平成２９年分 貿易概況（確定）

東京港 輸出は２年ぶりに増加、輸入は過去最大、輸入超過は１７年連続
輸出は 58,621 億円、前年比 0.7%増。
内燃機関、自動車の部分品及び電算機類の部分品等が増加。
輸入は 117,011 億円、前年比 10.5%増。
電算機類、魚介類・同調製品及びＩＣ等が増加。

成田空港 輸出は５年連続の増加、輸入は２年ぶりに増加、輸入超過は７年連続
輸出は 111,679 億円、前年比 23.6%増。
科学光学機器、電気回路等の機器及び電算計測機器等が増加。
輸入は 122,444 億円、前年比 8.2%増。
通信機、半導体等製造装置及び電算機類等が増加。

羽田空港 輸出入ともに過去最大、輸入超過は８年連続
輸出は 4,588 億円、前年比 37.7%増。
再輸出品、映像記録・再生機器及び金属製品等が増加。
輸入は 8,531 億円、前年比 22.9%増。
ＩＣ、科学光学機器及び原動機等が増加。

（単位：億円）

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>輸出額</th>
<th></th>
<th>輸入額</th>
<th></th>
<th>差引額</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>価額</td>
<td>伸率</td>
<td>全国比</td>
<td>価額</td>
<td>伸率</td>
</tr>
<tr>
<td>東京港</td>
<td>58,621</td>
<td>0.7%</td>
<td>7.5%</td>
<td>117,011</td>
<td>10.5%</td>
</tr>
<tr>
<td>成田空港</td>
<td>111,679</td>
<td>23.6%</td>
<td>14.3%</td>
<td>122,444</td>
<td>8.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>羽田空港</td>
<td>4,588</td>
<td>37.7%</td>
<td>0.6%</td>
<td>8,531</td>
<td>22.9%</td>
</tr>
<tr>
<td>管内</td>
<td>177,404</td>
<td>11.8%</td>
<td>100.0%</td>
<td>753,792</td>
<td>14.1%</td>
</tr>
<tr>
<td>全国</td>
<td>782,865</td>
<td>15.1%</td>
<td>22.7%</td>
<td>753,792</td>
<td>14.1%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

為替レート：税関長公示レートの平均値
平成29年分
米ドル換算 112.33円/米ドル  （平成28年：108.95円/米ドルと比べ3.1%の円安）
ユーロ換算 126.24円/ユーロ  （平成28年：120.73円/ユーロと比べ4.6%の円安）

注1. 本発表における港別の貿易額は、東京税関管内の次の官署が管轄する区域に蔵置された貨物の通関額によるものである。
東京港（東京税関本関、東京外郵出張所、芝浦出張所（6月まで）、立川出張所、横浜出張所、大井出張所）、
成田空港（東京航空貨物出張所、成田航空貨物出張所）、
羽田空港（羽田税関支署）、
管内には、東京港、成田空港、羽田空港に加えて、新潟港（新潟税関支署、東港出張所）、直江津港（直江津出張所）、
高崎港（高崎出張所）、新潟空港（新潟空港出張所）、酒田港（酒田税関支署、山形出張所）を含む。
注2. 「伸率」は対前年伸率を示す。

1. 本資料を他に転載するときは、東京税関の資料による旨を注記して下さい。
2. 本資料の問い合わせは、東京税関調査部調査統計課まで。（TEL 03-3599-6385）
3. 東京税関ホームページ http://www.customs.go.jp/tokyo/
### 東京税関管内 平成29年確定値

