**Panduan Pengguna SMS**

0812 900 900 09

|  |
| --- |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Sindromprioritas  | **P** |

Format Pelsa**P [sindrom] [spesies] [jumlah hewan] {lokasi}**Format Petugas Dinas**P [sindrom] [spesies] [jumlah hewan] [lokasi] [diagnosa banding,diagnosa banding...]*** Pesan diawali dengan P
* Kode Sindrom Prioritas
* Kode Spesies
* Jumlah hewan terinfeksi
* Kode lokasi wajib diisi jika kasus terjadi diluar wilayah kerja
* Petugas dinas wajib memberikan kode diagnosa banding
 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| P | **Sindromprioritas** |

*Contoh Pelsa***P KGS SP 3**Terima kasih. [ID Kasus: 2345] Anda telah melaporkan 3 kasus keguguran atau sendi membengkak pada sapi di DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Ragunan.*Contoh Dinas***P KGS SP 3 72020201 BR**Terima kasih. [ID Kasus: 2345] Anda telah melaporkan 3 kasus keguguran atau sendi membengkak pada sapi di DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Ragunan. Ddx: keguguran menular |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Tandaumum | **U** |

Format Pelsa**U [tanda,tanda...] [spesies] [jumlah hewan] {lokasi}**Format Petugas Dinas**U [tanda,tanda...] [spesies] [jumlah hewan] [lokasi] [diagnosa banding,diagnosa banding...]*** Pesan diawali dengan U
* Kode tanda. *Jika tanda lebih dari satu dipisahkan dengan koma*
* Kode spesies.
* Jumlah hewan terinfeksi.
* Kode lokasi wajib diisi jika kasus terjadi diluar wilayah kerja.
* Petugas dinas wajib memberikan kode diagnosa
 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Tandaumum | **U** |

*Contoh- Pelsa***U PC SP 2**Terima kasih. [ID kasus 2352] Anda telah melaporkan 2 kasus pincang pada sapi di DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Ragunan.*Contoh-Dinas***U MC,DM SP 5 72020101 COC,SAL**Terima kasih. [ID kasus 2352] Anda telah melaporkan 5 kasus mencret, demam pada sapi di DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Ragunan. Ddx: koksidiosis, Salmonellosis |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Laporannegatif | **PNEG** |

PELSA Format**PNEG**Ketik PNEG jika salah satu atau lebih sindrom prioritas tidak ditemukan selama 7 hari terakhir. |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  Laporannegatif | **PNEG** |

PELSA Contoh**PNEG**Terima kasih. Anda telah melaporkan bahwa tidak ada kasus baru sindrom lain di DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Ragunan selama 7 hari terakhir. |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Laporanrespon  | **R** |

Format**R [ID Kasus] [K/T] [diagnosa,diagnosa...] {diagnosa lain}*** Pesan diawali dengan R
* ID Kasus
* Respon: Kunjungan (K) / Telepon (T)
* Diferensial diagnosis : *jika kode Penyakit lebih dari satu dipisahkan dengan koma*. *Jika tidak ada kode penyakit ketik PL*
* Untuk PL dilanjutkan dengan mengetik diagnosanya
 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Laporanrespon  | **R** |

Contoh**R 2238 K TYM**Terima kasih. Laporan Pelsa 2238 di Ragunan, Pasar Minggu, 12/11/2013. Ddx: Bloat/Ruminal tympani |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Pengobatan / vaksin hewan | **OB** |

Format**OB [ID Kasus] ([kode obat] [dosis] [jumlah hewan]...)*** Pesan diawali dengan OB.
* ID kasus.
* Kode obat.
* Ketik dosis (tanpa unit) per hewan
* Jumlah hewan diobati
* Kode obat, dosis dan jumlah hewan dapat berulang untuk beberapa pemberian obat.
 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Pengobatan / vaksin hewan | **OB** |

Contoh**OB 2238 O232 5 4**Terimakasih. Laporan pengobatan pada 4 ekor hewan dengan COCCIVAC-B 5.0 ml per ekor |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Spesimenlaboratorium | **LAB** |

Format**LAB [ID kasus] ([jenis spesimen] [bentuk spesimen] {seksi} [jumlah spesimen]...) [lab ID]*** ID Kasus
* Jenis spesimen
* Bentuk spesimen
* Seksi aboratorium (jika tahu)
* Jumlah spesimen
* Jika tipe spesimen lebih dari satu, format dapat diulang
* Kode laboratorium
 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Spesimenlaboratorium | **LAB** |

Contoh**LAB 2055 SRM TV SER 2 730801**Spesimen ID kasus 2055 dikirim ke BBVET Maros: 250 Serum tabung vakum untuk Serologi dari Aceh, Pidie, Sakti, Mancang |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Perkembangankasus | **PK** |

Format**PK [ID kasus] [kode perkembangan kasus]*** Pesan diawali dengan PK.
* ID Kasus
* Ketik kode hasil perkembangan kasus:

|  |  |
| --- | --- |
| **SB** | Sembuh |
| **MS** | Masih sakit |
| **MT** | Mati |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Perkembangankasus | **PK** |

Contoh**PK 2238 SB**[ID kasus 2238]. 5 sapi di DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Ragunan: sembuh |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Laporan vaksinasi | **VAK** |

Format**VAK [ID program] ([spesies] [jumlah divaksinasi pertama] {jumlah booster}...) [lokasi]*** Pesan diawali dengan VAK
* ID program vaksinasi
* Kode spesies
* Jumlah hewan yang divaksin pertama
* Jumlah hewan yang divaksin ulang/booster jika ada
* Jika spesies lebih dari satu spesies, format diatas diulang dengan spasi
* kode lokasi vaksinasi
 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Laporan vaksinasi | **VAK** |

Contoh**VAK 18 AY 100 50 630101** Laporan vaksinasi untuk Program Vaksinasi Ayam APBD di Panyipatan. ayam: 100 (pertama), 50 (booster) |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Laporanpopulasi | **POP** |

