ANALISA SPM PUSKESMAS PASIRKALIKI BULAN SEPTEMBER 2020

1. Identifikasi Masalah

Tabel 1. Pencapaian SPM Puskesmas Pasirkaliki Januari sd September 2020

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **INDIKATOR SPM** | **TARGET (%)** | **Sasaran** | **Capaian** | | **Kesenjangan** |
| **Jumlah** | **%** |
| 1 | Pelayanan kesehatan ibu hamil | 100 | 396 | 277 | 69.95 | -30.05 |
| 2 | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | 100 | 378 | 280 | 74.07 | -25.93 |
| 3 | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100 | 367 | 294 | 80.11 | -19.89 |
| 4 | Pelayanan Kesehatan Balita | 100 | 1,413 | 390 | 27.60 | -72.40 |
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | 100 | 1,733 | 0 | 0.00 | -100.00 |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 100 | 12,006 | 4,759 | 39.64 | -60.36 |
| 7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut usia | 100 | 1,655 | 1,427 | 67.53 | -13,78 |
| 8 | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | 100 | 5,930 | 1,043 | 17.59 | -82.41 |
| 9 | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | 100 | 326 | 321 | 98.47 | -1.53 |
| 10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | 100 | 26 | 33 | 126.92 | 26.92 |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang dengan TB | 100 | 98 | 33 | 33,67 | -66,33 |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV | 100 | 502 | 276 | 54.98 | -45.02 |

Dari 12 indikator SPM diatas, terdapat 5 indikator yang pencapaiannya sampai bulan September 2020 masih belum 50% atau kesenjangan nya lebih dari 50% . Yakni Pelayanan Kesehatan balita, pelayanan Kesehatan usia Pendidikan dasar, pelayanan Kesehatan usia Pendidikan dasar, pelayanan Kesehatan pada usia produktif, pelayanan Kesehatan penderita hipertensi, pelayanan Kesehatan orang dengan TB.

1. Rumusan masalah
2. Pelayanan Kesehatan Balita

Cakupan pelayanan Kesehatan balita terdapat kesenjangan -72,40 %. Hal ini disebabkan semenjak pandemic covid, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk tetap diam di rumaah serta pelayanan yang bersifat mengumpulkan masa seperti pelayanan posyandu dihentikan semenjak bulan Maret dan baru berjalan lagi semenjak bulan September 2020.

Selain itu kekhawatiran ibu balita mengenai tertular covid mengakbatkan kunjungan balita ke puskesmas juga menurun, demikian pula kunjungan balita ke BPM.

1. Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar

Cakupan pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan terdapat kesenjangan -100 %. Hal ini disebabkan semenjak pandemic covid, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk tetap diam di rumah termasuk kegiatan pendidikan, KBM yang dijalankan dibah dari tatap muka menjadi metode daring. Sehingga kegiatan penjaringan siswa belum bisa dilakukan dikarenakan terkendala belum menemukan metode yang pas agar bisa terlaksana.

1. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif

Cakupan pelayanan Kesehatan usia produktif terdapat kesenjangan -60.36 %. Hal ini disebabkan semenjak pandemic covid, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk tetap diam di rumah serta pelayanan yang bersifat mengumpulkan masa seperti pelayanan posbindu termasuk posbindu PTM dihentikan semenjak bulan Maret, serta kegiatan luar Gedung seperti kunjungan rumah baru berjalan bulan September 2020 oleh petugas puskesmas dan itu pun hanya bisa dilakukan kepada pasien terbatas dikarenakan keterbatasan petugas dan waktu. Kekhawatiran masyarakat serta anjuran pemerintah agar tetap tinggal di rumah mengakibatkan kunjungan usia produktif ke puskesmas dan fasilitas Kesehatan lain mengalami penurunan.

1. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi

Cakupan pelayanan Kesehatan penderita hipertensi terdapat kesenjangan -82.41%. Hal ini disebabkan semenjak pandemic covid, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk tetap diam di rumah serta pelayanan yang bersifat mengumpulkan masa seperti pelayanan posbindu termasuk posbindu PTM dihentikan semenjak bulan Maret, serta kegiatan luar Gedung seperti kunjungan rumah baru pasien PTM berjalan bulan September 2020 oleh petugas puskesmas dan itu pun hanya bisa dilakukan kepada pasien PTM yang jarang kontak dengan petugas puskesmas serta terbatas dikarenakan keterbatasan petugas dan waktu. Kekhawatiran masyarakat serta anjuran pemerintah agar tetap tinggal di rumah terutama lansia/orang dengan komorbid mengakibatkan kunjungan hipertensi ke puskesmas dan fasilitas Kesehatan lain mengalami penurunan.

1. Pelayanan Kesehatan orang dengan TB

Cakupan pelayanan Kesehatan orang dengan TB terdapat kesenjangan -66.33%. Hal ini disebabkan semenjak pandemic covid, pemerintah menganjurkan masyarakat untuk tetap diam di rumah. Selain itu pasien dengan gejala batuk lama/suspek terlalu takut untuk datang memeriksakan keluhannya ke puskesmas dan memilih untuk minum obat warung/mengobati diri sendiri. Pasien yang batuk lama, diobati dahulu dan tidak langsung diberi rujukan lab SP/PS. Mengakibatkan pasien jarang Kembali ke puskesmas. Pengiriman suspek oleh kader PMO tidak optimal karena kekhawatiran kader untuk investigasi kontak. Selain itu masyarakat pun takut dikunjungi oleh kader PMO atau petugas puskesmas dikarenakan khawatir membawa virus COVID.