|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROSEDUR PENANGANAN KOMPLIKASI INTRADIALISIS : KRAM OTOT** | | | |
| No. Dokumen  /SPO/HD/P05/  RSUD-DM/I/2018 | No.Revisi | | Halaman :  1/1 |
| 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** | Timbulnya kejang otot pada pasien yang sedang menjalani hemodialisis atau sesudahnya. | | | |
| **Tujuan** | Untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kram otot. | | | |
| **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. Turunkan target ultrafiltrasi seminimal mungkin atau sampai nol. 2. Periksa tekanan darah dan nadi. 3. Bila kram terjadi bersamaan dengan hipotensi, berikan NaCL 0,9% 100 cc. 4. Bila ada perbaikan,pemberian drip NaCL 0,9% diteruskan sampai kram teratasi dan tekanan darah normal. 5. Bila tidak ada perbaikan,kolaborasi untuk pemberian terapi cairan hipertonis. 6. Bila penyebabnya diduga karena hipokalsemi,kolaborasi untuk pemberian terapi calcium glukonas (diencerkan dalam NaCL 0,9% dengan perbandingan 1: 1) 7. Penyuluhan kepada pasien supaya kenaikan berat badan interdialitik tidak terlalu besar. 8. Dokumentasi tindakan. | | | |
| **Unit Terkait** | 1. Unit Hemodialisa | | 1. Farmasi | |