Format**POP ([jenis hewan] [jumlah hewan]...) {lokasi}*** Pesan diawali dengan POP
* Kode jenis hewan
* Jumlah total hewan dari setiap jenis hewan
* Lebih dari satu jenis hewan format diatas diulang dengan spasi

Kode lokasi diisi jika terjadi diluar wilayah kerja. |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Laporanpopulasi | **POP** |

Contoh**POP AY 500 SP 10 KB 15** Laporan populasi dari Ragunan. ayam: 500; sapi: 10; kambing: 15**POP bb 10 AJ 2 KC 15 76020202**Laporan populasi dari Sulawesi Barat, Polewali Mandar, Balanipa, Tammangalle. babi: 10; anjing: 2; kucing: 15 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Laporansurveilans | **SUR** |

Format**SUR [ID program] ([species] [jumlah hewan]...) [lokasi] {ID laboratorium}*** Pesan diawali dengan SUR.
* ID program surveilans
* Kode Spesies
* Jumlah hewan yang diambil sampel
* Jika spesies lebih dari satu spesies, format diatas diulang dengan spasi
* Kode lokasi surveilans
* Kode Laboratorium tempat sampel dikirim
 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Laporansurveilans | **SUR** |

Contoh**SUR 18 SP 100 KR 50 76020202 730801** Laporan surveilans untuk Program Pembebasan Brucellosis di Sulawesi Barat, Polewali Mandar, Balanipa, Tammangalle. sapi 100; kerbau 50 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Statistikrumah potong | **RP** |

Format**RP ([spesies] [jumlah dipotong]...) {kode RP}*** Pesan diawali dengan dengan RP.
* Kode spesies yang dipotong.
* Jumlah hewan yang dipotong.
* Urutan ini dapat diulang jika laporan mencakup beberapa spesies.
* Kode Rumah Potong diperlukan jika petugas rumah potong bekerja di beberapa Rumah Potong.
 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Statistikrumah potong | **RP** |

Contoh**RP SPBP 5 SPBT 15 SPJ 10 320102**Terima kasih. Total pemotongan di RPH CIBINONG, pada 12/11/2013. sapi jantan: 10 ekor; sapi betina produktif: 5 ekor; sapi betina tidak produktif: 15 ekor |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Daftarkode | **KODE** |

Format**KODE {daftar kode diminta}*** Pesan diawali dengan KODE
* Daftar kode diminta : boleh tidak diisi

Contoh**KODE**Format: KODE {jenis kode}. Jenis kode: SP (spesies), RP (rumah potong), JHRP (jenis hewan RPH), POP (jenis hewan populasi), TAN (tanda), PROD (sistem produksi), JP (jenis pengguna), PK (perkembangan kasus), SL (seksi lab) |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Daftarkode | **KODE** |

Contoh**KODE SP**AY ayam; IT itik; AG angsa; EG entog; UL unggas lain; MP merpati; PY puyuh; SP sapi; KR kerbau; KB kambing; DB domba; KD kuda; KL kelinci; AJ anjing; KC kucing; BB babiContoh**KODE PROD**UM umbar; GE gembala; KB kandang besar; KS kandang satuan |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Laporandesa | **LAPD** |

Format**LAPD [kode desa]*** Pesan diawali dengan LAPD diikuti kode desa

• SMS untuk meminta data lima kasus yang terjadi di wilayah tertentu |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Laporandesa | **LAPD** |

Contoh**LAPD 31710202**[2329] 12/11/2013, ayam, AI; [2311] 12/11/2013, ayam, AI; [2303] 12/11/2013, sapi, mencret, demam; [2279] 12/11/2013, ayam, mati mendadak, mencret; [2261] 12/11/2013, sapi, Keguguran atau sendi membengkak |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Laporankasus | **LAPK** |

Format**LAPK [ID kasus]*** Pesan diawali dengan LAPK diikuti dengan ID kasus
* SMS untuk meminta informasi lebih detail mengenai kasus tertentu
 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Laporankasus | **LAPK** |

Contoh**LAPK 2238**[2238] 12/11/2013 oleh Siti Yulianti (081328048695) dari DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Ragunan; Respon (12/11/2013) oleh telpon: Coccidiosis, Salmonellosis; Tanda umum (12/11/2013): 5 sapi dengan mencret, demam; Respon (12/11/2013) oleh berkunjung: Bloat/Ruminal tympany; Perkembangan(12/11/2013): sembuh; Pengobatan (12/11/2013): |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Cari kode penyakit | **CKP** |

Format**CKP [nama penyakit]*** Pesan diawali dengan CKP diikuti nama penyakit
* Pesan untuk mendapatkan informasi mengenai kode penyakit.
 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Cari kode penyakit | **CKP** |

Contoh**CKP cacingan**Cacingan CAC; cacingan HEL; cacing hati FAS; Kekurangan Calsium KCAL; cacar babi SP; Cacar unggas CCR; cacar unggas FP; Ingusan ING; miasis, belatungan MYSContoh**CKP demam**Demam tiga hari BEF; demodex DEM; Dermatomikosis DMK; Dermatophilosis DERM |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Cari kode tanda | **CKT** |

Format**CKT [nama tanda]*** Pesan diawali dengan CKP diikuti nama tanda
* Pesan untuk mendapatkan informasi mengenai kode tanda.
 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Cari kode tanda | **CKT** |

Contoh**CKT jant**kelainan jantung KJT; suara jantung lemah SJL; suara jantung murmur SJM; denyut jantung cepat JC; denyut jantung pelan JP; kelaianan suara jantung KSJContoh**CKT demam**luka berdarah LB; urin berdarah UM; hidung berlendir dan darah HD; feses berdarah FD; mencret berdarah MD; kelainan sistem peredaran darah JD; sejarah penyakit SJP; pendarahan mukosa PDM; syaraf dan perilaku OP |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Cari kode obat | **CKO** |

Format**CKO [nama obat]*** Pesan diawali dengan CKP diikuti nama obat
* Pesan untuk mendapatkan informasi mengenai kode obat.
 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Cari kode obat | **CKO** |

