## COMPTES-RENDUS

- DU

XII CONGRĖS INTERNATIONAL DE MÉdECINE
$\cdot \quad$ MOSCOD, 7 (19)-14 (26) AOÛT $189 \%$.

EXTRAIT

MÉMOIRE

Par

- MOSCOU.

Société de l'Imprimerie ${ }_{n}$ S. P. Yakovlew", Saltykovski, péreoulok, 9 . 1900.

fections d'origine gastro-intestinale avec signes d'extrinsécation très divers et qui parfois, comme il arrivait la dernière année dans notre vile, se montrent en grande prévalence épidémiquement favorisées par la température plus ou moins élevée d'été, et assurément aussi par les conditions hygiéniques; et pour sûr celles-ci n'étaient pas les meilleures, à cause des nouveaux égouts encore en construction, et. donc la nécessite de renouvellement continu du sous-sol contemporainement eut bien des points différents, et par conséquence à cause de la construction le long des cours et des travaux, les grandes, prolongees ouvertures, jeure virulence, le peu d'éparge ce qui dans son ensemble explique la ma't des degrés sociaux plus élévés, et ceux qui alarmés s'on allaient à la campagne, nétaient pas attaqués ou l'étaient dans une forme

Le tu
de tube gastroentérique est le pricipal et plus important fabricant de poisons de nqtre organisme et spécialement dans les enfants, dans lesquels, pour un tas de causes, est amoindrie lá faible résistance; on peut répéter avec Bduchard, que l'organisme, soit dans l'état normal, soit dans le pathologique, est un laboratoire et un asile de poisons. Quels liens intimes ont dans la pathologie infantile les gastro-enté-
et les infections, et quel capital important elles représentent, il bes,
jersonne qui ne le sache et ne le considère, et comme les microbes, devenus paíhogènes dans la fabrication, dans le triste travail de leurs toxines répandent la production délétaire de cette usine dynamitarde, le tube digestif, à tout l'organisme. J'ajouterai, en général, que en suivant les lois de la biologie et de/la clinique et en examinant les désordres fonctionnels du tube gastrø-entérique, relativément au chimisme, à la motilité, au pouvoir absgrónt, à la base de ces cognitions progressées, on arrive, plus ou moms, a l'explicatíon du déterminisme
des phénomènes.

Mais il est bien plus différent le coefficient d'observation dans l'orgänisme vivant que dans celui produit artificiellement, in vitro, même en se servant des plys complets moyeqs de recherche mis ensemble, dont le progrès scientifique puisse nous faire disposer. Assurément, dans notre cas, comme j’ai déjà dit, ¿est le bactérium coli commun, qui dans les phases très diverses de son éyolution avec la variabilite de l'ambiant gastro-intestinal nous donne lowection susdite; mais pourrons-nous la spécifier, la limiter, la reproduire et, nous donner donc un compte de tout ce qui est le résultat de l'obsenvation chifíque? Pour l'amour de a science, qui n'a pas de patrie mais qui est cosmopolite, $j$ 'en fais les plus sincères et flateurs souhaits.

Je finis ayec un mot très rapide sur la thérapie. Nop pas sceptique, par py pos, masis non pas facile enthousiaste, et par ¢ontre observateur convaincu et peut-être même rude dans la franchise de ma conviction, bien prêt, cependant, à faire toujours amende tis à vis de la preuye et de la realité des faits, on ne peut pas nier que finfection, en géneral, n'est pas sous notre domination. Le traitement des phanomènes est relativement, dans notre main, et indirectement surfes tp-
fect fections soutenir les énergies d'autant plus aisément entamées du petin organisme pour qu'il ait des armes p.
vaincre la lutte. Je ne crois pas aux antipyrétiques, aux antithermiques chimiques, qui agrissent à base d'empoisonnement, et done de dépressions et une fois timie leur action, reste l'effet maléfique eb les centres thermogenes, influences par les conditions persistentes de l'infertion, se réactivent et d'autant plas, que l'organisme appaurri cor respond mal. La quinine qui, dans la vétusté, de son ancienne ir reconnue action, n'est pas abattue du trône par la longue expérience et les applications de bandes froides jusqu'á l'enveloppe complète ar an bain, répresentent le majeur traitemeart, outre l'alimentation pré valentement du lait. Pour celle-ci par contre, si d'autant plus il y a un romissement et obstiné, j'ôe tout et j'insiste spécialement dins le premier temps, eu suivant nos anciens, sur l'abstinence, en obtenant, certes non pas facilement, que l'estomac de l'enfant reste en repos pendant plusicures heure's et même s'il est possible une journée toute entière. I'un autre coté je me confie de suite au purgatif, spécialement drastique, et done de graines de ricin specialement préparé; pour que, au deménarement déjà arrive, se puissent arranger de nouvean le chimisme, la motilité, le pouvoir absorbant. Après, le calomel, daus des doses très failles, qui a une action bien réconnue antifermentative. Anx antiseptiques intestinaux j'ai vraiment peu de confiance. et les recherches exprimentales, à cet égard, nous ont donné des résultats variables, mais dans l'ensemble pas efficaces et le bercealu de lentañt ne répond pas d'une autre maniëre. Je me confie au larement intestinal avec des entroroclysmes d'ean simplement stérilisée. Pour lo reste rest un traitement phénoménique.

