***Incident Status Summary* (ICS 209)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*1. Nama Insiden:** | | | **2. Nomor Insiden:** | |
| **\*3. Versi Laporan** (centang satu kotak di sebelah kiri)**:**  *Initial Rpt #*  *Update (if used):*  *Final* | **\*4. *Incident Commander(s)* & Badan atau Organisasi:** | | **5. *Incident Management Organization*:** | **\*6. Tanggal/Jam Terjadi Insiden:**  Tanggal:  Jam:  Zona Waktu: |
| **7. Ukuran Insiden saat ini atau Area Terdampak** (gunakan label unit– mis., “sq mi,” “blok kota”)**:** | **8. Persen (%) Teratasi**    **Terselesaikan** | **\*9. Informasi tentang Insiden:** | **10. Tingkat Kompleksitas Insiden:** | **\*11. Untuk Periode:**  Dari Tanggal/Jam: Sampai Tanggal/Jam: |

**Persetujuan dan Informasi**

|  |  |
| --- | --- |
| **\*12. Disiapkan oleh:**  Nama: Posisi dalam ICS: b  Tanggal/Jam Disiapkan: | **\*13. Tanggal/Jam Diserahkan:**  **Zona Waktu:** |
| **\*14. Disetujui oleh:**  Nama: Posisi dalam ICS: b  Tanda Tangan: | **\*15. Lokasi Utama, Organisasi, atau Agensi yang Dikirimkan :** |

**Informasi Lokasi Insiden**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\*16. Negara:** | **\*17. Kabupaten/Kecamatan:** | **\*18. Kota:** |
| **19. *Unit* atau Lainnya:** | **\*20. Yurisdiksi Insiden:** | **21. Kepemilikan Lokasi Insiden**  (jika berbeda dari yurisdiksi)**:** |
| **22. Bujur** (sebutkan format)**:**  **Lintang** (sebutkan format)**:** | **23. Referensi Jaringan Nasional:** | **24. *Legal Description*** (*township, section, range*)**:** |
| **\*25. Deskripsi Singkat Lokasi atau Area** (daftar semua area yang terkena dampak atau titik referensi)**:** | | **26. Koordinat UTM:** |
| **27. Catat semua data geospasial elektronik yang disertakan atau dilampirkan**(sebutkan format data, konten, dan informasi waktu pengumpulan dan label)**:** | | |

**Ringkasan Insiden**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*28. Peristiwa Penting untuk Periode Waktu yang Dilaporkan** (ringkasan kemajuan signifikan yang dicapai, evakuasi, perkembangan insiden,dll.)**:** | | | | | |
| **29. Bahan Utama Berbahaya yang Terlibat** (bahan kimia berbahaya, jenis bahan bakar, agen infeksius, radiasi, dll.)**:** | | | | | |
| **30. Informasi Penilaian Kerusakan** (ringkasan kerusakan dan/atau pembatasan penggunaan atau ketersediaan bagi perumahan atau lokasi komersial, sumber daya alam, infrastruktur penting dan sumber daya utama, dll.)**:** | | A. Ringkasan Struktural | B. # Terancam (72 jam) | C. # Rusak | D. # Hancur |
| E. Tempat Tinggal |  |  |  |
| F. Properti Komersial non-hunian |  |  |  |
| Struktur Minor Lainnya |  |  |  |
| Lainnya |  |  |  |
| **ICS 209, Halaman 1 dari** | *\** Diperlukan jika berlaku*.* | | | | |

