A couple of people holding hands in a leaf

Description automatically generated

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN PROVINSI RIAU**

**DENGAN**

**YAYASAN KEHIDUPAN INSAN PRODUKTIF**

Nomor : 100.3.7.1/RSJT/1.1/VI/2024/

Nomor :

**TENTANG**

**KERJASAMA PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)**

Pada Hari Selasa Tanggal Dua Bulan Juni Tahun 2024 (02-06-2024), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ZULKIFLI** | : | Direktur Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau yang berkedudukan di Jalan H.R. Subrantas Km 12,5 Pekanbaru, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor:Kpts.7784/XII/2023 Tanggal 29 Desember 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.** |
|  | **ZAIBAH** | : | Pembina Yayasan Kehidupan Insan Produktif berdasarkan surat keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.0024793.AH.01.04 tahun 2022 tanggal 07 Desember 2022, beralamat di Jalan Budi Luhur nomor 17 Pekanbaru, bertindak untuk dan atas nama Yayasan Kehidupan Insan Produktif disebut **PIHAK KEDUA.** |

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PARA PIHAK,** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Yayasan KESANPRO Sebagai wadah ……..
3. Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah suatu proses pemulihan individu penyandang Ekspsikotik supaya menjadi manusia yang Produktif dan memiliki tempat dalam masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penanganan ODGJ Penyandang EksPsikotik (Tidak Indikasi Rawat Dan Indikasi Rawat) dengan ketentuan dan syarat–syarat sebagai berikut:

**Pasal 1**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi kedua belah Pihak dalam Penanganan ODGJ Penyandang EksPsikotik baik yang tidak mempunyai indikasi Rawat maupun Indikasi Rawat.

**Pasal 2**

**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

1. Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penanganan ODGJ Penyandang EksPsikotik (Tidak Indikasi Rawat Dan Indikasi Rawat)
2. Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penanganan ODGJ Penyandang EksPsikotik menyediakan Wadah, Fasilitas, memberikan pelayanan bimbingan dan pendampingan rohani, mengikut sertakan ODGJ dalam Program Khusus ; Life skill, Sosial Skill, Pertanian, Keterampilan dan mengikut sertakan dalam kegiatan Day care.

**Pasal 3**

**PELAKSANAAN**

1. **PIHAK KESATU** memberikan pelayanan medis bagi pasien rehabilitasi sosial penyandang psikotik yang memerlukan indikasi rawat.
2. **PIHAK KEDUA** memberikan pelayanan kepada ODGJ penyandang ekspsikotik tidak indikasi rawat.
3. **PIHAK KESATU** memfasilitasi ODGJ memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga)
4. **PIHAK KEDUA** menerima ODGJ yang sudah memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan KK (Kartu Keluarga)
5. **PIHAK KESATU** membuat surat yang menyatakan ODGJ masuk golongan miskin dan terlantar
6. **PIHAK KEDUA** menerima ODGJ yang memenuhi syarat sesuai poin 5

**Pasal 4**

**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Dalam rangka melaksanakan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** berhak:
   1. Mengirimkan ODGJ yang sudah layak pulang yang tidak mengalami gangguan fisik dan cacat fisik kepada **PIHAK KEDUA**
   2. Mendapatkan fasilitasi dari **PIHAK KEDUA** atas semua ODGJ yang sudah layak Rawat Jalan, masuk golongan miskin dan terlantar
2. **PIHAK KESATU** berkewajiban:
   1. Menerima kiriman ODGJ dengan indikasi rawat dari **PIHAK KEDUA**
   2. Melengkapi persyaratan pengiriman ODGJ sesuai dengan pasal 3
   3. Membayar biaya penanganan ODGJ dipanti sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**
   4. Melaksanakan kontrol ulang ODGJ untuk mendapatkan pelayanan medis dan obat-obatan secara berkelanjutan.
3. **PIHAK KEDUA** berhak:
   1. Mendapatkan pembayaran selama ODGJ berada dipanti KESANPRO
   2. menerima ODGJ yang tidak mengalami gangguan fisik dan cacat fisik

serta lulus asessmen awal panti

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
2. menyediakan Wadah, Fasilitas, memberikan pelayanan bimbingan dan pendampingan rohani, mengikut sertakan ODGJ dalam Program Khusus ; Life skill, Sosial Skill, Pertanian, Keterampilan dan mengikut sertakan dalam kegiatan Day care.
3. Mendampingi kontrol ulang ODGJ untuk mendapatkan obat-obatan secara berkelanjutan

**Pasal 5**

**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

* 1. Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
  2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
  3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari **PARA PIHAK** untuk memutuskan Perjanjian ini, maka Perjanjian ini secara otomatis tetap berlaku sampai berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian.

