|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROBABILITAS** | | | | | **RISIKO / IMPAK (kesehatan, financial, legal dan peraturan)** | | | | | | **SISTEM YANG ADA** | | | | |  |
| Potentials Risk/Problems | Sering | Agak  Sering | Kadang | Jarang | Tidak  Pernah | Kehilangan nyawa/  Ekstremitas/fungsi | Hilangnya  Fungsi | Masa perawatan  MEMANJANG | Klinis dan keuangan  SEDANG | Klinis dan keuangan  MINIMAL | Tidak ada | | Jelek | Sedang | Baik | Sangat  Baik | SKOR |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | **5** | **4** | **3** | **2** | **1** | **5** | | **4** | **3** | **2** | **1** |  |
| Unit Laundry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| * Needle stick injury | 4 |  |  |  |  | **5** |  |  |  |  | **5** | |  |  |  |  | **100** |
| * Saluran air laundry infeksius | 4 |  |  |  |  | **5** |  |  |  |  | **5** | |  |  |  |  | **100** |
| * Tercampurnya linen infeksius dan non infeksius | 4 |  |  |  |  | **5** |  |  |  |  |  | |  | **3** |  |  | **60** |
| * Kerusakan linen |  |  | 2 |  |  | **5** |  |  |  |  | **5** | |  |  |  |  | **50** |
| * Kepatuhan penggunaan APD |  | 3 |  |  |  | **5** |  |  |  |  |  | | **4** |  |  |  | **60** |
| * Kepatuhan kebersihan tangan | 4 |  |  |  |  | **5** |  |  |  |  |  | |  | **3** |  |  | **60** |
| * Pembersihan lingkungan |  | 3 |  |  |  | **5** |  |  |  |  | **5** | |  |  |  |  | **60** |
| * Kesehatan karyawan | 4 |  |  |  |  | **5** |  |  |  |  | **5** | |  |  |  |  | **100** |
| * Kekurangan persediaan linen | 4 |  |  |  |  | **5** |  |  |  |  | **5** | |  |  |  |  | **100** |
| * Tercampurnya alat medis dalam linen | 4 |  |  |  |  | **5** |  |  |  |  | **5** | |  |  |  |  | **100** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS KELOMPOK RESIKO** | **SKOR** | **PRIORITAS** | **TUJUAN** | **STRATEGI** | **EVALUASI** | **PIC** |
| 1 | Needle stick injury | 100 | 1 | Insiden needle stick injury terkontrol | 1. Pastikan linen kotor aman. 2. Sosialisasi alur tertusuk jarum. 3. Monitoring kejadian tertusuk jarum. | Setiap hari | 1. Komite PPIRS. 2. Ka. Laundry. 3. Komite K3RS. |
| 2 | Kekurangan persediaan linen | 100 | 2 | Persediaan linen mencukupi | 1. Hitung keperluan linen rumah sakit. 2. Manajemen linen oleh laundry. 3. Warna linen disamakan. 4. Pencatatan laundry sesuai dengan linen yang di ambil dan yang di kembalikan oleh ruangan. 5. Monitoring ketersediaan linen. | 1 bulan | 1. Komite PPIRS. 2. Ka. Laundry. |