**2. Nomor Insiden:**

**1. Nama Insiden:**

**Informasi Tambahan mengenai Insiden**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **\*31. Ringkasan Status Publik:** | A. # Pelaporan Periode ini | | B. Total # Hingga Saat ini | **\*32. Responder Status Summary:** | A. # This Reporting  Period | B. Total # to Date |
| C. Sebutkan Jumlah Penduduk (Publik) dibawah ini *:* | | | | C. Sebutkan Jumlah *Responder* Dibawah ini*:* | | |
| D. Kematian |  | |  | D. Kematian |  |  |
| E. Dengan Cedera/Penyakit |  | |  | E. Dengan Cedera/Penyakit |  |  |
| F. Terjebak/Membutuhkan Penyelamatan |  | |  | F. Terjebak/Membutuhkan Penyelamatan |  |  |
| G. Hilang (Catat jika diperkirakan) |  | |  | G. Hilang |  |  |
| H. Dievakuasi (Catat jika diperkirakan) |  | |  | H. Berlindung di Tempat |  |  |
| I. Berlindung di Tempat (Catat jika diperkirakan) |  | |  | I. Telah Menerima Imunisasi |  |  |
| J. Di Tempat Penampungan Sementara (Catat jika diperkirakan) |  | |  | J. Membutuhkan Imunisasi |  |  |
| K. Telah Menerima Imunisasi Masal |  | |  | K. Dalam Karantina |  |  |
| L. Memerlukan Imunisasi (Catat jika diperkirakan) |  | |  |  |  |  |
| M. Dalam Karantina |  | |  |  |  |  |
| N. Total # Warga Sipil (Publik) yang Terkena Dampak: |  | |  | N. Total # *Responder* yang Terkena Dampak*:* |  |  |
| **33. Keterangan Status Ancaman Jiwa, Keselamatan, dan Kesehatan:** | | | | **\*34. Manajemen Ancaman Kehidupan, Keselamatan, dan Kesehatan:** | A. Periksa apakah berlaku | |
| A. Tidak Ada Kemungkinan Ancaman |  | |
| B. Potensi Ancaman Kedepan |  | |
| C. Pemberitahuan Massal Sedang Berlangsung |  | |
| D. Pemberitahuan Massal Selesai |  | |
| E. Tidak Ada Evakuasi Dalam Waktu Dekat |  | |
| F. Direncanakan Evakuasi |  | |
| G. Direncanakan Pembuatan Shelter di Lokasi |  | |
| **35. Masalah Cuaca** (penjelasan cuaca saat ini dan perkiraan; diskusikan faktor terkait yang dapat menyebabkan kekhawatiran)**:** | | | | H. Evakuasi Sedang Berlangsung |  | |
| I. Shelter-in-place Sedang Berlangsung |  | |
| J. Repopulasi Sedang Berlangsung |  | |
| K. Imunisasi Massal Sedang Berlangsung |  | |
| L. Imunisasi Massal Selesai |  | |
| M. Karantina dalam Perkembangan |  | |
| N. Pembatasan Area yang Belaku |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| **36. Proyeksi aktivitas insiden, potensi, pergerakan, eskalasi atau penyebaran** dan faktor-faktor yang mempengaruhi selama priode operasional berikutnya dan dalam jangka waktu 12-, 24-, 48-, and 72-jam:  **12 jam:**  **24 jam:**  **48 jam:**  **72 jam:**  **Antisipasi setelah 72 jam:** | | | | | | |
| **37. *Strategic Objectives*** (penentuan keadaan akhir yang direncanakan dalam penanggulangn insiden)**:** | | | | | | |
| **ICS 209, Halaman 2 dari** | | *\** Diperlukan jika berlaku*.* | | | | |

