## FMIPA

$43 A / a_{2}$
C? (7) $\begin{aligned} & \text { PROYEK SPP/DPP UNIVEIRSTMAS ANDAI.AS } \\ & \text { KONTRAK NO. } 22 / 1 P-\text { UA/SPP/DMP-11/1!9? }\end{aligned}$

SKRINING FAPMAKOLOGI EXTRAK KULIT BATANG AKAR KAIT (uncaria glabrata)

Oceft: Dra. Armenia, MS
YAKULTAS MA思MATIKA DAN



DEL'ARTIMEN IIRDHIIKAN DANKIHIDAKAAN
Puzat Penelitian universitas andalas
Padang, 1992

## ABSTEAK

Telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk menapis aktivitas farmakologi ekstrak metanol dan fraksi CHClanasam kulit batang tumbuhan akar kait(Uncaria slabraze DC, Rubiaceae) pada Jurusan farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Padans pada bulan Nov. $1991 \mathrm{~s} / \mathrm{d}$ Febr. 1992.

Penelitian mensgunakan mencit putih jantan galur Swiss Webster yang berumur 8-12 minggu dengan berat badan 18 - 30 gran sebanyak 30 ekor dan tidak dipuasakan yans dibagi atas kelonpok A dan B. Tiap kelomport hemen dibagi lagi menjadi 5 kelorpok. Kelompok A diinjeksi dengan suspensi ekstrak metanol kulit batang akar kait secars ip dengen beberapa tingkat cosis yaitu $3,10,30,100$ dan $300 \mathrm{mg} / \mathrm{kg}$, sedang tielompok $B$ diberi injeksi fraksi CHCla-asam ekstrak pada tingkat dosis yang sama dengan ekstrak metanol. Skrining farmakologi silakukan menurut metoda Malaon \& Richard yans dimodifikasi.

Dari payoobaan tenyata mekstrak etanol kulit batang tumbuhan fuar kait merpunyai kemungkinan-kenunskinan aktivitas yeng dominan sebagsi penekanan sisitim saraf pusat, relaksan otot, simpatolitik, vasodflator dan simpatomimetik sedsngkan fusksi CHCla-asam ekstrak tersebut sebagai perekana sistim saraf pusat. relaksan otot, simpatolitik, vasokonstriktor dan sedikit analgetik. Intensitas efek penekanan sistin saraf pusat dan zelaksesi otot fraksi chcla-asam lebih besar dibanding ekstrak metanol.

## PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini propaganda mengenai penelitian dan pengembangan obat tradisional dan obat yang bexsumber dari bahan alan lainnya semakin gencar, terbukti dengan banyaknya diadakan seminar dan workshop sehubungan dengan kegiatan tersebut. Hal ini oukup beralasan mengingat banyaknya tersedia sumber bahan obat alan terutama dari tumbuha-tumbuhan di Indonesia yang belum dan perlu mendapat penghajian secara ilmiah, baik terhadap tumbuhan yang sudah digunakan secara tradisional maupun yang belum digunaken.

Sejarah perkeabangan obat menunjukkan bahwa komponen dari tanamanlah yans pertana-tama memunculkan ditemukannya zat murni (seperti ditemukanya alkaloida kina tari tumbuhan Cinchons sp, ). Sanpai sekarangpun usaha pencarian zat yang efektif dan aman untuk pengobatan terkonsentrasi pada pada zat-zat yane terdapat dalam tumbuhan.

Suatu zat baik yang berasal dari alan mapun sintetis hanya akan merupakan obat yane berguna apabila ia mempunyai aktivitas farmakologi yeng nyata, bebas dari toksisitas jangka pendek dan jangka panjang serta bila memungkinkan ia mempunyai aktivitas yang lebih baik dibandingkan dengan obat lain yang mempunyai aktivitas yang hampir sama.

Dari sekian tumbuhan obat Indonesia khususnya yang tumbuh di Sumatra farat, terdapat satu jenis tumbuhan tingkat tinggi dazi famili Rubiaceee yang beluy diteliti secara ilmiah

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari percobaan didapat乏 bahwa ekstrak metanol kulit batang tumbuhan akar kait (Uncaria giabrata DC) memiliki Kemungkinan spektrum aktivitas yang cukup luas, lina diantaranye cukup menonjol yaitu penekanan sistim saraf pusat, relaksasi stot, simpatolitik, parasimpatomiwetif, simpatomimetik dan vasodilatasi. Selain itu kemungkinan ia juga memiliki aktivitas analgetika dan perangsan susunan saraf pusat, akan tetapi sedikit sekali sehingga data tidak ditamゐilkan dalam tulisan ini.

