## PESQUIzas- 19 SCIENTIFICAS

## DA EFFICACIA

Do

- ACIDO CITRICO

moncorvo filho
C'liefe de Clinica do Serviso de Pediatria da Policlinica do Rio de Janeiro ex-Assistente do Laboratorio de Biologia, membro correspondente
da Sociedade Medica L'niīo Fernandina de Lima, etc.

$$
V
$$

Rio de Janeiro
Typ. Mont'Alverne-Rua do Ouvidor n. 82

Do microbio da coqueluche-Artigo publicado no $1 \because \ddot{g} \cdot \boldsymbol{i r o}$ (do Rio de Janeiro) 189:.
Do microbio da coqueluche-13roc. in 114-1892, Rio de Janeiro.
Mtcrobio de la coqueluche - Trad. em hespanhol publicada na Cronica Medica de Lima, 1892.
A bacteriologia no Brasil-Artigo publieado no Figacoro (do Rio de Janeiro), 1892.
La bactcriologie au Brezil-Artigo publicado na Revue S'cientifique (de Paris), 1692.
Inos filtros e mierobios-Artigo publicado na Reviste Moderna (Rio de Janeiro), 1s9:.
Hygiene mophylactica-Serie de artigos publicados na Re'vista T'chnica (Rio de Janeiro), 1893.
Int identidade de microbio da lymphangite e da erivipela Publicado na Revista do (iremio dos Intermos dos Hospitaes.
() contagio das molestias parasitarias-Da Rewista Acalemica (Rio de Janeiro), 1893.
N'wo processo de depuração dess aguas-Idenı 1893.
A immunidade - Publicaçao feita na Rerista Academica (Rio de Janeiro), 1893.
A (reolina-Idem 1893.
O acido citrico-'Trat. em hespanhol publicada na (Wronica Medica de Limu, 1893.
Pesquizas Seientificas-n. 1, Relatorio dos trabalhos bacteriologicos executados no Rervico de Pediatria da Polyclinica Geral, 1893.
Pesquizas seicntificas- n. ©, Novo processo de preparaçao dos raldos ile agar-agrar, sem auxilio de filtro a quente, 1893.
 rrysipeld-Publicada no Brazil Medico, 1 sgiz.
 che, 1893.
Pesquizas séconlificas- n. 4, Da identidate do mirrohio da lymphangite aguda e da ervipela, Setembro de 1s93.
Pesquizas secentifices-n. r, Da emicaceia do arodo eitrico na roqueluche, Setembro de 1s:at.

## NO PRENLO:

Pe;quizas Scientificas - - 1. 6, Do valor therapeutico dos vernizes antiselticos. (Nteresol e suas modificaçoes.)

# UTARTV CASS DE Coucluchill 

CURADO PELO ACIDO CITRICO (I)

 M um opusculo que publiquei em Julho de 1893 (2) dei conta de tres casos de Coqueluche em que foi ensaiado 0 acido citrico e com resultado satisfactorio. Eil-os re-
sumidamente : O $1^{\circ}$ caso (serviço do Dr. Moncorvo) refere-se a um menino de dous amnos e meio, de cor preta que apresenton a Co queluche em 22 de Junho de 1894. O exame das muscosidades demonstrou a existencia do microorganismo especifico por mim identificado. Em 5 de Julho encetou-se $\Omega$ tratamento pelas badigeonnages com uma solução a $10 \%$ de acido citrico. Dez dias depois odoente estava curado, apezar da irregularidade com que foram feitas as pinceladas citricas.

O $2^{\circ}$ caso éode uma menina de tres amnos, parda, que veio ao serviço do Dr. Moncorvo, com uma Coqueluche muito intensa, datando de tres mezes; quintas muito violentas, frequentes, acompanhadas de vomitos, e que sobrevinham em numero de dez durante a noite.

18 de Julho de 1892 - Começou-se a fazer a applicação de pinceladas citricas ( $10 \%$ ). No $2 .{ }^{\circ}$ dia as quintas estavam reduzidas á tres durante a noite e finalmente no dia 21 do mesmo mez a Coqueluche estava extincta.

A $3^{\text {al }}$ observação (Serviço do Dr. Moncorvo) é a de uma creança de quatro annos e meio, branca, que soffria, havia quinze dias de uma Coqueluche que no momento da consulta apresentava-se já no periodo convulsivo e muito violenta. Tinha cerca de vinte quintas, nas 24 horas, acompanhadas, por vezes, de vomitos. Começo de placa diphtheroide. Pelo exame microscopico, verificou-se a existencia do germen especifico da Coqueluche.

9 de Julho de 1892 - Enceta-se o tratamento pelas badigeonnuges periglotticas com uma solução a $10 \%$ de acido citrico. Dous dias depois as quintas eram em numero de duas

[^0](2) * Pesquizas Scientificas * n. III-O acido citrico na Coqueluche.
durante a noite e finalmente a 23 de Julho nenhum vestigio existia da Coqueluche.

O resultado obtido nesses tres casos resumidamente expostus, é a patente confirmação das minhas investigações originaes ácerca da ação do acido citrico sobre o germen especifico da Coqueluche, cuidadosamente estudade no campo do microscopio, nas culturas in vitro e em animaes.

Foi tão animadora a prova clinica a que acima alludo que não trepidei em continuar os mens estudos sobre o assumpto.