**2. Nomor Insiden:**

**1. Nama Insiden:**

**Informasi Tambahan Mengenai Insiden (lanjutan)**

|  |  |
| --- | --- |
| **38. Ringkasan Ancaman Insiden dan Informasi Risiko Saat ini Dalam Jangka Waktu 12-, 24-, 48-, dan 72-jam dan seterusnya.** Ringkaslah ancaman insiden utama terhadap kehidupan, properti, masyarakat dan stabilitas masyarakat, tempat tinggal, fasilitas perawatan kesehatan, infrastruktur penting lainnya dan sumber daya utama, fasilitas komersial, sumber daya alam dan lingkungan, sumber budaya, dan kelangsungan operasi dan/atau bisnis. Identifikasi potensi dampak ekonomi atau dampak lanjutan yang terkait dengan insiden.  **12 jam:**  **24 jam:**  **48 jam:**  **72 jam:**  **Antisipasi setelah 72 jam:** | |
| **39. Kebutuhan Sumber Daya Kritis** dalam Jangka Waktu12-, 24-, 48-, dan 72-jam dan seterusnya untuk memenuhi tujuan penanggulangan insiden. Daftar kategori sumber daya, jenis, dan/atau tipe, dan jumlah yang dibutuhkan, dalam urutan prioritas:  **12 jam:**  **24 jam:**  **48 jam:**  **72 jam:**  **Antisipasi setelah 72 jam:** | |
| 1. **Diskusi Strategis: Jelaskan hubungan strategi secara keseluruhan, kendala yang terjadi, dan informasi yang tersedia saat ini:**    1. Kebutuhan sumber daya yang kritis yang telah diidentifikasi di atas,    2. *Incident Action Plan* dan *management objectives* dan target,    3. Hasil yang diharapkan.   **Jelaskan masalah dan kekhawatiran utama seperti tantangan operasional, masalah manajemen insiden, dan masalah atau dampak sosial, politik, ekonomi, atau lingkungan.** | |
| **41. Tindakan yang Direncanakan untuk Periode Operasional Berikutnya:** | |
| **42. Proyeksi Ukuran Lokasi/Area Insiden** (gunakan label unit– mis., “sq mi”)**:** | |
| **43. Tanggal Penyelesaian Penanggulangan Insiden yand Diantisipasi:** | |
| **44. Tanggal Dimulainya Demobilisasi Sumber Daya Signifikan yang Diproyeksikan:** | |
| **45. Perkiraan Biaya Insiden Hingga Saat ini:** | |
| **46. Proyeksi Perkiraan Biaya Final Insiden:** | |
| **47. Keterangan** (atau dilanjutkan dari blok apa pun diatas – daftar nomor blok di notasi)**:** | |
| **ICS 209, Halaman 3 dari** | *\** Diperlukan jika berlaku*.* |

**Rangkuman Komitmen untuk Sumber Daya Penanggulangan Insiden**

**2. Nomor Insiden:**

**1. Nama Insiden:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **48. Badan atau Organisasi:** | **49. Sumber Daya** (ringkas sumber daya menurut kategori, *kind*, dan/atau *type*; tunjukkan # sumber daya pada ½ bagian atas dari kotak di bawah, tunjukkan # personel yang terkait pada ½ bagian bawah dari kotak-kotak yang tersedia)**:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **50. Personel tambahan**  Tidak berkaitan dengan sumber daya | **51. Total Personel** (termasuk yang terkait dengan sumber daya – misalnya pesawat, mesin – dan diluarindividu)**:** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **52. Total Sumber Daya** |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **53. Organisasi yang Bekerjasama dan Pihak Tambahan yang Membantu yang Tidak Tercantum di Atas:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ICS 209, Halaman Dari** | | | | | | | | | *\** Diperlukan jika berlaku*.* | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ICS 209**

***Incident Status Summary***

**Tujuan.** ICS 209 digunakan untuk melaporkan informasi mengenai insiden penting/signifikan. Formulir ini tidak dimaksudkan untuk setiap insiden, karena sebagian besar insiden berdurasi pendek dan tidak memerlukan sumber daya yang tidak terbatas, bantuan timbal balik yang signifikan, atau dukungan dan perhatian tambahan. ICS 209 berisi elemen informasi dasar yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan di semua level dalam mendukung penanggulangan insiden tersebut. Pengambilan keputusan dapat mencakup lembaga yang memiliki yurisdiksi, tetapi dapat juga mencakup seluruh elemen dan pihak *multiagency coordination system* (MACS), seperti lembaga/organisasi yang bekerjasama dan membantu, pusat pengiriman, pusat operasi darurat, *administrator*, pejabat terpilih, dan masyarakat lokal, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Setelah informasi ICS 209 mengenai insiden tersebut telah disampaikan, para pembuat keputusan dan semua pihak yang mendukung dan berkoordinasi dalam penanggulangan insiden dapat mengirimkan dan berbagi informasi (berdasarkan sensitivitas dan kesesuaiannya) untuk akses dan penggunaan di tingkat lokal, regional, Negara bagian, dan nasional jika diperlukan untuk memfasilitasi dukungan penanggulangan.

Penyelesaian ICS 209 yang akurat dan tepat waktu diperlukan untuk mengidentifikasi sumber daya yang terbatas ketika beberapa insiden terjadi, dan mengamankan kapabilitas tambahan ketika ada sumber daya yang terbatas karena kendala waktu, jarak, atau faktor lainnya. Informasi yang disertakan pada ICS 209 mempengaruhi prioritas dalam penanggulangan insiden, sumber daya yang tersedia, dan dukungan penanggulangan insiden.

