|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description: LOGO BLUD FINAL.jpg  **JL.HM.Arsyad No.065 Sampit. Telp.(0531) 21010 Fax.(0531)21782**  **email: rsdmsampit@yahoo.com** | **BUNDLES PENCEGAHAN DAN PENGENDALIANINFEKSI DAERAH OPERASI (INTRA OPERASI)** | | |
| No. Dokumen : .../SPO/PPI/RSDM /I /2018 | No. Revisi :  1 | Halaman :  1/3 |
| **STANDAR PROSEDUR**  **OPERASIONAL** | Tanggal Terbit: | Ditetapkan Oleh :  Direktur  **dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp. Rad**  Pembina Utama Muda  NIP. 19621121 199610 1 001 | |
| Pengertian | Pencegahan Infeksi Daerah Operasi (IDO) intra operasi adalah suatu cara yang dilakukan selama tindakan operasi pada pasien untuk mencegah dan mengendalikan kejadian infesi setelah tindakan operasi. | | |
| Tujuan | * + 1. Untuk mencegah terjadinya Infeksi Daerah Operasi (IDO).     2. Untuk mencegah terjadinya infeksi silang. | | |
| Kebijakan | 1. Peraturan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit Nomor: ……………../SPO/PPI/RSDM/I/2018 Tentang Kebijakan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi RSUD dr. Murjani Sampit. 2. Permenkes No. 27 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya. | | |
| Prosedur | 1. Ventilasi: 2. Pertahankan tekanan positif dalam kamar operasi. 3. Pertahanankan minimum 15 kali pergantian udara per jam, dengan minimum 3 diantaranya adalah udara segar. 4. Saring udara masuk melalui langit-langit dan keluar melalui dekat lantai. 5. Jangan melakukan fogging dan sinar UV. 6. Tutup selalu kamar bedah kecuali bila dibutuhkan untuk lewat peralatan, petugas dan pasien. | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description: LOGO BLUD FINAL.jpg  **JL. HM. Arsyad No. 065 Sampit, Telp.(0531) 21010 Fax.(0531) 21782**  **email: rsdmsampit@yahoo. com** | **BUNDLES PENCEGAHAN DAN PENGENDALIANINFEKSI DAERAH OPERASI (INTRA OPERASI)** | | |
| No. Dokumen : .../SPO/PPI/RSDM /I /2018 | No. Revisi :  1 | Halaman :  2/3 |
| Prosedur | 1. Batasi jumlah orang yang masuk dalam kamar bedah. 2. Bersihkan dan desinfeksi permukaan lingkungan: 3. Gunakan desinfekstan permukaan, yaitu larutan peroksida (H2O2) 2%. 4. Jangan menggunakan keset berserabut. 5. Sterilisasi instrument kamar bedah: 6. Sterilisasi alat di CSSD. 7. Laksanakan sterilisasi kilat hanya untuk instrument yang harus segera digunakan seperti instrument yang jatuh tidak sengaja saat operasi sedang berlagsung bukan ntuk alas an lain. 8. Pakaian bedah dan drape. 9. Pakai masker bedah selama berlangsung. 10. Pakai tutup kepala dan wajah secara menyeluruh bila memasuki kamar bedah. 11. Jangan gunakan pembungkus sepatu. 12. Pakai sarung tangan steril bagi anggota tim bedah yang telah cuci tangan bedah. 13. Pakai sarung tangan setelah memakai gaun steril. 14. Pakai gaun dan drape kedap air. 15. Ganti gaun bila tampak kotor, terkontaminasi percikan cairan tubuh pasien. 16. Gunakan gaun disposable. 17. Teknik aseptic dan bedah. 18. Lakukan teknik aseptik. 19. Siapkan peralatan dan larutan steril sesaat sebelum penggunaan. 20. Perlakukan jaringan dengan lembut, lakukan | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Description: LOGO BLUD FINAL.jpg  **JL. HM. Arsyad No. 065 Sampit, Telp.(0531) 21010 Fax.(0531) 21782**  **email: rsdmsampit@yahoo. com** | **BUNDLES PENCEGAHAN DAN PENGENDALIANINFEKSI DAERAH OPERASI (INTRA OPERASI)** | | |
| No. Dokumen : | No. Revisi :  1 | Halaman :  3/3 |
| Prosedur | 1. Hemostasis yang efektif, minimalkan jaringan mati atau ruang kosong pada lokasi operasi. 2. Biarkan luka operasi terbuka atau tertutup dengan tidak rapat bila ahli bedah menganggap luka operasi tersebut sangat kotor atau terkontaminasi. 3. Gunakan drain penghisap tertutup bila diperlukan drainase. Letakan drain pada insisi yang terpisah dari insisi bedah, lepas drain sesegera mungkin bila drain sudah tidak dibutuhkan lagi. | | |
| Instansi Terkait | 1. IBS. 2. Bidang Keperawatan. 3. Bidang Pelayanan Medik. | | |