## 18. PESQUIZAS SCIENTIFICAS

## DA IDENTIDADE $\checkmark$ <br> DO

## 

POR

## MONCORVO Filho

Assistente no Laboratorio de Biologia do Ministerio da Industraa, Chefe de Clintica encarregado dos trabalhos bacteriologicos do Serviço de Pediatria da Policlinica do Rio de Faneir-o, Membroeffectivo do Gremio dos Inter-nos dos Hospitats, bibliothe-
Membro correspondente dirio fo mesmo Gremin,
Socio furndadost da Sociude Mcalica "L'uiào liernandina de Lima"
Socio fundadur da Sociedade Nacional de Acclimacdo.

1
IV

## SETEMMERO DE 1898

## Rio de Janolro



Do microbio da coqueluche-Artigo publicado no Figaro (do Rio de Janeiro) 1892.
Do mierohio da coqueluche-Broc. in 1|t-1892, Rio de de Janeiro.
Microbio de la coqueluche-Trad. em hespanhol publicada na Cronica Medica de Lima, 1892.
bacteriologia no Brazil-Artigo publicado no Figaro (do Rio de Janeiro), 1892.
La burteriologie au Brésil-Artigo publicado na Revue Scientifique (de Paris), 1892.
Dos filtros e microbios - Artigo publicado na Revista Moderna (Rio de Janeiro), 1892.
Mygiene prophylactica - Série de artigos publicados na Renistie Technica (Rio de Janeiro), 1893.
Det identidude do microbio da lympluangite e da erysi-pela-Publicado na Revista do Gremio dos Internos dor MIspitaes.
() contayio das molestias parasitarias-Da Revista Academica (Kio de Janeiro), 1893.

1 imıuиuиdude-Publicação feita na Revistu Academica (Rio de Janeiro) 1893.
I Creolime - Idem 1893.
(f) cuctocitrico. - Trad. em hespan? ol publicada na Chro() acidacitrico.- Trad. em hespan

Pesuututs s'cientificus - n. 1, Nelatorio dos trabalhos bacteriologicos executados no Servigo de Pediatria da Policlinica Geral. 1893.
 sião tos caldos de agrar-agar, sem auxilio de filtro a quente. 1893.
Mumuria solve a identidude da lymphangite aguda e da er!/sipela - Publicada no Brazil Medico. 1893.
Pesquï̈rls scientificts - n. 3. O acido Citrico na Coqueluche. 1893.
Pesquizas scientificus, n. 4-Da identidade do microbio da lymphangite aguda e da erysipela, Setembro de 1893.

## 

$\because$

A erysipela e a lymphangite aguda são molestias
Este assumpto occupa desde o comego deste sbculo a observação dos clinicos, admittindo uns a identidade dos Assim Lerbidos, recusando-a outros.
de Jaccoud, mostra varias Lymphangite do Diccionario a symptomatologia de certas formas a confusão que offerece phangites.

E' elle que appella para a grande variabilidad caractéres symptomatologicos a grande variabilidade de que "ha grande embaraço em resoltimas. Diz mesmo provas irrefataveis, certas diff resolver, por meio de tudo da lymphangite recticular"" prime o notavel clinicocticular." Adiante assim se exconsiderações, reflexões sem fallar da erysipela, das novadas, que têm despertado discussões incessantemente renatureza e verdadeira séde, o desejo de conhecer-lhe a versas formas do erythema, quem poderia negar as diinflammatorios não sejma, que certos edemas chamados tadas ás lacunas primordiaes, ás rêdes angioleucites limi-
"Basta ver a obscuridas rêdes originarias?"
ncripgão da lymphangite, denominada se mantem a de-

[^0]Do microbio da coqueluche-Artigo publicado no Figaro (do Rio de Janeiro) 1892.
Do microbio da coqueluche-Broc. in 1|t-1892, Rio de de Janeiro. Microbio de la coqueluche- Medica de Lima, 1892. cada na Cronica Medicate Lima, iticado no Figaro A bacterio Rio de Janeiro), 1892.
(do Rio de Jane Brésil-Artigo publicadn na Revue La burteriologue (de Paris), 1892.

Oos filtros émicrobios - Artigo publicado na Revista Moderna (Rio de Janeiro), 1892.
Tygiene prophylactica - Séric de artigos publicados na Hygiene prophylactica (Rio de Janeiro), 1893. $R$ bisista Technica (Rio da lymphangite e da erysiDu iderutidude do microbio - Publicado na Revista do Gremio dos Internos pela-Pinbitaes.
(1) euturio das molestias parasitarias-Da Revista Academica (Rie de Janeiro), 1893.
Vocouracoso de depriracão lats aturics - Idem 1893.
A imıumu ulude-Publicação feita na Revista Academica (Rio de Janeiro) 1893.

- Croolime - Idem 1893. 1) acidartredica de Lina, 1893. mica Medica de Lima, 1893. Nelatorio dos trabalhos
Pesquizes Scientificas- n. 1, Relatorio dos Pe Pediatria da Policlinica Geral. 1893.
L'sumi:̈s S'ientiticas - n. 2. Novo processo de prepara-
 cian dos caldo
quente. 1893.
Memoria solre a identidude da lymphangite aguda e da erysipela - Publicada no Brazil Medico. 1893.
Prsfuiants sidentificts - n. 3. O acido Citrico na Coqueluche. 1893.
Pesquizas scientificas, n. 4-Da identidade do microbio da lymphangite aguda e da erysipela, Setembro de 1893.