**Pasal 6**

**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan pelayanan ODGJ ditanggung oleh **PIHAK KESATU**

Pembayaran dilakukan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh **PIHAK** **KEDUA** diawal ODGJ masuk kepanti minimal 30 hari

Apabila kurang dari 30 hari sisa pembayaran akan dikembalikan ke **PIHAK KESATUs**

**Pasal 7**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Segala perselisihan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;

**Pasal 8**

**KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEURE)***

1. Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini seperti: bencana alam, gempa bumi, topan, cuaca buruk, ledakan, sabotase, kerusuhan, penyakit epidemik, huru-hara, pemogokan masal dan musibah lainnya;
2. Apabila terjadi keadaan memaksa, maka salah satu pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja harus sudah memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang adanya keadaan memaksa tersebut;
3. Apabila terjadi keadaan memaksa maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala kewajiban dan segala tuntutan hukum selama masa berlakunya keadaan memaksa;
4. Apabila terjadi keadaan memaksa maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali kelanjutan kerja sama ini.

**Pasal 9**

**PERUBAHAN**

1. Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki dalam bentuk *addendum* dan/atau *amandement* yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
2. *Addendum* dan/atau *amandement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 10**

**PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

1. Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah berakhir dan **PARA PIHAK** tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
2. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
3. Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada poin 2 akan dilakukan musyawarah; dan
4. Masing-masing pihak dapat menyatakan kerja sama ini diakhiri apabila pihak lainnya telah gagal untuk memenuhi kewajibannya. Pemberitahuan pengakhiran dimaksud wajib mencantumkan jenis pelanggaran yang menjadi dasar pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 11**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. **PARA PIHAK** melaksanakan Kerja Sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing pihak;
2. Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu pihak atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau pergantian status kelembagaan dan pimpinan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Pekanbaru pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing–masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK KEDUA,** | **PIHAK KESATU,** |

**ZAINAL ARIFIN ZULFADLI**

Lampiran : Perjanjian Kerja Sama antara RS JIWA TAMPAN dengan UTD PMI Kota Pekanbaru tentang Pelayanan Permintaan Darah untuk Transfusi

Nomor :

Nomor :

Tanggal : 19 Desember 2023

1. **Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD)**

(Surat Keputusan PP PMI Nomor : 017/KEP/PP-PMI/2014 tanggal 22 Januari 2014)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS PELAYANAN** | **TEMPAT LAYANAN** | **BPPD/KANTONG (Rp)** |
| 1.  2.  3. | Darah dengan kualitas uji saring IMLTD EIA dan untuk pasien BPJS dan Non BPJS  Darah dengan kualitas uji saring IMLTD NAT MANDIRI  Darah Leucodepleted | UTD PMI  UTD PMI  UTD PMI | * Rp. 360.000 (bila uji silang serasi dilakukan di UTD) * Rp. 335.000 (bila uji silang serasi dilakukan di BDRS) * Rp. 660.000 (bila uji silang serasi dilakukan di UTD) * Rp. 635.000 (bila uji silang serasi dilakukan di BDRS) * Rp. 756.000 (penambahan biaya poin 1 dan 2 atas penggunaan filter leukosit) |

1. **Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) Trombosit Aferesis**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS PELAYANAN** | **TEMPAT LAYANAN** | **BPPD/KANTONG (Rp)** |
| 1. | Trombosit Aferesis | UTD PMI | * Rp. 3.753.000 / kantong |

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK KEDUA,** | **PIHAK KESATU,** |
| **BEBE GANI** | **SRI SADONO MULYANTO** |
|  |  |