Gejala-gejals yang menunjokkan adanya aktivitas penekanan sistim saraf pusat dan relaksasi otot adalah penurunan aktivitas motorik, palpebrak ptosis, menurunnya rasa ingin tahu, menurunnya laju pernafasan, jetuh dari "Rotarod", hilannya daya cengkeram, menurunnya tonus dan suhu tubuh.

Gejala-sejala yang menunjukkan adanya aktivitas simpatolitik antara lain penurunan suhu tubuh, palpebral ptosis dan penurunan aktivitas motorik; untuk aktivitas parasimpatomimetik adalah salivasi, penuruman suhu tubuh, bulu berdiri, kadang-kadang terlihat tasikulasi dan lakrimasi.

Gejala-gejala yang memunjutkan adanya aktivitas simpatomimetik selain bulu berdiri dan pelebaran pupil tidak ada terlihat. Boleh jadi masing-aasing gejala ini merupakan manivestasi aktivitas parasimpatomimetik atau analgetik. Untuk yang terakhir ini terlihat juge gejala-gejala penyokong

## KESI Mr'ULAN DAN SARAN

## Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagsi
berikut:
2. Bkstrak metsnal kulzt batang tuabuhan akar kait memiliki kemungrinan-keaungkiman aktivitas (yang dominan) sebagai penekan sisitim sarsf pusat, relaksasi otot, simpatoitith , vasodilatasi dan simpatoainetis.
2. Fraksi CHCla-assul ekstrak kulit batang akar kait memiliki kemurgkinat-betungkinan ahtivitas (yang dominan) sebagoi penekan susunan saraf pusat, releksasi otot, simgetolitik, vasokonnstriksi dian anslgetik.
3. Intensitas efek penekanan sisitim saraf pusat den relaksasi otat frakasi CHCla-asan lebin besar dibandingtar ekstrak aetanol.

## Satan

1. Masill diperluken penelitian lanjutan untuk memperkuat kesimpulan hasil penelition inf.
2. Disaraman untuk meneliti aktivitas farmakologi fraksi Iain ekstrate dan seryane hasil tsalasi kulit batans ekar kai ,

Arbain, D.., Maxdits Syariz, Masda Mana Eutri den M.V. Sargent, 1931, Unpubisahed Rasult.
Arbain. D. anc M V Sargent, ise1, Unpublished Result.
Arbain, D.. 19sn, Leporen Hotkshop Survey FarmakoLogi". futusan Fermasi, EMFFA, Univeusitas Andalas.
Armenia, 198\%, Bkrinane Hzpokratif: Ekstagk Etanol Dum Ahav Manbu Cornorive srandis Jack, Connaraseab Inputitzr result.
Burkill, I.H.. IS68, "Hecronso Prodact of Maiay Paninsule", Vol li, Govemnents as Halaysia and Sineupore. Kuela Limpur, Na:8yをza.
Glanze, $\mathrm{H} . \mathrm{H} . \mathrm{K} .1 \mathrm{~A}$ Kiderson, L.E. Arderson, 1985, The hosty Marios Enowolugedia', Neu Amerioan Libuary, U3A.
Lader \& Fetursbon, 1\&83, 'Hyphoties and Sedatives' in Gidman. A.G. L. S. Goodman of de, The Eharmecnutioal bissta of "iteregeutios", 7ta ed., Macmillan puclishine Cumany, Hew Yozk, Toronto, London, 1985.
Malon, X.H. and A.C. Richard, 1977, "Hippoozetio and Eu*maceutical Soreening", in hagnex, HP. New Wasural Product and Plant With Eharmacologioa?, tiolosioal and Therapeutical sotisity Gp-inger-Verlag, Berlin, Heidelberg, Ne: York.
Soemantri, 1892, "Penilitian Budidaya Tananan Sbst, Suaty Pentalaman", Dikemukakan Rada Serinaz / Korkshop Tumbuhan Obat, Proyek HEDS / USAID, LPIU US!, Sumut,
Sanberg, F., "The Integrated Natural Products kesearch in the Development of Plant-Derived Pharmaoeutiouls, Introductory Paper", University of Uppssia, Swader.
Thompson, E.B., 1985, "Drug Bioscreening, Fundamentel op Drus Evaliation Teohniques in Eharmacology, Cracenas. Publlsiing Coapany, N.Y, , London.