$\therefore$
$\qquad$
A erysipela e a lymphangite aguda são molestias
distinctas?

Este assumpto occupa desde o eomeço deste stculo a observação dos clinicos, admittindo uns a identidade dos a cos morbidos, recusando-a outros. de Jaccoud, mostra varias Lymphangite do Diccionario a symptomatologia de certas formas a confusão que offerece phangites.

E' elle que appella para caractéres sympta a grande variabilidade de que " ha grande emblogicos destas ultimas. Diz mesmo provas irrefataveis, emaço em resolver, por meio de tudo da lymphangite recticular"" ades inherentes ao esprime o notavel clinico: "Sar." Adiante assim se exconsiderações, reflexões : Sem fallar da erysipela, das novadas, que têm despersisussões incessantemente redado o desejo de conhecer-lhe a versas formas do erytheme, quem poderia negar as diinflammatorios não sejam, que certos edemas chamados tadas ás lacunas primordias no fundo, angioleucites limi-
"Basta ver a
ncripg̃o da lymphangite, denominadue se mantem a de-
(1) Communicaçãe apresentad

Hospitaes do Rio de Janeiro.
diyqgapes se perde por vezes o diagnostico diferenoial das formas anomalas ou simplesmente irregulares da lymphangite, da erysipela e do phlegmão diffuso, para se convencer que, afóra os casos em que a presença sobre a pelle de uma ou de varias limhas vermelhas na direcção do trajecto dos lymphaticos, indica claramente serem os troncor a séde de franca inflammação, a histomia da angioleucite, encerra ainda difticuldades insuperaveis no estado actual da sciencia."

Já em 1874, Le Dentu dividiu as lymphangites, em propriamente ditas e angioleucites de cansa especifica -taes como as de origem syphilitica, tuberculosa, etc.

Contintando, escreve ainda o mesmo autor :
"Não nos podemos aqui deter por muito tempo, mas o repetimos, será possivel no estado actual da sciencia, negar a compartipação do systema lymphatico nas flegmasias superficiaes ou profundas do systema tegumentario?"

Tratando da symptomatologia da angioleucite refere ainda o seguinte :
"... Não ha em toda pathologia, molestia que mais difficilmente conserve seu typo primitivo, permaneça estavel, e percorrasuas phases, sem tornar-se quasi desconhecida. Dá-se com clla o mesmo que com tertos corpos notaveis pela sua instabilidade.
" De igual sorte a angioleucite, entidade inflammatoria perfeitamente definida pela sua sbide, se transforma em um grande numero de casos em uma das molestias seguintes : erythema, phlegmão simples, phlegmão diffuso, erysipela simples ou gangremose. Tal é a frequencia destas transformaçĩes que, para ser uma verdade clinica, dever-se-hia consideral-as logo como terminaçães da molestia primitiva e nĩo como complicações."

Convem notar que, apezar da carencia de experimentação bacteriologica, Le Dentu, como dualista que era, deixou transparecer perfeitamente nos topicos acima ci-
tados, as duvidas que pairavam no seu espirito sobre o diagnostico-differencial da lymphangite e da erysipela.

Já por sua parte Blandin affirmava a perfeita identidade da erysipela e da lymphangite.

A memoria que ora vos apresento tem por fin ex. clusivo trazer ao vosso conhecimento uma patente contraprova dis experiencias de distinctos observadores que demonstraram a identidade do germen da erysipela e da lymphangite, assumpto clinico, baseado nos agigantados progressos da Bacteriologia; resumirei aqui os resultados das pesquizas até agora realizadas sob este ponto de vista, passando om seguida a expôr as conclusões das que me
año proprias. a ão proprias.

Uma questão desta ordem só poderá encontrar cabal solução no terreno da experimentação e das investigações bacteriologicas.

Bilroth já havia assignalado a presença de micrococci nas rêdes lymphaticas peri-acinosas.

Rosenbach demonstrou a presença do staphyloccus pyogenus, no pas dos abcessos lymphaticos.

Cornil e Babés nelles encontraram os differentes microbios do pas.

Widal 'em sua these declara ter reconhecido pela primeira vez o streptococcus pyogenus (11 vezes sobre 12 casos de infecção puerperal).

Segundo Poulet e Bousquet (1) não ha uma lymphangite, mas muitas lymphangites que são susceptiveis de se produzir sob a influencia de numerosos agentes septicos.

Para melhor elucidação deste assumpto seja-me permittido reproduzir integralmente a seguinte Nota communicada o Academia de Sciencias, em 1889, por Verneuil