## Ir. Moncorvo-fils (Rion de Janeire).

## Sur lus lymphansites dans l'enfance et leurs conséquences.

En examinant minutiensement les documents que possède la litératurn medieald romerrant l'étude des affections du' systemn 1.mphatique. il noms fiut domin de recomaitre que les auteurs se somt wrouns dume fagen prespue "x.lusise des lymphangites chea les adultes. Folles du joune iuse ne les ayant que frop peu intéressés. Cella est rai curore méme ron ce qui tuuche les traviaux consacrés tout particulierement a la pathologic ou a la clinique jutantiles. Un stage pourtant pendant cind anmes aus serviee de pédiatrie à la policlinique de Rio do Janciro, diriwér par mon père le Prof. Moncorvo, dont nous sommes lo chef de climinue. nous permit de nous livrer sur une vaste échelle à des recherches cliniques et bacteriolopiques au sujet des phlegmasies
du systène lyigulatique dans tentance ef des néplasies quelles ent gendrent. ynplatique dans tenfance ef des néoplasies qu'elles ch-

Cette sorte de manifestations morbides constitue un chapitre assez intéressiant de la nosologie infantile, du moins pour ceux qui exer-
cent dans um climat chaud cent dans un climat chaud, où clles sont plus fréquemment observées.

Le système lymphatique étint plus développe vers les premieres époques de la vie, il est facile it comprendre que les affections, dont il
est fe siege, se montrent plus communement chez les enfants que chez les
adultes. Au nombre des auteurs qui se sont occupés des lymphangites I' cette époque de la vie, nous citerons Mazać Azema, Claudio dit
iilra, Fernand Roux, Corre

D'après le pr un des facteurs les plus actifs ymphangites des pays chauds. Nous sommes loin dracecepter cettes des nière de voir, en nous appuyant d'ailleurs sur le's recherches de mauel, Van-der-Sheer, José Lourenco, A. Sodré, Eykman, Marestange et M. Péreira, lesquels ont trouvé soit une hyperglobulie physiohogique, soit le chiffre normal des hématies chez des individus qui lubitent les pays chauds.

Ne serait-il plus raisonnable de voir dans la moindre activité de la fonction fagocytique la plus grande prédisposition des enfants it
aingeulocyte?

Cette domination du pouvoir fagocytique s'explique bien d'ailleurs 1arr l'invasion précoce d'autres infections parmi lesquelles figure au remier rang la malaria.

Patrick Manson, Lewis, Bancroft, Cobbold, Wucherer, Silvit L.ima, S. Araujo, S. de Magalhaès et d’autres ont rapporté tous des cas de lymphangite tropicale a la filaire sanguinis hominis; cette manière te voir d'abord largement accueillie, ne tardi à une époque plus récena trouver des contradicteurs. Sommerville ne pouvait comprendre Yue les chinois soient si victimés par la lymphangite ainsi que par Celéphantiasis, alors qu'ils ne boivent, que de l'eau chaude. Calmette a liit la même remarque. Aussi Paterson, Moncorvo, S. Araujo et nousmimes avons cherché en vain l'embryon de filiaire chez plusieurs individus atteints de lymphangite ou d'éléphantiasis, alors que le preuiner a pu la rencontrer dans le sang de personnes absolument saines Bahia.

