## PESQUIZAS SCIENTIFICAS

## 0 ALDO CITRICO

NA

# COQUELUCHE 

POR

## MONCORVO Filho

,





## III

## JUNHO DE 1893

## RIO DE JANEIRO

Typ. de 7. Barreiros $\because \therefore$, rua de S. fose' $n .35$

## O ACIDO CITRICO NA COQUELUCHE

No relatorio dos trabalhos bacteriologicos realizados durante o amode 1-92 no Laboratorio annero ao Servico de Pediatria da $P_{0}$ liclinica (1), tratando dos meus ultimos estudus solire o germen especifico da coqueluche, assignalei a intlumeia de certos agentes therapeuticos sobro aqualle micro-organismo, seguindo os preceitos que aconselha Bouchard para taes verificacões.

Organisei um quadro em que registrei os diversos resultados correspondentes a cada agente ensaiado, actuando directamente sore " germen un deixando com elle em contacto em culturas
0) acido borico 100 o, o benzonaphtol $5 \%$, o salicrlato de so-
 phanice 5 oo, a antipyrina $10{ }^{\circ} \ldots 0$ a quinina $500^{\prime} n$. mostraram-se mais ou monos improlichos, como rarificuei nĩo só sobre o germen nu campo da preparacan. como lus tubus du cultura, onde as colonias catacturisticas se desenfolseram sem umbargo "com maior on menor pujaça.

A acceion destruidura do uma s, luçia) a $1: 10.090$ de bichlorureto de mercurio, fe\%-se lugo perceber. desde que expuz o microbio da cotheluche, a aceão deste antiseptico, que alteron-lhe a morphologia ao cabo de 3 minutos.

Como jat me raferi, nus meus trabalhos publicados, o sublimado hit, tememprego practico no caso em questito, por sor toxico

1 resorcina, cuja applicatão tepica constitue o tratamento pela primbira re\% ensaiado a com o mais proficuo resultado aduptado por wen bal o Dr. Moncorro desde IS8.2 contra a coqueluche, mostrou-s-mb, como ora de esp rar, poderoso agente destructivo do germon, que me boi dado identificar.

Em minhas reforidas investigaçũes, levou-me a curiosidade a experimentar a influencia de uma substancia, ainda não estudada com rolação d esse microorganismo, qual seja o acido citrico $\theta$, om-pregando-o em solução aquosa na proporçĩo de $10^{\circ}$ o, reconheci exercor sobre ello evidente influencia.

Fazendo de feito actuar, como para os precedentes agentes estudados, directamente sobre o germen 110 campo da proparaçio, verifiquei que 0 acido citrico modificava-lhe 0 aspecto, alterando-the a morphologia.

Outro não foi o resultado de sua accão sobre as culturas.
Assim, em nenhum dos caldus simultaneamente inoculados o atacados pela soluçã citrica, pude observar o apparecimento d. culonias.

Animado, pelos satisfactorios resultados da experimentaçio do laboratorio, propuz a meu pai que ensaiasse om sens pequenos doentes no servico om que tenho a honra de ser cheto do clinica, o acido citricu no tratamento da coqueluche.

Passu pois a transcrever as observaçũes dos primeiros casös d’aquella affectẹio em que aquelle agente therapuatico pareceu d. grando "flicacia.

## OBSERVACTO I

( Eirtrathide do (trehiro do werrico do Dre. Woncorro)
Anastacio. 2 amos e 1 2. preto, nascide no Rio de Janeiro, tilhw de Emiliana Gomes, residente a Travessa do Bomjardim n. 1! A, foi visto pela primeira ve\% á 1.5 de Fevereiro do 1892 .

Rachitismo generalisadn - - adempathia dos ganglios periphericos.
 " tromen e membrus. C'icatrizes nacaradas sohre a região lombosacra. Khinitu - Fondas has rmmissuras labbites. Mai symilitica.

Dessal datat atre or de Ahril, fratamento peto xarope de dibarte e
 Entao as manifestagós cutaneats fa so achavam quasi extinctas, an mesmo tempo que a mutricio da crianca muito haria melhorado.

De \& de Ahail a 7 d. Junho. interrupgão completa do trata-
mento especifico devido a negligeneia da mãi e apr sentou então symptomas de malaria aguda, que foram jugulados por nim tratamento appropriado, voltando-se ao emprero do xarope de Gibert.