Venho pois occupar ainda a vossa attenção com um novo e interessante caso de Coqueluche, em poucos dias curado pelas budigcominges periglotticas com acido citrico.

A observação que se segue, além do interesse clinico, traz ao nosso conhecimento a verificarao experimental da quarta conclusioo do meu trabalho já citado (1).

Wiste facto como todos os que se referem ao tratamento da Coqueluche pelo acido citrico, foram pela primeira vez, por mim demonstrados; os resultados sendo, como se ve auspiciosos, incitam-me a pedir que, outros se appliquem a contraprova desse meu methodo e façam-me conhecedor de snas con--lusĩes.

Apenas, é mister lembrar que, se as pinceladas não attingirem as cellulas epitheliaes situadas ma parte profunda da regriā plerigluttica, (que sĩo emgeral o hebitat do microbio), por meio de umpincel curvo (2), o resultado sería menos vantajoso.

A applicasão da solugão citrica no fundo da garganta não edolorosa, e éde facil applicação até mesmo em creanças de tenra idade.

Para attenuar o gosto acre do acido critico, costumamos empregar a seguinte formula:

| Uso externo : |  |
| :---: | :---: |
| Agua esterilizada. | 150 grammas |
| Acido citrico. | 15 grammas |
| Sarope simple | 10 grammas |

M. Para pinceladas n: ine. primontica quatro remes an di:1
 pophlactioo. administranth it hamonat oun wroprio limao, as ereança
 (?) Opmenesn á idention an estatuido pelo 1)r. Moncorvo, para ass



## OBSERVACĀO IV

## (CLINICA DO DR. MONCORVO)

## Polyclinica do Rio de Janeiro

Mathilde, filha de Antonio da Silva, parda, de tres amos de idade, natural do Rio de Janeiro, residente à rua Mesquita n. 46

Data da 1: consulta:-30 de Juiho de 1894.
Diagnostico:-Heredo-Syphilis, Rachitismo, Coqueluche.
Aleitamento materno exclusivo durante o primeiro amo, sem a menor perturbação das funç̧ões digestivas. Dentição aos 4 mezes, não complicala de convulsōes. Marcha aos 15 mezes. Nenhuma efflorescencia cutanea; apenas coryza datando de alguns mezes.

Nenhuma febre eruptiva
Alopecia fronto-temporal. Adenopathia cervical, pre-epitrocleana e inguinal. Lobulo nasal violacio (routeur, jumbopié) Amygdalas tumetactas. Erosoues dentarias. Bussas frontates accuminadas; occiput proeminente, fontanella anterior incomple. tamente ossificada e bordadia de depositos osteophyticos.

Ogiva palatina deprimida. Diaphyses dos tibias encurvados.

E' trazida ao servico por the haver sobrevindo a partir de
5 dias, tosse quintosa de frequencia e intensilade crescentes.
A compressão, da cartillagem thyroide e a titilaçion da epigotte desperta uma quinta assa\% caracteristica de colueluche em pleno periodo convulsivo, sendo as quintas seguidas de unat ruidosa inspiração sibilante.
(Pelo exame bacteoriologico verificon-se a presença de grande numero de microorganismos especificos.)

Começo de placa diphteroide. Estertores bronchicos disseminados. Apyrexia

Badigeonnoges periglotticas com uma solução a $10 \%$ de acido citrico.

2 de Julho.-1 Durante a ultima noite, apenas tres quintas de moderada intensilade. -
$\qquad$ \&

3 de Julho.- (quintats muito mais brandas em numero de tres durante a ultima noute.

6 de Jullo.-'Tem se proseguido no emprego topico do acido citrico.

Durande o dia apenas tres quintas não mais sibilantes; durante a ultima noite apenas duas quintas muito fracas.

As pinceladas ja podem ser longamente praticadas sem, lespertar a menor quinta.

9 de Julho.-A tosse não mais offerece os caracteres da coqueluche e corre mais por conta da bronchite, ora um pouco exagerada por efleito da hamidade atmospherica e do abaixamento da temperatura, consecutivos a cupiosas chuvas.

Durante a ultima noite apenas tossia duas vezes sem ré prises nem inspiração sibilante.

## IPECA

Insiste-se no emprego do acido citrico. 13 de Julho. - Coqueluche extincta.
Attenuação franca dos phenomenos bronchiticos.
-Sete outras crianças que convirem com a docute submet. tidas ao uso de limomadas citricas escaparam ao contagio,-

Obshrvaçio: A coqueluche, comquanto promptamente atenuada e em curto lapso de tempo curada pelo emprego topico lo acido citrico, teria mais rapidamente desapparecido se o ratamento honvesse sido mais rigorosamente seguido, como em asos analogos, o que deixon de acontecer por negligencia da mate da pequeno doente.

A arta que abaixo transeremosénma prova eln favor da efficacia A rartaren contra 0 ?ermen dat Coquelache.

$$
1 \text { mi!,o sir Momeore Filho. }
$$

Whe dit ditua do sen traballoo e aminado por shas rigorosas ob bepois da leitura driterio colhidas, tenho empreado em minha clivervaçaes. com tanto (temho feito uso do suceo do limão) na Coqueluche e nica o acido "itrico (tentres casos pelo menos, en fudo comprobatorio de cuas conclusús.
11. Antero Manhãs


[^0]:    (1) Communicação apresentada ao Gremio dos Internos dos Hospitaes
    em 22 de Julho de 1894.

