**KEPUTUSAN DIREKTUR RS. WILLIAM BOOTH SURABAYA**

Nomor : /RSWB/Dir-SDM/KEP/II/2024

**Tentang**

**SURAT PENUGASAN KLINIS DAN PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS**

**dr. MULIAWAN YOEKO**

**DIREKTUR RS. WILLIAM BOOTH SURABAYA**

Menimbang :

1. Bahwa sesuai rekomendasi dari Komite Medis RS William Booth Surabaya agar diterbitkan Surat Penugasan Klinis an. dr. Muliawan Yoeko sebagai staf Medis RS William Booth Surabaya sebagaimana surat nomor 005/RSWB/KOMED/I/2024, tanggal

31 Januari 2024, perihal Rekomendasi Kewenangan Klinis Dokter Umum di RS William Booth Surabaya

1. Bahwa dr. Muliawan Yoeko dapat diberikan Rincian Kewenangan Klinis sebagai Staf Medis sesuai kebutuhan RS William Booth Surabaya.
2. Bahwa sehubungan dengan poin 1 dan 2 perlu ditetapkan **SURAT PENUGASAN KLINIS DAN PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS dr. MULIAWAN YOEKO melalui KEPUTUSAN DIREKTUR RS. WILLIAM BOOTH SURABAYA**

Mengingat :

1. UU RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;
2. UU RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. PMK No. 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

1. Memberikan Kewenangan Klinis kepada dr. Muliawan Yoeko sebagai dokter Umum tetap di RS William Booth Surabaya sesuai dengan kewenangan Klinis terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam Surat Keputusan ini.

2. Memberikan Surat Penugasan Klinis kepada, dr. Muliawan Yoeko sesuai dengan Kewenangan tersebut.

3. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan & perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : Februari 2024

**Tembusan :**

1. Opsir Pengurus
2. Ketua Komite Medik
3. Unit terkait
4. Arsip

RS. William Booth Surabaya,

**dr. T.B. Rijanto, DFM**

Direktur

|  |
| --- |
| LAMPIRAN I:  KEPUTUSAN DIREKTUR  RS. WILLIAM BOOTH SURABAYA  NOMOR : /RSWB/DIR-SDM/KEP/II/2024  TANGGAL : FEBRUARI 2024 |
|  |