<table>
<thead>
<tr>
<th>[主要輸出品目]</th>
<th>輸出額（億円）</th>
<th>対前年伸率（%）</th>
<th>シェア（%）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>主要品目1</td>
<td>半導体製造装置</td>
<td>9,329</td>
<td>16.3</td>
</tr>
<tr>
<td>主要品目2</td>
<td>科学光機器</td>
<td>8,514</td>
<td>6.7</td>
</tr>
<tr>
<td>主要品目3</td>
<td>電気回路等の機器</td>
<td>7,194</td>
<td>17.9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>[主要輸入品目]</th>
<th>輸入額（億円）</th>
<th>対前年伸率（%）</th>
<th>シェア（%）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>主要品目1</td>
<td>通信機</td>
<td>22,351</td>
<td>18.0</td>
</tr>
<tr>
<td>主要品目2</td>
<td>電算機類</td>
<td>16,113</td>
<td>17.0</td>
</tr>
<tr>
<td>主要品目3</td>
<td>IC</td>
<td>15,908</td>
<td>17.6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>[主要増減品目]</th>
<th>輸出額（億円）</th>
<th>対前年伸率（%）</th>
<th>シェア（%）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>増加1位</td>
<td>半導体等製造装置</td>
<td>9,329</td>
<td>16.3</td>
</tr>
<tr>
<td>増加2位</td>
<td>電気回路等の機器</td>
<td>7,194</td>
<td>17.9</td>
</tr>
<tr>
<td>増加3位</td>
<td>自動車の部分品</td>
<td>4,552</td>
<td>21.5</td>
</tr>
<tr>
<td>減少1位</td>
<td>映像記録・再生機器</td>
<td>1,812</td>
<td>-10.5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>[主要国・地域別]</th>
<th>輸出額（億円）</th>
<th>増減品目</th>
<th>対前年伸率（%）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>対米国</td>
<td>34,341</td>
<td>自動車の部分品</td>
<td>8.2</td>
</tr>
<tr>
<td>対EU（注3）</td>
<td>22,366</td>
<td>通信機</td>
<td>3.9</td>
</tr>
<tr>
<td>対アジア</td>
<td>105,564</td>
<td>半導体等製造装置</td>
<td>17.4</td>
</tr>
<tr>
<td>対中国（注4）</td>
<td>47,890</td>
<td>IC</td>
<td>20.8</td>
</tr>
<tr>
<td>対ASEAN（注5）</td>
<td>31,948</td>
<td>IC</td>
<td>21.3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 東京港 平成29年確定値

<table>
<thead>
<tr>
<th>[主要輸出品目]</th>
<th>輸出額（億円）</th>
<th>対前年伸率（%）</th>
<th>シェア（%）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>主要品目1</td>
<td>内燃機関</td>
<td>2,892</td>
<td>29.8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>[主要輸入品目]</th>
<th>輸入額（億円）</th>
<th>対前年伸率（%）</th>
<th>シェア（%）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>主要品目1</td>
<td>衣類・同附属品</td>
<td>9,350</td>
<td>4.9</td>
</tr>
<tr>
<td>主要品目2</td>
<td>電算機類</td>
<td>6,337</td>
<td>16.7</td>
</tr>
<tr>
<td>主要品目3</td>
<td>魚介類・同調製品</td>
<td>5,505</td>
<td>15.6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>[主要増減品目]</th>
<th>輸出額（億円）</th>
<th>対前年伸率（%）</th>
<th>シェア（%）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>増加1位</td>
<td>内燃機関</td>
<td>2,892</td>
<td>29.8</td>
</tr>
<tr>
<td>増加2位</td>
<td>自動車の部分品</td>
<td>4,056</td>
<td>19.2</td>
</tr>
<tr>
<td>増加3位</td>
<td>電算機類の部分品</td>
<td>3,520</td>
<td>16.2</td>
</tr>
<tr>
<td>減少1位</td>
<td>科学光機器</td>
<td>1,781</td>
<td>-31.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>[主要国・地域別]</th>
<th>輸出額（億円）</th>
<th>増減品目</th>
<th>対前年伸率（%）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>対米国</td>
<td>15,545</td>
<td>自動車の部分品</td>
<td>1.2</td>
</tr>
<tr>
<td>対EU（注3）</td>
<td>8,175</td>
<td>科学光機器</td>
<td>-2.7</td>
</tr>
<tr>
<td>対アジア</td>
<td>31,561</td>
<td>半導体等製造装置</td>
<td>1.1</td>
</tr>
<tr>
<td>対中国（注4）</td>
<td>14,923</td>
<td>IC</td>
<td>8.0</td>
</tr>
<tr>
<td>対ASEAN（注5）</td>
<td>9,865</td>
<td>2年連続の減</td>
<td>-0.7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>[主要増減品目]</th>
<th>輸入額（億円）</th>
<th>対前年伸率（%）</th>
<th>シェア（%）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>増加1位</td>
<td>電算機類</td>
<td>6,337</td>
<td>16.7</td>
</tr>
<tr>
<td>増加2位</td>
<td>魚介類・同調製品</td>
<td>5,505</td>
<td>15.6</td>
</tr>
<tr>
<td>増加3位</td>
<td>IC</td>
<td>3,327</td>
<td>25.5</td>
</tr>
<tr>
<td>減少1位</td>
<td>紙類・同製品</td>
<td>1,205</td>
<td>-2.2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>[主要国・地域別]</th>
<th>輸入額（億円）</th>
<th>増減品目</th>
<th>対前年伸率（%）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>対米国</td>
<td>13,235</td>
<td>2年連続の増</td>
<td>10.6</td>
</tr>
<tr>
<td>対EU（注3）</td>
<td>13,681</td>
<td>たばこ</td>
<td>13.3</td>
</tr>
<tr>
<td>対アジア</td>
<td>79,542</td>
<td>電算機類</td>
<td>9.5</td>
</tr>
<tr>
<td>対中国（注4）</td>
<td>45,394</td>
<td>IC</td>
<td>7.2</td>
</tr>
<tr>
<td>対ASEAN（注5）</td>
<td>21,988</td>
<td>衣類・同附属品</td>
<td>12.3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 増減品目