[^1]- Clado, sobre a identidade da lymphangite aguda e da erysipela. (1)
"A erysipela e a lymphangite são duas affeç̧סes visinhas, que melhor e mais commumente se observa na superticie do corpo, mas cuja natureza e reciprocas relações muito se tem discutido sem que se esteja ainda hoje de completo accôrdo.
"Uns de feito, reduzem-n'as a uma e mesma molestia, ou ainda á duas formas da mesma affecȩão: outros, ao contrario, separam-n'as inteiramente, concordando perfeitamente que possam coexistir e se confundir.
"Os unicistet, entre os quaes queremos figurar, invocam : $1^{\circ}$. A communidade da séde anatomica : a lymphangite occupando os troncos lymphaticos, e a erysipela as rêdes do mesmo systema, uma e outra invadindo igualmente os ganglios; $2 \cdot$ s similitude do processo pathologico; as duas affeç̧̃es apresentam, onde são patentes os phenomenos cardiaes da inflammação franca: rubor, calor, dôr, tumefaç̧ão, com tendencia a suppuração; 3. O mesmo ponto de partida em uma solução de continuidade das superficies tegumentarias; 4 . Os mesmos caractéres symptomaticos: calefrios, vomitos, elevação brusca de temperatura, ete., com as perturbaçoes geraes, traduzindo uma intoxicação subita; $5 . \Lambda$ impossibilidade para o clinico de affirmar em um bom numero de casos si se trata de uma lymphangite, de uma erysipela, ou de uma associação das duas ; o mal tendo começado por uma ou por outra.
"A estes argumentos tão numerosos e tão comprobatorios queremos ajuntar uma prova nova, perfeitamente decisivia e que nos dispensará de expôr e de destruir os argumentos dos dualistas.

[^2]
## -7-

"Todos sabem hoje que a erysipela é uma molestia infecciosa, contagiosa, inoculavel, tendo por agente unico um microbio especial, descoberto em França por Nepveu, depois na Allemanha por Hueter, muito facil de reconhecer, de isolar, de cultivar, e de transmittir aos animaes. Os'clinicos unicistas, consideram a lymphangite como contagiosa, infectuosa, transmissivel e por consequencia microbiana; mas elles não furneceram a prova peremptoria, não tendo isolado o seu microbio e não tendo inoculado em animaes; elles jámais provaram a sua identidade com o, microbio erysipelatoso. Ora, é para estas diversas demonstraçũes que foi destinada a presente Nota.
"Lembraremos antes de tudo que, quando se quer mostrar o microbio da erysipela e pôr em evidencia as suas propriedades infectuosas, incisam-se pequenos fragmentos de pelle invadida pela molestia, cu praticam-se sobre placas erysipelatosas pequenas incisões superficiaes. Fazem-se com os fragmentos cutaneos ou com o sangue provindo das incisões sobre agar-agar, culturas que apresentam ao cabo de alguns dias, grupos microbianos caracteristicos, quanto a nós, pelo seu volume, sua disposição e sua côr.
"Inoculando-se estas culturas na inserção da orelha de um coelho, produz-se uma inflammaçũo erysipelatosa das mais nitidas, com phenomenos geraes mais ou menos graves.
"Ainda que, durante o periodo agudo, haja (como Vulpian primeiro o descobriu) uma diapedese dos globulos brancos do sangue nos espaços conjunctivos do derma, a erysipela termina muitas vezes pela resolução. Depois de um tempo variavel, as lesões cutaneas desapparecem e a pelle readquire os seus primitivos caractéres; em certos casos raros porem, os leucocytos se accumulam e formam no tecido conjunctivo sub-cutaneo, colleç̧ões purulentas
mais ou menos extensas.
" Estudando-se estes abcessos, como tivemos muitas vezes, occasião de fazer des le 1337 acha-se ao microscopio, como os globulos de pus, bem diluidos, micrococcus pyogenus em numero variavel, associados aos microbios da erysipela e pela cultura obtêm-se estes ultimos no estado de pureza, em grande numero e aptos a transmittirem facilmente a molestia ao coelho.
" Foi procedendo da mesma maneira que chegamos a achar na lymphangite o microbio erysipelatuso com seus caractéres e propriedades em completo.
"Para que fossem os resultados comprobatorios, seria preciso experimentar sobre a lymphangite pura, quer dizer, isempta de toda a promiscuidade com a erysipela.
"Ora, a cousa é menos difficil do que se poderia julgar. A lymphangite, com effeito se apresenta sob dous aspectos, ora com o de placas vermelhas diffusas (lymphangite recticular), ora com o de linhas vermelhas bem limitadas, rectilineas, parallelas aos eixos dos membros (lymphangite troncular).
"A lymphangite recticular é tano facil de confundir-se com a erysipela, que, si nos tivessemos procurado e achado nosso microbio ao nivel dos pontos occupados pelo rubor diffuso, dir-nos-hiam que, tendo operad. simflesmente sobre placas de erysipela, mais natural seria que tivessemos achado o microbio erysipelatoso.
"Identica objecçãc, si para obter materiaes de cultura houvessemos incisado directamente os cordoes inHammados partindo das placas de rubor diffuso. O microbio então isolado tivesse passado pelo da erysipela, atravessando os troncos lymphaticos para chegar aos ganglios correspondentes.
" Existe felizmente, nos membros inferiores e superiores, uma variedade de lymphangite perfeitamente distinota e não tendo com a erysipela a menor semelhança olinica.
"Situando-se exelusivamente nos grossos vasos rectilineos, ella se apresenta sob a forma de cordoes eylindricos, estendendo-se sobre a pelle e indo da ferida dermica aos ganglios inguinaes ou axillares. Apreciaveis ao tocar pela sua duri consistencia e a dôr á pressão, elles são muitás vezes tambem reconhecidos í simples vista pelo rubor linear, estreito, bem limitado, que a pelle offerẹce no seu trajecto.
"Como a eryvipela, esta lymphangite termina de dous modos: ou pela resolução, os phenomenos inflammatorios se dissipando pouco á ponco, e os cordões indurecidos desapparecendo com o tempo; ou pela suppuração, e neste caso vê-se, quando a espessura da pelle não é muito grande, formar-se sobre o trajecto dos cordões inflammados um ou muitos engorgitamentos logo indurecidos, depois fluctuantes no centro e offerecendo todos os caracteres das colleções purulentas subcutaneas, as quaes podem ser unicas ou multiplas e apparecer simultanea on successivamente. Quando muitas destas colleções existem sobre o trajecto de um vaso, a affeeção toma um aspecto particular, os engorgitamentos fusiformes superpostos figurando uma especie de cadeia de grãos mais ou menos uniformes e mais on menos regularmente dispostos.
"Ora assim haviamos estudado o microbio da erysi pela nas placas cutancas não suppurantes e nos abcessos erysipelatosos subcutancos; do mesmo modo resolvemos tambem procurar o microbio lymphangitico nas duas formas precitadas da lymphangite troncular, examinando quero contendo dos cordões duros susceptiveis de resolução, quer o pus das eollecgoes formadas ao longo dos vasos no tecido conjunctivo.
"Renunciamos entretanto á primeira destas pes. quizas, que reclamaria uma como dissecção no doente, talvez prejudicial, e contentamo-nos em examinar oliquido das collecȩões purulentas, acreditando alem disso
que sob o ponto de vista da pesquiza dos microbios, dar-nos-hia ella resultado sufficiente, pois que em relação a erysipela, encontra-se exactamente o mesmo mierobio com todas as suas propriedades quer se recolham os materiaes de culturas das placas eutaneas ou dos abcessos.
"Mesmo nos limitando deste modo, os materiaes não nos faltaram ; no curto espaço de algumas semanas, com effeito, pudemos examinar quatro vezes o pus de collec¢ões lymphangiticas puras, sem relações com a erysipela.
"Algumas palavras sobre os quatro casos observados nas nossas Salas do Ilospital de La Pitié :
"O primeiro doente era um entregador de jornaes, :iO annos, boa saude habitual, feriu-se levemente no dia 9 de Fevereiro, com um fragmento de vidro na face dorsal da mão direita. A tarde do mesmo dia, calefrio violento, febre intensa, anorexia, sêde, insonnia, ete.
"No dia 12, dôres vivas desde a axilla até a mão, engorgitamento consideravel desta ultima eformação ao nivel da ferida, de um abcesso que se abriu no fim de cinco dias.
"No dia 18, o ante-braço e o braço se intlammaram e apresentaram linhas vermelhas de lymphangite dos grossos troncos. Dasde a manhat, sobre o trajecto de um dos vasos inflammados, appareceram, mo espaço que separa da axilla, seis saliencias, das quacs quatro no ante-braço e duas no braço, reunidas entre si por um cordão indurecido.

