$$
-250-
$$

Yixpediente: Braril Medico, n. 22; Paciflc Médicul Journal, n. 5; Ggs
 do Paraná n. 8; Boletim aơonaelho Sunmientiessafubridade do Mexico,

 pelo neroujumin Moss, an e liçav. $Z 8$

## PHIMEIRA PARTE DA. ORDEM DO DIA

Dermatose heredo-syphilitica.-O Sr . Moncorvo Filho examinou no Institulo de Protecçao e Assistenoia a Infanoia uma menina de 14 annos, que aprésentava uma mancha côr de canelln escurn sem fórma defínida, no bordo externo da mão, e outras manchas menores nos espaços interdigitaes, sem lesão da epiderme, Lavendo intensa cephaléa, formigymentose paresia no membro thoraxico esquerdo ; nos primeiros annos esaa doente tivera otorıhéa, coryza e efflorescencias cutanens.

O pae, ha muito doente, soffre de hemicranens e dores rhenmatoides; a mãe nada offerece de notavel. A doente tem um irmâo, de 8 annos, que apresenta umi blepharite, adenopathins uma exulceração juntóá commissura labial, e no qual o tratamento especifico deu muito bom resultado.

Admittida a uatureza especifica da molestia do irmáo, o orador receitou Xarope de Gibert ( 4 colheres de chá por din) e externamente apenas mandou usar o sabato de ichthyol e sublimado. Decorridos 15 dias, a mancha maior desappareceu, havendo apenas em um dos espaços iuterdigitaes uma outra menor', desapparecendo tambem e céphaléa e as perturbuçõəs nervosas do membro thoraxico.
$A^{\prime}$ vista d'este resultado pergunta si não se póde attribuir essas manch1s pigmentărias á syphilis bereditaria?

O Sr. Bueno de Miranda diz que us manchas pigmentarias são quasi sempré consecutivas a manifestaçoes do 2 ? periodo, assestando-se principalmente no pescoço e no tronco, seado rebeldes ao tratamento e nunca lesapparecendo em 15 dias. No caso descripto, parece năo se tratar de manifestaçan da syphilis, mas sim de outras causas, eatre as quaes pódem ser lembradas perturbaçòe nervosas, hepaticas, etc.

O Sr. Eduardo Meirelles pensa que o Sr. Dr. Moncorvo Filho foi precipitado em seu diagnostico. A cephalén é rara na syphilis hereditaria ; quanto á puresia, lembra o que diz Déjerine (Pathologia geral de Bouchard): «a syphilis, quando determina paralysia, acommette obraço, a pernae e lado opposto da fuce; no caso de perturbações nervosus, principalmente hystericas, a paralysin é muito attenuada e limita-se ao membro superior ou inferior, nâo obedecendo na face a symetria.n Na syphilis as perturhaçóes oculares sâo muito frequentes e a cura vâo é tựo rapida. Termina dizendo que o Sr. Dr. Moncorvo Filho nada informou sobre a tare ner vosa da mŭe da doente, o que nào deixaria de esclarecer o dinguosiico.

O Sr. Moncorvo Fillho acha maito justas as considerações do Sr. Dr. Bueno de Miranda, mas é em relação á syphilis adquirida, e não á heredósyphilis.

Respondendo ao Sr. Dr. Eduardo Meirelles, uttirma que não havia hysteria. A syphilis tem graude predileç̧̧ao para o systema nervoso, oudo póde producir as formas as mais bizarras, observando-se desde a simple paresia até á muis completa paraplegia. O orador procedeu como aconsella Fuurnier'; sendo um caso duvidoso e havendo suspeitas de syphilis, empiegou o tratamento especifice, e o resultado foi bom. Ha pouco tempo leu uma lição do Professor Bézy, de Tuulouse; subre una doente com uma fissura labial, coryza e adenopathias, e cujo pae tifha manchss aziuhavradas nas pulmas due maos; o dinguostico de heredo-eyphilis só foi feito depois do tratamento especitico. Foi o que se deu no caso do orador, que só firmou - diagnostico depois da inodicuçao.

