# DAFTAR ISI

[HALAMAN JUDUL i](#_Toc135089690)

[LEMBAR PERSETUJUAN ii](#_Toc135089691)

[LEMBAR PENGESAHAN iii](#_Toc135089692)

[DAFTAR RIWAYAT HIDUP iv](#_Toc135089693)

[PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN v](#_Toc135089694)

[ABSTRAK vi](#_Toc135089695)

[ABSTRACT vii](#_Toc135089696)

[KATA PENGANTAR viii](#_Toc135089697)

[DAFTAR ISI x](#_Toc135089698)

[DAFTAR GAMBAR xiii](#_Toc135089699)

[DAFTAR TABEL xiv](#_Toc135089700)

[DAFTAR LAMPIRAN xv](#_Toc135089701)

[BAB I LATAR BELAKANG 1](#_Toc135089702)

[1.1 Latar Belakang 1](#_Toc135089703)

[1.2 Rumusan Masalah 5](#_Toc135089704)

[1.3 Tujuan Studi Kasus 5](#_Toc135089705)

[1.3.1 Tujuan Umum 5](#_Toc135089706)

[1.3.2 Tujuan Khusus 6](#_Toc135089707)

[1.4 Manfaat Penelitian 6](#_Toc135089708)

[1.4.1 Bagi Pasien 6](#_Toc135089709)

[1.4.2 Bagi Masyarakat 6](#_Toc135089710)

[1.4.3 Bagi Peneliti 6](#_Toc135089711)

[1.4.4 Bagi Pendidikan 6](#_Toc135089712)

[BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7](#_Toc135089713)

[2.1 Konsep Lansia 7](#_Toc135089714)

[2.1.1 Definisi 7](#_Toc135089715)

[2.1.2 Batasan-Batasan Lansia 7](#_Toc135089716)

[2.1.3 Tipe-Tipe Lansia 8](#_Toc135089717)

[2.2 Konsep Rheumatoid Arthritis 9](#_Toc135089718)

[2.2.1 Definisi 9](#_Toc135089719)

[2.2.2 Etiologi 10](#_Toc135089720)

[2.2.3 Patofisiologi 11](#_Toc135089721)

[2.2.4 Manifestasi klinis 11](#_Toc135089722)

[2.2.5 Klasifikasi Rheumatoid Arthritis 12](#_Toc135089723)

[2.2.6 Pemeriksaan Penunjang 13](#_Toc135089724)

[2.2.7 Penatalaksanaan 14](#_Toc135089725)

[2.2.8 Komplikasi 15](#_Toc135089726)

[2.3 Konsep Nyeri 15](#_Toc135089727)

[2.3.1 Definisi Nyeri 15](#_Toc135089728)

[2.3.2 Etiologi 16](#_Toc135089729)

[2.3.3 Metode Pengukuran Intensitas Nyeri 17](#_Toc135089730)

[2.3.4 Pengukuran Skala Nyeri 17](#_Toc135089731)

[2.4 Konsep kompres 18](#_Toc135089732)

[2.4.1 Defenisi Kompres 18](#_Toc135089733)

[2.4.2 Tujuan Kompres Hangat 19](#_Toc135089734)

[2.4.3 Tahap kerja 19](#_Toc135089735)

[2.5 Konsep Asuhan Keperawatan Rheumathoid Arthritis 20](#_Toc135089736)

[2.5.1 Pengkajian 20](#_Toc135089737)

[2.5.2 Diagnosis Keperawatan 22](#_Toc135089738)

[BAB III METODE PENELITIAN 25](#_Toc135089739)

[3.1 Rancangan Studi Kasus 25](#_Toc135089740)

[3.2 Subjek Penelitan 25](#_Toc135089741)

[3.3 Fokus Studi 26](#_Toc135089742)

[3.4 Definisi Operasional 26](#_Toc135089743)

[3.5 Tempat dan Waktu 27](#_Toc135089744)

[3.6 Pengumpulan Data 27](#_Toc135089745)

[3.7 Prosedur penelitiaan 28](#_Toc135089746)

[3.8 Etika Penelitian 29](#_Toc135089747)

[BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 31](#_Toc135089748)

[4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian 31](#_Toc135089749)

[4.2 Hasil Penelitian 31](#_Toc135089750)

[4.3 Diagnosis Keperawatan 32](#_Toc135089751)

[4.4 Intervensi 33](#_Toc135089752)

[4.5 Implementasi 34](#_Toc135089753)

[4.6 Pembahasan 36](#_Toc135089754)

[4.7 Keterbatasan Penelitian 39](#_Toc135089755)

[BAB V PENUTUP 40](#_Toc135089756)

[5.1 Kesimpulan 40](#_Toc135089757)

[5.2 Saran 41](#_Toc135089758)

[DAFTAR PUSTAKA 42](#_Toc135089759)