## $-99$

Ofeto-macho. - ' 'Rev. da Soc. de Mod. Cir. do Fio de Jandro, n. 2 T. VIF, pag. 470-1903. Communicações faitas a0 5\% Congresso Brasileiro de Med. Cir. realisado em 16 de ưnho de 1903.

## Intoxiceção pelo feto macho

O feto macho (polipodium filix mas), cujo emprego medico muito antigo, tendo sido iniciado por Theophrasto na sua 'Historia das plantas' (374 a 287 annos antes de Christol e reconhecidas as suas propriedades toenifugas no seculo 11 de nossa éra por Dioscoride, Galeno e Plinio, foi sempre um agente therapeutico que gozou de fama inabalavel sem que ninguem houvesse assignalado qualquer accidente resultante do seu emprego.

De 1881 para ca, porem, alguns casos mbora rarós, têm sido assignalados nos anpaes da therapeutica.

## A communicação do meu presado collega

 Ir. Julio hionteiro a proposito de uma doente, que tendo uma insufficiencia hepatica, soffrou phenomenos de intoxicação ap6s a administração do extracto etheroo de feto macho, despertou-me o desejo de adduzir algumas considerações que não parecem descabidas talvez das quaes até se possam inferir deduç̧ões ápratica clinica.wuem consultar os mais auterisados therapeutas e pharmacolcgistas como Soubeiran, Hayem, Gubler, Fothnagel e hossbach, Ferrand, A. Fleury, Berlioz, Lujardin-Beaumetz, Labutoau, trousseau e Fidoux, Fonssagrieves, deennel, Fereir constantin faul, verk que pses autores em suas preciosas obras, refe-rindo-se ao emprego do extracto ethereo do Peto macho, longe de temel-o, asseguram que um medicamento, pode-se dizer, innocente. ionssagrieves em differentes livros que Receveu accentua que o feto macho é um me-
dicamonto que tem dominado todes as epocas e de oxperiencia secular. Na medicação toonicida, diz elle, a concurrencia que the vetu fazer $o$ Kousso om nada abalou o credito de que gozon merece.

Lara esse therapeutista o feto macho (extracto etheroo) dove ser administrado ac adulto na dose de 2 a grammas.

0 mesmo enthusiasmo pela substancia de que me occupo se encontranas obras classicas de pediatria que tenho tido o prazer de compułax como as de A. Vogel (kial. de l'enf.), Plerre mercier (Man. de Path. et U. med. inf.), Blache e Guersant (Ext. de lath. inf.), Virginio wassini (Therap. del10 inf. e fanciulleza), Faul $\boldsymbol{1}$ e Gendre e troca (Trat. de Therap. inf.), Comby, Jaco-- (Therap. of inf. and childhood), Bouchut (fr. de mal. des nouveau-nes), Villiam Iay fun the diseases of children), Eduard Ellis
finnuel Fr. des mal. de l'Enf.), Rilliet e

Barthez (Tr. olin. et prat. des mal. des inf.), Charles West (Leçons sur les mal. de l'enfance) - finalment Carlo Gherardt que, em seu Pratado de molestias de creanças (1840), traduzido por Luigi Somma, aconselha o feto macho na dose de grammas (extr. ethereo) como excellente maio na tonia e nada refere acerca de qualquer contruindicação para o seu emprego.

Somente Filatow (art. Vermes do Iratado de mol. de creanças de Comby, ilarfan e Grencher - Vol. 11, pag. 685) faz restricf̧õs ao emprego do medicamento do seguinte ricoo:
''c feto macho e a raiz da romeira são os vormifugos mais efficazes, sendo porem recessario que sejam frescos e beni dosados, t to macho e toxico podendo produzir vomitos, colicas, diarrhéa, perda de forças cardiacas outras manifestações nervosas; a atilyopia, a amurose, vertigens, a albumi-
nuria, tremor dos mombros, somnolencia, indo atc o côma o provocando tambem convulsões de caracter tetanico, crise que podem acarretar a morte.
' 'Dir que e difficil de um rodo peremptorio determinar a dose em que o feto macho é toxico, dependendo isso de numerosas circumstancias (epoca da colheira, medicamento recente e individualidade do dientel.
'Cita o caso de Freyer de uma creança de 2 annos e mezes que morreu em seguida a administração de una dose de 8 grammas de extracto ethereo de feto matho em quanto die tres semanas antes houvera supportado wa dose duas vezes mais forte''. Antes de proseguir preciso se torna que ti, ue bem assignalado, que a dóse tão elevaQi não e a que frequentenente se prescreve ni clinica, tanto mais quanto a creancinha titha apenas 2 annos.

