|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PROSEDUR PENERIMAAN PASIEN BARU** | | |
| 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** | Pasien baru adalah pasien yang akan dating untuk pertama kalinya keunit Hemodialisis untuk dilakukan tindakan inisiasi hemodialisis atas rujukan nefrologist atau dokter yang bertanggung jawab. | | |
| **Tujuan** | 1. Untuk melaksanakan tindakan hemodialisisi yang pertama kali. 2. Pasien mendapatkan pelayanan hemodialisis yang cepat dan tepat. 3. Pelayanan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. | | |
| **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** | 1. Pemeriksaan kelengkapan administrasi : 2. Rujukan nefrologist atau dokter yang bertanggung jawab 3. Data Laboratorium penunjang terbaru; HBsAg, Anti HCV, Anti HIV, HB, Ureum, Kreatinin, Kalium, Natrium. 4. Mempersiapkan rekam medic pasien yang telah disusun rapi dalam map yang berisi : 5. Data Umum 6. Informed consent 7. CatatanMedik 8. Skrinninggizi/MIS score. 9. AOP (assessment of patient) 10. Hasilpemeriksaanlaboratorium 11. Lampiran lain (bukti PENKES dll) 12. Pasien dan atau keluarga pasien mendapat penjelasan dari dokter yang berwenang tentang tindakan yang akan dilaksanakan beserta resiko yang mungkin terjadi selama proses hemodialisa berlangsung beserta penanganannya. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **PROSEDUR PENERIMAAN PASIEN BARU** | | |
| No. Dokumen  /SPO/HD/P05/  RSUD-DM/I/2018 | No.Revisi | Halaman :  2/2 |
| **Prosedur** | 1. Pasien, keluarga dan petugas (dokter atau perawat) menandatangani informed consent. 2. Pasien sudah mempunyai aksesu ntuk HD (cimino, jugularis/subclavia) ,bila tidak ada tapi keadaan darurat dapat menggunakan akses veno femoral (perlu dijelaskan pada saat informed consent). 3. Hemodialisis dilaksankan sesuai program atau intruksi nefrologist maupun dokter penanggung jawab. | | |
| **Unit Terkait** | 1. Unit Hemodialisis 2. Medical record | | |