Contoh**CKO calci**CALCIDEX O165; CALCI TAD 50 F47; BIO-CALCIMAX F33; CALCIDEX PLUS H21; Calcidex Plus ; CALCIJECT 40 CM E116; CALVITA F50; Pet Cal F170; CALGOPHOS F48; CALPHOContoh**CKO oxyto**OXYTOCIN E527; OXYTOCIN ; OXYTIN N11; OXYTRAL E528; OXYTOCIN VET N12; Oxyvam C111; COLI-OXY E160; OXYTOCINA PITUITARIA N13; OXYTETRA 200 LA E521; VET-OXY SB E73 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Cari kode jenis spesimen | **CKJS** |

Format**CKJS [nama jenis spesimen]*** Pesan diawali dengan CKP diikuti nama jenis spesimen
* Pesan untuk mendapatkan informasi mengenai kode jenis spesimen untuk pesan LAB.
 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Cari kode jenis spesimen | **CKJS** |

Contoh**CKJS darah**Darah DRH; darah utuh DRU; sistem peredaran darah SPD; Dada DAD; Dangke DGK; daging DGG; Daging paha DGP; daging segar DGS; daging olahan DGOContoh**CKJS hati**Hati HTI; Hewan mati HMT; sistem hepatik SHP; Cacing/usus halus CAC |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Cari kode lokasi | **CKL** |

Format**CKL [nama lokasi]*** Pesan diawali dengan CKL diikuti nama lokasi
* Pesan untuk mendapatkan informasi mengenai kode lokasi.
 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Cari kode lokasi | **CKL** |

Contoh**CKL Ragunan**Ragunan: 31710202Contoh**CKL** **makassar** Makassar: 7371; Makassar: 737105; Makasar: 317204; Makasar: 31720402Contoh**CKL** **Soppeng** Soppeng: 7312; Soppeng Riaja: 731005 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Daftar kode lokasi | **DKL** |

Format**DKL [kode lokasi]*** Pesan diawali dengan DKL diikuti kode lokasi

SMS ini akan memberikan nama dan kode lokasi di cakupan wilayah tersebut |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Daftar kode lokasi | **DKL** |

Contoh**DKL 3217** Pangandaran 3217: Cimerak 01; Cijulang 02; Cigugur 03; Langkaplancar 04; Parigi 05; Sidamulih 06; Pangandaran 07; Kalipucang 08; Padaherang 09; Mangunjaya 10Contoh**DKL 130204** Linggo Sari Baganti 130204: Aia Haji 01; Punggasan 02 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Pertanyaan | **Q** |

Format**Q [pertanyaan]*** Pesan diawali dengan Q
* Ketik Pertanyaan dan pernyataan anda

Pertanyaan Anda akan dikirim ke koordinator iSIKHNAS yang akan segera menghubungi Anda |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Pertanyaan | **Q** |

Contoh**Q Apa saja gejala klinis penyakit Avian Influenza pada ayam**Terima kasih. Pertanyaan anda telah dikirim ke koordinator isikhnas. |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Pendaftaranpengguna | **D** |

Format (oleh koordinator)**D [nama] [lokasi] [jenis pengguna] {email}*** Pesan diawali dengan D
* Nama Lengkap pengguna
* Lokasi tempat tinggal/tugas
* Kode jenis pengguna
* Tambahkan alamat email, jika diperlukan

Format (dari nomor handphone pengguna baru)**D [PIN]** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Pendaftaranpengguna | **D** |

Contoh (oleh koodinator)**D Priyono 73020202 9 pri@gmail.com**Pengguna baru Priono di kasimpureng sekarang perlu mengirim kode berikut dari telepon : D189620Contoh (di telepon Priono)**D189620**Terima kasih Priono, Anda telah terdaftar. Lokasi Anda ditetapkan sebagai Bogor, Jawa Barat. Kata sandi web Anda U8k29dlek2 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Hapuspesan | **H** |

Format**H [jenis pesan]*** Pesan diawali dengan H diikuti Jenis Pesan

Akan menghapus SMS terakhir yang dikirim pelapor sesuai jenis pesan, demikian seterusnya |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Hapuspesan | **H** |

Contoh**H RP**Pesan 'RP SPJ 23 SPBT 44 2' dikirim pada 3/11/2013 14:50 telah dihapusContoh**H U**Pesan 'U MC SP 2' dikirim pada 12/10/2013 09:10 telah dihapus |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Lokasibaru | **LOK** |

Format**LOK [lintang] [bujur] [nama]*** Pesan diawali dengan LOK
* Ketik koordinat Lintang/Longitude
* Ketik koordinat Bujur/Latitude
* Ketik nama lokasi baru

SMS ini digunakan untuk menambah daftar lokasi baru dan akan membuat kode lokasi baru yang dapat digunakan untuk pelaporan |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Lokasibaru | **LOK** |

Contoh**LOK -6.29894 106.82058 Balai Kesehatan Hewan dan Ikan Ragunan**Kode untuk lokasi baru DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Ragunan, Balai Kesehatan Hewan dan Ikan Ragunan: 31710202.2 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Gantinomor telpon | **N** |

Format (dari nomor handphone lama)**N**Format (dari nomor handphone baru)**N [kode rahasia]*** Kirim N dari nomor lama
* Akan dibalas dengan kode tertentu
* Kirim kode tersebut dari nomor baru/ nomor yang akan digunakan
 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Gantinomor telpon | **N** |