Fica patente, pelo que vem de ser dito,
que a não ser a opinião divergente do notavel Professor russo, a maioria dos tratados classicos de therapeutica do pediatria não fazem restriç̧ões ao emprego do extracto thereo de feto macho, cujas propriedades curativas assignalam enthusiastieamente.

Confesso que ao trovar com o meu illustre collega Ir. Julio monteiro uma demorada aiscussão sobre o assumpto actual na Sociedade Scientifica Protcctora da Infancia, de Gue ambos fazemos parte, bascado de um lado na leiture das obras ja alludidas e de outro, abroquellado na minha pretica durante ¿qual tenho empregado larga manu o extracto ethereo de feto macho, particularmente ne infancia, sew jamais me ter sido dado, registar a mais insignificente perturbação toxica, lembrei ao digno contenaor a possibilidade de se tratar no caso de intoxicação 4xo referiu, de uma coincidencia ou de uma
idiosyncrasia para o medicamento, como succede muitas vezes para tantos outros como a quinina, a antipyrina, a strychnina, otc.. Fecorrendo porem aos archivos da litteratura medica universal deparei, esparsos en revistas jornaes do paizes differentes, com interessantes referencias e observações attinentes aos effeitos toxicos do fetc maco produzidos em certas circurastencias.

Com a lealdade que sempre costume partar os meus actos, resumo nas linhas que s eguem todas essas contribuições, as quaes Le parece, talvez tragam alguma luz a questão ora ventilada no seio desta douta Socicaade.

Na ''hev. medic. Suisse lomande'' de wio de 1891 encontra-se um interessante traDalho de J. L. Prévost e P. Binet em que estos autores dão conta de suas investigações dja synthese é a soguinte:
''le. Hos animaes de sangue quente e no
homem a Ingestão estomacal do extracto ethereo de feto macho, mesmo em dóse elevada, sర raramente produz phenomenos perigosos gräças sem duvida a lentidão da absorpção.
' '2o. Em seguida ks injecções hypodermicar e sobretudo intra-peritoncens de emulsão de extracto, manifestam-se symptomas que podem acarretar a morte por paralysia do woração e da respiração.
' 'Para o lado do intestino constata-se a perda dos movimentos vermiculares (coolho, rato, gato, cobaya, pombol.
' '3o. a applicação directa do toxico no sacco conjunctival (coolho, yato), enfraquece ou aniquila mesmo a sensibilidade ja cornea, sem modificação constante da puilla, lembrando esta acção a da cocaina. ''h urina por vozes reduz o licor cu-Fro-potassico em virtude da eliminação do extracto de feto macho.
parece socundariamente affectado nos animaes de sangue yuente, muito rapidamente paralysedo na rä, na qual a paralysia da medulla, depois dos nervos, comilica os phenomenos de rigidez e de enfraquecimento dos musculos.
''59. is sangluesugas immersas em uma emulsão gomaosa do extracto de feto macho apresentaram phenomenos de parelysia e rigidez analogas. $\qquad$
''69. © extracto de feto macho faz cossar a acção oxydante do protoplasma sobre a tintura de gaiaco'.

Poulsson em uma curiosa nota publicada aos ''arch. f: exp. Fath. und Yharmat.'' (LXIX, 102) relata um corto numero de casos De envenenamento pelo extracto de feto macho, caracterisados todos por symptomas de irriiação gestro-intestinal, diarrhéa, hemorrhaElas, caimbras, convulsoes, paralysias, por perturbações da secreção urinaria : albuminu-
ria glycosuria.

