## クローズアップ薬用植物（その7）：オタネニンジン（御種人参）

## 漛名：Panax ginseng 却：オタネニンジか

## 

ウコキ科の多年生草本。草丈は $50-60 \mathrm{~cm}$ 。䟫は1本たけけ直立し，吾頁に長い
放形花䓬を頃生します。 の呼び名で知られています。

＜11置，2015．06．08 嬹影＞



 から順に成䯰し，一月ほどで赤熟します。


 も見られますか，年を重
の数が増えていまます。



 で覆つて荘培しています。





 ませんでした。申し訳ありますせ

## 

オタタミンジンの根は，生薬「ニンジン（人参）」「コウジン（紅蒌）」として，日本

上で諥したように，人参と紅参はともにオタネニンジンの根を基原としていま ます。人参（写真左）はオオタネニンジンの根をそのまま，あるいは，軽く湯通しした


－主要化学成分
人参，紅劵，ともにサポニンが主要成分として含まれてます。サポニンは，シャホ ン玉のシャホンカか語源であることから明らかであるように，水と搌せて振ると泡立

 $\left.\mathrm{g}_{1}, \mathrm{~g}_{2}, \mathrm{~g}_{3}, \mathrm{~h}_{1}\right)$ などであります。


## －用途

疲労，倦意，胃弱，心身疲労に伴う不眼，動愫，口渴など用いられます
－漢方処方



六君子湯が合まれています。


六君子湯
代表的な秿気剂である四君子湯に陳皮と半夏が加わった迈方で，胃腸虚覑で



用が明らかにされています。
 カラスヒシャクとオオハングは共になトイモ科ハング属の檤物ですが，上の写真 でも分かる通以，両嘚の葉を見比くれはは明白な違いがあります。カラスヒジャクは
 の単葉です。またかラスヒジかかが小葉。
なお，カラス
れています。


緑色のフートをを被つてガオーツと吠えているのは左闌にて登場したオオオハンケの仏炎芭（ぶつえん中にで花（肉䁅花序）を包み込み，花序の付属体 であるー本とゲをたョキッと伸ばす立ち姿は集々残念をから今年はまだその姿を银察できませ でしたが，カラスビシャッも同様の仏炎炰に包ま た化をつけ，実を結ひます。



最後になりましたが，6月に来園してくれた1年次生の皆さん，探していた植物は園内でちゃんと見つかりましたでしょうか？



 という事を忘れずに賞えといてくださいね。
本維に対するご意見・こ感想，記載内容の讙り等の こ指摘がしさいました。
までお覑いします。

有渻キャンバス内

E－mail：mikamo＠pharm．kobegakuin．ac．jp

