|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PROSEDUR MENYALAKAN MESIN TORAY** | | |
| No. Dokumen  /SPO/HD/P05/RSUD-DM/I/2018 | No.Revisi | Halaman :  1/2 |
| STANDARPROSEDUR **OPERASIONAL** | TanggalTerbit,  08 Januari 2108 | Ditetapkan Oleh :  Direktur RSUD dr. Murjani  dr. Denny Muda Perdana, Sp.Rad  Pembina Utama Muda  NIP. 19621121 199610 1 001 | |
| **Pengertian** | Hemodialisis adalah tindakan 'pengobatan' dengan tujuan mengeluarkan sisa metabolisme atau koreksi elektrolit darah serta cairan tubuh melalui proses pertukaran antara bahan yangada dalam darah dan dialisat melewati membran semipermiabel secara difusi atau ultrafiltrasi. | | |
| **Tujuan** | Untuk menolong penderita dengan gangguan fungsi ginjal sedemikian rupa sehingga pengobatan biasa atau konservatif sudah tidak lagi mempertahankan kehidupan. Hemodialisis dilaksanakan dengan 3 tujuan antara lain :   1. Menunggu fungsi ginjal pulih dengan pengobatan atau operasi. 2. Hemodialisis reguler/seumur hidup karena fungsi ginjal tidak dapat pulih kembali. 3. Menunggu cangkok ginjal. | | |
| **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. MurjaniNomor /SKPT/DIR/P05/RSUD-DM/1/2018tentang Panduan Pelayanan Pasien Dengan Terapi Dialisis. | | |
| **Prosedur** | 1. Nyalakan RO dengan menaikan tuas orange padapanel pertama dan menaikan tuas padapanel kedua. 2. Cek Cirkuit Breaker dibelakang mesin pada posisi ON (tombol ON/OFF sebelah kanan dibelakang mesin untuk supply tegangan mesin). | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PROSEDUR MENYALAKAN MESIN TORAY** | | |
| No. Dokumen  /SPO/HD/P05/RSUD-DM/I/2018 | No.Revisi | Halaman :  2/2 |
| **Prosedur** | 1. Tarik dan angkat saklar APBS untuk mengaktifkan batery. 2. Tekan tombol ON/OFF sebelah kiri dibelakanagn mesin untuk meyalakan mesin. 3. Lakukan proses Rinse dengan cara menekan tombol RINSE (pada folder SWITCH). 4. Pasang Dializer,Blood line dan consumable lainnya. 5. Pasang Concentrate Port Nozzle pada masing-masing cairan consentrat. 6. Merah untuk cairan Acid (A) 7. Biru untuk cairan bicarbonat (B) 8. Tekan tombol STANDBY (proses STAND-BY 1). 9. Lakukan proses priming dengan 1000 Ml cairan NaCl. 10. Setelah proses STANDBY 1 OK dilayar, pasang coupler pada dyalizer. 11. Tekan tombol STANDBY (proses STAND-BY 2). Dyalizer akan dibilas dengan cairan dialisat. Setelah 2 menit, dilayar muncul STAND-BY 2 OK. 12. Perawat cuci tangan. 13. Lakukan akses kepasien dengan teknik septik dan aseptik. 14. Hubungkan Blood Lien kepasien. 15. Set UF.Goal,Temperatur dan waktu dialisis. 16. Cek kembali settingan mesin. 17. Ukur tanda-tanda vital. 18. Rapikan alat. 19. Perawat cuci tangan. | | |
| **Unit Terkait** | 1. Unit Hemodilisa | | |