Encore à l'étranger le résultat nég tif de pareilles recherches, faites hez des malades affectés de lymphangite ou de leur conséquence, fut igualé par Darier, Hirsch, Guiot, Tilbury Fox, Alfredo da Costa He. De plus Lewis, P. Manson et Bancroft n'ont pas toujour's retrouvé "mbryon de filaire chez des éléphantiasíques.

Un autre argument opposé - de Manson et ses contröleurs-c'est lit areté des lymphangites dans quelques pays, comnc l'Australie, où les utres états morbides de nature filarienne sont cependant très communs. Jailleurs les observations de plusieurs auteurs, ainsi que celles du Prof. Loncorro et les nôtres montrent que les autres manifestations rapportées ce helminthe (telles que la chylurie, le lymphoscrotum et le criaw-craw) e s'observent point chez les enfants qui sont cependant si exposés aux vmphangites. Tout cela devrait- forcément nous envager à rechercher ans les cas de cette nature un autre agent capable de les expliquer.

Billroth avait déjà signalé l'existence de nicrocoques dans des as de lymphangite, Rosenbach y avait trouvé le staphylocoque Yogène et Cornil et Babès y avaient rencontré les germes du pus. n 1889, Verneuil et Clado, ayant découvert dans quatre cas de lymliangite protopathique le streptocoque de Fe hleisen, ont porté cette con-- lusiou, à savoir qu'il y avait une parfaite identité de la nature de la ympangite et de celle de l'érysipèle. P"ss tard, en 1892, Sabouraud
retrouva ce microorganisme. dans le sérüm prélevé chez trois adultes atteints d'élóphantiasis. A la même époque nous nous sommes livrés i des recherches analogues chez de jeunes sujets. Chez vingt malade affectés soit de lymphangite, soit enıore d'éléphantiasis, il nous a éti ainsi donné de rencontrer le germe de l'erysipèle avec tous leurs ca racteres hactériologiques.

Les cultures furent pratiquées sur des milieux divers, tels que le bouilIon liquide de vianie, de gélatine, des bouillons solides de gélatine, sur la gélose, etc. Aussi des recherches expérimentales complémentaires furent exécutées sur des chiens, cobayes et lapins. Les inoculations faites aux oreilles de ces animaux donnèrent souvent lieu à des plaques érysipélateuse's bien caractérisées, bien qu'elles eussent été pratiquées avec des cultures pures des streptocoques de la lympangite typique. De nos soigneuses investigrations nous-croyons pouvoir déduire:
$1^{0} \Lambda$ la suite des recherches si concluantes de Verneuil et Clado, de Sabouraud et des notres propres on- a le droit d'admettre que la lymphangite et l'rysipile ne sont en réalité que des modalités diverses d'une même aflection dorigine microbienne;
$2^{0}$ Le germe aupuel celles-ci doivent leur origine n'est autre que léstreptocoque de Vehleisen, identique d'ailleurs, d'après les modernes investigations, au streptocoque pyogène;
$3^{0} \mathrm{Ca}$ mirroorqanisme peut rester dans l'organisme à l'état latent. ainsi gưil deroule de nos propres recherches, ce qui explique les recidives. originaires très souvent des néoplasies éléphantiaques.

Cos ronclusions furent signalées dêjà en 1893, et encore une foien $189 t$ dans une monorraphic publice à Rio de Janeiro sur les lymphangites dans l'entance et leurs conséquences. Ce fait parai ssait gromalement admis, lorsque en 1894 Fischer et Lévy ont prí tendu demontrer. en Allemagne, que le staphylocoque était le germe plus souvent rencontra dans les cas de cette nature. Il nous semble pourtant que eettu aftirmation tienne à quelque faute de technique. Unt tois demontrór de effet la présence habituelle du staphylocoque sur la surfare cutanée, rien de plus facile que son introduction dans les élément-
soumis à l’examen-c’est ce qui semble étre éralement arrivé à Pronome soumis à l’examon-c'est ce qui semble etre également arrivé à Pronome el Uffreduzzi pour lesquels l'rrysipile serait toujours dû au staphylocoqu'

Les recherehes pourtant d'Achalme, Follet, De-Brun et plusieur autres donnent rain de cause à mes conclusions, lesquelles trouven' d'ailleurs leur parfaite justification dans les expériences entreprises pa' Mafredi et Traversa qui avaient déterminé sur des animaux inoculé avec des toxines provenant de cultures pures du streptocoque de Fehleisen des phénomènes généraux absolument identiques à ceux observés dans des cas de lymphangite aigue grave de notre climat: fièvre intense, troubles nerveux sensoriels (céphalée, coma), trouble d'excitation motrice (sursaut tendineux, contractures, contractions cloniques et toniques), parfois du délire accusé.