Contoh**N**Terima kasih. Untuk mengaktifkan nomor baru silahkan mengirim kode N487070 melalui nomor telepon tersebut.**N 487070**Terima kasih. Nomor telepon baru anda 085722412414 |
|

|  |
| --- |
| Kode**Tanda : DINAS** 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Tanda** |
| TL | **tanda lain** |
| OP | **syaraf dan perilaku** |
| PA |   Kelainan perilaku |
| LI |     liar |
| GG |     gila galak |
| MB |     mubeng |
| LP |     lumpuh |
| KS |   kelainan kesadaran |
| PG |     pingsan |
| KR |     kurang respon |
| MK |     mudah terkejut |
| SS | **Kelainan sistem sensorik** |
| KMA |   kelainan mata |
| BU |     buta |
| RM |     radang mata |
| KTL |   kelainan telinga |
| TK |     daun telinga keropeng |

 |
|

|  |
| --- |
| KodeTanda : DINAS 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Tanda** |
| TY |     daun telinga layu |
| SC | **saluran cerna** |
| KMU |   kelainan mulut |
| AL |     liur berlebihan |
| KSM |     kesulitan mengunyah/menelan |
| LPG |     lepuh gusi/lidah |
| LBK |     lidah bengkak |
| RBK |     rahang bengkak |
| KPR |   kelainan perut |
| KBG |     kembung |
| KRU |     kelainan rumen |
| GL |       gerakan usus lemah |
| GA |       tidak ada gerakan usus |
| KFE |   kelainan feses |
| MC |     mencret |

 |
|

|  |
| --- |
| KodeTanda : DINAS 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Tanda** |
| MD |       mencret berdarah |
| FK |     feses kering keras |
| FD |     feses berdarah |
| FP |     feses berparasit |
| KT | **perkulitan** |
| KM |   kelainan kulit |
| GT |     gatal |
| LB |     luka berdarah |
| BO |     borok |
| BR |     bulu rontok |
| RK |     radang kulit |
| AE |     abses |
| KAM |   kelainan ambing |
| AG |     ambing gangrene |
| LAM |     lepuh pada ambing |
| AB |     ambing bengkak |
| KPU |   kelainan puting |

 |
|

|  |
| --- |
| KodeTanda : DINAS 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Tanda** |
| RPU |     radang puting |
| AS |     kelainan air susu |
| TO | **kelainan tulang dan otot** |
| JA |   jalan tidak normal |
| PC |     pincang |
| SPY |     sempoyongan |
| BTN |   berdiri tidak normal |
| SBD |     susah berdiri |
| AK |     ambruk |
| KA |   kaki tidak normal |
| PTK |     patah tulang kaki |
| KSE |   kelainan sendi |
| TR |     terkilir |
| SB |     sendi bengkak |
| KKA |   kelainan kaki |
| KKU |     kelainan kuku |
| LK |     luka pada kaki |

 |
|

|  |
| --- |
| KodeTanda : DINAS 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Tanda** |
| SP | **kelainan sistem pernafasan** |
| KBN |   kelainan bernafas |
| KB |     kesulitan bernafas |
| BT |     batuk |
| KHD |   kelainan hidung |
| HB |     hidung beringus |
| HL |       hidung berlendir |
| HD |       hidung berlendir dan darah |
| GU | **kelainan sistem perkemihan** |
| KU |   kelainan urin |
| UM |     urin berdarah |
| UK |     urin keruh |
| SL |     kesulitan kencing |
| KKK |   kelainan kandung kemih |

 |
|

|  |
| --- |
| KodeTanda : DINAS 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Tanda** |
| KKB |     kandung kemih bengkak |
| SR | **gangguan sistem reproduksi** |
| KVA |   kelainan vagina |
| RV |     radang vagina |
| PV |     prolaps vagina |
| KRA |   kelainan rahim |
| PR |     prolaps rahim |
| RBE |     rahim bengkak |
| RP |     retensi plecenta |
| KFT |   kelainan fetus |
| KG |     keguguran |
| KGM |       keguguran muda |
| KGT |       keguguran tua |
| LHM |     lahir mati |
| FT |     fetus tidak normal |
| DK |     kesulitan lahir |

 |
|

|  |
| --- |
| KodeTanda : DINAS 7 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Tanda** |
| KPE |   kelainan penis |
| CP |     cedera penis |
| LPE |     luka penis |
| KTS |   kelainan testis/scrotum |
| TB |     testis bengkak |
| HS |     hernia scrotum |
| TT |     testis tidak turun |
| KEK | **kelainan sistem endokrin** |
| KGB |   kelenjar getah bening bengkak |
| KTB |   kelenjar tiroid bengkak |
| JD | **kelainan sistem peredaran darah** |
| KJT |   kelainan jantung |
| KDJ |     kelainan denyut jantung |
| JC |       denyut jantung cepat |
| JP |       denyut jantung pelan |

 |
|

|  |
| --- |
| KodeTanda : DINAS 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Tanda** |
| KSJ |     kelainan suara jantung |
| SJL |       suara jantung lemah |
| SJM |       suara jantung murmur |
| SJB |       suara jantung bergesekan |
| SJP | **sejarah penyakit** |
| LKJ |   lama kejadian |
| MT |     mati mendadak |
| SM |     sakit akut |
| SK |     sakit kronis |
| POL |   pola penyakit |
| PI |     penyakit individual |
| PS |     penyakit sporadis |
| WP |     wabah penyakit |
| PK |     peningkatan kematian |
| KST |   kelainan seluruh tubuh |
| KKT |     kelainan kondisi tubuh |

 |
|

|  |
| --- |
| KodeTanda : DINAS 9 |

|  |  |
| --- | --- |
| KK |       kekurusan |
| GEM |       kegemukan |
| KSU |     kelainan suhu |
| DM |       demam |
| HT |       hipotermia |
| KLC |     kelaianan cairan tubuh |
| KKC |      kekurangan cairan tubuh |
| PIC |     penimbunan cairan |
| RB |     rahang bawah bengkak |
| BP |     busung papan pada dada |
| KMM | **kelainan membran mukosa** |
| MPU |   Mukosa pucat |
| MKK |   mukosa kekuningan |
| MKB |   mukosa kebiruan |
| PDM |   pendarahan mukosa |

 |
|

|  |
| --- |
| KodeTanda : DINAS 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Tanda** |
|  | **kemajiran** |
| AES |   Anestrus |
| KBR |   Kawin Berulang |
| BRT |   Berahi tenang |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 |
|

