**DAFTAR ISI**

|  |  |
| --- | --- |
| **COVER** |  |
| **COVER HALAMAN DEPAN** |  |
| **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ………………………………….** | i |
| **LEMBAR PERSETUJUAN ………………………………………………..** | ii |
| **LEMBAR PENGESAHAN …………………………………………………** | iii |
| **ABSTRAK …………………………………………………………………..** | iv |
| **KATA PENGANTAR ………………………………………………………** | vi |
| **DAFTAR ISI ………………………………………………………………...** | vii |
| **DAFTAR TABEL …………………………………………………………...** | ix |
| **DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………..** | x |
| **DAFTAR LAMPIRAN ……………………………………………………..** | xi |
| **DAFTAR SINGKATAN ……………………………………………………** | xii |
| **BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………...** | 1 |
| 1.1 Latar Belakang **……………………………………………………….** | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah **……………………………………………………** | 4 |
| 1.3 Tujuan Penelitian **……………………………………………………..** | 4 |
| 1.4 Manfaat Penelitian **……………………………………………………** | 4 |
| 1.4.1 Bagi Profesi Kebidanan **………………………………………** | 4 |
| 1.4.2 Bagi Peneliti **………………………………………………….** | 4 |
| 1.4.3 Bagi Tempat Penelitian **………………………………………** | 5 |
| 1.4.4 Bagi Institusi Pendidikan **…………………………………….** | 5 |
| **BAB II TINJAUAN PUSTAKA ……………………………………………** | 6 |
| 2.1 Konsep Ketuban Pecah Dini (KPD) **…………………………………** | 6 |
| [2.1.1 Definisi Ketuban Pecah Dini (KPD)](#_Toc35943119) ……………………….. | 6 |
| 2.1.2 Klasifikasi Ketuban Pecah Dini **……………………………...** | 6 |
| 2.1.3 Etiologi Ketuban Pecah Dini **…………………………………** | 7 |
| 2.1.4 Patofisiologi Ketuban Pecah Dini **……………………………** | 24 |
| 2.1.5 Tanda dan Gejala **…………………………………………….** | 26 |
| 2.1.6 Diagnosa Ketuban Pecah Dini **……………………………….** | 26 |
| 2.1.7 Komplikasi Ketuban Pecah Dini . **…………………………...** | 29 |
| 2.1.8 Pemeriksaan Penunjang **……………………………………..** | 33 |
| 2.1.9 Penatalaksanaan Ketuban Pecah Dini **……………………….** | 34 |
| 2.2 Kerangka Konsep Penelitian **…………………………………………** | 39 |
| **BAB III METODE PENELITIAN ………………………………………...** | 40 |
| 3.1 Desain Penelitian **…………………………………………………….** | 40 |
| 3.2 Kerangka Operasional **………………………………………………..** | 41 |
| 3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling **……………………………..** | 42 |
| 3.3.1 Populasi **………………………………………………………** | 42 |
| 3.3.2 Sampel **……………………………………………………….** | 42 |
| 3.3.3 Teknik Sampling **…………………………………………….** | 42 |
| 3.4 Kriteria Sampel **………………………………………………………** | 43 |
| 3.4.1 Kriteria inklusi **……………………………………………….** | 43 |
| 3.4.2 Kriteria Eklusi **……………………………………………….** | 43 |
| 3.5 Variabel Penelitian **…………………………………………………..** | 43 |
| 3.6 Definisi Operasional Variabel **………………………………………..** | 44 |
| 3.7 Lokasi dan Waktu Penelitian **…………………………………………** | 45 |
| 3.7.1 Lokasi Penelitian **……………………………………………..** | 45 |
| 3.7.2 Waktu Penelitian **……………………………………………..** | 45 |
| 3.8 Alat Pengumpulan Data **……………………………………………...** | 45 |
| 3.8.1 Pedoman Wawancara **………………………………………...** | 45 |
| 3.8.2 Wawancara **…………………………………………………...** | 46 |
| 3.9 Metode Pengumpulan Data **…………………………………………..** | 46 |
| 3.9.1 Persiapan **……………………………………………………..** | 46 |
| 3.9.2 Pelaksanaan **…………………………………………………..** | 46 |
| 3.10 Metode Pengolahan Data **…………………………………………….** | 47 |
| 3.11 Teknik Analisa Data **………………………………………………….** | 50 |
| 3.12 Etika Penelitian **……………………………………………………....** | 52 |
| **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ………………….** | 54 |
| 4.1 Hasil Penelitian **………………………………………………………** | 54 |
| 4.1.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Data Umum **…………** | 55 |
| 4.1.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Data Khusus **…………** | 57 |
| 4.2 Pembahasan **…………………………………………………………..** | 60 |
| 4.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Data Umum **…………** | 60 |
| 4.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Data Khusus **…………** | 69 |
| 4.3 Keterbatasan Penelitian **………………………………………………** | 78 |
| **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN …………………………………….** | 80 |
| 5.1 Kesimpulan **…………………………………………………………..** | 80 |
| 5.2 Saran **…………………………………………………………………** | 80 |
| 5.2.1 Bagi Petugas Kesehatan **……………………………………..** | 80 |
| 5.2.2 Bagi Tempat Penelitian **………………………………………** | 81 |
| 5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya **…………………………………….** | 81 |
| 5.2.4 Bagi Institusi Pendidikan **…………………………………….** | 81 |
| **DAFTAR PUSTAKA**  **LAMPIRAN** | |