Enfin la plus grande gravité des lymphangites dans les climatchauds relève, d'après De-Brun, de la virulence que gagne le streptocoque de Fehleisen.

Parmi les causes somatiques, il faut relever l'influence de l'âge Bon nombre d'auteurs, tels Azema, Vinson, Corre, Godard, Mo-
hammed-Ay-Bey, Gaurraud, IIebra, Cloquet, Gilbert, Alphonseca, Broquère et d'autres avaient cru l'angeulocyte, de même que l'éléphaniasis, trop rares dans le jeune âge, plusieurs d'entre eux allaient méme
en nier l'existence à cette époque de la vie.

Une enquête pourtant faite dans diverses archives permet de voir ignaler un certain nombre de cas de cette nature observes che\% des netits sujets; tels sont ceux rapportés par Léon Labbé, Guéniot, Lanrelongue, Beck, Bardeleben, Weber, Ruge et Waring qui trouva sur 'armi 153 cas d'éléphantiasis recueillis par mon père, de Prof. Moncorvo, it appartenaient de son début à l'enfance. En ce qui nous concerne, $\therefore$ outre 36 cas de lymphangite aiguë chez des enfants retirés d'un lombreux stock d'observations anologues, il nous fut donné de voir 16 as d'éléphantiasis, dont 12 d'origine congénitale: ils ont constitué $\therefore$ sujet de leçons cliniques professées par mon père le Prof. Moncorvo.
il est bon d'ailleurs d'ajouter que d'autres faits d'éphantiasis conerest bon dalleurs d’ajouter que d'autres faits d'éléphantiasis conerenitale ont été signalés par Jacobi, Steinwirker, Bussev, Neclson,
Viverke, Knerg, Waitz, Lindfors, Moure, Holmes. Wilson, Jorian, Spietschka, Colcy, Nonne, Archambault et Rafael Sarra.

La lymphangite ne semble avoir aucune prédilection pour l'un ou ‘autre sexe. De l'hérédité, les uns l'admettent, tandis que d'autres en "ifusent l'influence. Il suffit cependant de savoir que le streptocoyue se "ansmet à l'organisme foetal par l'intermédiaire de la circulation plaentaire pour se ranger du côté des premiers. Nous avons rencontrí whe\% mus des familles dont les membres souffraient les uns de lymphangite, I- autres d'éléphantiasis.

Dans les cas d'êléphantiasis congénitale où une enquête a pu être fite, en même temps que l'examen bactériologique y demontra la résence du streptocoque pyogène, l'influence de l'héritage resta hors doute.

C'est I. orrain qui avait observé des péritonites chez des nouveauxn's, issus de mères atteintes d'infection puerpérale. Simone de son coté démontré le passage à travers la placenta du streptocoque pyogìne. ussi Runge et Kaltemback avaient signalé la desquamation de la eau du foetus provenant de femmes affectées d'érysipèle. Le fait le , lus intéressant fut cependant celui relaté par Lébédev. Celui-là se maporte à une femme atteinte d'érysipèle au cours de sa grossesse qui : Worta au sixième mois. Le fortus qui succomba dix minutes après présnntait la peau altérée et renfermait des streptocoques de Fehleisen lans les tissus du cordon ombilical; ils étaient absents dans la placenta et dans le sang du foetus. Le streptocoque dans ce cas pénétra à travers fes villosités épithéliales dans le placenta, dans les voies lymphatiques des annexes et d'ici jusque dans le derme. Voilà donc une voie décrite par Lébédev, encore inconnue pour les autres germes.

En 1890 , Demelin a fait des recherches qui démontrent la possibilité de l'infection du liquide amniotique, lorsque la rupture de la poche s'opère prématurément, ce qui a lieu en la proportion de $12 \%$.