- autor pensa que o principio toxico seja o acido filicico que se extrahe de extracto de feto macho, acido compsto de uma parte amorpha, soluvel no oleo no ethere yue provoca em fracas $\alpha b s e s$ todos os accidentes do extracto de feto macho.

Por seu lado iich (Deutsche med. Woch. r. 32 , pag. 966,1891 ), diz que o feto macho na dose habitual de 10 grrmmas de extracto thereo pode provocar graves accidentes: vomitos, diarrhéa, vertigem, tromor, yspnéa, cyanose. Cita então tres observaves, a ultima des quaes se refere a um doonte que ingeriu 27 grammas 6 decigrammas medicamento e que falleceu com symptomas Cinicos semelhantes ao tetano super-agudo, tondo a autopsia demons
nestão visceral. Sobre a toxidez do feto macho, Lepine na "'Semaine Méaicale'" de 15 e 25 de lovembro de 1891, ainda commenta os trabalhos ci-
tados.
Sm um trabalho publicado, Katayema e Ckemoto (Viertely fur gerichtl. med. - supplem. do tomo V111, pag. 148) relatamo caso do um japonez de 29 annos, affectado de ankylostomiase e que durante 12 dias, inEeriu 3 grammas diarios de feto macho, em pilulas.

Lepois de varias perturbações oculares no $12^{\circ}$ dia foi accommettido de cegueira absoluta e oxame ophtalmoscopico demonstrou a cor cinzenta do fundo do olho atrophia des papilas opticas.
zste caso que obrigou a justiça a investieuçoes medico-legaes fez com que fossem pocios em eviaencia casos de envenenamento pojo fato macho. As primeiras observações asaignaladas em 1881 foram as de May ('Gazt. wea. ital. n. 27).

Katayame ckamoto reuniram 43 casos,
assim divididoa: 7 doentes tiveram perturba-
ções digestivas, nervosas oculares; 3 somente perturbações digestivas e nervosas; 10 unicamente perturbações oculares; 1 albuminuria - I emfim amblyopia e uratos urinarios, o que de uma proporção de $58 \%$ de symptomas visuaes, ( $32 \%$ de amaurose, $8 \%$ de amblyopia, e $3 \%$ de perturbaçôes pupilares). İs 4 í intoxicações 5 foram mortaes.

Ias experiencias a que tambem procederan os autores citados, an anaes (coelhos e cẽes), concluiram que o feto macho pode provocar no homem e nos animaes phenomenos toxicos para o lado do apparelio digostivo C do systema nervoso central, podendo produzir tambem a maurose ou a amblyopia, semez liantes as que produz o alcool ou o fumo. Torminam finalmente estabelecendo para o homem a dose toxica, que, segundo elles wedeia entre 3 e 27 grammas diarios quando se trata de uma administraço de um ou dois dias no maximo; entre 3 e 10 grammas por dia
quando 6 mais prolongada.
4. Grawitz om um artigo publicado em 24 de Dezembro de 1894 (Berlin 'IKlin Woch. n. 52 - pag. 1171 ), referindo suas pesquizas acerca do emprego do feto macho declara que ictcricia tem sido assignalada em um numero muito restricto de envenenamentos bor aquella substancia, parecendo faltar sobretudo nos casos rapidemente mortaes.

