Tralt des Maladies de l'Enfance DEUCUBME EDITION

## TOME IC

$$
\begin{array}{r}
-114 \\
-114 \\
-11
\end{array}
$$

D ${ }^{\text {B }}$ MONCORVO Fils
Directeur de l'Institut de Protection et Assistance de l'Enfance
Chef du service de pédiatrie de la Policlinique générale de lio-de-Janeiro.
is

## FIEVRE JAUNE

# TRAITE 

# Maladies de leverice 

DEUXIĖME ÉDITION entièrement refondue.
PUBLIÉE SOUS LA DIRECTION DE MM.

## J. GRANCHER

Professeur à la Faculté de médecine de Paris. Membre de l:Académic de médecine, Médecin de l'hòpital des Enfants-Malades.

## J. COMBY

Médecin de l'hôpital des Enfants-Malas Médecin des Dispensaires pour les enf.t:1, de la Société philanthropique.

5 forts volumes grand in- $8^{\circ}$ avec figures duns le texte.
En souscription jusqu'a la publication du tome II. 100 francs.

Cetté Deuxieme lidtition sera publiée en cinq volumes qui paraitrons' i des intervalles rapprochés. Chaque volume sera vendu séparément.

11 est accepté des Souscriptions à un prix à forfait, quel que soit le pri de l'ouvrage complet. - Ce prix est, quant à présent, fixé à 100 francs.
Sont considérés comme souscripleurs tous ceux qui s'engagent à retirer ims volumes au fur et à mesure de leur publication. Il ne leur est demandé aull! versement d'avance. Ils paieront chaque volume au prix marqué, et le dernier :ur sera facturé de telle sorte que leur souscription ne soit point dépassée.

## Vient de paraitre :

## TOME I

## 1 volume grand in-80 de 1060 pages, avec figures : 22 francs.

Preface par J. Ginscher. - Chapitre premier: Physiologie et Hygiene de l'Enfance J. Comby. - Chupitre 1I: Maladies infectieuses : Diphtérie, par M. Sevestre et I Martin; Scarlatine, par Moizard : Rougeole, Rubéole, Variolé, Varicelle, par J. Co Vaccine et vaccination, par H. Daucuez; Coqueluche, Oreillons, Fievre ganglionn Fiè vre éphémère, par J. Combr; Gríppe, par Henri Gillet; Fièvre typhoïde, par H. M Typhus exanthématique, Fièvre récurrente, par L. Wolberg; Maladie de Weil. A. Baginsiy; Infection putride, par A. Baginsiyy; Suette miliaire, par L. Honi Malaria, par Luigi Congetri; Fièvre jaune, par Moncorvo fils; Choléra asiatigue, P. Dufloce; Peste, par H. de Brun; Morve et farcin, par A. Delcourt ; Chat Actinomycose, par J. Comby ; Rage, par H. Gillet ; Tétanos, par J. Renault; Rh tisme articulaire aigu, par H. Barbien; Erysipèle, par L. Rénon; Syphílis, par P. Ga-

- Pian, par Jeavselme ; Tuberculose, par E.-C. Aviragnet. - Chapitre III: Maladies 9 rales de la Nutrition : Arthritisme, obésité, maigreur, migraine, asthme, par J. Co Diabete sucré, par H. Lerrox; Matadies du sang, anénie, chlorōe, añénié peinić tree progressive, anémie infantile pseudo-leucémique, lymphadénie, par H. Audeoud; II mo
philie, par J. Comby; Purpuras, par H. Barber ; Scorbut infantile, par Sir philie, par J. Comby; Purpuras, par H. Barbier; Scorbut infantile, par Sir Thi nas Barlow ; Rachitisme, par J. Comby; Ostéomalacie, par A. Delcourt ; Achondrop ie, par J. Comby ; Dysostose cléido-cranienne, Ostéopsathyrosis, Croissancee, par J. Co br Infantilisine, par Apert. - Chapitre IV: Intoxications: Alcoolisme, par J. Coibr Intoxication saturnine, par G. Variot; Intoxications aigues fréquentes, par H. Mositl Matières fécales, Venin des reptiles, Piqures d'insectes, par J. Comby.