ICS 209 dirancang untuk memberikan “*snapshot in time*” untuk secara efektif memindahkan informasi yang menbantu pengambilan keputusan dalam penanggulangan insiden kepada pihak yang membutuhkan. Formulir ini harus berisi informasi yang paling akurat dan terkini yang tersedia pada saat formulir ini disiapkan. Namun, penerima ICS 209 mungkin memiliki akses ke informasi yang lebih terkini (*up-to-date*) atau *real-time* yang dapat dijadikan acuan untuk beberapa elemen informasi tertentu di ICS 209. Koordinasi antara *communications* dan *information management elements* di dalam ICS di antara MACS harus menggambarkan sumber otoritatif untuk lebih *up-to-date* dan/atau mendapatkan informasi *real-time* ketika informasi ICS 209 menjadi kurang relevan dalam insiden yang berkembang pesat.

**Persyaratan Pelaporan.** ICS 209 dimaksudkan untuk digunakan ketika sebuah insiden mencapai ambang batas tertentu dimana menjadi cukup signifikan untuk mendapat perhatian khusus, memerlukan dukungan sumber daya tambahan, atau membuat perhatian media, meningkatkan ancaman keselamatan publik, dll. Badan atau organisasi dapat menetapkan persyaratan pelaporan dan, oleh karena itu, ICS 209 harus diselesaikan sesuai dengan kebijakan masing-masing institusi atau lembaga, panduan mobiisasi, atau rencana kesiapsiagaan. Disarankan agar parameter pelaporan ICS 209 yang konsisten diadopsi dan digunakan oleh institusi atau lembaga untuk konsistensi dari waktu ke waktu, dokumentasi, efisiensi, pemantauan tren, pelacakan insiden,dll.

Sebagai contoh, sebuah lembaga atau grup MAC (*Multiagency Coordination*) mungkin membutuhkan pengajuan ICS 209 awal ketika sebuah insiden baru telah mencapai tingkat signifikasi tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, seperti ketika sejumlah sumber daya tertentu digunakan untuk insiden tersebut, ketika sebuah insiden baru tidak terselesaikan dalam jangka waktu tertentu, atau ketika dampak/ancaman terhadap kehidupan dan keselamatan mencapai titik tertentu.

Biasanya, formulir ICS 209 diisi sekali sehari atau untuk setiap periode operasional – selain pengajuan awal. Pedoman yurisdiksi atau organisasi dapat menunjukkan frekuensi pengisian ICS 209 untuk insiden tertentu atau untuk semua insiden. Panduan khusus ini dapat membantu menentukan batas waktu pengisian ketika periode operasional sangat singkat (misalnya, 2 jam) dan tidak diharuskan mengirimkan formulir ICS 209 baru untuk semua periode operasional.

Setiap rencana atau pedoman juga harus menunjukkan parameter kapan waktu yang tepat untuk berhenti mengirimkan ICS 209 untuk suatu insiden, berdasarkan aktivitas penanggulangan insiden dan tingkat dukungan.

**Persiapan.** Ketika organisasi manajemen penanggulangan insiden (seperti *Incident Management Team*) ada, *Situation Unit Leader* atau *Planning Section Chief* menyiapkan ICS 209 pada saat terjadi insiden. Pada insiden lain, ICS 209 dapat dilengkapi oleh *dispatcher* di pusat komunikasi, atau oleh staff atau manajer lain. Formulir ini harus diisi pada saat kejadian atau pada waktu paling dekat dengan waktu kejadian. ICS 209 harus dilengkapi dengan informasi yang terbaik, tersedia saat ini atau terkini, dan dapat diverifikasi pada saat dilengkapi dan ditandatangani.

Formulir ini dirancang untuk menginformasikan insiden yang berdampak pada wilayah geografis tertentu yang dapat ditentukan. Formulir ini juga memiliki fleksibilitas untuk digunakan pada acara dimana-mana, atau acara yang mencakup area yang sangat luas dan yang mungkin melibatkan banyak yurisdiksi dan organisasi ICS. Untuk insiden-insiden, ICS 209 dapat digunakan untuk mengklarifikasi dengan tepat bagian mana dari insiden besar, yang dimaksudkan untuk ditangani. Misalnya, ICS 209 tertentu yang diajukan selama wabah gondok di Story County, Iowa. Informasi tersebut dapat menunjukkan dengan jelas pada bagian nama insiden, blok 1, dan di bagian informasi lokasi insiden di blok 16-26.

