Figure 1

**NOTULEN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TANGGAL** | : | | Sabtu, 4 Desember 2021 | |
| **WAKTU** | : | | 12.00 WIB - Selesai | |
| **TEMPAT** | : | | Ruang Rapat 1 Lt 3B | |
| **AGENDA RAPAT** | : | | Sesi konsultasi dengan konsultan pajak | |
| **PEMIMPIN RAPAT** | : | | Dr. Sahata P.H.Napitupulu, Sp.M | |
| **NOTULIS** | : | | Eny Kustiyaningsih, Amd.Kep | |
| **JUMLAH PESERTA** | : | | 14 Orang | |
| **TIDAK HADIR** | : | | 7 Orang | |
| **PEMBAHASAN** | : | | 1. Dibuka oleh Dr. Sahata P.H.Napitupulu, Sp.M 2. Dr. Farida : 3. Pagi pegawai RS jam 07.14. 4. Sore praktek (pekerja bebas)  * Apakah boleh pasien bayar langsung bagaimana caranya supaya potongan pajak tidak naik.   3. Pak Toek :   1. Untuk pagi tetap dipotong pajak oleh RS. 2. Untuk sore pekerja bebas RS tidak memotong. 3. Untuk pasien bisa bayar langsung tidak ada larangan, kan tidak ada undangan-undangnya. 4. Dr. Irma : 5. Yang sudah dijelaskan kasus seperti dr. Farida. Apakah bisa pertama kali bayar langsung dan dokter tidak dipotong pajak tapi bayar pajak sendiri. 6. Pak Toek : 7. Boleh saja tapi kembali ke sistem RS.  * Sebelumnya Syarat MOU   Pasien RS  Dokter   * Sekarang   Pasien – RS – Dokter.   1. Kesepakatan harus di MOU/ditetapkan. 2. Kwitansi dokter harus dirubah misal: dokter RJK pagi si A 3. Dr. Sahata : 4. Jika pakai yang no.1 harus ada kesepakatan dengan dokter-dokter. | |
| **HASIL RAPAT** | : | | -Penjelasan tentang pajak sudah di jelaskan oleh pak Toek.  Pada dasarnya dokter-dokter sudah paham. | |
| **TINDAK LANJUT** | : | | - | |
|  |  | |  | |
| PEMIMPIN RAPAT,  ( dr. Sahata P.H.Napitupulu, Sp.M ) | | NOTULIS,  ( Eny Kustiyaningsih, Amd.Kep ) | |