## FIÈVRE JAUNE

## PAR LE B MONCORVO FILS

Dieceteur do Institut de Protection et Assistance de lenfance


Historique. - On s'accorde a considérer comme foyers primitifs de la fievre jamer lo Golfe da Mexique, les Antilles et la partie occidentale de PAfripue. De la la madadie sest propagen ans autres parties da monde par voie terrestre ou maritime. On doit a Boulfier l’étude des épidémies de la Vera Cruz. Lexpédition de Christophé Colomb, en débarquant en Amérique. (1494), semble avoir eté atteinte par le typhus amaril, qui devait exister che\% les indigenes.

Sont considérés actuellement comme foyers permanents de la maladio: les Antilles, la Sénegambie ef Sierra Leone, le Brésil, le Pérou. Dans ces contrées, elle semble endémique, subissant de temps a autre des recrudescences épidémiques. Coest une maladie tropicale, quoiqu'elle ait envảh passagerement la France, le Portugal, I'Espagne. I'talie, I'Angleterre, oii elle n’a jamais pu s'acclimater. Les conditions de climat et de températur" de ces zones tempérées ne sont pas lavorables au développenent du germide la fière jaune. D'ailleurs, en Ssie et en Oceanie, où ne font pas defaul les conditions ambiantes de la zone torride, la tiève jaune n'a pu se développer ni prendre racine. ce qui na pas encore dé explique.

Synonymie. - La fievre jane porte an Brésil les noms de Febre mahean. Tyיmo amemoza, Vomito pheto.

Etiologie, bactériologie. - La fievre jame a une prédilection pour los terres basses et du littoral de la mer, mais elle pent envahir aussi les localites clevees comme olle loa lait parfois au Brésil. Le fléan a eté importé a
Rio de tameino sisté jusquen 180\%. De 1854 à 1857, interruption. De 1857 a 1863 , recudescences estivales phas ou moins intenses.

En 1868. on croyait en ète debarassé quand elle a lait me apparition nouvele en 1869 , plus terrible que jamais. Depuis eette epoque, etat condimique avec intervalles plus ou moins longs permettant d'espérer quon finita par se rendre maitre du mal en détruisant ses principaux foyers. On a dit que les races nègre et métisse jouissaient d'me immunité absolur a l'égard de la fièvre jaune. Cette alfirmation n'est pas rigourensement exacte sans doute, les gens de conlcur ne sont pas aussi exposes gue les plus vulnérables sont ceux qui, venus récemment des zones froides ou tempérées, sont exposés à la contagion. Dans quelques épidémies, on a vu
los enfants frappés avec sévérité (J. M. Teixeira et Clemente Ferreira). II y ateux ans, a Rio de Janeiro, a l'oceasion d'une ascension thermigue considerable (plus de $\mathbf{0} 0$ degrés) coïncidant avec une forte hamidité de l'atmosphere nous avons vu a la Policlinigue des cas foudroyants de typhos amaial the les enfants du premier age.

Malpre cela, dapres notre pratigue conforme a celld de notre regretti pere, le ld Moncorvor de nombreux médecins brésiliens, la fièver jaume est plus rare dans l'enfance qu’a l'age adulte. Elle est mème exceptionnelle the les nourrissons. Doprès la statistique de la ville de Rio de daneiro (188(0-1890), il y a eu, sur 78 t déces par fiève jaune de 0 a 1 s ans, seulement 26 enfants dans la première année, pour $29 \%$ entre 1 at B ans, et 605 entre 5 et 15 ans. La maladic est done d'autant plus fréquente quion si raproche de la puberté.

Sur plus de 15000 enfants du service de pédiatrie de la Policlinique deliow qui fonctionne depuis phus de 20 ans, et sur plus de 9000 enfants de Ilnstitut de Protection et Assistance de lenfance, la fièvre jaune se compte par unités. Elle est donc rare dans la population infantile. Containrment a ce qu'on a dit, elle peut récidiver. Un médecin brésilien l'a cue 7 fois, toujours grave.

