RINGKASAN

STUDI PENGUNGAAN OBAT PADA PASIEN TUBERKULOSIS PARU
(Penelitian dilakukan di IRNA I RSU Dr. Saiful Anwar Malang)

Hanandita Rachma Prameswati

Tuberkulosis (TB) merupakan infeksi bakteri kronik yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dan ditandai oleh pembentukan granuloma pada jaringan yang terinfeksi dan oleh hipersensitivitas yang diperantarai sel (cell-mediated hypersensitivity). Penyakit biasanya terletak di paru tetapi dapat mengenai organ lain. Dengan tidak adanya pengobatan yang tidak efektif untuk penyakit yang aktif, biasa terjadi penyakit yang kronik dan berakhir dengan kematian.

Seperti populasi di dunia terinfeksi dengan Mycobacterium tuberculosis, terdapat 30 juta kasus TB aktif di dunia, dengan 10 juta kasus baru terjadi setiap tahun dan 3 juta orang meninggal akibat TB setiap tahun. TB menyebabkan kematian 6% dari seluruh kematian di dunia. Di Indonesia penyakit ini cukup banyak ditemukan. Indonesia tercatat sebagai negara yang memberikan kontribusi TB nomor 3 terbesar di dunia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dan obat lain pada penderita TB yang menjalani rawat inap di RSU Dr. Saiful Anwar Malang. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 Maret 2007 hingga 31 Mei 2007 (3 bulan) di IRNA I ruang 22, 24, 25, 27, 28 dan 29 Rumah Sakit Umum Dr. Saiful Anwar Malang secara prospektif dengan mengikuti perkembangan pasien dari segi terapi serta perkembangan kondisi klinis pasien dan didapatkan 45 pasien.

Hasil penelitian menunjukkan distribusi jenis kelamin yaitu 18 pasien laki-laki (40%) dan 27 pasien perempuan (60%). Distribusi usia pasien dengan rentang 12-20 tahun sebanyak 4 pasien (8,89%), usia 21-30 tahun 8 pasien (17,8%) dan usia 31-40 tahun 10 pasien (22,2%), usia 41-50 tahun 8 pasien (17,8%), usia 51-60 tahun 7 pasien (15,6%) dan usia ≥ 61 tahun 8 pasien (17,8%). Dari 45 pasien, 34 pasien pulang dengan kondisi perbaikan (75,6%), 6 pasien pulang paks (13,3%) dan 5 pasien meninggal (11,1%). Manifestasi gejala utama berupa sesak nafas dan batuk berdahak.


Untuk terapi infeksi sekunder digunakan antibiotik spektrum luas golongan fluoroquinolone dan sefalosporin. Antibiotik ini tidak spesifik digunakan
untuk membunuh/menghambat kuman penyebab TB tapi digunakan untuk memberantas bakteri gram negatif dan bakteri gram positif.

Terapi simptomatis terdiri dari terapi untuk menghentikan batuk berdarah dalam hal ini digunakan Asam Traneksamat; terapi untuk gangguan saluran nafas seperti gas medik, ekspektoran, bronchodilator dan antitusif; terapi untuk mengatasi gangguan GIT berupa mual, muntah, stress ulcer, diare dan susah BAB dapat digunakan antasida, H2 bloker, Proton Pump Inhibitor, Metoklopramid, Adsorben dan Laksatif; terapi untuk menurunkan suhu tubuh seperti paracetamol dan aspirin; terapi untuk mengatasi nyeri dan inflamasi seperti analgesik dan kortikosteroid. Untuk terapi mengatasi efek samping OAT digunakan Vitamin B6 dan suplemen untuk hepar.

Pada penelitian ini masalah terkait obat yang terdeteksi adalah masalah efek samping obat seperti neuropati perifer dan hepatotoksik dan interaksi obat seperti interaksi rifampisin dengan kortikosteroid, rifampisin dengan isoniazid, rifampisin dengan paracetamol, siprofloksasin dengan furosemid, siprofloksasin dengan aminofilin.

Dari hasil penelitian disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih spesifik (misalnya konversi dosis obat pada penderita TB Paru) dan penelitian hendaknya dilakukan dalam waktu yang lebih lama untuk mendapatkan data dan hasil yang lebih baik. Selain itu diharapkan juga melakukan monitoring efek samping obat dan interaksi yang terjadi pada penderita TB Paru.
ABSTRACT

DRUG UTILIZATION STUDY IN PATIENT WITH LUNG TUBERCULOSIS
(Study was done at IRNA I RSU Dr. Saiful Anwar Malang)

Tuberculosis is an infectious caused by *Mycobacterium tuberculosis*. Tuberculosis is an airborne infection spread by droplet nuclei-minute, invisible particles harbored in the respiratory secretions of persons with active tuberculosis. A prospective observational study was conducted in Tuberculosis patients hospitalised at ward of medic Dr. Saiful Anwar Hospital Malang, during a period of April 1st until Mei 31st 2007 (3 month). The medical data of 45 patients with medical records were obtained. Descriptive analysis in this study were using prospective data from medical record in which the result then compared with textbook or guidelines. Data based were collected from medical records covered patient’s demography, diagnosis, clinical sign, laboratory data and drug used during hospitalization. The aims of this study were: (1) to observe the utilizing pattern of antibiotics used on tuberculosis; (2) to analyze the employing of drugs referred to patients’ clinical and laboratory data; and (3) to find the possible drug related problem that might happened.

The results revealed that: the prevalence of the disease was 40% male and 60% female. Clinical signs related to the Tuberculosis were slight cough with mucoid sputum, weakness, night sweats, loss of appetite and weight. Laboratory tests related to the Tuberculosis were BTA tests and TB ICT test. Therapeutics profiles and the prevalence of drugs used were: Old Tuberculosis case uses rifampicin, isoniazid (INH), pyrazinamide, ethambutol (RHZ) (31.8% of patient’s) and rifampicin, isoniazid (INH), (RH) (11.6% of patient’s) and New Tuberculosis case uses rifampicin, isoniazid (INH), pyrazinamide, ethambutol (RHZ) (50.0% of patient’s); rifampicin, isoniazid (INH), pyrazinamide, streptomycin (RHZS) (2.7% of patient’s); rifampicin, isoniazid (INH), ethambutol (RHE) (2.7% of patient’s) and rifampicin, isoniazid (INH), pyrazinamide, ethambutol (RHZS adjuvant) (2.7% of patient’s). To know more about the drug used and dose adjustment for patient with Tuberculosis was suggested to conduct further study.

Keywords: Drug Utilization Study, Tuberculosis, Descriptive analysis.