## SEGUNDA PARTE DA OREEM DO DI

O estado sanitario do Rio de Janeiro.-O Sr. Antonino Ferrari nâo vai discutir questões de hygieue publica, mas aproveitar a occusião para fazer considerações sobre o tratamento de uma das molestias compreheudidas no assumpto da ordem do dia, a febre amarella, referin do-se especialmente ao emprego da strychniaa.

O orador uáo apresenta este medicamento como um agente especifico, mas como um dos inelhores agentes therapeuticosna febre amarella; empre ga-o em injeccões hypodermicas na dose diaria de 15 milligrmmas, ou ma media de 5 a 10 milligrammas, sendo a duse maxima de 20 milligramin; uas creançus de edade superior a 10 annos, a dose é de 5 milligrammas. 0 emprego do medicamento vai até o $4^{\circ}, 5^{\circ}$ e e $6^{\circ}$ dia de molestia.

No 1 ? periodo da febre anarella sobresahem as perturbações vasomotoras as funç̧oes dus glandulas climinadoras acham-se profundamente compromettidas :a strychnina actúa como tonico cardio-vascular, elimi nando as toxinas. A pressao arterial varia entre 11 e 13, indo a 15 nu convalescençu; só nus primeiras 24 horaṣ́ é que a pressão eleva-se, mas baixa en seguida bruscamente, o que talvez seja devido a un desequilibrio da circulação. Con o tratanento a pressáo sóbe a 23 e 24 , seado a media de 10 é 17.

Intercamente associa a strychuina á digitalis na seguinte formula : infuso de digitalis 200 grammas, sulfate de strychniau 2 milligrammas, elevando successivamente até 10 milligrammas, sem que oumargo seju tũo intoleravel como o da quiuina. Presc eve tambem os alcalitios (a maguesia fluida), as lavagens intestinacs ea revalsáo epigastrica com a tintura de iodo.

A strychnina actúa fuvoravelmente sobre os vomitos; e, segundo com-municou-lhe o Sr. Dr. Fernandes Figueira, esta açéo já era couhecida pelo Professor Turres Homem. Até mesuio a) vomito prito o resulado é excelleute.

A tolerancia é un fucto incontestavel, e não é por falta de absorpçao. Haverá inhibição? Dar-se ha a neutralizaçao do alculoide ? 0 orador nào póde êxplicar.

Na clinica civitempregou esta medicaçao em 3 doentes. O 1"teve vomitos pretos e temperatura elevada, descendo a temperatura, por lysia em 24 horas. 02 a a presentava congestao na base dos pulmõos, fuzendo suspeitar a grippe; sobrevierain symptomas (glossorrhagia, catarrhos sunguinolentos e vomitos pretos) que firmaram odiagnostico. O $3^{\circ}$. era uma senhora italiana com intolerancia gastrica, vomitos biliosos e temperatura de $39^{\circ}$; restabelecen-se em 3 dias.

Na febre amarella como que nao ha prodromos : ve se individuos pasarem bem o dia, deitarem-se em plena saúde e despertarem já acommettidos do mal. Segundo a sun observaçã, a temperatura não sólse logo a $40^{\circ}$.

Referindo-se ás alternções reuaes, diz que, segundo o Ar. Dr. Sulimbeni, as lesdes anatomo-pathologicas não explicam a anuria.

Na febre amurella ha oligaria, observando se ás vezes polyuria nas piomeirao horas da infecção.

A ictericia é um symptoma constante, a nâo ser nos casos muito benignos.

Para termiuar o orador apresenta a seguinte estatistica.
Entraram em Abrile Maio do corrente anno 308 doentes, dos quaes falleceram 137 e curaram-se 171 ; dos fallecidas contavam-se 53 entrados moribundose já cadaveres, 25 fallecidos nas primeiras 48 horas e 59 fallecidos em tratamento. Descontando os moribindos e entrados já cadaveres, o coetṭciente de mortalidude é $8.2,9 \overline{9} \%$; deserutando mais os fallecidos nas primeins 48 horas, o coeficiente de mortalidade é de $23,14 \%_{o}$.

