|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Description: http://bintankab.go.id/master/wp-content/uploads/2013/05/bintan.png |  |  |

**Standard Operasional Procedure (SOP)**

**Monitoring Efek Samping Obat**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nomor :** | XXX/XXX |
| **Revisi Ke :** | 1 |
| **Berlaku Tgl:** | XX XXXX XXXX |

|  |
| --- |
| **Ditetapkan**  **Kepala UPTD Puskesmas Berakit**  **ZULYADI, S.Kep**  **NIP 197410201996031004** |

2

**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**

**DINAS KESEHATAN**

**Halaman**

**UPTD PUSKESMAS BERAKIT**

Jalan Bathin Muhammad Ali Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong

Jalan Bathin Muhammad Ali Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong

Jalan Bathin Muhammad Ali Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong

Email: [pkm.berakit@gmail.com](mailto:pkm.berakit@gmail.com)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Monitoring Efek Samping Obat** | |  |
| **SOP** | No. Dokumen : XXX/XXX |
| No. Revisi : 01 |
| Tanggal Terbit :XX XXXXX XXXX |
| Halaman : 1/2 |
| UPTD . Puskesmas Berakit |  | | ZULYADI, S.Kep  NIP. 197410201996031004 |
| 1. Pengertian | Monitoring efek samping obat adalah suatu kegiatan melaporkan terjadinya efek samping obat yang merugikan atau tidak diharapkan yang terjadi pada dosis normal. | | |
| 1. Tujuan | Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk melakukan monitoring efek samping obat. | | |
| 1. Kebijakan | SK Kepala Puskesmas 030 Tahun 2024 tentang Pelayanan Kefarmasian di UPTD Puskesmas Berakit. | | |
| 1. Referensi | Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2020 Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. | | |
| 1. Alat dan Bahan | - | | |
| 1. Langkah-langkah | 1. Petugas farmasi menerima laporan terjadinya efek samping obat pada pasien; 2. Petugas farmasi mencatat dan menganalisa insiden yang terjadi pada buku pelaporan efek samping obat dan form ESO; 3. Petugas farmasi menulis alergi obat di dalam rekam medis dengan tinta merah; 4. Petugas farmasi melaporkan efek samping obat ke tim peningkatan mutu dan keselamatan pasien; 5. Tim peningkatan mutu dan keselamatan pasien menindaklanjuti pelaporan tersebut dan melaporkan kepada Kepala Puskesmas. | | |
| 7. Bagan alir | Petugas farmasi menerima laporan terjadinya efek samping obat  Petugas farmasi mencatat insiden yang terjadi pada buku pelaporan efek samping obat dan form ESO  Petugas farmasi menulis alergi obat pada rekam medis dengan tinta merah  Petugas farmasi melaporkan efek samping obat kepada tim peningkatan mutu dan keselamatan pasien  Tim peningkatan mutu dan keselamatan pasien menindaklanjuti pelaporan dan melaporkan kepada Kepala Puskesmas | | |
| 1. Hal-hal yang perlu diperhatikan | - | | |
| 1. Unit terkait | Seluruh unit Pelayanan Puskesmas Berakit | | |
| 1. Dokumen terkait | 1. Laporan efek samping obat | | |
| 1. Rekaman historis perubahan | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Yang diubah | Isi Perubahan | Tanggal mulai diberlakukan | |  |  |  |  | | | |