Estas saliencias, fusiformes, eujo volume variava desde o de uma noz até o de um ovo de gallinha, apresentavam uma coloraçũo vermelha que destacava-se da coloraçũo normal da pelle visinha e offereciam uma evidente fluctuaçũo; tratava-se de um typo de abcessos lymphaticos em cadeia.
"No dia 20, por meio de uma seringa de Pravaz, punccionam-se as colleç̧̃es antibrachiaes e injectam-se
alguns grammas de ether ioloformado. Extrahido o pús, foi logo levado ao laboratorio e examinado ao microscopio e semeado em agar-agar.
"O segundo doente era um calceteiro de 43 annos ; trabalhando, soffren na face dorsal do annular e do medio duas pequenas arranhaduras,ás quaes não prestou attençĩo. Quinze dias depois a mão e o ante-braço tumefizeram-se sem reacção inflammatoria bem caracteristica, a dar-se credito ao doente, e sem engorgitamento dos ganglios da
:
" Dots dias depois o ferido entron no ILospital onde foi tratar-se de uma lymphangite por meio dos banhos phenicalos.
"Apresenton-se logo depois na face dorsal da min. acima das feridas dos dedos, um abeesso sul-cotaneo que se punccionou com um bistouri estreito. Pequeno tubo de drenagem na abertura, injeções phenicadas no foco, cura muito rapida.
"O terceiro caso era um alfaiate de 44 amos, tendo ulceras na perna consecutivas a uma antiga fractura com hyperostose e sahida de pequenos sequestros.
" Uma inflammação aguda, enxertando-se sobre outra chronica de que se achavam affectados os tegromentos deste membro, provocou em differentes pontos dia perna e da coxa, solre o trajecto dos grossos troncos lymphaticos, uma série de abcessos bem circumscriptos, do volume de uma noz ou de uma amendoa, repletos de pús, com o qual fizemos culturas e inoculaçães.
" $O$ quarto caso emfim, mais complicado e mais grave que os outros, é relativo á uma robusta moça de 18 annos, atacada no primeiro mez de gravidez, de uma lymphangite recticular no dorso do pé, de origem traumatica, a qual não suppurou, mas não resolven-se vantajosamente; invadiu, pouco a ponco, completamente a perna sob a forma de edema sub-iflammatorio chronico com rubor li.