**SURAT PENUGASAN KLINIS DAN PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS**

**dr. MULIAWAN YOEKO**

Direktur memberikan Rincian Kewenangan Klinis dengan Tingkat Kemampuan 4: Mampu mendiagnosis klinis, memutuskan dan mampu menangani problem itu secara mandiri hingga tuntas sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Kewenangan Klinis** |
|  | Kejang Demam |
|  | Tetanus |
|  | HIV AIDS tanpa Komplikasi |
|  | Tension headache |
|  | Migren |
|  | Bells’ palsy |
|  | Vertigo (Benign paroxysmal positional vertigo) |
|  | Konjungtivitis |
|  | Perdarahan subkonjungtiva |
|  | Blefaritis |
|  | Hordeolum |
|  | Hipermetropia ringan |
|  | Mopia ringan |
|  | Otitis eksterna |
|  | Otitis media akut |
|  | Serumen prop |
|  | Mabuk perjalanan |
|  | Furunkel pada hidung |
|  | Rhinitis akut |
|  | Benda asing |
|  | Epistaksis |
|  | Influenza |
|  | Pertusis |
|  | Faringitis |
|  | Tonsilitis |
|  | Laringitis |
|  | Bronkitis akut |
|  | Tuberkulosis paru tanpa komplikasi |
|  | Hipertensi esensial |
|  | Kandidiasis mulut |
|  | Ulkus mulut (aptosa, herpes) |
|  | Parotitis |
|  | Infeksi pada umbilikus |
|  | Gastritis |
|  | Gastroenteritis (termasuk kolera, giardiasis) |
|  | Refluks gastroesofagus |
|  | Demam tifoid |
|  | Intoleransi makanan |
|  | Alergi makanan |
|  | Keracunan makanan |
|  | Penyakit cacing tambang |
|  | Strongiloidiasis |
|  | Askariasis |
|  | Skistosomiasis |
|  | Taeniasis |
|  | Hepatitis A |
|  | Disentri basiler, disentri amuba |
|  | Haemoroid grade 1/2 |
|  | Infeksi saluran kemih |
|  | Gonore |
|  | Pielonefritis tanpa komplikasi |
|  | Sindrom duh (Discharge)genital (gonore dan Nongonore) |
|  | Infeksi saluran kemih bagian bawah |
|  | Vulvitis |
|  | Vaginitis |
|  | Vaginosis bakterialis |
|  | Kehamilan normal |
|  | Aborsi spontan komplit |
|  | Anemia defisiensi besi pada kehamilan |
|  | Mastitis |
|  | Diabettes mellitus tipe 1 |
|  | Diabettes mellitus tipe 2 |
|  | Hipoglikemia ringan |
|  | Malnutrisi energi-protein |
|  | Defisiensi vitamin |
|  | Defisiensi mineral |
|  | Dislipidemia |
|  | Hiperurisemia |
|  | Obesitas |
|  | Anemia defisiensi besi |
|  | Limfadenitis |
|  | Malaria |
|  | Leptospirosis (tanpa komplikasi) |
|  | Ulkus pada tungkai |
|  | Lipoma |
|  | Moluskum kontagiosum |
|  | Herpes zoster tanpa komplikasi |
|  | Morbili tanpa komplikasi |
|  | Varisela tanpa komplikasi |
|  | Herpes simpleks tanpa komplikasi |
|  | Impetigo |
|  | Impetigo ulseratif (ektima) |
|  | Folikulitis superfisialis |
|  | Furunkel, karbunkel |
|  | Eritrasma |
|  | Erisipelas |
|  | Skrofuloderma |
|  | Sifilis stadium 1 dan 2 |
|  | Tinea kapitis |
|  | Tinea barbe |
|  | Tinea fasialis |
|  | Tinea korporis |
|  | Tinea Manus |
|  | Tinea unguium |
|  | Tinea kruris |
|  | Tinea pedis |
|  | Pitiriasis vesikolor |
|  | Kandidosis mukokutan ringan |
|  | Cutaneis larva ringan |
|  | Filariasis |
|  | Pedikulosis kapitis |
|  | Pedikulosis Pubis |
|  | Skabies |
|  | Reaksi gigitan serangga |
|  | Dermatitis kontak iritan |
|  | Dermatitis atopik (kecuali recalcitrant) |
|  | Napkin eczema |
|  | Dermatitis seboroik |
|  | Pitiriasis rosea |
|  | Akne vulgaris ringan |
|  | Dermatitis perioral |
|  | Miliaria |
|  | Urtikaria akut |
|  | Exanthematous drug eruption, fixed drug eruption |
|  | Vulnus laseratum, punctum |
|  | Luka bakar derjat 1 dan 2 |
|  | Kekerasan tumpul |
|  | Kekerasan tajam |

Direktur memberikan Rincian Kewenangan Klinis dengan Tingkat Kemampuan 3: Mampu mendiagnosis klinis, memberi terapi pendahuluan, sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Kewenangan Klinis** |
|  | Benda asing di konjungtiva |
|  | Mata kering |
|  | Rhinitis alergika |
|  | Asma bronkial |
|  | Pneumonia, bronopneumonia |
|  | Parafimosis |
|  | Salpingitis |
|  | Abces Folikel rambut atau kelenjar sebasea |
|  | Demam dengue, DHF |
|  | Reaksi anafilaktik |
|  | Lepra |
|  | Hidradenitis supurtaif |

Direktur memberikan Rincian Kewenangan Klinis dengan Tingkat Kemampuan 2: Mampu mendiagnosis klinis, sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Kewenangan Klinis** |
|  | Gangguan somatoform |
|  | Insomnia |
|  | Trikiasis |
|  | Episkleritis |
|  | Astigmatism ringan |
|  | Presbiopia |
|  | Buta senja |
|  | Rhinitis vasomotor |
|  | Fimosis |
|  | Ruptur perineum tingkat ½ |
|  | Cracked nipple |
|  | Inverted nipple |
|  | Veruka vulgaris |
|  | Dermatitis numularis |

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : Februari 2024 RS. William Booth Surabaya,

Tembusan :

1. Opsir Pengurus

2. Ketua Komite Medik

3. Unit terkait

4. Arsip

**dr. T.B. Rijanto, DFM**

D Direktur Direktur