|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **EVAKUASI PASIEN TERHADAP BENCANA ALAM** | | |
| No. Dokumen  /SPO/HD/P05/RSUD-DM/I/2018 | No.Revisi | Halaman :  1/2 |
| STANDARPROSEDUROPERASIONAL | Tanggal Terbit,  08 Januari 2018 | Ditetapkan Oleh :  Direktur RSUD Dr. MURJANI  dr. Denny Muda Perdana, Sp.Rad  Pembina Utama Muda  NIP. 19621121 199610 1 001 | |
| **Pengertian** | Prosedur penanganan bencana yang terjadi di lingkungan kerja | | |
| **Tujuan** | 1. Agar setiap pegawai tidak cemas atau panik dalam menangani bencana 2. Seuruh pegawai maupun pasien terhindar dari akibat bencana | | |
| **Kebijakan** | 1. Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit Nomor: ....../PER/DIR/P05/RSUD-DM/I/2018 tentang Kebijakan Pelayanan dan Asuhan Pasien. 2. Pedoman Mutu dan Keselamatan Pasien RSUD dr. Murjani Sampit Nomor :........../PDM/KBDYN/RSUD-DM/I/2018. 3. Peraturan Direktur RSUD dr. Murjani Nomor /SKPT/DIR/P05/RSUD-DM/1/2018 tentang Panduan Pelayanan Pasien Dengan Terapi Dialisis. | | |
| **Prosedur** | Tindakan pada petugas RS (perawat, dokter, dan lainnya)   1. Semua jenis kegiatan yang tidak berhubungan dengan pasien dihentikan, semua menuju ruangan perawatan pasien untuk melindungi dan menyelamatkan pasien. 2. Tenangkan pasien dan jangan panik bila bencana terjadi, supaya bencana dapat diatasi dengan tepat. 3. Penanganan bencana gempa bumi :   Bila pasien dalam keadaan cuci darah, lakukan prosedur clamp and cap, atau clamp and cut :   1. Bila ada waktu untuk memasukan darah sebelum evakuasi, dengan menghubungkan, melepas, dan mengembalikan darah : 2. Masukan darah secepatnya 3. Klem, kedua klem yang ada di fistula 4. Klem, klem besar yang ada di AVBL 5. Lepaskan sambungan fistula yang ada di AVBL 6. Tutup ujung fistula 7. Evakuasi. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **EVAKUASI PASIEN TERHADAP BENCANA ALAM** | | |
| No. Dokumen  /SPO/HD/P05/RSUD-DM/I/2018 | No. Revisi | Halaman :  2/2 |
|  | 1. Bila secepatnya harus dievakuasi, dengan menghubungkan, melepas AVBL 2. Stop pump 3. Klem, kedua klem yang ada di fistula 4. Klem, klem besar yang ada di AVBL 5. Lepaskan sambungan fistula dan AVBL 6. Evakuasi 7. Petugas HD yang mengetahui awal titik kebakaran menghubungi Operator 8. Operator menghubungi dinas pemadam kebakaran setempat untuk penanganan lebih lanjut. | | |
| **Unit Terkait** | 1. Unit Hemodialisa 2. Operator 3. Dinas Pemadam Kebakaran | | |