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

**Standard Operasional Procedure (SOP)**

**Pemantauan Terapi Obat**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nomor :** | 369/SOP/3/2024 |
| **Revisi Ke :** | 00 |
| **Berlaku Tgl:** | 11 Januari 2024 |

**PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**

**DINAS KESEHATAN**

**UPTD PUSKESMAS BERAKIT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Pemantauan Terapi Obat** | |  |
| **SOP** | No. Dokumen : 369/SOP/3/2024 |
| No. Revisi : 00 |
| Tanggal Terbit : 11 Januari 2024 |
| Halaman : 1/2 |
| UPTD . Puskesmas Berakit | dokumen_terkendalittd_mentor-removebg | | ZULYADI, S.Kep  NIP. 197410201996031004 |
| 1. Pengertian | Pemantauan Terapi Obat adalah suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif dan rasional bagi pasien. | | |
| 1. Tujuan | Sebagai acuan penerapan langkah-langkah pemantauan terapi obat pada pasien. | | |
| 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. Langkah-langkah | 1. Penentuan kriteria pasien yang perlu dilakukan PTO 2. Pasien dengan multi diagnosa; 3. Pasien dengan gangguang fungsi organ tertentu terutama ginjal dan hati; 4. Pasien geriatrik; 5. Pasien pediatrik; 6. Pasien yang menerima regimen yang kompleks; 7. Pasien yang menerima obat beresiko tinggi (obat indeks terapi sempit, obat yang bersifat nefrotoksik seperti ARV, obat yang bersifat hepatotoksik seperti OAT, obat antikoagulan, obat kardiovaskuler dan obat yang menimbulkan reaksi obat tidak dikehendaki (ROTD). 8. Pelaksanaan PTO 9. Apoteker memilih pasien yang memenuhi kriteria; 10. Apoteker membuat catatan awal mengenai pengobatan pasien yang telah dilakukan; 11. Apoteker menjelaskan pada pasien jika akan dilakukan pemantauan terapi obat; 12. Bila disetujui pasien dilanjutkan dengan pengambilan data dengan metode wawancara terkait terapi obat; 13. Apoteker melakukan evaluasi terhadap pemantauan terapi obat meliputi efek samping obat dan masalah terkait obat; 14. Apoteker mengkomunikasikan pada dokter terkait apabila ditemukan ketidaksesuaian. | | |
| 1. Unit terkait | 1. Ruang farmasi | | |
| 7. Bagan alir | - | | |
| 1. Dokumen terkait | - | | |
| 1. Rekaman historis perubahan | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | Yang diubah | Isi Perubahan | Tanggal mulai diberlakukan | |  |  |  |  | | | |