## - 18 -

vido que no quinto me\% de gestação, sem causa bem manifesta, adquire traiçociramente uma marcha aguda acom-panhando-a febre e graves symptomaz geraes e deu nascimento a mais de 20 abcessos, esparsos no tecido cellular sub-cutanco e sol) a aponevrose e desenvolvidos nos troncos iymphaticos superficiaes e profundos.
"O resultado das culturas e inoculações nestes quatro casos foi o seguinte :
"Nos tres primeiros, o pús encerrava apenas o mierobio erysipelatoso, apparecendo no oitavo dia.
"No quart" caso verificou-se igualmente a presença de micrococeus dourados e citrinos em manchas perfeitamente differentes pelo aspecto e apparecendo muito mais rapidamente.
"Estas culturas da lymphangite foram inoculadas em coelhos, nas quaes produziu-se a erysipela tão typica nestes animaes.
"O resultado mais nitido foi-nos fornecido precisamente pelos casos em que a lymphangite era melhor caracterisada e clinicamente tambem tão distincta quanto possivel da erysipula (observaşáa $I$.)
" O que angmentan o intereste desta serie de + lymphangites suppuradas tion differentes entre si, como eram, pur sua vo\%, da erysipela, é que as culturas e as inoculagĩes tim demonstrado, a despeito das differenças elinicas, suar perfeita identidade.
"(oncorsones:-1" $\Lambda$ erysipela e a lymphangite agud: nada mais stoto do que luas fómas de uma unica e mesma molestia contagiosa, infecciosa, parasitaria.
"?"-Seu agente é um microbio expecial, facil de reconhecer, de isolar, de cultivar e inocular em animaes.
" :3"-Este microbiodescoberto e descripto na erysipela somente, acha-se na lymphangite aguda com seus caracteres e suas propriedades completas.

## $-13-$

. $4^{\circ}$-Elle estabelece então definitivamente a identidade de causa e de natureza de duas affecções consideradas como distinctas por um grande numero de autores."

As intigressantes pesquizas de Verneuil e Clado parecem deixar bem provada pois a identidade daquellas duas affecegoes, sendo hoje suas concluşoes abraçadas por grande numero de observadores.

Lejars no seu art Iymphangite, do Tratado de Ci rurgia de Duplay e Reclus affirma assim: "Que não ha uma lymphangite, mas lymphangites; ha tantas quantor brancos," septicos capazes de irritar a parede dos vasos
" Já
casos de lympames histologicos de Queen, di\% elle, em na lymphangite rite gangrenosa, tinham mostrado que neamente lymphangitear como na erysipela ha simultaprimeiro caso, lympho dermite da camada papillar no camada papillar na ancrite no segundo, dermite da funda na erysipela."

Mostrando, con fizera Chassaignac, os caractéaffirma Lejars não se gicas.

Mais recentemente novas investigações bacteriologicas eram dar ganho de causa a doctrina dos unicistus.

Sabouraud (1) encarregado dos trabalhos bacteriologieos do servigo do I)r. E. Besnier, no Hospital S. Luiz, de Paris, teve o ensejo de proceder em 3 doentes clephanciaros desse Serviço, á interessantes pestuizas em relação ao microbio da angioleucite. Tratava-se no $1^{\circ}$ caso de
.
(1) A nuales de Dermatologie ct Syphiligraplie Maio de 1892 - "Sur la parusitolugio

## $-14-$

uma mulher, de 33 anńos, affectada de elephantiasis do membro inferior direito precedida de crises de lymphangite resultantes de ulcerações tuberculosas dos pés, crises estas que se repetiam com frequencia, havendo sid, entretanto precedidas de uma erysipela da face.

Por occasião de uma destas crises lyḿphangiticas, retiron o serum de um ponto mais inflammado coño o qual proceden a culturas sobre gelose, na qual reoonheceu 13 dias depois a presença do streptococcus de Fehleisen no estado de pureza.

O segundo caso referia-se a um homem de 41 annos affectado havia 6 annos de elephantiasis dos membros inferiores sobrevinda á crises lymphangiticas repetidas,

Por occasião de uma dellas, retirou igualmente 0 sangue e o serum da região compromettida, os quaes submettidos a cultura em caldos de getose deixatam perceber numerosas colonias do streptococcus de Fehleisen.

Finalmente o $3^{\circ}$ caso, dizia respeito a uma mulher de 39 annos, tuberculosa, apresentaudo lesões tuberculosas de umpé, que se tornava elephanciaco consecutivamente a crises de lymphangites.

A cultura praticada com o sangue retiradte por oceasião de uma dessas crises revelou a presenc; simultanea do streptococous de Fehleisen e do bacillo de Koch.

O autor conclue de suas investigações "que um grande numero e talve\% a totalidade das elephentiosis nostras, idiopathicas on symptomaticas devem ser collocadas entre as molestias, outr'ora distinctas e loje remidas como uma relação de effeito a cansa, eontreptococens de Fehleisen."
O) professor Moncorvo assim se exprimiu em uma de suas lições oraes (1) sobre o assumpto:

## - 18 -

"A observação clinica, a histologia pathologica e a bacteriologia não deixam a menor duvida hoje sobre a identidade do processo da erysipela e da lymphangite. Os caracteres clinicos especiaes a cada uma dellas dependem unicamente da séde do processo inflammatorio.
"Como canaes vectores dos microorganismos que facilmente penetram na torrente lymphatica elles podem sob sua influencia directa inflammar-se quer na sua porção recticular, quer no trajecto dos sens ramos a troncos quer emfim e por vezes mesmo ao nivel dos seus filtros ganglionares.
"Sol o ponto de vista bacteriologico pòde-se dizer que existem duas grandes classes de lymphangites: a lymphangite primitiva devida como a erysipela, que não é mais do que uma sua modalidade a presença intra e extratymphatica do streptococens de Fehleisen (Verneuil e Clado, Sabouratal e Moncorvo Filho) e as lymphangites secundarias.
"Nos paizes tropicaes é a filariose uma das causas communs da inflammação, em geral sub-aguda e chronica dos lymphaticos notoriamente dos membros abdominaes, que sito por sua vez a séde mais frequente do processo elephanciaco daquella dependente.
"Não è mui raro e:contrarem-se simultaneamente no mesmo membro uma placa de erysipela e uma lymphangite troncular, terminando as vezes esta ultima pela formação de um ou mais fòcos de suppuração.
"Exemplos deste genero temos tido occasião de aqui observar, tendo sido encontrados, no pús des abcessos resultantes, (s respectivos germens."