Meskipun sebagian besar “informasi lokasi insiden” berada di blok 16-26 bersifat opsional, semakin banyak informasi yang dapat dilampirkan, semakin baik. Pengisian beberapa indikator lokasi meningkatkan akurasi, interoperabilitas, dan menambah berbagai informasi antara sistem yang berbeda. Pihak yang menyiapkan formulir harus dapat dipercaya dalam mengikuti ptorokol atau standar dalam memasukkan informasi lokasi, dan memberi label dengan jelas pada semua informasi lokasi. Seperti data ICS 209 lainnya, informasi geospasial dapat dibagikan dan dimanfaatkan secara luas, sehingga akurasi sangat penting.

Jika data elektronik dimasukkan kedalam ICS 209, jangan melampirkan atau mengirim file data yang sangat besar. Data geospasial insiden yang didistribusikan dengan ICS 209 harus dalam bentuk geospasial sederhana, seperti perimeter insiden, titik asal, dll. Ukuran file data harus cukup kecil agar mudah ditransmisikan melalui koneksi *dial-up* atau komunikasi dengan kemampuan terbatas lainnya ketika ICS 209 ditransmisikan secara elektronik. Setiap data terlampir harus diberi label dengan jelas untuk memformat konten dan waktu pengisian, dan harus mengikuti konvensi dan standar penamaan yang ada.

**Distribusi.** Informasi ICS 209 dimaksudkan untuk diselesaikan pada waktu sedekat mungkin dengan kejadian, lebih baik pada saat kejadian. Setelah ICS 209 telah diserahkan keluar menuju *dispatch center* atauMACS *element,* selanjutnya dapat ditransmisikan ke berbagai pendukung penanggulangan insiden dan entitas yang berkoordinasi berdasarkan kebutuhan tingkat dukungan dan keputusan yang dibuat dalam MACS tempat insiden terjadi.

Koordinasi dengan *public information system elements* dan *investigative / intelligence information organizations* pada saat kejadian dan di dalam MACS sangat penting untuk melindungi keamanan informasi dan untuk memastikan pembagian dan koordinasi informasi yang optimal. Kemungkinan akan ada waktu dimana ICS 209 berisi informasi sensitif yang tidak boleh dirilis ke publik (seperti informasi mengenai investigasi aktif, kematian, dll.). Ketika hal tersebut terjadi, ICS 209 (atau bagian yang relevan darinya) harus diberi label dengan tepat, dan harus berhati-hati dalam mendistribusikan informasi dalam MACS.

Semua formulir ICS 209 asli yang telah diisi dan ditandatangani harus diberikan kepada *Documentation Unit* dan/atau disimpan sebagai bagian dari catatan resmi insiden.

**Catatan:**

* Untuk meningkatkan fleksibilitas, hanya beberapa blok di ICS 209 yang biasanya diperlukan, dan sebagian besar hanya diperlukan jika berlaku.
* Sebagian besar bagian bersifat opsional, untuk memungkinkan responden menggunakan formulir yang paling sesuai dengan kebutuhan dan protokol dalam pengumpulan informasi.
* Untuk fungsi ICS 209, *responder* adalah personel yang ditugaskan untuk suatu insiden atau yang merupakan bagian dari komunitas penanggap sebagaimana didefinisikan oleh NIMS. Dalam hal ini dapat termasuk pemilik dan operator infrastruktur penting, personel organisasi bukan pemerintah dan nirlaba, dan karyawan kontrak (seperti catering), tergantung pada masyarakat.yurisdiksi/peraturan.
* Untuk fleksibilitas tambahan, hanya halaman 1-2 yang diberi nomor, karena dua alasan
  + Kemungkinan pengisian halaman tambahan untuk keterangan (Blok 47), dan
  + Kemungkinan pengisian salinan tambahan dari halaman keempat/terakhir (“*Incident Resource Commitment Summary”*) untuk memberikan ringkasan sumber daya yang lebih rinci