|  |  |
| --- | --- |
| Nomor: | SOP/imn/008/2020 |
| Revisi Ke : | 1 |
| Berlaku Tgl : | Januari 2020 |



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

**PENYIMPANAN VAKSIN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PenanggungJawab** | | |
| **Disiapkan** | **Diperiksa** | **Disahkan** |
| **Penanggung Jawab UKM**  **Dian Sulanjari, SKM**  **NIP. 19831105 201101 2 002** | **Ketua Tim Mutu**  **Amin Sobariyah, Str.Keb**  **NIP. 19820722 200901 2 003** | **Kepala Puskesmas**  **dr. Atikah**  **NIP. 19650411 200701 2 006** |

**DINAS KESEHATAN KOTA PEKALONGAN**

**Puskesmas Tondano**

**Jl. Tondano No. 5A Telp. 424525**

**PEKALONGAN**

**C E P U**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PENYIMPANAN VAKSIN** | | |  |
| **SOP** | No. Dokumen | : |
| No. Revisi | : |
| Tgl. Terbit | : |
| Halaman | : |
| **PUSKESMAS TONDANO** |  | | | dr. Atikah  NIP. 19650411 200701 2 006 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Pengertian | 1. Penyimpanan vaksin / peralatan rantai vaksin adalah seluruh peralatan yang digunakan dalam pengelolaan vaksin sesuai dengan prosedur untuk menjaga vaksin pada suhu yang telah ditetapkan yaitu 2° C s/d 8° C. 2. Dengan cara sbb : Penyimpanan vaksin HS ( BCG , Campak , Polio ) diletakkan dekat evaporator 3. Penyimpanan vaksin FS ( DPT-HB-Hib, TT,Td,HB 0, ) diletakkan lebih jauh dari evaporator. |
| 2. Tujuan | 1. Prosedur ini menjelaskan tanggung jawab petugas imunisasi dalam penyimpanan vaksin pada suhu yang telah ditetapkan sehingga kualitas vaksin dapat terjamin. 2. Sebagai pedoman petugas dalam cara menyimpan vaksin yang teratur dan menurut tanggal kadaluwarsa yang lebih dahulu dipakai/dipergunakan |
| 3. Kebijakan | SK Kepala Puskesmas no 440 / 014 / 2018 tentang Standar dan Layanan Klinis |
| 4. Referensi | 1. Modul Pelatihan Tenaga Pelaksana Imunisasi Puskesmas, Depkes RI, Jakarta, 2006. 2. Pelatihan Pengelolaan Vaksin dan Rantai Vaksin Tingkat Puskesmas, Depkes RI Tahun 2009. |
| 5. Prosedur | 1. Petugas membuka lemari es Absorpsi 2. Petugas mengisi air kedalam cool pack untuk disimpan di lemari es absorpsi 3. Petugas melihat suhu lemari es absorpsi dan mencatat pada kartu suhu yang tertera pada lemari es tersebut. 4. Petugas mengambil vaksin yang telah diberikan dari DKK untuk disimpan di lemari es absorpsi 5. Petugas menyimpan semua vaksin pada suhu 2° C s/d 8° C. 6. Letakkan satu buah thermometer muller dibagian tengah lemari es dan letakkan satu buah freeze tag diantara vaksin HB 0 danDPT – HB -Hib. 7. Vaksin selalu disimpan dalam kotak kemasan agar tidak kena ultra violet. 8. Pelarut vaksin campak dan BCG disimpan pada suhu kamar,pelarut tidak boleh beku 9. Petugas menutup lemari es |
| 6. Diagram Alir |  |
| 7. Pelayanan Terkait | : DKK |
| 8. Distribusi | : Pelayanan Imunisasi |

9. Rekaman historis perubahan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Yang diubah | Isi Perubahan | Tgl.mulai diberlakukan |
| 1 |  |  | 9 Januari 2018 |
| 2 | Nama kepala puskesmas : drg. Intan Apriliani | Nama kepala puskesmas :  dr. Atikah | 1 Agustus 2018 |
| 3 | Nama ketua tim mutu :  Syah Agung | Nama ketua tim mutu :  Riski Anna Lestari | 2019 |
| 4 | Nama PJ UKM :  Muryani | Nama PJ UKM :  Amin Sobariyah | 2018 |
| 5 | Nama PJ UKM :  Amin Sobariyah | Nama PJ UKM :  Dian Sulanjari | 2020 |
| 6 | Nama ketua tim mutu :  Riski Anna Lestari | Nama ketua tim mutu:  Amin Sobariyah | 2020 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PUSKESMAS TONDANO** | **PENYIMPANAN VAKSIN** | | | Disahkan oleh Kepala Puskesmas  dr. Atikah  NIP. 19650411 200701 2 006 |
| **DAFTAR**  **TILIK** | No. Dokumen | : |
| No. Revisi | : |
| Tgl. Terbit | : |
| Halaman | : |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No |  | Langkah Kegiatan | Ya | Tidak | Tidak Berlaku |
| 1 | Apakah | Petugas membuka lemari es Absorpsi |  |  |  |
| 2 | Apakah | Petugas mengisi air kedalam cool pack untuk disimpan di lemari es absorpsi |  |  |  |
| 3 | Apakah | Petugas melihat suhu lemari es absorpsi dan mencatat pada kartu suhu yang tertera pada lemari es tersebut. |  |  |  |
| 4 | Apakah | Petugas mengambil vaksin yang telah diberikan dari DKK untuk disimpan di lemari es absorpsi |  |  |  |
| 5 | Apakah | Petugas menyimpan semua vaksin pada suhu 2° C s/d 8° C. |  |  |  |
| 6 | Apakah | Letakkan satu buah thermometer muller dibagian tengah lemari es dan letakkan satu buah freeze tag diantara vaksin HB 0 danDPT – HB -Hib. |  |  |  |
| 7 | Apakah | Vaksin selalu disimpan dalam kotak kemasan agar tidak kena ultra violet. |  |  |  |
| 8 | Apakah | Pelarut vaksin campak dan BCG disimpan pada suhu kamar,pelarut tidak boleh beku |  |  |  |
| 9 | Apakah | Petugas menutup lemari es |  |  |  |
|  |  | Jumlah |  |  |  |

2 / 2