|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | KEGIATAN PROFESIONAL FELLOWSHIP LENSA |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2a. Daftar Kompetensi Penyakit Lensa** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| **No** | **Diagnosis** | **Jumlah kasus / 5 thn** | | **Jumlah** | | | | | | | | | |
| **Thn….** | | **Thn….** | | **Thn….** | | **Thn….** | | **Thn….** | |
| 1 | Aniridia | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2 | Katarak akibat penyakit mata lain (katarak komplikata) | 2 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3 | Katarak dengan high myopia | 2 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4 | Katarak dengan *high astigmatism* | 2 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5 | Katarak pasca keratoplasti | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6 | Katarak pasca bedah vitreoretina | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 7 | Katarak dengan kekeruhan kornea | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8 | Katarak pada *Pseudoexfoliation syndrome* | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | Subluksasi lensa | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | Dislokasi lensa : | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| - Ke anterior |  | |  | |  | |  | |  | |
| - Ke posterior |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | Sferofakia | 0 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12 | Subluksasi IOL | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | *Surgical induced astigmatism* | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 14 | Desentrasi IOL | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 15 | Afakia | 2 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 16 | Komplikasi bedah katarak (endoftalmitis, kenaikan TIO, edema makula kistoid, kebocoran luka, perdarahan intra okular, *endothel decompensation*). | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 17 | *Toxic anterior segment syndrome* | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 18 | Katarak dengan penyulit (extreme short or long axial length, short ACD, poorly dilated pupil) | 2 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Total Kegiatan Diagnosis 5 Tahun** | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Nilai SKP 5 tahun** | | |  |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SKP** | **Diagnosis per 5 tahun** | **Dokumen** |
| Kategori 1 (nilai 50) | 19-28 | * Surat verifikasi yang menunjukkan jumlah pasien dan operasi dari RS dan ditandatangani oleh komite medik / direktur/ ketua SMF. * Bagi yang berpraktek pribadi, verifikasi dilakukan oleh ketua PERDAMI cabang/ ketua IDI cabang |
| Kategori 2 (nilai 75) | 29-37 |
| Kategori 3 (nilai 100) | >38 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2b. Daftar Kompetensi Keterampilan Klinis Lensa** | | | | | | | |
| **No** | **Keterampilan Klinis** | **Jumlah Kasus / 5 Thn** | **Jumlah** | | | | | |
| **Thn….** | **Thn….** | **Thn….** | **Thn….** | **Thn….** | |
| 1 | Melakukan evaluasi pasca operasi katarak dengan komplikasi | 2 |  |  |  |  |  | |
| 2 | Melakukan fakoemulsifikasi pada katarak dengan komplikasi | 2 |  |  |  |  |  | |
| 3 | Implantasi sekunder lensa intraokular (*iris claw*, fiksasi sklera, sulcus) | 1 |  |  |  |  |  | |
| 4 | Reposisi lensa intraokular | 1 |  |  |  |  |  | |
| 5 | Pengelolaan kejadian intra- dan pasca-operatif yang mungkin terjadi selama atau sebagai akibat dari bedah katarak, termasuk: | 2 |  |  |  |  |  | |
| a.  Pendarahan segmen anterior atau posterior. |  |  |  |  |  | |
| b.  Tekanan posterior positif. |  |  |  |  |  | |
| c.  Ablasi koroid. |  |  |  |  |  | |
| d.  Pendarahan ekspulsif. |  |  |  |  |  | |
| e.  Astigmatisma. |  |  |  |  |  | |
| f. Edema kornea. |  |  |  |  |  | |
| g.  Korteks residual. |  |  |  |  |  | |
| h.  Nukleus jatuh. |  |  |  |  |  | |
| i. Edema makula kistoid. |  |  |  |  |  | |
| j. Infeksi intraokular pascaoperasi segera dan lanjut. |  |  |  |  |  | |
| 6 | Melakukan dan membaca pakimetri, microscope endotel, topografi kornea terkomputasi | 0 |  |  |  |  |  | |
| 7 | Operasi lainnya pada iris | 0 |  |  |  |  |  | |
| 8 | Pengangkatan benda asing dari lensa menggunakan magnet | 0 |  |  |  |  |  | |
| 9 | Ekstraksi lensa intrakapsular | 2 |  |  |  |  |  | |
| 10 | Kapsulotomi bedah [*after cataract*] | 2 |  |  |  |  |  | |
| 11 | Pengangkatan lensa yang telah tertanam | 0 |  |  |  |  |  | |
| 12 | Operasi  katarak  dengan  premium  IOL  (  Toric,  Multifokal, accomodative lens) | 1 |  |  |  |  |  | |
| 13 | *Ocular surface surgery* (*amnion membrane transplantation, anterior stromal puncture*, dll) | 0 |  |  |  |  |  | |
| 14 | FLACS | 0 |  |  |  |  |  | |
| 15 | Managemen katarak dengan kekeruhan kornea | 1 |  |  |  |  |  | |
| 16 | Managemen katarak dengan kelainan glaukoma | 2 |  |  |  |  |  | |
| 17 | Managemen katarak dengan keratokonus | 0 |  |  |  |  |  | |
| 18 | *IOL power calculation in special cases :* | 0 |  |  |  |  |  | |
| - *Post Laser Vision Correction* |  |  |  |  |  | |
| - *Post Retina Surgery* |  |  |  |  |  | |
| **Total Kegiatan Keterampilan Klinis**  **5 Tahun** | |  |  |  |  |  |  | |
| **Nilai SKP 5 tahun** | |  |  | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SKP** | **Tindakan per 5 tahun** | **Dokumen** |
| Kategori 1 (nilai 50) | 16-23 | * Surat verifikasi yang menunjukkan jumlah pasien dan operasi dari RS dan ditandatangani oleh komite medik / direktur/ ketua SMF. * Bagi yang berpraktek pribadi, verifikasi dilakukan oleh ketua PERDAMI cabang/ ketua IDI cabang |
| Kategori 2 (nilai 75) | 24-35 |
| Kategori 3 (nilai 100) | >36 |

………………….….,…….…./…………/…….……..

Pemohon,

Materai

10.000

……………………………………..