|  |
| --- |
| U : Kode**Tanda : PELSA** 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Tanda** |
| TL | tanda lain |
| PA |   Kelainan perilaku |
| GG |     gila galak |
| LP |     lumpuh |
| AL |     liur berlebihan |
| MC |     mencret |
| GT |     gatal |
| LB |     luka berdarah |
| PC |     pincang |
| SB |     sendi bengkak |
| LK |     luka pada kaki |
| BT |     batuk |
| HB |     hidung beringus |
| PR |     prolaps rahim |
| KG |     keguguran |
| DK |     kesulitan lahir |
| MT |     mati mendadak |

 |
|

|  |
| --- |
| U : KodeTanda : PELSA 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Tanda** |
| SM |     sakit akut |
| PK |     peningkatan kematian |
| DM |       demam |
| RB |         rahang bawah bengkak |
| BP |    busung papan pada dada |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 |
|

|  |
| --- |
| P : Kode**Sindrom prioritas** 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **DMB** | **Demam pada babi** |
| Demam tinggi, konjungtivitas dan peningkatan kematian pada babi |
| Spesies | babi |
|  |  |
| **GGA** | **Gila galak** |
| Perubahan tingkah laku, menjadi lebih agresif atau depresif, hipersalivasi dan menggigit |
| Spesies | anjing, kucing, monyet |
|  |  |
| **KGS** | **Keguguran atau sendi membengkak** |
| Keguguran pada trimester ke 3 atau sendi membengkak |
| Spesies | sapi, kerbau, kambing |
|  |  |
| **MTD** | **Mati mendadak** |
| Kematian mendadak dan keluar darah pada lubang kumlah |
| Spesies | ruminan, babi, kuda |

 |
|

|  |
| --- |
| P : KodeSindrom prioritas 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **MMU** | **Mati meningkat pada unggas** |
| * **Ayam kampung dan unggas lain, burung:** kematian mendadak dalam waktu 2 hari dengan atau tanpa gejala klinis
 |
| * **Layer:** kematian diatas 1 % dalam 2 hari berturut-turut. Bila divaksin, penurunan produksi telur pada ayam
 |
| * **Broiler:** kematian mendadak di atas 1% dalam 2 hari berturut-turut umumnya menyerang pada umur diatas 20 hari
 |
| Spesies | ayam, itik, puyuh, unngas lain |
| **PLL** | **Pincang, air liur dan lepuh** |
| Pincang, air liur berlebihan, dan lepuh pada mulut / kaki / putting |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Spesies | ruminant babi |

 |
| **PLB** | **Penyakit luar biasa** |
| Spesies | Semua spesies |

 |
|

|  |
| --- |
| Kode**spesies** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Spesies** |
| AY | ayam |
| IT | itik |
| AG | angsa |
| EG | entog |
| UL | unggas lain |
| MP | merpati |
| PY | puyuh |
| SP | sapi |
| KR | kerbau |
| KB | kambing |
| DB | domba |
| KD | kuda |
| BB | babi |
| KL | kelinci |
| AJ | anjing |
| KC | kucing |
|  |  |

 |
|

|  |
| --- |
| Kode**spesies** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Spesies** |
| MY | monyet |
| KR | kera |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 |
|

|  |
| --- |
| SK : Kode**bangsa hewan** 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Bangsa hewan** |
| **AY** | **ayam** |
| AYP |     ayam pelung |
| AYKB |     ayam kokok balenggek |
| AYG |     ayam gaga |
| AYK |     ayam kampung |
| AYB |     ayam broiler |
| **AYL** | **ayam layer** |
| **IT** | **itik** |
| ITA |     itik alabio |
| ITT |     itik tegal |
| ITP |     itik pitalah |
| **AG** | **angsa** |
| **EG** | **entog** |
| **UL** | **unggas lain** |
| **MP** | **merpati** |
| **PY** | **puyuh** |
|  |  |

 |

|  |
| --- |
| SK : Kodebangsa hewan 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Bangsa hewan** |
| **SP** | **sapi** |
| SPAC |     sapi aceh |
| SPPO |     sapi po |
| SPAN |     sapi angus |
| SPBS |     sapi brangus |
| SBFH |     sapi fh |
| SPBA |     sapi bali |
| SPMA |     sapi madura |
| SPPE |     sapi pesisir |
| SPSU |     sapi sumbawa |
| SPSI |     sapi simental |
| SPLI |     sapi limosin |
| SPBR |     sapi brahman |
| SPON |     sapi ongole |
| **KR** | **kerbau** |
| KRM |     kerbau moah |
| KRS |     kerbau sumbawa |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| SK : Kodebangsa hewan 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Bangsa hewan** |
| **KB** | **kambing** |
| KBP |     kambing pe |
| KBE |     kambing etawa |
| KBB |     kambing boer |
| KBS |     kambing saanen |
| KBA |     kambing alpine |
| **DB** | **domba** |
| DBK |     domba kisar |
| DBG |     domba garut |
| DBW |     domba wonosobo |
| DBB |     domba batur |
| **KD** | **kuda** |
| **BB** | **babi** |
| **KL** | **kelinci** |
| **AJ** | **anjing** |
| AJR |     anjing ras |
| AJL |     anjing lokal |

 |
|

|  |
| --- |
| SK: Kodebangsa hewan 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Bangsa hewan** |
| **KC** | **kucing** |
| KCR |     kucing ras |
| KCL |     kucing lokal |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 |
|

|  |
| --- |
| D : Kode**jenis pengguna** 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Jenis Pengguna** |
| 1 | Champion |
| 2 | Koordinator Daerah |
| 3 | Koordinator Provinsi |
| 4 | Koordinator Kabupaten |
| 5 | Dinas vet |
| 6 | Dinas paravet |
| 7 | Petugas dinas lain |
| 8 | Petugas PDSR |
| 9 | Pelapor desa (Pelsa) |
| 10 | Peternak |
| 11 | Pelapor RPH |
| 12 | Keurmaster |
| 13 | Pengawas obat hewan |
| 14 | Petugas check point |
| 15 | Petugas karantina |
| 16 | Petugas kesehatan |
| 17 | A-Lab |