Les allures de la maladie dénotent son origine microbienne.
En 187\% Gama Lobo (Brésil) décrit l'Opuncia mexicana; en 1878 Richardson (Philadelphie) incrimine une bactérie; en 1879 Sternberg décrit wim autre microbe: Carmonay Valle (Mexique) parle d'un champignon, la Promospora luctea: en 1881 Domingos Freire (Brésil) décrit le Cryptororcus xanthogenicus; Babès a vu une bactérie en chainette; J. B. de Larerda (Brésil) décrit un champignon, Fungus febris flaræ. I ajouter les rwherhes bactériologiques de Gibier, Rebourgeon, Rangé, Silva Araujo, La lamtec, Billing, Capitan, Charrin, etc. Enfin Sanarelli a décrit comme caluse de la fièvre jaune le bacille ictéroüde, microbe petit et court, s'assoriaut souvent à d’autres agents infecticux.

Walter Reed (Cuba) a nié sa spécificité et ses recherches contradictoires semblent très valables.

Arfullement une commission frangaise de I'hstitut Pasteur étudic la question (Salimbeni, Marchoux, Simon).
Dre investigations tres serteuses, fantes dans I'Amérique du Nord, permettent d'incriminer une variete de moustiques dans la propagation de la madadir. L'espèce, du genre culex, qui transmettrait la fiève jame, serait Ie Sternminia fasciata, qu'on trouve dans les zones torrides et dans tous Tes pars oú rège le typhus amaril.
l"tot Finlay qui, il y a plusieurs années dejà, a démontré la transmission du grome amaril par les moustiques; ses recherches ont été confirmées par Reed, Carrol, Agramonte, Guiteres, Leaser, etc.

Le moustique pique le malade au moment de la plus grande virulence de hatadie; dès le $4^{\circ}$ jour, linsecte pourrait transmettre le germe; et jusquau 12 jour, il peut ètre encore dangereux.

Celte étiologie étant démontrée, les Américains ont entrepris une croi-
sade contre les moustiques et ils seraient dejà arrivés à supprimer la fievre jatme a Cuba.

Valgre cela Sanarelli (Gazz. degli osp. e delle clin., 2 ) aoû́ 190 ) combat la doctrine des moustigues et pense que la contagion se fait par ly vètements et objets souillés par les malades.
II. A. Veazie (Neno Orl. Med. and surg. jour. sept. 1902) at whes moustiques sucer les vomissements et autres matières expulsées far lis madades et souillant les linges: ainsi s'expliquerait te danger de ces uhpes.

Sous la direction du Dr Nuño de Andrade, le Bureau sanitaire de Rionde Daneiro a combattu avec efficacité la propagation de la fièvre jaune par la desinfection et lisolement. On a aussi fait la guerre aux moustiques.

Parmi les facteurs favorables au développement de la maladic, it fiut signaler la chaleur, l'humidité, la malpropreté, l'encombrement ot autres manaises conditions hygiénigues.

Depuis $\overline{7}$ ans, on n'a pas observé un spel cas de fièvre jaune sur lis navires en relàche à Rio.

Anatomie pathologique. - On remarque toujours une coloration jitu natre des téguments, des pétéchies et ecchymoses sur les parties derdive, une rigidité cadavérique précoce. Les visceres et sereuses sont decolorers, ou d'une couleur jaune safran. L'estomac est tapissé d'une substance matr de café; on voit des erosions et ecchymoses sur le duodénum, lintrostin prèle at le commencement du gros intestin. Crevaux a noté une dexpurrescence graissense des capillaires de l'estomac. Foic de volume nomal, degénere, mon, jame on cafie au lait: sa coupe rappelle le foie muscadr.

