|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **SARANA HUBUNGAN SIRKULASI**  **(AKSES VASKULER)** | | |
| No. Dokumen  /SPO/HD/P05/  RSUD-DM/I/2018 | No.Revisi | Halaman :  1/2 |
| STANDARPROSEDUR **OPERASIONAL** | 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** | Suatu cara untuk mengeluarkan darah dari tubuh yang kemudian masuk ke dalam dialyzer dan selanjutnya darah kembali ke dalam tubuh. | | |
| **Tujuan** | 1. Mengeluarkan darah dari tubuh menuju dialyzer. 2. Memasukkan darah dari dilayzer kembali ke tubuh. | | |
| **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.   Peraturan Direktur RSUD dr. MurjaniNomor /SKPT/DIR/P05/RSUD-DM/1/2018tentang Panduan Pelayanan Pasien Dengan Terapi Dialisis. | | |
| **Prosedur** | 1. Persiapan 2. Persiapan alat    1. Jarum Punksi 3. Jarum metal (butterfly no. 14,15,16) 4. Jarum dengan catheter (abocath no. 14,15,16 ) 5. NaCL 0,9 % 6. Heparin Injeksi 7. Spuit 1 cc, 5 cc, 20 cc 8. Kassa steril 9. Desinfektan (Alkohol/bethadine) 10. Duk klem 1 buah 11. Klem arteri 2 buah 12. Bak instrumen dan bak cuci (mangkok kecil) 13. Duk steril (biasa,split,lubang) 14. Sarung tangan steril 15. Plester 16. Pengalas karet/plastik 17. Gelas ukur 18. Botol pemeriksaan darah | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **SARANA HUBUNGAN SIRKULASI**  **(AKSES VASKULER)** | | |
| No. Dokumen  /SPO/HD/P05/  RSUD-DM/I/2018 | No.Revisi | Halaman :  2/2 |
| **Prosedur** | 1. Persiapan Sebelum Punksi 2. Periksa dan tentukan dahulu tempat yang akandilakukan punksi. 3. Daerah yang akan dilakukan punksi diberi pengalas karet. 4. Atur posisi. 5. Kumpulkan peralatan dan dekatkan dengan penderita. 6. Langkah-langkah : 7. Pakai masker. 8. Pakai sarungtangan. 9. Desinfektan daerah yang akan dilakukan punksi dengan bethadine atau alkohol. 10. Letakkan duk sebagai pengalas dan penutup. 11. Punksi outlet (vena): jalan masuknya darah kedalam tubuh. 12. Ambil darah untuk pemeriksaan laboratorium apabila dibutuhkan. 13. Fiksasi dan tempat punksi ditutup dengan kassa steril. 14. Punksi inlet (arteri): jalan keluarnya darah tubuh. 15. Fiksasi dan tempat punksi ditutup dengan kassa steril. 16. Bolus heparin yang sudah diencerkan dengan NaCL 0,9% untuk dosis awal. 17. Hal - hal yang perlu diperhatikan : 18. Letak vena. 19. Posisi pasien. 20. Jenis pembuluh darah | | |
| **Unit Terkait** | 1. Unit Hemodialisa | | |