## FA2 – Folha de Respostas FT3

### Folha de Respostas

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Micróbio Infecioso | Doença |
| Bactérias | Meningite Bacteriana, Infeção a Clamídia, Infeção a*Staphylococcus aureus* resistente à Meticilina |
| Vírus | VIH, Varicela, Gripe, Sarampo, Mononucleose infeciosas (VEB) |
| Fungos | Candidíase |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Sintomas | Doença |
| Assintomática | Infeção a Clamídia, Infeção a *Staphylococcus aureus* resistente à Meticilina |
| Febre | Gripe, Sarampo, Varicela, Meningite Bacteriana |
| Erupção cutânea | Meningite Bacteriana, Varicela, Sarampo |
| Garganta inflamada | Gripe, Mononucleose infeciosas (VEB) |
| Cansaço | Mononucleose infeciosas (VEB) |
| Lesões | VIH |
| Corrimento branco | Infeções a Clamídia (uretrite, vaginite), Candidíase |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Transmissão | Doença |
| Contacto Sexual | Infeção a Clamídia, VIH |
| Sangue | Meningite Bacteriana, VIH |
| Toque | Gripe, Sarampo, Varicela, Infeção a *Staphylococcus aureus* resistente à Meticilina |
| Inalação | Gripe, Sarampo, Varicela, Meningite Bacteriana |
| Contacto entre bocas | Gripe, Mononucleose infeciosa (VEB) |

## FA2 – Folha de Respostas FT3

|  |  |
| --- | --- |
| 4. Prevenção | Doença |
| Lavagem das mãos | Gripe, Sarampo, Varicela, , Meningite Bacteriana |
| Cobrir a tosse e espirros | Gripe, Sarampo, Varicela, Meningite Bacteriana |
| Uso de preservativo | Clamídia, VIH, Candidíase |
| Evitar a toma desnecessária de antibióticos | Infeção a *Staphylococcus aureus* resistente à Meticilina, Candidíase |
| Vacinação | Varicela, Sarampo, Gripe |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. Tratamento | Doença |
| Antibióticos | Clamídia, Meningite Bacteriana, Infeção a*Staphylococcus aureus* resistente à Meticilina |
| Repouso na cama | Varicela, Mononucleose infeciosa (VEB), Sarampo, Gripe |
| Antifúngicos | Candidíase |
| Ingestão de líquidos | Varicela, Mononucleose infeciosa (VEB), Sarampo, Gripe |

Ponto a sublinhar: o Staphylococcus aureus resistente à Meticilina é uma bactéria resistente a antibióticos, especificamente, à meticilina e alguns outros antibióticos habitualmente usados. A sua resistência é atribuída ao uso excessivo e mau uso deste e de outros antibióticos. O tratamento ainda é feito com terapia por antibióticos, embora a Staphylococcus aureus resistente à Meticilina também esteja a desenvolver resistência a um número cada vez maior de antibióticos