 |
|

|  |
| --- |
| D : Kodejenis pengguna 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Jenis Pengguna** |
| 18 | B-Lab |
| 19 | Inseminator |
| 20 | Trainer/demonstrator |
| 21 | Stakeholder dinas |
| 22 | Stakeholder karantina |
| 23 | Stakeholder kesehatan |
| 24 | Stakeholder RPH |
| 25 | Administrator |
| 26 | Koordinator Kesmavet provinsi |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 |
|

|  |
| --- |
| Kode **Penyakit** 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Penyakit** |
| AHS | African horse sickness |
| ASF | African swine fever |
| AKA | Akabane |
| AN | Anaplasmosis |
| RA | anjing gila |
| AT | Anthraks |
| CNH | Anthraks |
| ASC | Ascariasis/Toxocariasis |
| ASP | Aspergillosis |
| AR | Atrophic rhinitis of swine |
| AD | Aujeszky’s disease |
| ALK | Avian Leukosis |
| BB | Babesiosis |
| BZ | Baliziekte |
| FC | berak hijau |
| BH | Berak hijau |
| PUL | berak kapur |
|  |  |

 |
|

|  |
| --- |
| Kode Penyakit 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Penyakit** |
| BLT | Bluetongue |
| BGC | Bovine genital campylobacteriosis |
| BL | Bovine leukosis |
| BSE | Bovine spongiform encephalopathy |
| BVTB | Bovine Tubercolosis |
| SC | budug |
| SP | cacar babi |
| FP | cacar unggas |
| CCR | Cacar unggas |
| HEL | cacingan |
| CAC | Cacingan |
| FAS | cacing hati |
| CAM | Campylobacteriosis |
| CAE | Caprine arthritis/ encephalitis |
| CHL | Chlamydiosis |

 |
|

|  |
| --- |
| Kode Penyakit 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Penyakit** |
| CSF | Classical swine fever |
| CA | Contagious agalactia |
| CBPP | Contagious bovine pleuropneumonia |
| CCPP | Contagious caprine pleuropneumonia |
| CEM | Contagious equine metritis |
| CRD | CRD |
| CCHF | Crimean Congo haemorrhagic fever |
| CYST | Cysticercosis |
| BEF | Demam tiga hari |
| DEM | demodex |
| DMK | Dermatomikosis |
| DERM | Dermatophilosis |
| BVD | diare ganas |
| DIST | distemper |

 |
|

|  |
| --- |
| Kode Penyakit 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Penyakit** |
| EDT | distemper kuda |
| DTK | Distokia |
| DOUR | Dourine |
| DVE | Duck virus enteritis |
| EBO | Ebola |
| HYD | Echinococcosis/hydatidosis |
| EDS | EDS |
| WEEM | Encephalomyelitis (Western) |
| EEM | Enterovirus encephalomyelitis |
| EBL | Enzootic Bovine Leukosis |
| EHD | Epizootic haemorrhagic disease |
| EL | Epizootic lymphangitis |
| EEEM | Equine encephalomyelitis (Eastern) |
| EIA | Equine infectious anaemia |

 |
|

|  |
| --- |
| Kode Penyakit 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Penyakit** |
| EI | Equine influenza |
| ERP | Equine rhinopneumonitis |
| EVA | Equine viral arteritis |
| ERY | Erysipelas |
| SIN | flu babi |
| HPAI | Flu burung - HPAI |
| LPAI | Flu burung - LPAI |
| FR | Footrot |
| FT | Fowl typhoid |
| GLA | Glanders |
| IBD | Gumboro |
| GBR | Gumboro |
| HMC | Haemonchosis |
| HW | Heartwater |
| HET | Heetstrok |
| HELI | Helicopter Disease |
| HV | Hendra Virus |

 |
|

|  |
| --- |
| Kode Penyakit 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Penyakit** |
| SEL | histoplasmosis kuda |
| HC | Hog Cholera |
| HM | Horse mange |
| HP | Horse pox |
| IB | IB |
| IBR | IBR |
| ILT | ILT |
| ISS | Infectious Stunting Syndrome |
| ING | Ingusan |
| STRA | ingus jinak, ingus tenang, |
| JE | JE |
| FIL | kaki gajah |
| STE | kaskado |
| KCL | Kecelakaan |
| BR | keguguran menular |
| KCAL | Kekurangan Calsium |
| TYM | Kembung |

 |
|

|  |
| --- |
| Kode Penyakit 7 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Penyakit** |
| KR | Keracunan |
| KRLC | Keracunan Lantana Camara |
| KRP | Keracunan Pestisida |
| COC | koksi |
| COL | koli |
| COR | korisa |
| SNOT | korisa |
| RW | ringworm |
| KP | Kurap |
| LM | Leishmaniosis |
| LEP | lepto |
| LEU | Leucocytozoonosis |
| LIST | Listeriosis |
| LSD | Lumpy skin disease |
| LL | Lymphoid Leukosis |
| MV | Maedi-visna |
| PLAS | Malaria Ayam |

 |
|

|  |
| --- |
| Kode Penyakit 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Penyakit** |
| MN | Malnutrisi |
| MD | Marek’s disease |
| MR | Marek |
| MAS | mastitis |
| MCF | MCF |
| MEI | Meiliodosis |
| MYS | miasis, belatungan |
| SU | mubeng |
| MYC | Mycoplasmosis |
| MYX | Myxomatosis |
| NSD | Nairobi sheep disease |
| NWS | New world screwworm (C. hominivorax) |
| SE | ngorok |
| NVE | nipah |
| OWS | Old world screwworm (C. bezziana) |
| ORF | Orf |

 |
|

|  |
| --- |
| Kode Penyakit 9 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Penyakit** |
| OPA | Ovine pulmonary adenomatosis |
| OXY | Oxysprirura mansoni |
| PAP | Papilloma |
| PTB | paraTB |
| PARV | parvo |
| PL | Penyakit lain |
| PMK | Penyakit Mulut dan Kuku |
| FMD | Penyakit Mulut dan Kuku |
| PPR | Peste des petits ruminants |
| PYO | piometra |
| PI | Piroplasmosis |
| PNEU | Pneumonia |
| PRRS | Porcine Reproductive And Respiratory Syndrome |
| PPL | Poultry Plasmodiosis |
| PLD | Prolapsus dubur |

