LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

Nomor : 1332/Menkes/SK/X/2002

Tentang : Ketentuan Dan Tatacara Pemberian Izin Apotek

BERITA ACARA SERAH TERIMA PERALIHAN TANGGUNG JAWAB

PELAYANAN KEFARMASIAN

Pada Hari Ini…………………. Tanggal …….. Bulan …….. Tahun ………………. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 Tentang Ketentuan Dan Tatacara Pemberian Izin Apotek, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Apoteker Pengelola Apotek yang lama :

Nama : ………………………………………………………………………………………………………………………….

No. SIPA : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Alamat : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Nama Apotek : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Alamat Apotek : ………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Apoteker Pengelola Apotek yang baru/Pengganti :

Nama : …………………………………………………………………………………………………………………………

Alamat : ………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Dengan disaksikan oleh :

Nama : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Jabatan : ………………………………………………………………………………………………………………………….

No. Sipa : ………………………………………………………………………………………………………………………….

Telah melakukan penyerahan :

1. Resep-resep dari tanggal …….. sampai dengan tanggal ………. berjumlah ………….. lembar.
2. Obat-obat narkotika sebagaimana tercantum dalam daftar terlampir, kunci-kunci lemari penyimpanan terdiri dari ………. Buah.
3. Obat keras tertentu /bahan berbahaya dan obat lainnya sebagaimana daftar terlampir, kunci-kunci lemari penyimpanan obat keras tertentu/bahan berbahaya dan obat lainnya terdiri dari ………. Buah.
4. Lain-lain yang dianggap perlu.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini kami buat sesungguhnya dengan penuh tanggung jawab.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Yanfar dan Alkes Departemen Kesehatan RI
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang
4. Satu Sebagai Arsip

Bontang, …………………………………… 20…..

Yang Menerima, Yang Menyerahkan,

Apoteker Pengelola Apotek Apoteker Pengelola Apotek Yang Lama

……………………………………………….. ………………………………………………..

Saksi-saksi :

1. …………………………………………..…………..
2. …………………………………………..…………..