| 3 | Kesehatan karyawan | 100 | 3 | Kesehatan karyawan terjamin. | 1. Maping karyawan. 2. Skrining kesehatan berkala sesuai dengan tempat bekerja. 3. Lakukan imunisasi secara berkala. 4. Monitoring hasil kesehatan pasien. | 3 bulan | 1. Komite PPIRS 2. Kepegawaian 3. Komite Medik. 4. Keperawatan |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS KELOMPOK RESIKO** | **SKOR** | **PRIORITAS** | **TUJUAN** | **STRATEGI** | **EVALUASI** | **PIC** |
| 4 | Saluran air laundry infeksius. | 100 | 4 | Saluran air laundry infeksius menuju IPAL. | 1. Buat peta saluran air laundry. 2. Air bekas laundry infeksius menuju ke IPAL. 3. Monitoring pipa saluran air bekas laundry infeksius dalam kondisi baik dan bersih | 1 bulan | 1. KPPIRS. 2. Ka. Laundry. 3. Sanitasi 4. Kasi Penunjang Non Medik. |
| 5 | Tercampurnya alat medis dalam linen | 100 | 5 | Linen aman dari alat medis | 1. Periksa dengan baik saat mengambil linen dari pasien. 2. Monitoring kejadian tercampur alat di linen. | Setiap hari | 1. KPPIRS. 2. Ka. Laundry 3. Kasi Penunjang Non Medik. 4. Keperawatan |
| 6 | Kepatuhan kebersihan tangan | 60 | 6 | Petugas ruang laundry melakukan kebersihan tangan dalam melakukan proses laundry. | 1. Resosialisasi 6 langkah kebersihan tangan. 2. Edukasi untuk tidak berkuku kotor atau panjang. 3. Monitoring kepatuhan kebersihan tangan. | Setiap hari. | 1. Komite PPIRS. 2. Ka. Laundry. |
| 7 | Tercampurnya linen infeksius dan linen non infeksius | 60 | 7 | Linen infeksius dan non infeksiun terpisah. | 1. Tata laksana linen kotor infeksius dan bon infeksius. 2. Monitoring linen kotor infeksius dan linen non infeksius. | Setiap hari. | 1. Komite PPIRS. 2. Ka. Laundry. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS KELOMPOK RESIKO** | **SKOR** | **PRIORITAS** | **TUJUAN** | **STRATEGI** | **EVALUASI** | **PIC** |
| 8 | Kebersihan lingkungan laundry | 60 | 8 | Kebersihan lingkungan laundry terjamin | 1. Bersihkan lingkungan secara berkala. 2. Bersihkan tempat kerja segera setelah selesai bekerja. 3. Bersihkan lingkungan laundry sesuai dengan standar yang berlaku. 4. Monitoring kebersihan lingkungan laundry. | Setiap hari. | 1. Komite PPIRS. 2. Ka. Laundry. |
| 9 | Kepatuhan penggunaan APD sesuai indikasi | 50 | 9 | Meningkatkan kepatuhan penggunaan APD sesuai indikasi | 1. Melakukan re sosialisasi tentang penggunaan APD sesuai indikasi 2. Melakukan monitoring penggunaan APD | Setiap hari. | 1. Komite PPIRS. 2. Ka. Laundry. |