- catarino duodenal que poderia expli-cal-a, encontra-se apenas em muito poucas necropsics, o que fez Grawitz examinar o sanque dos doentes, tendo dest'arte concluido que o extracto ethereo de feto macho detérmina lesöes do tecido hepetico, traduzidas rios casos ligeiros pela destruição das hematias e ictericia consecutiva e nos graves por cirrhose, quer havendo previa affecção hepatica ou não. Assim sendo, aconselha o autor que so empregue com prudencia o extractothereo de feto de macho, nos individuos cujo
figado não esteja integro - especialmento nos alcoolistas syphiliticos. Iemais, continua Grawitz, sera preferivel não administrar simultaneamente oleo de ricino, posto que as experiencias de quirlt e joulsson estabelecoram que o acido filicico e muito facil de ser observado quando dissolvide nos oleds e Frayer (Therap. Honatsefte, 1889) raletou um coso de morte en uma creança que, Ficis de ter tomado sem accizente em uma sb dise tres vezes maior de feto macho, ingeriu du uma voz lu gramas com oleo de ricino. Lm uma contribuição para o estudo de toxidez do feto macho que publicou no 'Bulletin de l'Academie de medecine' da Belgica (1.s, pg. 840) Van Aubel enumera o rosultado de suas experiencias cujo resumo é o seguinte: elle poude produzir a cegueira nos cães c.. 6 dias, num coelho de 4.500 grammas dando por afa 20 centigramas de actao filieico alssulvido em 7 centimetros cubicos de oleo de
ricino; om outras pela injecção sub-cutanea ou intra-venosa de filicato de sodio. Elle explica os accidentes por uma excitação da medulla attingindo o sympathico, donde a dilatação das pupillas (1O symptoma); excitaçêo dos vaso-motores, determinando a contração das arterias centraes da retina, a pallidez da pupilla e atrophia gradual do nervo optice.
uanto a aç̧ão zeral da essencia do fewacho tem elle um enslovia onorme oon ? ssencia te terevontina, sob o ponto de vista da marcha e da toxidez.
:4. Van aubel diz que nunca sconselha dar
 $\because C o d e ~ 4 U$ centigrammoas de acido filicico aEcruo e $6 u$ centigrammes de essencia de feto wacho em poção gomosa contra a toenia, e 60 cortigrammas de acido e 90 contigremmas de esSencie de ankylostomiase, notando-se que se deve, segundo elle, ter a certeza de que não
tenham os doentes lesöes dos rins ou do fi-. erdo, sendo inconveniento edministrar dois ou tres dias consecutivos, dovendo-se sempro escolher para pureativo o calomelanos cu a escamonéa.

Em 1897, Oscar Cabel (berlin. Klin. noch. pag. 995,8 de Nov.) publicou a observação de uma creança de 5 annos anemica, nervosa, que sendo portadora de uma toenia e ingerindo un electuario de 8 gramuas de mel e 8 centigramas de oxtracto ethereo de fotc macho, teve symptomas de envenenamento cinco horas depois. us phenomenos observados consistiram en estado comatoso, acceleração da respiração e do pulso (160), vomitos שiolontos, temperatura $37^{\circ} 4$, permanocendo em coma 4 dias, findos os quaes começou a melhorar, restabelecendo-se no $7^{\circ}$.

## No opinião de Label o jejum da vespera

fuando se administra o feto macho á superfiluo e fevorece acção dos rhizomas do feto ma-
cho sobre o cerebro. Como o effeito do medicamento, diz Zabel, deve ser purcmente lceal, nenhum interesse ha que seja elle absorvido e por isso aconselha apenas uma parca refei̧̧ao na vespera, insistindo aquelle autor pa-. ra que nas creanças norvosas, a menos que não he jam perturbeções morbidas importintes, se abtenha de querer expulsar as toenias ou ertão se deve substituir o feto macho por cutro antihelminthico.
wanto a parte chimica o feto macho com-roe-se de tannino, acido gallico, acido acetico, amidon, materia gelatinosa insoluvel n'agua, fibras lenhosas, cinzas, de uma re$\therefore$ na escura (Eeschor, Deschamp Collas), de oleo volatil (korin, Gubler) e de um oleo "ixo (stearina o oleina).

Io rhizoma do feto macho extrahiu Batso
cecido filiceico, huck o aldo filicico rrommsdorff Lucl a Iilicina (filiscina ou
filixolinal que seria um acido graoliquido, actao filixoide de Luck.

* difficiz precisar qual o principio activo do feto macho.

Fara Trommsdorffe Gubler é a Plifina; para Luck, Carblom, Derlon, Youlsson, Descherp, Hescher e Collas o acido filicico, pera Fonssagrieves é na mistura de filicina com os principios graxos que residem as propricdades vermifugas do medicamento mifu.

