**Panduan Pengguna SMS**

0812 900 900 09

|  |
| --- |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Sindromprioritas  | **P** |

Format Pelsa**P [sindrom] [spesies] [jumlah hewan] {lokasi}*** Pesan diawali dengan P
* Kode Sindrom Prioritas
* Kode Spesies
* Jumlah hewan terinfeksi
* Kode lokasi wajib diisi jika kasus terjadi diluar wilayah kerja
 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| P | **Sindromprioritas** |

Contoh Pelsa**P KGS SP 3**[iSIKHNAS] Terima kasih. [ID Kasus: 2345] Anda telah melaporkan 3 kasus keguguran atau sendi membengkak pada sapi di … Lokasi X. |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Tandaumum | **U** |

Format Pelsa**U [tanda,tanda...] [spesies] [jumlah hewan] {lokasi}*** Pesan diawali dengan U
* Kode tanda. *Jika tanda lebih dari satu dipisahkan dengan koma*
* Kode spesies.
* Jumlah hewan terinfeksi.
* Kode lokasi wajib diisi jika kasus terjadi diluar wilayah kerja.
 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Tandaumum | **U** |

Contoh- Pelsa**U PC SP 2**[iSIKHNAS] Terima kasih. [ID kasus 2352] Anda telah melaporkan 2 kasus pincang pada sapi di … lokasi X. |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Laporannegatif | **PNEG** |

PELSA Format**PNEG**Ketik PNEG jika salah satu atau lebih sindrom prioritas tidak ditemukan selama 7 hari terakhir. |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  Laporannegatif | **PNEG** |

PELSA Contoh**PNEG**[iSIKHNAS] Terima kasih. Anda telah melaporkan bahwa tidak ada kasus baru sindrom lain di… lokasi X … selama 7 hari terakhir. |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Perkembangankasus | **PK** |

Format**PK [ID kasus] [kode perkembangan kasus]*** Pesan diawali dengan PK.
* ID Kasus
* Ketik kode hasil perkembangan kasus:

**Kode perkembangan kasus:**

|  |  |
| --- | --- |
| **SB** | Sembuh |
| **MS** | Masih sakit |
| **MT** | Mati |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Perkembangankasus | **PK** |

Contoh**PK 2238 SB**[iSIKHNAS] [ID kasus 2238]. 5 sapi di DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Ragunan: sembuh |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Daftarkode | **KODE**  |

Format**KODE {jenis kode}*** Pesan diawali dengan KODE
* Daftar kode diminta : boleh tidak diisi

**Jenis kode:**

|  |  |
| --- | --- |
| **SP** | Spesies |
| **TAN** | Tanda |
| **SIN** | Sindrom |
| **PK** | Perkembangan kasus |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Daftarkode | **KODE**  |

Contoh**KODE SP**[iSIKHNAS] AY ayam; IT itik; AG angsa; EG entog; UL unggas lain; MP merpati; PY puyuh; SP sapi; KR kerbau; KB kambing; DB domba; KD kuda; KL kelinci; AJ anjing; KC kucing; BB babiContoh**KODE PK**[iSIKHNAS] MS Masih sakit; MT Mati; SB Sembuh |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Cari kode tanda | **CKT** |

Format**CKT [nama tanda]*** Pesan diawali dengan CKP diikuti nama tanda
* Pesan untuk mendapatkan informasi mengenai kode tanda.
 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Cari kode tanda | **CKT** |

Contoh**CKT keg**[iSIKHNAS] isikhnas: keguguran KG; kegemukan GEM; keguguran tua KGT; kembung KBG; keguguran muda KGM; kekurusan KK; Kem…**CKT hid**[iSIKHNAS] kelainan hidung KHD; hidung beringus HB; hidung berlendir HL; hipotermia HT; hidung berlendir dan darah HD |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Pertanyaan | **Q** |

Format**Q [pertanyaan]*** Pesan diawali dengan Q
* Ketik Pertanyaan dan pernyataan anda

Pertanyaan Anda akan dikirim ke koordinator iSIKHNAS yang akan segera menghubungi Anda |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Pertanyaan | **Q** |