Quant à la race, il faut remarquer que la race noire, plus épargnée que les autres, ne jouit guère pour cela, d'une immunité complète.

Quant à la symptomatologie, nous-avons cru devoir dresser tablean qui suit:

Protopathiques

Deutéropathiques

Bénignes (locales). Subaiguës 7 Graves (intoxication générale).
Aigueis Chronique. Syphilis Tuberculose Germes pyogènes

Staphylocoque albus, ceri us, citreus, aureus. Streptocoque pyogène.

Compliquées.-Paludisme (lymphangite pernicieuse).
Les lymphangites du premier groupe, plus communes dans le. pays chands, tiemment à la plus grande majorité des cas au streptocoquo de Fehleisen ou plus rarement à la filaire de Wucherer. La lymphanrite grase, assez fréquente à Rio de Janeiro, se traduit en général par des symptomes loraux ou généraux à peu près graves. Quelques médrcins cojaient dans les cas plus accusés l'influence du paludisme, en lo jugeant une forme he la tievre pernicieuse. Cette manière d'envisage le fait nest aujowivhui plus admissible.

Dans la finme subaiguë ou chronique il est très commun de voir succéder l’ivolution progressive de la néoformation éléphantiaque.
I)ans les :3 groupes de lymphangites deutéropathiques nous-avon. compris des phlegmasies lymphatiques provoquées par les éléments irritants doriofine sphilitique, tuberculeuse ou pyogénique. Dans ces cialérysiprlororrus peut pénétrer par les ulcères exposés, comme l'on observi Sabouraud, Neumann, Kaposi, Darier et Landaus, Four nier et Clarac. Moncorvo par rapport à la syphilis, et Boitou. Mathieu, Vidal at Coculet, Follet et Sabouraud par rapport à tuberculose. Nous comptons pour notre part des exemples de cette sort de lymphangites dans notre stock d'observations

Dans le groupe des lymphangites que nous arons désignées sous la nom de compliguees, sont rangés les cas de lymphangite dans les quels on trouve une infection palustre qui les précède, les accompagn ou leur suceede. Ainsi que Vornenil lavait fait remarquer, une fol admise lexistence a létat latent de l'une on de l'autre de ces affections il est juste a roore que l'intercurrence de l'autre amène l'éclosion franch de la préedente. toutes deux cololuant désormais conjointement. Celia trouve sa confirmation dans la constatation, ce qui m'a été souvent donn de faire, du streptocorpu de Fohleisen chez des individus atteints d rrises répétées de lymphangite. mais alors en l'ētat d'une parfaite nor malite apparente. Les formes de lymphangite connues autrefois a Ri sous le nom de lymphangites pernicieuses, rapportées par les mé decins dंalors à l'empoisonnement palustre, n'ont aujourd'hui plus raiso d'être, il ne s'ariside dene ta que d'une lymphangite aiguë compliqué de paludisme, parfois aussi d'une assez grande acuité. On sait d'ailleur que l'hématozoairo de Laveran ne jouit nullement de la proprićté phlogogénique et pyogénique que possède le streptocoque à une haute échelle. Les symptomes pdrticuliers de la soit-disant lymphangite pernicieus divergent sensiblement de ceux caracteristiques pour les formes classique' du patudisme aigu, le type dit pernicieux ayãnt une durée plus courte que
de de la lymphangite. Enfin la quinine, le spécifique par excellence contre paludisme, reste sans influence appréciable sur la lymphangite isoloe I'une façon générale on peut dire que les manifestations qui trathuiInt la lymphangite dans le jeune age ne different wruère semsiblement nt du cooté local que du côté général, de celles observées à l'áne adulte. Hes ne comportent done pas une description speriale.