Disetujui oleh:

Ketua Komite PPI

dr.Ikhwan Setiabudi, Sp.PK

NIP. 19750119 200604 1 008

Sampit, …………………………

Dibuat oleh:

Ka. Unit Laundry

Juniati, SKM

NIP. 19710607 1999 03 2 007

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS KELOMPOK RESIKO** | **TUJUAN** | **STRATEGI** | **IMPLEMENTASI** | **EVALUASI** | **RENCANA TINDAK LANJUT** |
| 1 | Needle stick injury | Insiden needle stick injury terkontrol | 1. Pastikan linen kotor aman. 2. Sosialisasi alur tertusuk jarum. 3. Monitoring kejadian tertusuk jarum. | 1. Edukasi petugas untuk melakukan perbeden dengan aman, tidak ada benda tajam yang tertinggal di linen. 2. Melakukan sosialisasi alur tertusuk jarum pada petugas laundry. 3. Memonitor kejadian tertusuk jarum. | 1. Masih bisa ditemukan benda tajam di linen kotor. 2. Sosialisasi alur tertusuk jarum pada petugas laundry belum dilakukan karena belum ada kesepakatan petugas dalam penanganan tertusuk jarum. 3. Monitoring kejadian tertusuk jarum belum jalan. | 1. Beri teguran lisan pada petugas yang tidak teliti pada jarum yang terbawa di linen kotor. 2. Koordinasi dengan KKS dan Yanmed untuk percepatan petugas penanganan tertusuk jarum. 3. Pantau kejadian neddle injury di laundry. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS KELOMPOK RESIKO** | **TUJUAN** | **STRATEGI** | **IMPLEMENTASI** | **EVALUASI** | **RENCANA TINDAK LANJUT** |
| 2 | Kekurangan persediaan linen | Persediaan linen mencukupi | 1. Hitung keperluan linen rumah sakit. 2. Manajemen linen oleh laundry. 3. Warna linen disamakan. 4. Pencatatan laundry sesuai dengan linen yang di ambil dan yang di kembalikan oleh ruangan. 5. Monitoring ketersediaan linen. | 1. Menghitung keperluan linen rumah sakit. 2. Memberikan edukasi agar manajemen linen oleh laundry. 3. Menginformasikan pada PPTK pengadaan linen agar warna linen disamakan. 4. Lakukan pencatatan laundry sesuai dengan linen yang di ambil dan yang di kembalikan oleh ruangan. 5. Monitoring ketersediaan linen. | 1. Jumlah kebutuhan linen adalah 3 x bed pasien ( 3 x 525) = 1.575 set. 2. Untuk pemesanan selanjutnya kan dipesan warna yang sama. 3. Linen masih diantar dan diambil oleh petugas laundry. 4. Tidak ada control linen di laundry. | 1. Fasilitasi kebutuhan linen. 2. Fasilitasi ruangan untuk menyimpan linen bersih. 3. Manajemen linen oleh unit laundry. 4. Monitoring linen setiap hari. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS KELOMPOK RESIKO** | **TUJUAN** | **STRATEGI** | **IMPLEMENTASI** | **EVALUASI** | **RENCANA TINDAK LANJUT** |
| 3 | Kesehatan karyawan | Kesehatan karyawan terjamin. | 1. Maping karyawan. 2. Skrining kesehatan berkala sesuai dengan tempat bekerja. 3. Lakukan imunisasi secara berkala. 4. Monitoring hasil kesehatan pasien. | 1. Maping karyawan. 2. Mengusulkan untuk dilakukan skrining kesehatan berkala. 3. Mengusulkan untuk dilakukan imunisasi secara berkala. 4. Monitoring hasil kesehatan pasien. | 1. Jumlah petugas laundry ada 10 orang + 1 Ka. Unit Laundry. 2. Skrining kesehatan secara berkala belum bisa dilakukan. 3. Imunisasi secara berkala belum bisa dilakukan. 4. Monitoring kesehatan karyawan belum bisa dilakukan. | 1. Koordinasi dengan KKS untuk dilakukan skrining dan imunisasi berkala pada petugas laundry. 2. Buat surat ke Direktur untuk melaksanakan program kesehatan karyawan. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS KELOMPOK RESIKO** | **TUJUAN** | **STRATEGI** | **IMPLEMENTASI** | **EVALUASI** | **RENCANA TINDAK LANJUT** |
| 4 | Saluran air laundry infeksius. | Saluran air laundry infeksius menuju IPAL. | 1. Buat peta saluran air laundry. 2. Air bekas laundry infeksius menuju ke IPAL. 3. Monitoring pipa saluran air bekas laundry infeksius dalam kondisi baik dan bersih | 1. Koordinasi dengan bagian sanitasi untuk membuat peta saluran air laundry. 2. Memastikan air bekas laundry infeksius menuju ke IPAL. 3. Memonitoring pipa saluran air bekas laundry infeksius dalam kondisi baik dan bersih | 1. Peta saluran air di laundry belum dibuat. 2. Air bekas laundry mengalir di saluran got terbuka. 3. Pipa saluran air bekas laundry mengarah ke saluran air terbuka. | 1. Buat peta saluran air laundry. 2. Koordinaasi dengan sanitasi agar air launry mengalir ke IPAL. 3. Buat monitoring saluran air bekas laundry infeksius. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS KELOMPOK RESIKO** | **TUJUAN** | **STRATEGI** | **IMPLEMENTASI** | **EVALUASI** | **RENCANA TINDAK LANJUT** |