V́sicule biliaire pleine de biliverdine d'une consistance sirupeuse.
Rate peu altécée. Reins atteints de néphrite parenchymateuse arpe foyers hemorragigues dans les bassinets. Iémorragies et congestions dans Ie's meninges, le cervean, la moelle, les poumons. Caur rempli de caillows, mon, Hasyue, jaunàtre: echymoses de l'endocarde, parfois périarditr. Ruptures vasculaires.

Symptômes: - La symptomatologie est moins bien dessince che\% limfiont que che\% ladulte. Clemente Ferreira (1890) divise les formes dinigus en : forme typhö̈le, forme foudroyante, forme hémorvagique et fin'me !fishrique. Cornillac (Martinique) décrit les formes gastrique, atarique. adynamique, asphyxique, soporeuse, cholériforme, algide, lyphinille. Beranger-fand admet des formes légère, grave, très grave el siderrant". Nielly considere des formes franche ou simple, insidiense ou complipher. Sous eroyons, au point de sue clinique, devoir distinguer les forms simples et compliquées en admettant, eu égard a l'intensité, des promes firuste, bénigne, grave et fulminante.

Forme firuste et abortive, observée dans certaines épidémies: emhartas mastrique liger, fieve peu intense, douleurs vagues, malaise, comgestion oculaire, disparition en 1 jour ou 9 jours.

Forme bémigné la fiècre jaune infantite débute souvent par des toubles digestifs et l'on peut penser à la malaria, à la grippe, à la peste, aux fiètre êruptives, etc.

Cher loonfiant la fievre jaune a me incubation variable de y a 6 ou * jours. Cinvasion se fat par une étévation de la tompérature cutanée poovant etre ourais rarement précéde de frisson, de romenu de la pean, de congestion oculaire, de vomissements opiniatres.

La premiere période (période fébrile, période d’invasion) peut persister 70 à 80 heures: Cenlant est déprimé, peut a peine se mousoir, a de la rachialgie, de la myalgie, ete. Le pouls tombe a 60 , a 50 et meme 40 pulsations alors que le thermemetre accuse 39 degrés et plus. Les vomisse ments, d`abord alimentaires, deviennent bientöt bilieux; ils saccompagnent de douleur épigastrique et dangoisse.

La langue, saburate en son milien et a sa base, a sa pointe el ses bords, rouges. Blle es parfois seche, rotie on desquamée. Soil ardente dans la plupart des cas: mais a peine l'enfant a-t-il bu qu'il vomit.

Le laciessaltere, la paleur a remplacé la rougeur du début: le regard, yui était brillant, se ternit, une invincible asthénie terrasse le patient. l'est la seconde période, avec état saburral plus marqué, oligurie pendant Q4 ou 56 heures. Au bout de 5 a 6 jours, l'enfant commence a samediorer, reste quelgue temps ictérique et revient à la santé après une convalescence de 8,10 a 12 jours.

Forme grare-Les deax premieres périodes évoluent comme préédemment, avee plus d'intensité (délire, $40^{\circ}$ et $41^{\circ}$ ). L'adynamic est plus acentuée, le pouls tombe à S0 at mème 40, lamurie apparat. les matieres romies devembent notres, café on goudron, abondantes et epaisses: diverses. gies conjonctivales). II y a de lagitation et des troubles cérébraux. Leufant nutre ainsi dans la troisieme période gui se termine par lat uor . Confant paffois 7 jour de la madie. Il ne est pas rare, a cette periode, de sur 0 . renir des sympomes d’alpidité periphérique avec hypothermie centrale (zie " $55^{0}$ ) Rapuration profonde et suspirieuse I la seconde période. Venfant a liair mieux, demande parfois des aliuments; la hevre sattente. Si cela dure, la guérison peut survenir.

En gemeral, ce noest quou répit, et aumoment ou la famille reprend quelque espoir, on voit apparaitre les effroyables symptömes de la période terminale ot la mort peut survenir en quelques heures.

Forme foulloygute. - Cette forme est précedée de malaise oud'agitation, puis viemment les terribles symptomes décrits plas hat. En quelques heures la lière monte a il degres: facies vultuenx, epigastralgie, vomissements jamatres, fomeés, puis noiratres, amuric, coma, convulsions, mort en 24 ou . 6 heures.