II y a peu de choses à dire de particulier à lonfance en er gui urarde l'anatomie de la lymphangite. (uant aux adultes, fes tramax entrepris sous ce point de vue ne sont point nombreux; on na signaler que ceux de Cadiat, Renaut, Corre, Moynare, Furen ot wlques d'autres. Ce qui semble résulter de ces recherehes. e'est quian wint de vue anatomo-pathologique il y a lieu de verifier l'identiti des aressus de l'érysipèle et de la lymphangite, ainsi que la bactriologia tait roir de son coté.
les investigations concernant la néoplasia éćphantiapue, plas momberses d'ailleurs, permettent d'établir à co propos dans lentance. après les travaux deVirchow, Kulemkampf. Esmareh et Joncorvo. "atre types: la forme scléreuse, hypertrophique, localisée ou wónéra,". avee dilatation des lymphatiques et hypergenese du tissu conjonctit. forme fibromateuse pure, la forme telangertasique, dans laquedle redomine la dilatation du systeme vasculare sanguin, comme les natev, rastes angiômes confluents développés dans. l'paisseur des tissus, bais secondairement ou lipomateux, finalement fa forme miste de la "phangectasie et de la télangectasie. Les deux premières formes sont
Hes les plus fréquentes dans le jeune áse. (unlques exemples de la des les plus fréquentes dans le jeume âge. Qurlques exemples du la ame mixte furent publiés par Archambault. Schmidt, Shuh, Jitha, '"uli, tandis que nous n'avons troure dans les arehives que denx ras quatrième type, dus à Watz et à Moncorvo.
Quelle sera la porte d'entrée de l'orysipélococeus?
Bien que sa vehiculition par l'air soit considéree exceptionnolle par -halme, Emmerich, Eiselberg, -Lffelmann et Linden, basés sur 'ur's propres observations, affirment de l'y avoir trouvé.

A l'avis d'Achalme et d'autres observateurs, la transmission se fait ©une façon médiate ou indirecte; les doigts, les linges, les vêtements. les instruments chirurgicaux, tels sont les agents habituels du transport, "squ'ils sont touchés par des liquides renfermant le microorganisme. 'A papier-monnaie peut aussi le transmettre. A cost a et Grande Rossi, :'ll 1894 , découvrirent sur des traces du Vésicatoire les streptocoques Crysipélateux au milieu de huit espèces microbiennes pathogènes. Il est :nussi bien admissible l'invasion du systeme lymphatique par les strepto"orues existant dans la cavité buccale, ainsi que l'ont fait voir les reherches de Netter, Vidal, Bezançon, Chaterau et d’Arloing.

Quant a la pénétration du germe à travers la pean, malgré l’intéqrité de son revêtement épidermique, il paraît que le streptocoque peut bien s'y introduire, comme on le voit pour les furoncles et les acnés, par les follicules pileux et'les ouvertures dès glandes cutanées. ('est du reste ce qu' ont montré Garré pour le staphylopoque, Schimmelhusch pour le charbon, le choléra des poules et la septicémie du lapin, Roth pour la diphtérie du lapin, le charbon et la septicémie du rat, "t enfin Nocard pour la mammite gangréneuse des chèvres, dont les

## Section VI: Maladies de l'enfance.

microbes pénètrent par les canaux galactophores. La coïncidence d' ulcère ou d'une blessure avec la lymphangite, il n'est point diffic de reconnaitre la porte d'entrée du germe originaire de celle-ci. I muqueuses sont peut-être moins résistentes à la pénétration du stre tocoque, comme il arrive pour les microorganismes pathogènes en néral.

Des conditions individuelles creent une certaine prédisposition lonfection rause par le germe une fois pénétré dans le tissu cellulair d'autres individus jouissent, au contraire, d'un certain degré d'immuni contre les effets de la présence de ces microorganismes. Dans l'enfan. toutes les causes qui amènent une dystrophic ou un ralentissement lat nutrition. tolles que le mavais regime alimentaire, le sevrage pr mature, quelques maladies précédentes, notamment la malaria, la tubere lose et la syphilis augmentent prespue souvent la chance de l'évoluti. progressive et active du streptocoque érysipélateux.

D'autre part les patientes recherehes de Roger vinrent démontr" que le systeme nerveux joue un rôle important à la lutte de lorganiss: contre le germe en guestion.

Mes reerherohes personnelles, ayant révélé la présence de ce derni dans le sang des individus atteints quelque-temps avant d'une crise lym phangitique aịuë ou subaigué, paraissent expliquer la récidive de cellepar la reprise de la virulence du germe restant un certain temps ’etat datent dans le sang. Cette interprétation me semble justificee, ent autres faits, par colui appartenant a Massalongo et concernant une femm gui aurait riti prise de soixante crises d'érysipèle de la face dans l'espar de riny ammés roüncidant avec les menstrues en l'abosence de tour porte dentree porn le germe.