## -16 -

dos phenomenos olservados por Manfredi e Traversa (1) sobre os animates (coelhos, cobayas e rãs) inoculados coni calturas feitas com o microl,io da erysipela, apóz filtração.

Em condições variadas de experimentação, quer em relação á intensidade e idade das culturas, quer Em relação aos differentes animaes submettidos ás suas pesquizas constataram estes observadores que os effeitos da intoxicação naquelles produzida offereciam a maior analogia com os symptomas geraes da erysipela: febre, perturba¢̧̈̈s nervosas sensoriaes (eephaléa, coma), perturbaçũes de excitação motora (sobresaltos tendinosos, contracturas, contracéaes clonicas e tomicas), e algumas vezes, delirio.

Ora não ha quem conteste estes symptomas geracs observados igualmente, mais ou menos completamente, com maior on menor intensidade nos casos de lymphangite aguda.

Felizmente no correr de 1892 pude encontrar do Serviço, a que pertenço, um numero sufficiente de casos de lymphangite para o respectivo estudo bacteriologico.

Passo, pois, a transladar para aqui as observaçoes resumidas de 7 doentes, acompanhadas cada uma do exame bacteriologico competente.

Obervacao I-(Servigo do professor Moncorvo.)
Pneumo-bacillose - Rachitismo - Lymphen!ite da perme dieeitu. Mariamna, branca, 7 annos, natural do Rio de Janciro.

Entrou para o Sierviço no dia asde Outubro de 1892 para tratarse de uma pheumo-bacillose, quando em 4 de Novembro do mesmo anno foi accommettida de crises
(1) Sur l'action physiol. et Toxiq. Les prod. de cult. du Streptoc. de lerysipele. Giorn. Internationale de Scienc. Mediche, tomo X, 1888.
lymphangiticas na perna direita, com edema accusado pretibial.
" Retirado o serum e o sangue da região affectada para o exame bacteriologico, por meio de uma escarifica ção e introduzidos em tubos capillares perfeitamente esterilizodos, foram feciados a lampada e guardados para o dia seguinte. O exame praticado 24 horas depois, com auxilio da solusit, de Kiehl, deixon ver claramente o stre ptococcus erysipulutus em elevalo numero; cultivou-seo em caldos liquidos."

Sob a influencia de uma medicação apropriada, a lymphangite achava-se extincta poucos dias depois.

A 17 de Janeiro de 1893 nova crise lymphangitic: com tumefacçũo das articulaçũes carpo-metacarpianas da mão esquerda que se mostram dolorosas. A 23 do mesm, mez a angiolencite estava estincta, devido a energico tra tamento.

Observação II - (Serviço do Professor Moncorvo) Heredo-Syphilis-Rachitismo. - Lymphangite do antebraso direito. Amnibal, branco, 2 amos de idade, natural do Rio de 'Janeiro, admittido ao serviço a 21 de novembro de 1892 com un ferimento no ante-braço direito resil. tante da introdição de uma espinha de peixe, na tarde do dia 20 . Na madrugrada de 21 , sobreveio-lhe febre alta, tendo ainda na oceasião da visita a temperatura de 40. O ante-brago no ponto lesado achava-se doloroso : pressino. 2: de novembro: T. R. 37",2. Edema att. nuado.
"Pelo orificio da penetração da espinha transudam algumas gottas de pas, do qual se recolhe nma pequena porção para o exame bacteriologico, por meio de baloe. zinhos escrupulosamente esterilisados. Colorindo as pre. parações com a solução phenicada de Ziehl, pude verificar a presença de dous streptococcus, opygenus e o de

Prelleiser. Pratiquei a semeação em caldor liquidos com resultado.
A 12 de Janciro de 1893, depois de medicação conve niente o doente achava-se curado.

Observacian HII-(servigo do professor Moncorvo) Evenhatina. (iastro-ectasia-T'emor lympho-ganglionar symetrie: das regiaies arillares.

Pedro, branoo, 7 annos, natural do Rio de Janciro; entron para orervico em -2; de Outubro de 1892. Ha corat de quatro mezes foi aceommettido de calefrios seguidos de volenta febre; apparecendo ao mesmo tempo intonso rubor invadindo a face e o tronco, principalmente a regian thoraxiea anterior; ab cabo de alguns dias o calor febril se abaten, sobrevindo entio nas regiões invadidas pelas manchas rubras umax deseamaçats epidermica: emfim quande a febre jai havia despparecido e a deseamação tocava a sen termo, foi a corpo da crianga invadido na totalidale, por um edema que tornon-se mais pronumetiado bos members inferiores
 sada. A anatarea havia desppareede abe cabo de oito

 axillares. Wites tumores tem conservado até agora o seu primition volume e dexam perecter grandes ganglios
 \& a chwhon por vase lymphations dilatados e flexuosos.