Segundo os melhores autores oxtracto sthareo de feto mach mata a toenia em 4 horse no maximo.
quando Levei a Sociedade Scientifica Frot. tora da Infancia esta mesma oriem de conSiderações a ellas juntei uma observação de Favy, publicada em 1866 no 'The Lancet'', dm the aquelle medico dava conta de uma tentative ben succedida de tratamento do kysto hydatico do figado pela injeç̧ão no interior da cavidade kystica de 20 grammas de uma solução
contendo uma gramma de 60 centigrammas de extracto molle de feto macho.

Iesse emprego resultou a morte do echinococcus, a retracção do kysto a cura completa verificada, sem ter demonstrado o paciente o menor symptome de intoxicação.
\& interessante registar a observação de lavy, porquanto no caso não foi verificaia a absorpção dos principios soluveis do foto macho, como se poderia suppor.
lempo houve em que a capsiula do kysto ryatico foi considerada inespugnavel, senjo corrente que as suppurações dos kystos noo affectavam a saude geral em virtude da berreira invencivel opposta pelas paredes du tumor.

Tão interessante ponto de pathologia tak sido elucidado por investigaçôes de laboxatorio como se deduz das respeitaveis ofiniöes de Chauffart e Forgue.

Deter-me-hel sobre o assumpto poryuanto alem de interessante é elle deveras instructivo.

Si e exacto que a membrana hydatica é de uma impermeabilidade absoluta ante os Licrobios, representando acetilla um verdadeiro filtro, o mesmo não se da com as subitencias soluveis ambientes; a estas a membrena kystica deixa dialysar facilmente Chauffart-Kystes hydat. du foie - Tr. de wd. de Charcot, Bouchard e Brissaud). - facto teri sido verificado com a fusonina, o violeta de methyla, sulfato de coHe, ioduroto de notassio e o sublimado. Com-Mehende-se toda a importancia deste altimo fecto; elle traz a prova exporimental de yue ..a certa quaniidade de sublimado injoctado c abandonado na bolsa de um kysto hydatico, Vóde por diffusão dialyticámpregnar o tecico cireumvisinho e ser abso $\neq \mathrm{Fido}$.

E da mesma sorte facil a dyalise decertos productos soluveis de origem microbiana como a pyocyanina, o certas substancias colloides taes como a serina da urina brightica. (1).

Sabe-se com effeito que, segundo as leis Ae Graham, as substancias colloides so lentanente atravessam, e em fraca proporção, as membrenas dialysantes. Ior outro lado, sendo facto que o liquido hydatico normal não $\therefore$ albuninoso, pode se suppor que se trete upnas de um phenomeno pursmente physico, - ggundo as leis heibituaes da dialyse.

Data de muitos snnos o processo de tra-
(1) - - Chauffard et F. Widal - ''fecherGes experimentales sur les processus infecueux et dialytiques dans les kystes hydatiyues du faie'. - 'Bull. Soc. Méd. des hop. - 17 Abril 1891.
tamento dos kystos hydaticos pela injecções parasiticidas, tendo sido a principio usadas as injecções de bile, de tintura de iodo, de alcool e de iodureto de potassio, ukis recentemente substituidas pelas de mercurio ou naphtol (Vesuara, Baccelli, Debove e Juhel fienoy).

For mais preceuções de yue os clinicos eo cercassem no emprogo da injeç̧ão de suhimado, em varios casos form assignalacos accidentes toxicos.

Foi ascir que Juhel lienoy e kerklen citram ume serie de casos em que se processarip phenomenos de intoxicação bell avoricuaFos como: stomatite b nigna ou qrave, febre, vaitos, diarrhéa profusa e mesmo albuminuria. liante desses factos Chauffard mostrase temeroso no empreco do sublinado, repelle $c$ do acido phenico porque nostra que as abses necessarias soriam mito llevadas para pojerem, sem perigo, ser usadas na pratica,

Q, aconselhando mito cuidado no methodo de injecçõos mercuriaes, procomisa a solução naphtolada.