- 自動車の部分品: 2年ぶりに増 (増加1位)
- 半導体等製造装置: 2年連続の増
- IC: 2年連続の増
- 通信機: 2年連続の増
- 内燃機関: 2年連続の増
- 電算機類: 2年連続の増
- ハイブリッド製造装置: 2年連続の増
- IC: 2年連続の増
- 原動機: 2年連続の増
- 貨物・同附属品: 2年連続の増
- 魚介類・同調製品: 2年連続の増
### ●成田空港 平成29年確定値

<table>
<thead>
<tr>
<th>【主要輸出品目】</th>
<th>輸出額(億円)</th>
<th>対前年伸率(%)</th>
<th>シェア(%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>主要品目1</td>
<td>半導体等製造装置</td>
<td>7,185</td>
<td>14.2</td>
</tr>
<tr>
<td>主要品目2</td>
<td>科学光学機器</td>
<td>6,665</td>
<td>25.0</td>
</tr>
<tr>
<td>主要品目3</td>
<td>IC</td>
<td>4,495</td>
<td>26.4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>【主要増減品目】</th>
<th>輸出額(億円)</th>
<th>対前年伸率(%)</th>
<th>シェア(%)</th>
<th>主要増減国</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>増加1位</td>
<td>科学光学機器</td>
<td>6,665</td>
<td>25.0</td>
<td>米国</td>
</tr>
<tr>
<td>増加2位</td>
<td>電気回路等の機器</td>
<td>4,472</td>
<td>37.8</td>
<td>中国</td>
</tr>
<tr>
<td>増加3位</td>
<td>電気測定機器</td>
<td>3,384</td>
<td>40.0</td>
<td>台湾</td>
</tr>
<tr>
<td>減少1位</td>
<td>映像記録・再生機器</td>
<td>1,341</td>
<td>-12.4</td>
<td>米国</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>【主要国・地域別】</th>
<th>輸出額(億円)</th>
<th>増減品目</th>
<th>対前年伸率(%)</th>
<th>主要国</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>対米国</td>
<td>18,061</td>
<td>2年ぶりに増</td>
<td>科学光学機器</td>
<td>15.7</td>
</tr>
<tr>
<td>対E U (注3)</td>
<td>13,158</td>
<td>2年連続の増</td>
<td>科学光学機器</td>
<td>7.0</td>
</tr>
<tr>
<td>対アジア</td>
<td>45,214</td>
<td>2年連続の増</td>
<td>電気回路等の機器</td>
<td>25.3</td>
</tr>
<tr>
<td>対中国 (注4)</td>
<td>1,243</td>
<td>2年連続の増</td>
<td>映像記録・再生機器</td>
<td>6.7</td>
</tr>
<tr>
<td>対ASEAN (注5)</td>
<td>20,464</td>
<td>2年ぶりに増</td>
<td>IC</td>
<td>32.9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>【主要増減品目】</th>
<th>輸出額(億円)</th>
<th>対前年伸率(%)</th>
<th>シェア(%)</th>
<th>主要増減国</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>増加1位</td>
<td>再輸出品</td>
<td>2,492</td>
<td>84.3</td>
<td>54.3</td>
</tr>
<tr>
<td>増加2位</td>
<td>映像記録・再生機器</td>
<td>240</td>
<td>34.0</td>
<td>5.2</td>
</tr>
<tr>
<td>増加3位</td>
<td>電気回路等の機器</td>
<td>183</td>
<td>-31.1</td>
<td>4.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>【主要貿易差額】</th>
<th>輸出額(億円)</th>
<th>対前年伸率(%)</th>
<th>シェア(%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>主要品目1</td>
<td>航空機類</td>
<td>1,171</td>
<td>-42.8</td>
</tr>
<tr>
<td>主要品目2</td>
<td>IC</td>
<td>820</td>
<td>675.4</td>
</tr>
<tr>
<td>主要品目3</td>
<td>原動機</td>
<td>695</td>
<td>50.3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### ●羽田空港 平成29年確定値