Dans certanes formes ou a certaines periodes de la fievre jaume, turine contient de l'albumine, ce qui se rencontre dans d'autres infections (malalia, scarlatime, rougeole, variole, grippe, ete.)

Chez l'adulte. la céphalalgre e'st on phémittenté continue ou subconTinte fremisc. La meve mates, tres rarement intermittente. La forme foudroyante commune chez les enfants du premier àge.

Quant it la predominance de tels on téls symptomes, gastriques, borvenx, ete. ceest uncquestion de terain et cest aver mison que Clemente Ferreira a pu dire : "La diveŕsité des formes climques sexpligue sutiont par les differenes de termain : les sujets nervex presenteront la lome ataxique, hes dypeptiques la forme rastrique, ete.".

Diagnostic. - Le diagnostic de la tievre jame infantile présente, dans quelques cas, des diflicultés presque insurmontables. Et cela se concoit. Ijeund cufant ne sachant pas nous renseigner sur les sensations gu'il cponne. Comment saveir sil a de la cephalalgie. de la rachialgie, de la myaigie. de. I'anthalgie, etc. Dantre part, les symptomes objectifs (vomissements, conpestion cutamee, fiever argitation, ete.) sont commmes a beaucoup de malitdies (grippe, mataria, fievers druptives, infections digestives, ete.).

Cependant la volener des symptomes, le vomissement nois, Falbuminnrie. Ires hémorragies, la marehe rapide de la maladie. feront penser à la lienew jaune. On tiendra compte de lópidémic regnante ed de la cö̈ncidence diantros cas dans le voisinage.

L'ictere de la seconde periote, ictere hemaphéifue, se montre tougous nettement che\% les enfants. Dans lictere grave, cet ictere est hilipheigne demblée: mais, dans la tievre jaune, a une periode avancée, on voit lie lies biliphëigue suceder a thémaphéique.

Dans les pays chauds, la malaria peot aussi prèter a confusion : cal dhe presente des formes trompenses qui exigent la plas grande attention. On deva mehercher dans le sang l'hématozoaire de Laveran. Beja mon remetli
 jamere moins frequente da reste chez les petits enfants quion ne le anit. peut se preter parfois a la confusion aver une fieve palastre grave, momio ment a son debut. Je me hate pourtant dajouter que la fievere jame affere. ell mencalla a la periode dinasion, les allures d'une fievere exanthematign": la tievres sallume brusquement et monte rapidement a m degré elevé, has rapillaires periphériques se dilatent, commmiquat ans tegments me orloration ronge a laguelle succede bientot une teinte jamatre, le petit malade est ensulte la proie d'une tres vive agitation aceompagnee d'angoisse épisastrigue extreme et continue: puis surviemuent les vomissements dabord bilieus et hentot noirs anspuels sajoutent presque invariablement les comsequences fachenses de linsuffisance renale. Or, er tableat elinique est issm canateristique pour quon noneste pas a le dasser : mais il nemest pas ams lorsquine infection malarienne precede ou coincide avec les symptomes du Iyphus amaril : il faut rechercherminutieusement les stigmates du paludisur.' les hematozoaires dans te sang, ete.
"La presence de l’albumine, regardée en général chez nous comme tur signe presque pathognomonique de la fievre jame, n’a pas tant d"importance. rar jai pula constater che\% les enfants affectés de malaria a marche aigue - ou chronique."

Traitement. - Il n’y a pas de médicament spécitigue de la fièvre jaunr: les méthodes les plus diversésont été essayces sans suceř; nous ne potionts les énumérer, tant elles sont nombreuses.

Chaz lenfant, nous conseillons de debuter par un purgatil, li calomel nat exmple, á la dose de ghelques centigrammes a un gramume. suivant live.

