|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C:\Users\marvita\Downloads\images (1).png**  **RSUD**  **dr. Murjani Sampit** | **PENGGUNAAN OBAT INJEKSI TERKONTROL DI INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS)** | | |
| No. Dokumen  32/SPO/PKPO/RSUD-DM/I/2018 | No Revisi  0 | Halaman  1/2 |
| **STANDAR**  **PROSEDUR OPERASIONAL** | TanggalTerbit  08 Januari 2018 | Ditetapkan Oleh  Direktur,  dr. Denny MudaPerdana, Sp Rad  Pembina UtamaMuda  NIP. 19621121 199610 1 001 | |
| Pengertian | Merupakan serangkaian proses pemakaian obat-obat injeksi terkontrol di Instalasi Bedah Sentral. Yang termasuk obat terkontrol adalah obat narkotika, psikotropika, prekursor narkotika/ prekursor dan anestesi umum | | |
| Tujuan | Menghindari terjadinya penyalahgunaan obat-obat terkontrol di Instalasi Bedah Sentral | | |
| Kebijakan | Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi RSUD dr. Murjani subbab Pengelolaan Obat Terkontrol | | |
| Prosedur | 1. Minta obat injeksi terkontrol yang diperlukan kepada tenaga teknis kefarmasian di depo obat IBS. 2. Gunakan obat injeksi terkontrol sesuai dengan dosis yang dibutuhkan dan diinjeksikan kepada pasien. 3. Masukkan sisa obat injeksi terkontrol yang tidakterpakaike dalam spuit baru. 4. Beri label pada spuit yang berisi sisa obat tersebut yang terdiri dari nama obat, dosis, tanggal dan waktu obat injeksi tersebut dibuka kemasannnya. 5. Serahkan spuit yang berisi sisa injeksi tersebut kepada tenaga teknis kefarmasian. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **C:\Users\marvita\Downloads\images (1).png**  **RSUD**  **dr. Murjani Sampit** | **PENGGUNAAN OBAT INJEKSI TERKONTROL DI INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS)** | | |
| No. Dokumen  32/SPO/PKPO/RSUD-DM/I/2018 | No Revisi  0 | Halaman  2/2 |
| Prosedur | 1. Simpan sisa obat injeksi tersebut di kulkas. 2. Sisa injeksi dalam spuit hanya bias bertahan maksimal 24 jam. 3. Musnahkan obat setelah disimpan lebih dari 24 jam sesuai SPO pemusnahan obat injeksi terkontrol di IBS dan ruang perawatan | | |
| Unit terkait | 1. Keperawatan 2. Dokter | | |