Feforindo-se $\mathfrak{a}$ infancia, o que mais
nos interessa, os autores nos consaeram esplendidos capitulos que trazem bastante luz a questão.

Para 5 . Forgue (Kystes hydatiques du foie-Tr. demal. de l'enfance - Grancher, Jomby o wrifan) o processc de injecçoes mercuriaes é simples mas não tem a benignidade iue se the empresta, nem a efficacia constante que se annuncia.
mile. Wilbouchovitch publicou a observação de um caso de intoxicação hyđrargirita aguda produzida em uma menina tratada no Sorviço de Saint-Gormain, na qual o medicamonto, passando por dzalyse através da membrana do kysto hydetico, chegou ao orgao ho patico, passando em seguida a circulação geral.

Por seu lado Pibchaud (Precis de chip rurgie infantile) considerando $o$ methodo da puncção infiel, repelle a injecção de substancias medicamentosas pelos accidentes toxicos que pठde acerretar, citando tambem o caso de Horte de uma creança que, sendo portirora de um kysto hydatico, succumbiu envenenada por uma injecção de sublimado.

Im suas bellissinas lições de clinicas - cirargia infantil, Broca condemna do mesmodo, as injecções toxicas nos kystos hyaticos pela frcilidade de ansorpção do meicamento yuo pode acarretar a morte.

Us fichetos demonstram, pois, sobejamenque as substancias soluveis podem ser ialysadas pela capsula dos kystos hydeticos le, no caso publicado em 1866 no ' 'ihe Laneet'l o doente esteve sujetto a absorpção às principios soluveis do feto macho, o que ño foi absolutamente verificado.

Do que fica dito parece poder-se cone cluir:
10. Eue, diante das affimativas dos therapeutas e padatras mais notavois, de longa experiencia, secular mesmo, do empreBo do feto macho, dos factos esparsos publicados em toda a litteratura medica, aindu não é licito determinar positivamente yal a posologia exacta as contraindicayões prccisas desse poderoso agente therapeatico.
20. wue pera o feto macho, como para melquer medicamento, torna-se mister ter ito em conta as suas condições (pureza, . Ihoita reconte) e a individualidade do fente (organisação do indivicuo,

3o. \&ue das observaçôes ja publicadas
puralens scientistas, umas parecom provar que o feto macho sb em dose elevada pb-
de produzir accidentes; outras que o facto succede quando é elle administrado, embora on dose pequena, durante dias consecutivos. 4․ Lue para uns, os phencmenos toxicos se rovellam para o lado do apparelho costro-intostinal com predominancia do fiado, outros para o do orgão da visão o ouiros para o lado do systema nervoso, donde - conselho da abstenção do emprego do feto wicho nos casos dé lesões hepaticas, te nerturbações occulares e nas creanças norvosas. 5․ tue a jejum da vespera deve ser proseripto, devendo o doente de toenia cin-ir-se, na vespera de ingerir o medicamento, a uma parca alimentação. 6․ que, facilitando os eleos a dissoZução dos principios activos do feto macho a dah1 maior absorbção destes, 0 oleo do ricino nunca deve ser administrado em seguida, como © usual, devendo-se como purgativo preferir o calomelanos, a escamonea ou outro.
72. Gue ainda não sa sabe exactament. qual o principio ectivo definido do rhizoma do feto macho.

8\%. Que 0 caso de injoç̧ão de extracto de feto macho no interior de kysto hydetico do figado, feita por Pavy, poderia acarretar a intoxicaço do paciente, pela possivel absorpção dos prinsipios soluveis do medicamento dialysados pela membrana kystica, como esta perfaitamente proveto.
92. 《ue de tudo quanto fica dito parece poder-se concluir que estridos minuciosos e regulares se impoom 20 conhecimento preciso do equivalente toxico do foto mecho, para que no clinice posen olle ser applicado com tode a axactalo, prownchac suas Indicações - vitundo-se surproses desagradeVeis consectivas so set amprefo.