A partir fle (in) dias a eriança tem sidu accommettidat de aceesoms de febre a noite, acompanhados de cephatea intensa.

- D. exame bacteriologien da serosidade extrahida Ar uma picada feita na pelle correspondente a um dos thmores axillares, por wecasiano da visita, resultou


## -19-

encontrar-se o streptococedes de Febleisen no estadu de
Observarato iv-(Nervigo do prof. Moncorva)
Rachitismo. Malaria. Lymphatyite du reyian puitor"ld reite. Ezequicl, pardo, 12 amos, natital do Rio du da neiro. No dia 21 de outubro de 1 s 9 e tendo foito arama esforgo musentar com o braço direito para carrogar sus penso pela mato direita um grande halde eompletament cheio d’agua, disperton no dia segrinte sentindo dor in tensa sobre a regiano peitoral तireita an mestm, temp, que era acommettido de ealefrios, febre intensa e eephata Aguella regian apresentonse edematosa "os gamplios da regiano axillar correspondente, tumefactes a dolorosos.

Por oceasiato da 1 - visita : temp, :s. Aimla perdu ram tumefactos os ganglios axillares e recontheesese na re gião supra indicala maior elevaguan de temperatura, sell sibilidade a pressano ea presenga de um edema elastio., "Submette-se ao came bactoriologico a semsiderle reti rada no mesmo momento de uma puntura feita sobre : parte mais inflammada dessa mesma reriatu e berifica-... unicamente a prevenc: $l$ a mion

Em 4 de novembro enumter Fohloisan."
 dahi retiralo e recolhido entor atermmo "o pris e perfeitamente esterilimer permos hatoes apropriado


$O_{\text {Bi }}$ bastante caracteristion."
 gite nos usen (1) Heredo-syphilis. Rachitismo. Lympha nascide mos ", Ieriores.-- X..., 10 amos, mestic:, quasi impossibilitado de a o qual dizia soffrer mito, "
$\qquad$

Ne tido nuccessivas crises lymphangiticas nos membros inferiores, das quaes resultou-lhe um certo gráo de edema ,ermanente no terco inferior de ambas as pernas; acahava de ser affectado $n$ noite anterior de uma nova crise analoga, mas desta vez, mais acusada que as precedentes. Depois da apparigano de calefrios, a febre surgiu, ao mesmo tempo que os membros inferiores tornavam se a réde de dores au longo de sua parte interna.

Por occasião da consulta era facil veriticar os signaes Ac uma lymphangite tendo particularmente compromettide os froncos lymphaticos, ao longo dos quaes havia edema, rubor, assim como pequenas manchas vermethas, eparsas, desapparecendo sob a pressano do dedo. O menor movimento dos membros provocava vivas dores, notoria mente ao nivel do triangulo de fearpa, cujos ganglios se mostrayam hastante tumefactos. "Approxmadamente as $\delta$ Choras da nóte, o serum retirado de uma picada praticada na parte mais intlammada da perna esquerda, foi recolhide em tubos capillares esterillisados. Oexame mieroseopio deste serum feito no dia seguinte revelou jí al. gumas fórmas de streptococci".
"Scmeado em agar-agar inclinado e submettido a temperatura de $31^{\circ}$ e., na estufa de Babés, deu logar a formagion, acompanhando a stria da inoculagão, de colonias hrancas o arredomladas, nas quaes oxame microseopico feito tres dias depois da semeaçáo permittiu ver ostreptororens da orysipele no estado de pureza."
"Tres dias depois a crise lymphangitica achando-se

Tines mas depors a crise lymphangica praticada, jerea das o homas da noite na polpa de um dedo da mão da creanga, foi submettido ao exame directo, que revelou ainda a presença dos streptococci, emquanto que nenhuma larva de filaria for ahi absolutamente observada."

Obserdiçaovi- (Extrahida tambem do trabalho já eitado Li/mphangite aguda, Luiza, parda, 52 annos
de idade, naseida em Ki. Panle, havia jíi sido afferetada du uma crise lymphangitica mo bago direito, imopinatament" e sem causa apreciavel: $i$ bruseamente acommettida de calefrios violentos ao mesmo tempo que man forte sensagito de calore sentida pera doente, na prote interna de sell membere the erior esquerde, seguida loge de dor an menor movimento.
 deste o malleolo intorno ate a presa da viritht eujos san
 trava-se um grosso tronco lymphatico endure ido. 1 mith nensivel a pressato.

O calur cutamen mostravase ahi bastampe elevalo em quante que a temperathra eentral consedeavase perne. acema da momat.
 feita naparte mais fortemente inflammana aom on cuidalos asepticos os mais rigorosos, submettidn an exame micros. copico (s horas da noite) não continha um ní embryate de filaria."
"Oserum recolhid", de uma outra picarla ma visi nhanda da preedente, em tubos eapillares esterilisalos,
 picas coloridas com at solusiano de Ziehl a montalas at bat. samo do ('anali, nas quace puld veriljear rom a mais perfeita nitide\% a streptoroce". da er!/sipeta."
" O mesmo sermm recollido por um "uter t ubo foi atmia semeado em argaragr peptonisalo " submeltido a cstufa de Babór, a : $1 \cdot$ - ('."
" An ablon de tis horas, viamese pequemos pontos de um branco rofo, formados ao longer da stria. No dia seguinte, estes pontos remidos entre si tomavam orpecto de uma nuvem no seio da qual percebiam-se aqui e acolá, colonias mais espesas e de umbranco mais nitido, que se desenvolviam progresoivamente."