Trois heures apres, mous faisons un lavage abondant de f'intestin abe -mue soliftion antiseptique (acide borigue, boricine, naphtol, asippol. inhtrol. vere.).
Sons employons volontiers l'ichtyol en solution (1. 201 ' atamme
 - Thos par jour. dans les cas d’infection intestinale.

Dous essayons ensuite de combattre les hates températumes de la pro-- miirer periode au moyen des antipyrétigines (amalgésine. euguinine- salicelite de soude, asaprol, balnéothérapie, efe.). Lés antithermigues chionigues. ritis phos hamt, ont été preserits a la dose de 20 centigrammes a 2 grammes par jour.

Parlios ces amtithermiques sont contre-indiqués. at nous devons permir a Thydrothérapie. Quand il $y$ a de lagitation exagercee el de
 sont tres utiles. Les affusions froides sont anssi a recommander. Quand il a hypothermie, on sadresse anx bains chauds simapises.
La revulsion cutaner aree la farine de moutarde (simapismes), est parfois wile. We meme les compresses froides ou ghacees sur te cuir chevelu.
Combe les vomissements et l'épigastralgie, on domera de lat ghere, men Otrs hoisums frappées et tous les remedes graces.
"lant. suivant lat méthode hippocratippe. user lar!g" mom" des
 muler les emonetoires, faciliter lélimination des toxines. Latcon peul theme neressaire pour hatter contre Fadynamic (Champagne frappe, tomp (:all (1) Tichy).
Parmi les diurétiques, nous avons emplove aver quelgue sumes les dose framtimunes de théobromine (juspu*a 1 gramme ol plus).
Omigue les hémoragies soient la conseguence de lintertion menerahe. oin sailiar contre elles l’asaprol, lergotine, localement, an injerlion, on par wic interne. Lëpistaxis, abondante parfois, sema arrete par lo fam-
 Her a lintervicur.
 fanmic. Un usera pendant tout le cours de la maladie des amtiseptigues
 centigr: menes en solution dans chimiquement pure it la dose de guchures Pentigr: ames en solution dans un alealin (magnesie fluide par wemple) Thiachomis.
A. rime de la tievre jamere reste a tromere

Prophylaxie. - Lisolement. les quarantaines, la desintertion des ocaus ubjets dusage, la destruction des moustigues constituent tor-mefrop piylactiques indispensables. Il ne faut pas laisser les vases conteant dr cau à déconvert, mème dams les maisons, où les moustiques peuvent
depefer leurs larres. Certaines substances, telles que te goudrom, le pétrge, elt.. placees dams loan, empèchent la prolifération des insertes. On peut cloigner les moustiques en brûlant des plantes aromatifurs, Te prerthre par exemple, dams les chambres. On ne peut plus nier, "be efle, Thinfluenee du monstigue - stegomyia fasciata - dams la propagation de hat maladic.

I Cutha, depuis Cocepation américaine, la mertalité par tieste jame a haissa de 3 a 2 a pour 100 , grace a la destruction des monstipus,
 21252 , est tomber. grace anx mesures samitaires, a 5720 en 1901 .

Parmi ces mesures, il faut signaler" : la dessiccation de tous fos marais, I'assainissement du littoral, la construction de nouveaux égouts, la distribu. tion abondante dean potable. Réelairage électrique de la Havane, Iasainissement des prisons. linstallation des hopitaus, la création de labmathuris seremtifigues. la proprete des marehes, des rues. cte.

De meme, a Rio de danciro, on commence a constater la diminution des cas de fière jaune, grace anx savantes mesures hygiéniques adoptores par le professeur Suino de Audrade, directemr de la santé publique, it par Ie Ir Pambino Werneck, dipecteur du dépatement de THygiène al de Fio sistane publigue.

Dabilleurs beatoop d'hommes éminents se sont attachés a la allution du probleme da la prophylavie et du tratement de la fièvere jaume. et parmi bux nous devons citer MM. Fiajardo, Carlos Seidl, J.-B. de Lacerda, Gurdi, I.utz, Oswaldo Cruz, Emilio Comes, Edouardo Meirelles el Antominitrimit:

[^0]
[^0]:    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