| 5 | Tercampurnya alat medis dalam linen | Linen aman dari alat medis | 1. Edukasi petugas untuk memeriksa dengan baik saat serah terima mengambil linen dari pasien. 2. Monitoring kejadian tercampur alat di linen. | 1. Menganjurkan petugas ruangan untuk periksa dengan baik saat mengambil linen dari pasien. 2. Membuat lembar monitoring kejadian tercampur alat di linen. | 1. Masih ditemukan alat medis tertinggal di linen yang akan dicuci. 2. Lembar monitoring sudah tersedia. | 1. Monitoring linen setiap hari. |
| 6 | Kepatuhan kebersihan tangan | Petugas ruang laundry melakukan kebersihan tangan dalam melakukan proses laundry. | 1. Resosialisasi 6 langkah kebersihan tangan. 2. Edukasi untuk kuku tidak kotor atau panjang. 3. Monitoring kepatuhan kebersihan tangan. | 1. Melakukan resosialisasi 6 langkah kebersihan tangan. 2. Edukasi pada petugas untuk tidak berkuku kotor atau panjang. 3. Memonitoring kepatuhan kebersihan tangan. | 1. Petugas laundry sudah terpapar 6 langkah hand hygiene.. 2. Kuku petugas bersih. 3. Petugas pengantar linen masih tidak melakukan hand hygiene. | 1. Edukasi petugas pengantar laundry untuk melakukan hand hygiene. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS KELOMPOK RESIKO** | **TUJUAN** | **STRATEGI** | **IMPLEMENTASI** | **EVALUASI** | **RENCANA TINDAK LANJUT** |
| 7 | Tercampurnya linen infeksius dan linen non infeksius | Linen infeksius dan non infeksiun terpisah. | 1. Tata laksana linen kotor infeksius dan non infeksius. 2. Monitoring linen kotor infeksius dan linen non infeksius. | 1. Tata laksana linen kotor infeksius dan non infeksius. 2. Memonitoring linen kotor infeksius dan linen non infeksius. | 1. Linen kotor masih tercampur sejak di ruang perawatan. 2. Petugas ruangan tidak membersihakan darah dan cairan yang ada di linen. | 1. Edukasi petugas ruangan untuk melakukan pemilahan linen kotor. 2. Edukasi petugas ruangan untuk membersihkan noda darah di linen kotor. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS KELOMPOK RESIKO** | **TUJUAN** | **STRATEGI** | **IMPLEMENTASI** | **EVALUASI** | **RENCANA TINDAK LANJUT** |
| 8 | Kebersihan lingkungan laundry | Kebersihan lingkungan laundry terjamin | 1. Bersihkan lingkungan secara berkala. 2. Bersihkan tempat kerja segera setelah selesai bekerja. 3. Bersihkan lingkungan laundry sesuai dengan standar yang berlaku. 4. Monitoring kebersihan lingkungan laundry. | 1. Mengedukasi petugas laundry untuk membersihkan lingkungan secara berkala setiap hari. 2. Mengedukasi petugas laundry untuk membersihkan tempat kerja segera setelah selesai bekerja. 3. Menganjurkan petugas laundry untuk membersihkan lingkungan laundry sesuai dengan standar yang berlaku. 4. Monitoring kebersihan lingkungan laundry. | 1. Loker petugas masih berdebu. 2. Pembersihan setiap hari dari petugas CS hanya pada lantai. | 1. Buat jadwal membersihkan dan desinfeksi meubeller dan peralatan laundry setiap minggu sekali. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JENIS KELOMPOK RESIKO** | **TUJUAN** | **STRATEGI** | **IMPLEMENTASI** | **EVALUASI** | **RENCANA TINDAK LANJUT** |
| 9 | Kepatuhan penggunaan APD sesuai indikasi | Meningkatkan kepatuhan penggunaan APD sesuai indikasi | 1. Lakukan re sosialisasi tentang penggunaan APD sesuai indikasi 2. Lakukan monitoring penggunaan APD | 1. Melakukan re sosialisasi tentang penggunaan APD sesuai indikasi 2. Melakukan monitoring penggunaan APD | 1. Petugas Llaundry sudah terpapar penggunaan APD sesuai indikasi. 2. Petugas hanya menggunakan APD masker saat bekerja. 3. 1 handscoon untuk ambil linen kotor berkeliling di semua ruang perawatan. | 1. Edukasi petugas untuk menggunakan APD yang sesuai. |

Sampit,………………

Sekretaris Komite PPI

Sepsi Dwi Kusmiyana, S.Kep.Ns

NIP. 19810909 200003 2 001

Disetujui oleh:

Ketua Komite PPI

dr.Ikhwan Setiabudi, Sp.PK

NIP. 19750119 200604 1 008