**DAFTAR TABEL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tabel 2.1 | Waktu Pada Fase-Fase Persalinan **………………………………..** | 31 |
| Tabel 3.1 | Definisi Operasional Variabel **……………………………………** | 44 |
| Tabel 4.1 | Distribusi Frekuensi Usia Ibu pada Kejadian Ketuban Pecah Dini di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen Kabupaten Malang **…...** | 55 |
| Tabel 4.2 | Distribusi Frekuensi Pendidikan Ibu pada Kejadian Ketuban Pecah Dini di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen Kabupaten Malang **…………………………………………………………...** | 55 |
| Tabel 4.3 | Distribusi Frekuensi Pekerjaan Ibu pada Kejadian Ketuban Pecah  Dini di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen Kabupaten Malang. | 56 |
| Tabel 4.4 | Distribusi Frekuensi Usia Kehamilan Ibu pada Kejadian Ketuban  Pecah Dini di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen Kabupaten  Malang **……………………………………………………………** | 56 |
| Tabel 4.5 | Distribusi Frekuensi Letak Janin pada Kejadian Ketuban Pecah  Dini di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen Kabupaten Malang. | 57 |
| Tabel 4.6 | Distribusi Frekuensi Paritas Ibu pada Kejadian Ketuban Pecah Dini di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen Kabupaten Malang. | 57 |
| Tabel 4.7 | Distribusi Frekuensi Riwayat Ketuban Pecah Dinipada Kejadian Ketuban Pecah Dini di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen Kabupaten Malang **………………………………………………..** | 58 |
| Tabel 4.8 | Distribusi Frekuensi Riwayat Fluor albus pada Kejadian Ketuban  Pecah Dini di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen Kabupaten  Malang **……………………………………………………………** | 58 |
| Tabel 4.9 | Distribusi Frekuensi Riwayat Demam pada Kejadian Ketuban  Pecah Dini di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen Kabupaten  Malang **……………………………………………………………** | 59 |
| Tabel 4.10 | Distribusi Frekuensi Pola Hubungan Seksual pada Kejadian Ketuban Pecah Dini di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen Kabupaten Malang **……………………………………………….** | 59 |
| Tabel 4.11 | Distribusi Frekuensi Aktivitas Berat pada Kejadian Ketuban Pecah Dini di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen Kabupaten Malang **……………………………………………………………** | 60 |
| Tabel 4.12 | Distribusi Frekuensi Perjalanan Jauh pada Kejadian Ketuban Pecah Dini di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen Kabupaten Malang **……………………………………………………………** | 60 |
| Tabel 4.13 | Distribusi Frekuensi Jatuh pada Kejadian Ketuban Pecah Dini di  Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen Kabupaten Malang **………** | 61 |

# DAFTAR GAMBAR

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gambar 2.1 | Kerangka Konsep **………………………………………………..** | 39 |
| Gambar 3.1 | Kerangka Operasional **……………………………………………** | 41 |

# DAFTAR LAMPIRAN

|  |  |
| --- | --- |
| Lampiran 1 : | Jadwal Kegiatan Penyusunan Skripsi |
| Lampiran 2 : | Lembar Tabel Distribusi Frekuensi |
| Lampiran 3 : | Instrumen Penelitian (Lembar Wawancara) |
| Lampiran 4 : | Mastersheet |
| Lampiran 5 : | Penjelasan Sebelum Mengikuti Penelitian (PSP) |
| Lampiran 6 : | Lembar Permohonan Menjadi Responden |
| Lampiran 7 : | Lembar Persetujuan Menjadi Responden |
| Lampiran 8 : | Lembar Kesediaan Pembimbing Utama |
| Lampiran 9 : | Lembar Kesediaan Pembimbing Pendamping |
| Lampiran 10 : | *Ethical Clearence* |
| Lampiran 11 : | Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian dari Jurusan |
| Lampiran 12 : | Surat Balasan Izin Penelitian di Rumah Sakit Wava Husada Kepanjen Kabupaten Malang |
| Lampiran 13 : | Surat Internal Memo (IM) untuk Ruangan Penelitian |
| Lampiran 14 : | Lembar Konsultasi |

**DAFTAR SINGKATAN**

|  |  |
| --- | --- |
| AKI : | Angka Kematian Ibu |
| ANC : | Ante Natal Care |
| CRH : | Corticotropin Realizing Hormone |
| DJJ : | Detak Jantung Janin |
| IM : | Intra Muscular |
| IV : | Intra Vena |
| KPD : | Ketuban Pecah Dini |
| KPSW : | Ketuban Pecah Sebelum Waktunya |
| PAP : | Pintu Atas Panggul |
| PROM : | Premature Ruptur Of Membrane |
| PPROM : | Preterm Premature Ruptur Of Membrane |
| RDS : | Respiratory Distress Syndrome |
| RS : | Rumah Sakit |
| SDKI : | Survei Demografi Kesehatan Indonesia |
| SUPAS : | Survei Penduduk Antar Sensus |
| USG : | Ultrasonography |
| WHO : | World Health Organization |