22 do Junho.-Al,rums estertores sonoros; submatider da zona esterno-clavicular direita,-Tosse espasmodica gue não tarda em adquirir os caracteres da coqueluche. A tusse continuia até 2 de Jutho, procede-se então ao exame bacteriolugico das mucosidades nas quaes so nota a presença do microlio da coupuluche. A compressão das cartilagens do larynge desperta uma quinta caracteristica dessa molestia.-Apyretico.

5 de Julho.--Primeira hadigromagag periglotica com uma solução de acido citrico a 11 n ...

Durante us dez dias pue se seguiram, esta modicactano topica foi praticada mnito irreqularmento. mas nain obstanto as quintas foram se gradnalmente attemuando a ponto de se puder dizer nesse dia extincta.

## OBSERVAÇITO II

## (Extrahida do wrehiro minion do wervien do Dr. Moncorro)

Anna, 5 amos, parda. fll ha du Elisa Maria da Comeeiçin, residente a rua do Conselheiro Bento Lishat. n. 75, foi apresentada ao servico do Sr Dr. Moncorvo. na Policlinima do Rio do Janeiro, a 16 de Julho de $1 \times 92$.

Fsta creamea apresentara misemas raracteristions de heredusyphilis o duformaceies usseas de rachitismo.

Lavia desde tres mo\%es contrahide copueluche a qual se tornara
 quintas, que acarrotavan comitos " interruplam "s sumu da creanca.

Ellas sobrevinham, du fintor mais de du\% wers duranta a moitn. Atam disso, duramt" o intimu m\%\% a malaria homera intereorido, argravando assim aindit mais as combicions erneras da perquena duente.

Os accéssos febris se apresentavam para a tarde, ficando ontaio ella muito prostrada.

Havia, demais, disenteria, e, a exphraçádo ventre, deixava permher a existencia de uma dilataçan erastrica.

 erramas a de bichlorhydratu de quinina.

 a presan quinica



 "itricu.
 , 110 'fuasi inin orromplian

> OHSERUMOU HI





 1-14ta.






 - athatrat.


 quando' "llas se aprosentatam ationtan em numero superior al $l$.

## Desapparecimento dos estertures bronchiticos.

nages com o acido citrico. 12. T

Repetem-so as batimemmanos ymintas a noite passada.
cadas com a devila regularidadn devilu: yua aliás não são pratiparte da creança.
15. - A febre nato reapparecen. .
o dia, já muito brandas; nenhuma - haras quintas de tosse durante O exame bacteriolowicu numa mais a noite.
 de um certo numero do enrmens caracteriviemonstrou a existencia Insistencia has bandemonamacteristions.

rompido. Estado geral da creanlal. muitio milhor.

1"-Que, anda uma bo\% a "xperimentagán i. laturatorio fioi contirmanda pela experimentata dinica.

$$
\begin{aligned}
& \text { O"- Quo da argio gormirnla dol } \\
& \text { mim }
\end{aligned}
$$


 alui relatados.
: ? (Que se



administrando a limonadia comentecito, comomeio prophylatico, creanças, que se acharem em concentradia on oproprio limio as lestia.
$5 "-$ Que, nos lugares em que shat diopuzer da resorcina chimi-
ente pura, podera exta arr cafente pura, poderai estal ser. com tantagom, substituida pelo cucido cit, ion em equivalente propereato.

## Trabalhos do mesmo autor

1)o microbio da Coqueluche-Art. publicado no Figaro (do Rio de Janeiro).
Do microbio da Coqueluche-broc. in. 1/4-1892, Rio de Janoiro. Microbio de la Coqueluche-trad. om hospanhol publicado na (ro. nica Medica do Lima.
A bacteriologia no brazil-Art. publicado no Figaro (do Rio de Janoiro).
La Bacteriologie an Brésil-Art. publicado na Revue scientifique (de Paris).
Dos Filtros e microbios-Art. publicado na Revista Moderna (Rio de Janeiro.
Hygiene prophylactica-Art. publicado na Recista T'echnica (Rio de Janeiro).
1)a identidade do microbio da lymphangite e da erysipela-Publicado na Rerista do Gremio dos Internos dos Hospitaes.
Pesquizas 'scientificus-n. 1-Rolatorio dos trabalhos bactoriologicos exocutados no Serviço de Pediatria da Policliaica Geral.
Pesquizas scientificas-n. 2-Novo processo de preparação dos caldos de agrar-agar, som auxilio de filtro a quente.
Memoria sobre a identidade da lymphangite agudae da erysipela

- Publicada no Brazil Modico.

Pesquizas S'sientificas-n. 3.-0 acido Citrico na Coqueluche.