Les rerherehos analogues d'Achalme par rapport à l'érysipè viemment anssi à liapui de mon affirmation.

C"est le ras du micer
burad, at datres. sabouraud, of diautres.

A reux qui ont pretendunier la présence du streptocoque dans le same Arhalme a fait roir que colui-ci y était trouvé dans les cas grav at chez les individus doune faible résistence organique. Pour notre pa nous devons dire que nous l'avóns rencontré dans le sang d'individ affectés de lymphan@itu aiguë ou subwiguë. Ici, comme dans d'autr eas drinfection dr lorganisme l'action des fagocytes joue un rôle is portant.

Par rapport a la thérapeutique nous avons essayé des agents app: priés anx cas de ret ordre en accord arec la nature supposée du $n$ : Lïhthyol. comme remède topique sé montra ici aussi héroique que di les cas drersipere dans laquelle il est, d'après Vy chpolsky, un vérita d'une sorefifue. Inens d'antres cas l'application de compresses iñibi d'une solution de primanganate de potasse ont porté de bons servic

A l'intérieur nous awons emloyé avec un profit incontestable, comm: l'avait fait mon pirere, l'asaprol et l'ichthyol.

Nous essayonsfon ce moment l'application locale de l'acide picrid: dont les résultats spront postérieurement publiés.

Ikantipyrine, l'analgène, le bleu de méthylène antifébriles peuvent-également agir favorablemont, la quinine, comn e. antifébriles peurent- également agir favorablement.
I.e quinquina, la kola et l'alcool seront employós avec ifn grand fit pour combattre l'adynamie, parfois très maryucée dans les cal cette nature.
Mon père et moi, désirant avant que personne étudier dans lo ement de la lymphangite aiguë. linftuence du sérum de Marmorele,
lavons employe dans deux cas chez des enfiants de notre service, wite étant heureuse, sans qu'aucun accident local ou général soit , compliquer la situation.
Nous attendons de nouveaux faits, pour que nous puissions porter un ment plus sûr à cet égard.
Quant au traitement de l'éléphantiasis infuntil ou celui congénital.
avons été témoins de succès extraordinaires et indéniables de vetrothérapie employée largement avec des résultats imprévus che\% les ites par Moncorvo et Silva Araujo. Dans les cals incipients et pru i"s la compression élastique rend souvent de très bons services.

Dr. F. Vidal Solares (Madrid).
plifations du sérum physiologique de cheval' dans le traitc ment de quelques maladies de l'enfance.
I. Le sérum physiologique de cheval

Entrainés pas le courant moderne de rechercher yhus les vertus peutiques du sérum sanguin de quelques espèces d'animaux un de, ou tout au hoins, un calmant, à de forts souffirances, qui u'ì présent a été chrché en vain dans l'arscyal pharmaloolowiqu' liadis, nous essayons axec tous les égardsfet toute la prudence xigent des tentatives de cette nature, l'effet du sérum sanguin du ral dans son état normal.
Dans le cas qui nous occupe petuellement, on n'a pas. immmisis lablement l'animal, comme cela a re, par exemple, pour e" qui a Hort au bacille de Klebs-Löfflgt, quand se prépare le sérum anti!térique, car il s'agissait seulement do jiser les énergies que renthe en soi le sérum sanguin a l'etat physhlogique. Si nous devions Miquer l'origine de notre pee, nous dirions y lolle provient principalcint des études de Broyn-Séquard sur le rồ que jouent les sécréons internes dans la nutrition des éléments de ndre économic.

Maintenant, si, dun côté, nous considérons que le iquide hématirue t le recteur et its, et que d'ay re distributeur de ces bienfaisants pricipes on énervoir dans phe part, la partie essentielle de quelques progres toit "Voir dans yue nutrition vicieuse de certains éléments qui omplittent otre éconophie, on verra combien il était logique d'espérer de saluđires effels de l'application du sérum physiologique.

## its lans l'applicate chose, nous devons avouer nob phy <br> ement que la rio-

la ens lapplication du sérum physiologique ne noss appartient
r il est certain, qu'ill y a déjà longtemps que l'on avait appliqué
erum de differents animaux (chien, cheval, chèvre, etc.) au traitement

