التعفن الجرثومي

لجسم الإنسان عدة حواجز طبيعية تقاوم الجراثيم، فالجلد الذي يغطي كامل الجسم يشكل حاجزا يمنع تسرب الجراثيم إليه، والجهاز الهضمي يتصدى للجراثيم التي قد تدخله فيفتك بها، وذلك بفضل إفرازات الغدد اللعابية والعصارة المعدية وغيرها، ويحول التجويف الأنفي دون دخول الجراثيم إلى المسالك التنفسية بفضل الغشاء المخاطي الذي يبطنه وبواسطة الشعر الموجود داخله. وكذلك تقضي الغدة الدمعية على الجراثيم المتسربة إلى العين.

لكن رغم كل هذه الحواجز والوسائل الدفاعية فإن جسم الإنسان مهدد بمخاطر تتسبب في تسرب الجراثيم داخله.