<table>
<thead>
<tr>
<th>【主要輸出品目】</th>
<th>輸出額(億円)</th>
<th>対前年伸率(%)</th>
<th>シェア(%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>主要品目1</td>
<td>再輸出品</td>
<td>2,492</td>
<td>84.3</td>
</tr>
<tr>
<td>主要品目2</td>
<td>映像記録・再生機器</td>
<td>240</td>
<td>34.0</td>
</tr>
<tr>
<td>主要品目3</td>
<td>電気回路等の機器</td>
<td>183</td>
<td>-31.1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>【主要増減品目】</th>
<th>輸出額(億円)</th>
<th>対前年伸率(%)</th>
<th>シェア(%)</th>
<th>主要増減国</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>増加1位</td>
<td>再輸出品</td>
<td>2,492</td>
<td>84.3</td>
<td>54.3</td>
</tr>
<tr>
<td>増加2位</td>
<td>映像記録・再生機器</td>
<td>240</td>
<td>34.0</td>
<td>5.2</td>
</tr>
<tr>
<td>増加3位</td>
<td>電気回路等の機器</td>
<td>183</td>
<td>-31.1</td>
<td>4.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>【主要国・地域別】</th>
<th>輸出額(億円)</th>
<th>増減品目</th>
<th>対前年伸率(%)</th>
<th>主要国</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>対米国</td>
<td>18,061</td>
<td>2年ぶりに増</td>
<td>科学光学機器</td>
<td>15.7</td>
</tr>
<tr>
<td>対E U (注3)</td>
<td>13,158</td>
<td>2年連続の増</td>
<td>科学光学機器</td>
<td>7.0</td>
</tr>
<tr>
<td>対アジア</td>
<td>45,214</td>
<td>2年連続の増</td>
<td>電気回路等の機器</td>
<td>25.3</td>
</tr>
<tr>
<td>対中国 (注4)</td>
<td>1,243</td>
<td>2年連続の増</td>
<td>映像記録・再生機器</td>
<td>6.7</td>
</tr>
<tr>
<td>対ASEAN (注5)</td>
<td>20,464</td>
<td>2年ぶりに増</td>
<td>IC</td>
<td>32.9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>【主要増減品目】</th>
<th>輸出額(億円)</th>
<th>対前年伸率(%)</th>
<th>シェア(%)</th>
<th>主要増減国</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>増加1位</td>
<td>再輸出品</td>
<td>2,492</td>
<td>84.3</td>
<td>54.3</td>
</tr>
<tr>
<td>増加2位</td>
<td>映像記録・再生機器</td>
<td>240</td>
<td>34.0</td>
<td>5.2</td>
</tr>
<tr>
<td>増加3位</td>
<td>電気回路等の機器</td>
<td>183</td>
<td>-31.1</td>
<td>4.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>【主要貿易差額】</th>
<th>輸出額(億円)</th>
<th>対前年伸率(%)</th>
<th>シェア(%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>主要品目1</td>
<td>航空機類</td>
<td>1,171</td>
<td>-42.8</td>
</tr>
<tr>
<td>主要品目2</td>
<td>IC</td>
<td>820</td>
<td>675.4</td>
</tr>
<tr>
<td>主要品目3</td>
<td>原動機</td>
<td>695</td>
<td>50.3</td>
</tr>
</tbody>
</table>

注: 1. 輸出入の順序は、輸入者はFOB価格、輸出者はCIF価格による。 2. 申告及び増減は全て対前年比による。 3. 対E Uの貿易額は28か国実績。 4. 対中国の貿易額には対香港及び対マカオの貿易額を含む。 5. 対ASEANの貿易額は10か国実績。 6. 本発表における増減の満期数は、東京税関管内の次の官署が管轄する区域に蔵置された貨物の通関額によるものである。