|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SBT** | | **Penyebab Berhenti** | | | | | |
| Mulai | Akhir | AGD / Saturasi | Resp.-Rate | Volume Tidal | Pasien  Dyspnoe | Hemodinamik | Selainnya |
|  |  | □ SaO2 < 90%  □ pH < 7,35 | □ > 35/min  □ < 10/min | □ < 5 ml/kgKG | □ Tidak bisa lagi | □ Tensi Turun < 90 mmHg  □ Tensi Naik > 200 mmHg |  |
|  |  | □ SaO2 < 90%  □ pH < 7,35 | □ > 35/min  □ < 10/min | □ < 5 ml/kgKG | □ Tidak bisa lagi | □ Tensi Turun < 90 mmHg  □ Tensi Naik > 200 mmHg |  |
|  |  | □ SaO2 < 90%  □ pH < 7,35 | □ > 35/min  □ < 10/min | □ < 5 ml/kgKG | □ Tidak bisa lagi | □ Tensi Turun < 90 mmHg  □ Tensi Naik > 200 mmHg |  |

**Percobaan bernafas sendiri (SBT) Metode:**

□ T-Piece atau □ Katup Bicara

□ Modus assistent (Spont / P(ASB).)

□ NAVA

□ High Flow

Banyak: Waktu:

□ 1 x □ 2x □ Kriteria Berhenti

□ □ Jam.

**Percobaan bernafas sendiri:**

□ ya

□ tidak

alasan:

□ Syarat Weaning tidak terpenuhi

□ Alasan lainnya:

**Syarat Weaning:**

□ SaO2≥ 90% pada FiO2 max.40 %

□ pH > 7,35

□ hemodinamik stabil

(Noradren. max 8 ml/h pada 5mg/50 ml)

□ Memicu Trigger

**Opsional:**

□ PEEP ≤ 5 cmH2O

□ Hb ≥ 8 g/dl

□ Temp < 38 °C

□ Sadar atau Mudah dibangunkan

(RASS 0/-1)

□ **Semua Terpenuhi**

Tanggal

Nama Pasien

**Tanda Tangan:**

**Strategi Ventilasi:**

□ PCV di antara SBT

□ Spont / P(ASB) di antara SBT

□ ASV di antara SBT

□ NAVA di antara SBT □

**Sedasi:**

□ Tidak ada

□ Opiat (Bila Perlu)

□ Atosil (Bila Perlu)

□ Reduksi Sedasi (liat di \_\_\_\_)

□

**Monitoring** (Tambahan):

□ Ukuran CO2 Transkutan