Contoh**Q Apa saja gejala klinis penyakit Avian Influenza pada ayam**[iSIKHNAS]Terima kasih. Pertanyaan anda telah dikirim ke koordinator iSIKHNAS. |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Hapuspesan | **H** |

Format**H [jenis pesan]*** Pesan diawali dengan H diikuti Jenis Pesan

Akan menghapus SMS terakhir yang dikirim pelapor sesuai jenis pesan, demikian seterusnya |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Hapuspesan | **H** |

Contoh**H P**[iSIKHNAS] Pesan ' P KGS SP 3 ' dikirim pada 3/11/2013 14:50 telah dihapusContoh**H U**[iSIKHNAS] Pesan 'U MC SP 2' dikirim pada 12/10/2013 09:10 telah dihapus |
|

|  |
| --- |
| U : Kode**Tanda : PELSA** 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Tanda** |
| TL | tanda lain |
| PA |   Kelainan perilaku |
| GG |     gila galak |
| LP |     lumpuh |
| AL |     liur berlebihan |
| MC |     mencret |
| GT |     gatal |
| LB |     luka berdarah |
| PC |     pincang |
| SB |     sendi bengkak |
| LK |     luka pada kaki |
| BT |     batuk |
| HB |     hidung beringus |
| PR |     prolaps rahim |
| KG |     keguguran |
| DK |     kesulitan lahir |
| MT |     mati mendadak |

 |
|

|  |
| --- |
| U : KodeTanda : PELSA 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Tanda** |
| SM |     sakit akut |
| PK |     peningkatan kematian |
| DM |       demam |
| RB |         rahang bawah bengkak |
| BP |    busung papan pada dada |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 |
|

|  |
| --- |
| P : Kode**Sindrom prioritas** 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **DMB** | **Demam pada babi** |
| Demam tinggi, konjungtivitas dan peningkatan kematian pada babi |
| Spesies | babi |
|  |  |
| **GGA** | **Gila galak** |
| Perubahan tingkah laku, menjadi lebih agresif atau depresif, hipersalivasi dan menggigit |
| Spesies | anjing, kucing, monyet |
|  |  |
| **KGS** | **Keguguran atau sendi membengkak** |
| Keguguran pada trimester ke 3 atau sendi membengkak |
| Spesies | sapi, kerbau, kambing |
|  |  |
| **MTD** | **Mati mendadak** |
| Kematian mendadak dan keluar darah pada lubang kumlah |
| Spesies | ruminan, babi, kuda |

 |
|

|  |
| --- |
| P : KodeSindrom prioritas 2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **MMU** | **Mati meningkat pada unggas** |
| * **Ayam kampung dan unggas lain, burung:** kematian mendadak dalam waktu 2 hari dengan atau tanpa gejala klinis
 |
| * **Layer:** kematian diatas 1 % dalam 2 hari berturut-turut. Bila divaksin, penurunan produksi telur pada ayam
 |
| * **Broiler:** kematian mendadak di atas 1% dalam 2 hari berturut-turut umumnya menyerang pada umur diatas 20 hari
 |
| Spesies | ayam, itik, puyuh, unngas lain |
| **PLL** | **Pincang, air liur dan lepuh** |
| Pincang, air liur berlebihan, dan lepuh pada mulut / kaki / putting |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Spesies | ruminant babi |

 |
| **PLB** | **Penyakit luar biasa** |
| Spesies | Semua spesies |

 |
|

|  |
| --- |
| Kode**spesies** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Spesies** |
| AY | ayam |
| IT | itik |
| AG | angsa |
| EG | entog |
| UL | unggas lain |
| MP | merpati |
| PY | puyuh |
| SP | sapi |
| KR | kerbau |
| KB | kambing |
| DB | domba |
| KD | kuda |
| BB | babi |
| KL | kelinci |
| AJ | anjing |
| KC | kucing |
|  |  |

 |
|

|  |
| --- |
| Kode**spesies** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Kode** | **Spesies** |
| MY | monyet |
| KR | kera |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 |



AUSTRALIA

INDONESIA

PARTNERSHIP FOR EMERGING

INFECTIOUS

DISEASES