## - 82

" 0 exame dentas colonias revelou igualmente a pre sença do streptocuerens de lelletiven no estado de pureza. Outras inoculagees feitas em caldos de carne 0 em batatas esterilisadas, provaram perfeitamente a identidade do microbio em questão. Emfim ratos brancos e cães ipoculados com a cultura pura, nãotardaram a apresentar os symptotomas caracteristicos da ergsipela, tanto geraes, como locaes."
" Muitosdias depois da completa desaparição de qualquer trago de lymphangite nesta mulher, o sangue retirado de uma picada em um dedo da mãu, feita as is horas da noite mais on menos revelon amda ao exame microseopico a presença de grande numero de streptorocei, emquanto que, nenhum embryano de filaria, existia.

Observa; $\overline{\text { áo }}$ VII (Servigo do Prof. Moncorvo) Lymb phangite tronmatiod dae cord direitu. Franciseo, braneo, 7 annos, natural do Rio de Janciro, entron para o serviço em Nde Maio de 1893. Subindo uma ladeira de um morro desta C'apital, rahiu sobreo ventre; nada sentiu até o dia reguinte, quando a 1 hora da tarde acecusou dor ao nivel do joetho direito, recolhendo-se ao leito. Examinando-o ention o pai reconheceu; febre, elevada temperatura e rubor an nivel da face interna da coxa direita, sendo muito dolorosos os soffrimentos.

Ao cabo de 12 dias, formasano de um abeesso ao nivel da regriato affectada. A febre perduron até agora eom aggravacons attonatenes. A perna mateve-se até a presente data nat attitude de semi-flexith sobre a coxa tornandose impossivel a mareha. T. A. $38^{\circ}$. Na fossa ioplitéa edemar duro, o qual se prolonga em direegão ao annel do tereeiro adductor indo apparecer no trajecto do tronso lymphatico da face interna da coxa, perdendo-se no triangulo de Scarpa. Em ambas as regiões inguinaes, pleiade de qanglios engorgitados não dolorusos. Toda a
regiño invadida pelo edema acima descripto, sensivel á
" Ex
fossa poplitéa diretologico: a serosidade extrahida da meros grupos do streptococcus orysipelatus ""

Além destas intestigacion res elaus."
lymphangite agruda, ainda pratiquiadas sobre casos de do sangue, em 1:3 individuos, quel o exame microscopico phangiticos, sem que houvesse encontos quates eram lymvez o embryăo de filaria, emeontrado sequer uma só praticadas como é recommendado, fossem estas pesquizas

Antes de teminar an
a mais rigorosa e escrupulosa olvidar-me de dizer, que minhas investigaçues.

Assim, antes da retirada da sero idede a phangitica era perfeitame a regiano lym sublimado, após o que fazia-se lavada com uma soluģão de o serum por meio de tubos capilada, donde se recolhia proprios perfeitamente esterilizadiares ou de baloezinhos

As caltur
agragrar solido, no caldo do adas em diversos meio: : no As inoculacões de rarne, na batata, ete
ram experimentadas sobre ratos abian satisfactorios, for mostrando estes u!ltimos muito maion er alguns cates, dade.

Nino pratiquei nitidez na infeccão, por caração em coelhos, onde ha mais notando-se porém que carencia absoluta desses animaes, obter a erysipela perfeitament principalmente, consegui ptomas locaes e geraes.
$\mathrm{Na} \mathrm{a}_{0}$ resta
de investigaçoes, a meneu espirito, até segunda ordem erysipela e da lymple duvida sobre a identidade da ptococcus de Fohleisen.

## -84 -

Do exposto parece poder-se eoncluir :
I-Que diante das demonstrativas investigações bacteriolegicas de Vernenil e Clado, de Sabourand e das minhas proprias durante o anno passado realizadas, a lymphangite agula e a crysipela nada mais são do que modalidades diversas de uma mesma af feção infecto contagiosa e por consequencia bacteriana.
II-Que o germen dellas productor ó ostreptococcus de Fehlicisen, mierobio hoje perfeitamente éstudado e conhecido; de facil pesquiza, cultura a inoculação experimental.
III-Que o microbio de Fehleisr , póde em certos casos coincidir com a presença 1 : outros microorganismos, como sejam o streptococcus pyogenus (aliás reputado identicoiquelle por II. Roger e outros), o staphylococcus albus, auror, citrius, ete.
IV-Que as crises Iymphangitican suceessivas, com curta interrupgio, muito notadas em certon imdividuos, principalmente em nosso clima, tem perfeita exp'icaça, pela permanemeia 11 , sangue, do streptococcus de Fehteisen, podende alli eonservar-se sem virulencia algum tempe, devido a cannats diversas - tornar a adquiril-a e amba mais proliferar, deste que para isso outras ciremm tancias conoorram. E'o que se póde concluir das observarous I, V e VI.


[^0]:    (1) Communicaçãe apresentada so Gremio dos Internos dos
    do
    Io
    Janeiro.

[^1]:    (1) Traité de pathologie cixterne, pag. 561, 1898.

[^2]:    (1) Comptes Rendu do $l^{\prime}$ 'Academze des Sczences n. 14, de 8 de Abril de 1889.

