* float: 32ビット単精度小数
* double: 64ビット倍精度小数
* bool: ブール値
* ipv4: IPv4アドレス
* ipv6: IPv6アドレス
* date: 日付
* map: マップ
* null: null

#### 使用例

json "{}" | eval type=typeof(null) => nulljson "{}" | eval type=typeof("sample") => "string"json "{}" | eval type=typeof(1) => "int"json "{}" | eval type=typeof(2147483648) => "long"json "{}" | eval type=typeof(1.2) => "double"json "{}" | eval type=typeof(ip("1.2.3.4")) => "ipv4"json "{}" | eval type=typeof(ip("::1")) => "ipv6"json "{}" | eval type=typeof(true) => "bool"