 |
|

|  |
| --- |
| Kode Penyakit 10 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Penyakit** |
| PLU | Prolap uteri |
| PLR | Prolap uteri |
| PLV | Prolap vagina |
| PK | Pulpy Kidney |
| QF | Q fever |
| RHD | Rabbit haemorrhagic disease |
| PE | radang mata |
| BLA | radang paha |
| RDP | Radang paha |
| JD | ramadewa |
| RS | Retensio Secundinarum |
| RP | Rinderpest |
| RVF | RVF |
| SAL | Salmonellosis |
| SCH | Schistosomiasis |
| SCR | Scrapie |
| SH | Septicemia Haemorhagica |

 |
|

|  |
| --- |
| Kode Penyakit 11 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Penyakit** |
| POX | Sheep pox and goat pox |
| SHS | SHS |
| STAPH | Staphylococcosis |
| STREP | Streptococcosis |
| SVD | Swine vesicular disease |
| TB | tbc |
| TET | Tetanus |
| ND | Tetelo |
| THEI | Theileriosis |
| TS | Tidak sakit |
| TOXO | tokso |
| TGE | Transmissible gastroenteritis |
| TRIC | Trichinellosis |
| TRIM | Trichomonosis |
| TRYP | Trypanosomiasis |
| TUL | Tularemia |
| TR | Turkey rhinotracheitis |

 |
|

|  |
| --- |
| Kode Penyakit 12 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Penyakit** |
| HER | turun berok |
| VEEM | Venezuelan equine encephalomyelitis |
| VS | Vesicular stomatitis |
| VA | Viral Arthritis |
| WNF | West Nile Fever |
| EDM | Endrometritis |
| HPO | Hipofungsi Ovari |
| CSO | Sistik Ovari |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 |
|

|  |
| --- |
| POP : Kode**jenis hewan populasi** 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Jenis Hewan** |
| **AY** | **ayam** |
| AYK | ayam kampung |
| AYB | ayam broiler |
| AYL | ayam layer |
| **IT** | **itik** |
| **MP** | **merpati** |
| **PY** | **puyuh** |
| **SP** | **sapi** |
| **SPJ** | **sapi jantan** |
| SPJPRA | sapi jantan perah anak |
| SPJPRM | sapi jantan perah muda |
| SPJPRDM | sapi jantan perah dewasa (2-4) |
| SPJPRD | sapi jantan perah dewasa (4-6) |
| SPJPRDT | sapi jantan perah dewasa (>6) |

 |
|

|  |
| --- |
| POP : Kodejenis hewan populasi 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Jenis Hewan** |
| SPJPTA | sapi jantan potong anak |
| SPJPTM | sapi jantan potong muda |
| SPJPTDM | sapi jantan potong dewasa (2-4) |
| SPJPTD | sapi jantan potong dewasa (4-6) |
| SPJPTDT | sapi jantan potong dewasa (>6) |
| **SPB** | **sapi betina** |
| SPBPRA | sapi betina perah anak |
| SPBPRM | sapi betina perah muda |
| SPBPRDM | sapi betina perah dewasa (2-4) |
| SPBPRD | sapi betina perah dewasa (4-6) |

 |
|

|  |
| --- |
| POP : Kodejenis hewan populasi 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Jenis Hewan** |
| SPBPRDT | sapi betina perah dewasa (>6) |
| SPBPTA | sapi betina potong anak |
| SPBPTM | sapi betina potong muda |
| SPBPTDM | sapi betina potong dewasa (2-4) |
| SPBPTD | sapi betina potong dewasa (4-6) |
| SPBPTDT | sapi betina potong dewasa (>6) |
| **KR** | **kerbau** |
| **KRJ** | **kerbau jantan** |
| KRJA | kerbau jantan anak |
| KRJM | kerbau jantan muda |
|  |  |

 |
|

|  |
| --- |
| POP : Kodejenis hewan populasi 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Jenis Hewan** |
| KRJDM | kerbau jantan dewasa (2-4) |
| KRJD | kerbau jantan dewasa (4-6) |
| KRJDT | kerbau jantan dewasa >6 |
| KRB | kerbau betina |
| KRBA | kerbau betina anak |
| KRBM | kerbau betina muda |
| KRBDM | kerbau betina dewasa (2-4) |
| KRBD | kerbau betina dewasa (4-6) |
| KRBDT | kerbau betina dewasa >6 |
| KB | kambing |
| DB | domba |
| KD | kuda |
| BB | babi |

 |
|

|  |
| --- |
| POP : Kodejenis hewan populasi 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Jenis Hewan** |
| AJ | anjing |
| KC | kucing |
| KE | kera |
| MY | monyet |
| EG | entog |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 |
|  |
|

|  |
| --- |
| RP : Kode**jenis hewan RPH** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Jenis Hewan** |
| AY | ayam |
| SPA | sapi Australia |
| SPJ | sapi jantan |
| SPBP | sapi betina produktif |
| SPBT | sapi betina tidak produktif |
| KRJ | kerbau jantan |
| KRBP | kerbau betina produktif |
| KRBT | kerbau betina tidak produktif |
| KB | kambing |
| DB | domba |
| KD | kuda |
| KDJ | kuda jantan |
| KDB | Kuda betina |

 |
|

|  |
| --- |
| RP : Kode**jenis hewan RPH** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Kode** | **Jenis Hewan** |
| KBJ | kambing Jantan |
| KBB | kambing betina |
| BB | babi |

