**DAFTAR PUSTAKA**

Astrawinata DAW. 2002. Faktor Prognostik Luka Bakar Derajat Sedang Dan Berat di RSUPN Dr.Cipto Mangunkusumo. Universitas indonesia. Jakarta.

*Barbara, AB, Glen , G & Marjojie, S 2013, Williard and Spackmans’s Occupational Theraphy 12th edn, Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia, pp. 101-109*.

Brunner & Suddarth 2012 , Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah, EGC, Jakarta, pp. 1293.

*Delaune and Ladner. 2002. Fundamental of nursing standarts & practice second edition. USA: Delmar*.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia 2014, Farmakope Indonesia 5th edn, Indonesia, pp. 7.

Djuanda Adhi. 2007. Ilmu penyakit kulit dan kelamin. Edisi ke Lima.Balai penerbit FKUI. Jakarta.

*Gurtner, GC 2007,Wound Healing : Normal and Abnormal Grabb and Smith’s Plastic Surgery, 6th edn, Lippincott Williamsand Wilkins, Philadelphia, pp. 15-22.*

Harjowasito, 2008, Penyembuhan Luka, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang, pp. 3-12.

<https://rsgm.maranatha.edu/2017/04/19/mengenal-luka-bakar/>

Kar, Ashutosh, 2013, Farmakognosi & FarmakobioteknologiVol. 3, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.

*Kolarsick, P. A. J., M. A. Kolarsick and C. Goodwin. 2011. Anatomy and Physiology of the Skin. Journal of the Dermatology Nurses' Association. 3(4): 203-213.*

*Maghsoudi H, Monshizadeh S. (2010). Comparative Study of the BurnWound Healing Properties Saline-Soaked.*

Martina NR, Wardhana A. 2013. *Mortality Analysis of Adult Burn Patients*. *J Plast* Rekonstruksi. 2:96-100.

Marzoeki D, Yogiantoro RM, 2004. Seminar Luka Bakar “Penanganan Luka Bakar Masa Kini.Surabaya : Lab/SMF Bedah Plastik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Marzoeki, Djohansjah. Ilmu Bedah Luka dan Perawatannya, Airlangga University Press, Surabaya 1993.

*Mercandetti, M.. Gupta, S,. 2008. Wound Healing, Healing and Repair. http://emedicine.medscape.com/article/1298129-overview#showall(cited July, 18th, 2011).*

Moenadjat, Yefta. Luka Bakar –Pengetahuan Klinik Praktis. Jakarta, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2003.

Moenajad Y, 2003. Luka Bakar. Edisi kedua ; Klinis Praktis. Edisi Kedua. Jakarta : Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Perdanakusuma, D.S. 2006, Penanganan luka pada luka bakar. In Noer, M.S. (eds) Penanganan luka bakar.Airlangga University Press. Surabaya. p: 83, 89.

Pusp onegoro A.D. (2005).Luka dalam Sjamsuhidajat R, De Jong W, Penyunting.Buku Ajar Ilmu Bedah Edisi ke-2, Penerbit Buku Kedokteran EGC,Jakarta. hal: 66-88.

*Richardson P & Mustard L. 2009.The management of pain in the burns unit.Burns. 35:921-36.*

*Rudall N & Green A. 2010. Burns clinical features and prognosis.ClinicalPharmacist. 2: 245-8*

Sjamsuhidajat, Wim de Jong. 2005. Buku Ajar Ilmu Bedah, Edisi II. Jakarta: EGC

*Tiwari VK. 2012. Burn wound: how it differs from other wounds?.Indian Journal of Plastic Surgery. 45(2):364-373.*

WHO, 2008 epidemiologi luka bakardigilib.unila.ac.id/20877/19/11.%20BAB%20II.PDF

Yovita, S. (2010).Penanganan Luka Bakar.<http://www1-media.acehprov.go.id/uploads/Penanganan_Luka_Bakar.pdf>

Zahrok, U, 2009. Perbandingan Efektivitas Terapi Madu dengan Rivanol Terhadap Penyembuhan Luka Dekubitus Grade II-IV di RSUD Dr.H Abdul Muluk Provinsi Lampung, KTI-FK Unimal, Lampung[online] (dinduh 27 April 2016), tersedia dari: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RTGdApjzvBcJ:jurnal.unej.ac.id/index.php/JPK/article/viewFile/2377/1947+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id