|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **DESINFEKTAN MESIN HAEMODIALISIS** | | |
| No. Dokumen  /SPO/HD/P05/RSUD-DM/I/2018 | No.Revisi | Halaman :  1/1 |
| STANDARPROSEDUROPERASIONAL | TanggalTerbit,  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 menghilangkan bakteri / virus setelah penggunaan pada pasien hemodialisa dengan menggunakan consentrat Byclin atau Citric Acid. Yang mana program disinfektannya sudah tersedia pada setiap mesin | | |
| **TUJUAN** | * 1. Mensterilkan mesin agar dapat digunakan kembali pada shift selanjutnya   2. Meminimalkan penularan virus / bakteri pada shift selanjutnya   3. Menjaga kestabilan fungsi mesin hemodialisa | | |
| **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. Sebelum melakukan pelayanan pada shif pertama mesin TORAY menggunakan program Rinse 1 dengan consentrat Byclin. 2. Saat pergantian shif mesin TORAY menggunakan Rinse 2 menggunakan consentratcitric acid dan Byclin secara bergantian. 3. Mesin TORAY setiap hari menggunakan program Autodis dengan consentrat Byclin dan consentrat citric acid secara bergantian setelah pelayanan telah selesai | | |
| **UNIT TERKAIT** | 1. Unit Hemodialisis 2. IPSRS | | |