|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Documents and Settings\Owner\Local Settings\Temp\Logo Kemkes 2016a.png | **KEMENTERIAN KESEHATAN**  **REPUBLIK INDONESIA** | No. SOP | | : |  |
| Tgl Pembuatan | | : |  |
| Tgl Revisi | | : | 13 Mei 2020 |
| Tgl Efektif | | : |  |
| Disahkan oleh :  Kepala BBKPM Bandung  **Drg.Maya Marinda Montain, MKes**  **NIP. 196908041994032009** | | | |
| **DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**  **BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT**  **BANDUNG** | |
| Nama SOP :  **PEMERIKSAAN ARUS PUNCAK EKSPIRASI (APE)** | | | |
|  | | | | | |
| Dasar Hukum : | | | Kualifikasi Pelaksana : | | |
| 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2015 Tentang Standart Pelayanan Fisioterapi 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2013 tentangPenyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Fisioterapis 3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: 376/MENKES/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Fisioterapi | | 1. Memiliki Surat Tanda Regristrasi Fisioterapis 2. Memiliki SIKF/SIPF | | | |
|  | | | | | |
| Keterkaitan : | | Peralatan/Perlengkapan : | | | |
| 1. SPO Pelayanan Pasien di Rehabilitasi medik 2. SPO Pelayanan Pasien di Poli Umum 3. SPO Pelayanan Pasien di Poli DOTS 4. SPO Pelayanan Pasien di Poli Anak 5. SPO Pelayanan Pasien di Poli Non TB 6. SPO Pelayanan Pasien di Poli Spesialis Paru 7. SPO Pelayanan Pasien di Poli Asma dan PPOK 8. SPO Pelayanan Pasien di Rekam medik | | 1. Unit alat Pulse Oximeter | | | |
|  | | | | | |
| Peringatan : | | Pencatatan dan Pendataan : | | | |
| 1. Pemeriksaan Arus Puncak Ekspirasi (APE) digunakan untuk mengetahui fungsi faal paru, mengukur aliran udara melalui bronkhus dan tingkat obstruksi jalan nafas. 2. Pemeriksaan dilakukan 3 kali dan ambil nilai tertinggi. (Lihat tabel untuk mengetahui nilai normal) 3. Apabila SPO Tindakan Pemeriksaan Arus Puncak Ekspirasi (APE) tidak dilaksanakan dengan benar maka akan terjadi komplikasi lain akibat kesalahan prosedur | | 1. Data pasien dicatat pada buku kunjungan harian dan dimasukkan ke dalam aplikasi laporan bulanan 2. Setelah selesai dilakukan tindakan ini, jenis tindakan/pemeriksaan dan hasilnya dicatat pada lembar status pasien pada rekam medik | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kegiatan** | **Pelaksana** | **Mutu Baku** | | | **Ket** |
| **Fisioterapis** | **Kelengkapan** | **Waktu** | **Output** |  |
|  | Memasukkan data pasien (nama, umur, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan) pada lembar pemeriksaan/data di komputer |  | Form pemeriksaan  Pulpen  Komputer | 2 menit | Data pasien terisi lengkap |  |
|  | Menjelaskan manfaat dan prosedur pemeriksaan kepada pasien. |  | Unit alat Peak Flowmeter | 2 menit | Pasien mengerti prosedur pemeriksaan |  |
|  | Mengatur posisi pasien dalam posisi duduk/berdiri tegak. |  | kursi | 2-3 menit | Posisi pasien nyaman dan sesuai indikasi |  |
|  | Memastikan skala pengukuran pada alat menunjukkan angka 0 (nol). |  | Unit alat Peak Flowmeter | 1 menit | Skala alat menunjukkan angka nol |  |
|  | Memasang *mouth piece* disposible pada alat *Peak Flow Meter.* |  | Unit alat Peak Flowmeter  Mouthpiece disposible | 1 menit | Mouthpiece terpasang |  |
|  | Meminta pasien untuk menghirup udara melalui hidung sebanyak mungkin, dan memasukkan *mouth piece* ke dalam mulut dengan mengatupkan bibir rapat di sekeliling *mouth piece*, kemudian menghembuskan udara melalui mulut dengan tenaga maksimal (secara cepat dan kuat) segera setelah bibir dikatupkan dan pastikan tidak ada kebocoran. |  | Unit alat Peak Flowmeter |  |  |  |
|  | Meliihat indikator pada skala pengukuran. |  | Unit alat Peak Flowmeter |  |  |  |
|  | Mencatat nilai yang dihasilkan pada lembar hasil pemeriksaan Peak Flow Meter. |  | Form pemeriksaan  Komputer |  | Pemeriksaan selesai dilakukan |  |
|  | Melepaskan mouthpiece dan membuang ke tempat sampah medis. |  |  |  |  |  |