O Sir. Simoes Corréa observa que, além do Prufessor Torres Homem, consta-he que o Sr. Dr. Cathos Costa empregou a strychnina na febre amarella.

OSr. Antoniro Ferrari dechara que nada encontron publicado a respeito da observaçán do nobre collega.
() Sr. Cardoso Fonte ouviu muito attentamente a exposição do Sr. Dr. Antonino Ferreri e len com omaior interesse os sens artigos publiCudos no Brazil Mo,dico. manem a exposiçan feite nem a luitura dos artigoso eathusiasm tram pelo. emprego da strychnina na febre amarella.

Af estatisticas do distincto collega, dando a mortalidude indicada, sao menos animadoras do que as estatisticus de outros tratamentos.

Com a agua chtoradn, o Sr. Dr. Angelo Simoes obteve uma mortalidade do 15 e $8^{0}$; cim shlicylato do sodio,o l'rofessor Domingos Freire obteve $18^{\circ}$, eoProfessor José Maria Teixeira ainda menos com os alcalinos, Sternberg obteve $7,38{ }^{\prime \prime}$. . Em uma communicação feita em Abrjl do corrente anoo, empreranda' o tratamento de Sternberge adigitalis, o orador - mostrou ter obtido diversos coeflicientes ite mortatidate, desde $9,21 \%$. $13,78,0.10 .66^{\circ} \%, 24,32^{\circ}$, até $28 \%$.

Ve-se, puis, que os resultados obtidos pelo illustre collega são inferiores aos obtidos com outras me licaçóes, ns quaes, entretanto, nâo consegu ram ainda imprimir uma conviç̧ão inabalavel, porque a verdade é
que na se conhece para a febre amarella um tratamento digno de grande conflauça. Depois, convem advertir que o notre collega ensaiou a sua medicação apunas na epidemia d’este anno; e, como a observação demonstra serem variaveis os resultados obtidos com un mesmo tratamonto em differentes epochas, é de esperar que a mortalidade mencionada venha ia ser ainda modificada. E' cedo, portanto, para conclusóes definitivas.

O emprego da strychuina, preconisado pelo nobre collega, nio nasceu de estudos feitos segundo as idéns mais correntes no estado actual da sciencia em relação á path genia din fubre amarella; póle-se dizer que é uma concepçao theorica, a penas baseada em parte do que se conhece da acçăo physiologica da strychnina, principalmente em relaçao ao systema cardiovascular. Mas ahi apparecem contraindicações incontestaveis. Assim, por exemplo, por que razăo ha-de-se empregar no $1^{\circ}$ periodo da febre amarella a strychnina, que augmenta a tensăo vascular, em individuos robustos, de temperamento sanguineo, com o pulso cheio e forte, e apresentando symptomas evidentes de congestões intensas do cerebro, da medulla e outros orgãos? Empregar n'esses casos a strychnina é augmentar os effeitos produzidos pela infecção.

A strychnina ainda não póle aproveitar por sua aç̧ão sobre o figado, pois diminúe a secreção biliar; nem por sua acção sobre o rim, cujas funcções ella não tem o poder de activar, como é a opinito acceita por notaveis investigadores. Ora, nâo é preciso lembrar as alteraçóes profundas que soffrem essas visceras na febre amarella, e o papel importante que as respectivas funcções representam na marcha d'essa pyrexia.

Quanto ás doses empregadas, convem notar que a dose therapeutica da strychnina é de 5 milligrammas por dia, aconselhando alguns auctores até 8 e 10 milligrammas; e, deside que o collega começa pela dose geralmente aconselhada e vai anmentando-a até chegar á dose maxima, empregando-a em diversas secções nas 24 horas e observando de perto os effeitos obtidos, nâo ha motivos para serias apprehensões sob este ponto de vista.

São estas as considerações que o curto espaço de tempo permitte ao orador fazer depois de ouvir o distincto collega.

Bibliographia
Contribuiçảo parero estudo dansmerases, broch. de 37
pgs., Rio dederifo. I901, pelo Dr. J. Bleyer.

- Trabalho cujo titulo encima estas linhas, além de encerrar curion-