 |
|

|  |
| --- |
| LAB : Kode**jenis spesimen** 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Jenis spesimen** |
| **UTH** | **Utuh** |
| HHD |   Hewan hidup |
| BUD |     Benih udang |
| HMT |   Hewan mati |
| BGK |     Bangkai |
| KRK |     Karkas |
| FET |     Fetus |
| **BTB** | **Bagian tubuh** |
| KPL |   Kepala |
| DAD |   Dada |
| **ORG** | **Organ** |
| SPD |   Sistem peredaran darah |
| JTG |     Jantung |
| SEN |  Sistem endokrin |
| ADR |     Adrenal |
| SPN |   Sistem pernapasan |
| HDG |     hidung |

 |
|

|  |
| --- |
| LAB : Kodejenis spesimen 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Jenis spesimen** |
| SNS |     sinus |
| TRC |     Trachea |
| PRU |     Paru |
| SPC |   Sistem pencernaan |
| ESP |     Esophagus |
| STO |     Stomach |
| USS |     Usus |
| USK |       Usus Kecil |
| USB |       Usus Besar |
| CAE |       Caecum |
| SHP |     Sistem hepatik |
| HTI |       Hati |
| KEP |       Kandung Empedu |
| KLO |     kloaka |
| SKM |   Sistem kemih |
| GIN |     Ginjal |
| KKM |     Kandung Kemih |

 |
|

|  |
| --- |
| LAB : Kodejenis spesimen 3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Jenis spesimen** |
| INT | Integumen |
| KLT |     Kulit |
| KKL |       kerokan kulit |
| KRP |       Keropeng |
| RBT |     rambut |
| TLG |     Telinga |
| SRP | Sistem reproduksi |
| SRJ | Sistem reproduksi jantan |
| TES |       Testis |
| SRB | Sistem reproduksi betina |
| VAG |       Vagina |
| OVA |       Ovarium |
| UTR |       Uterus |
| PLC |       Placenta |
| **LMF** | **limfatik** |
| LMP |     Limpa |
| LND |     lymphnode |

 |
|

|  |
| --- |
| LAB : Kodejenis spesimen 4 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Jenis spesimen** |
| LNM |       Limfonodus, Mesenterial |
| LNP |       Limfonodus, Perifer |
| LNF |       Limfoglandula femoral |
| LNS |       Lymphoglandula Scapular |
| TNS |     Tonsil |
| BFB |     Bursa Fabrisius |
| **SSR** | **susunan saraf** |
| OTK |     Otak |
| STB |     Sumsum Tulang Belakang |
| **SMK** | **sistem muskuloskeletal** |
| OTT |     Otot |
| TLG |     Tulang |
| STL |       Sumsum Tulang |

 |
|

|  |
| --- |
| LAB : Kodejenis spesimen 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Jenis spesimen** |
| **CTB** | **cairan tubuh** |
| DRH |   Darah |
| DRU |     darah utuh |
| SRM |     Serum |
| NNH |     Nanah |
| URN |   Urine |
| CSTB |   Cairan Sumsum Tulang Belakang |
| CLT |   Cairan lutut |
| CVE |   cairan vesikuler |
| CPR |   Cairan paru |
| ISP |   Isi saluran Pencernaan |
| ALI |     Air Liur |
| CEP |     Cairan empedu |
| ILB |     Isi Lambung |
| IPR |       Isi Perut |
| IRM |       Isi rumen |

 |
|

|  |
| --- |
| LAB : Kodejenis spesimen 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Jenis spesimen** |
| IUS |       Isi Usus |
| FES |       Feses |
| EKS |   Ekskreta |
| EHD |     Ekskreta hidung |
| EMT |     Ekskreta mata |
| EML |     Ekskreta mulut |
| ASU |   Air susu |
| SPR |   Sperma |
| **OGN** | **organisme** |
| CAC |   Cacing/usus halus |
| SRG |   Serangga |
| LLT |     Lalat |
| LAY |       Lalat ayam |
| NYM |     Nyamuk |
| PIN |     Pinjal |
| CPL |     Caplak |
| ARK |   arakhnida |

 |
|

|  |
| --- |
| LAB : Kodejenis spesimen 7 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Jenis spesimen** |
| KUT |     Kutu |
| MOL |   moluska |
| SPT |     Siput |
| **PRO** | **produk** |
| DGG |   Daging |
| DGS |     daging segar |
| DDG |       Dendeng |
| DGP |       Daging paha |
| DGO |     daging olahan |
| BKS |       Bakso |
| SOS |       Sosis |
| SSG |   Susu |
| SSG |     susu segar |
| SSP |       susu sapi |
| DGK |       Dangke |
| KEJ |     Keju |
| TLR |   Telur |

 |
|

|  |
| --- |
| LAB : Kodejenis spesimen 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Jenis spesimen** |
| **PKN** | **Pakan** |
| JGG |   Jagung |
| SLK | Sampel lingkungan |
| AIR |   Air |
| ASM |     Air sumur |
| TNH |   Tanah |
| LIT |   Litter |
| SKM |     Sekam |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 |
|

|  |
| --- |
| LAB : Kode**bentuk spesimen** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Bentuk spesimen** |
| SG | segar (tanpa pengawet) |
| SE | preparat serap |
| SW |    swab |
| KT |    kertas isap |
| KD |    kapur darah |
| TB | tabung |
| TV |    tabung vakum |
| AK |    anti koagulan |
| ED |       EDTA |
| HE |       Heparin |
| PG |    pengawet |
| FO |       formalin |
| AL |       alkohol |
| TM |       transport medium |
| SL | slide |
| PS |    prep sentuh |
| SM |    Smear/prep ulas |

 |
|

|  |
| --- |
| LAB : Kode**seksi laboratorium** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Seksi** |
| PAT | Patologi |
| VIR | Virologi |
| BAK | Bakteriologi |
| TOX | Toksikologi |
| PAR | Parasitologi |
| SER | Serologi |
| HEM | Hematologi |
| KES | Kesmavet |
| PKL | Patologi klinis |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 |
|

|  |
| --- |
| OB : Kode**Obat** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Obat** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 |
|

|  |
| --- |
| OB : Kode**Obat** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Obat** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 |



AUSTRALIA

INDONESIA

PARTNERSHIP FOR EMERGING

INFECTIOUS

DISEASES