$$
-56-
$$

A proposito da antipyrina - Lonea memoria apresentadz á Sociedade de lizdicina e Cirurgia do Rio de Janeiro en 27 da Setembro de 1898. - Revista da mesma sociedada, n. 11, tomo II. paE. 500 pelo Dr. voncorvo Filho

A PROPOSITO DA AITTIPYRINA

Na seasão de 6 da Štambro ul tino
d'asta douta corporação, fui incidentamanta Levalo a tomar parte am uma discussĩo ncerea da antipyrina, suscitada pala exposição de interassante caso clinico de uremia hysterica, referido pelo nosso oparoso conirade a amiego Dr. Smidio Gomes.

Assumpto cor demais importante a affectando sobremodo os interessas da pathogenia a da therapautica, nâo pude furtar-me ao de-玉ejo le ascrever alcumas linhas nas quases ricasse gravado o meu protasto contra o infundato aserupulo a raczio qua manifesta um carto numero da clinicos brasileiros @n rejação no uso, mesmo ma dóse moderada, da antipyrina.
o munio nedico á hoje accôrde am qua asta medicamento, o mais anareico a o manos toxico ds todos os antithermicos chinico, não acarrata anfraquacimen to alcum cardiaco, de-
prime pascaeciraliante o pulso, youco modi-
 o estalo gerfl urit incontestivel sensação de bem estar; raranenta a antypirina provoca diaphorése tão abundintu que vosst ncarretar hyputhenia jusiificavel de soccorro therapautico.

No Drasitl, como daduz-az das ociniős 3nithidas no sวio d'estra sawia Sociudade f fóra d'zl. o teror p: olo amprego d'assコ agante tharapeutico deriva do raczio dき prejuiqos que posism advir em consaquanci:i da procriadade de facilmente provocar 맄 a ajouminuriad

Não será, illusiras collecat, sem duvida alduma, um restriclo nuriero de casos, cublicados por odservadores que tentaram axplicar o apparecimanto da albumina nas urings fazando-o correr por conta do anprafo da antipyrina, gua derrocará o presticio d'este poderosissimo medicamenio, cu-
ja innocuidade nas dóses therapeuticas está hoje perfeitanente demonstrada por milha$r e s$ de clinicos de todo o mundo.

Na Allemanha, onde teve oriezm a antipyrina, dascoberta an 1884, por Kborr, Foi largamente estudada por Filahne (D'srlangen). que a ampreéou em alevadas dósas $(5,6$ з 8 gramnas diarios) para combatar as a] tas tanperituras na tuberculose a na fare typhoide.

Cbtinha fruncras defervascenciak de 41 ョ 40 a 36 a 35 , sem acarretar acoidentes craบ3.

Outros observadores an crescido numaro (1) o imitaram a nunca imputaram á antipyrina accidentes que os fizesseri juléal-z FeriE082.
(1) Gut Luan a Falxanhain, Gararndt, imay, Al a mandar, Rank, Massius, Wiatropolsky, Zasatsky, Lyyョrs, irnst, Bienner e Busck a outros confirmarain logo as conclusõas de Fibehne.

Ernst. Buseh, liay, Rank a Kostyloff foram os primsiros a usar da antipyrina na febre da tuberculuse com resultado favoravel з som assignalar accidentes da therapeutica amprecada.

Na França póde-sa dizer haver sido alla introduzida palo sabio Hanri Huchardaqua 1he axal tou com verdadeiro anthusiasmo o seu inestimavel valor como antithemico, tanto nos adultos como na infancia, ampreeando-a nas doses da 24 sramans diarios.

0 aminente madico do Hospital Bichat chagou a affirmar em 1893 que "a antipytina constitue o meio mais poder 0so a até que "o unico recurso de abaixar afficamanto a febre da tuberculosen.

Mais tarde 0 illustre profassor Garmain Séa (z) demonstrou o elavado valor d'aquella madicamento como anmagesico, nas
(2) Communicação feita á Acadəria da Ma aicina ds Paris, 23 de Agostō a 6 de Satambro da 1887.
caphaléns de varias oriéens (cardiacभ, de crescimento, ete) nas enxaquacas, nas negralgirs faciass, no rleumatismo, na fotta, nas sciaticas, nas narritas dos atrixisose dos diabsticos, nas colicas hepaticas, nephresticas, gastro-intestinass, uterinas, nas pleurodynias, na angina do paito, etc, frazado adr.inistrar dóses $d z$ antipyrina, variando de 2 a 6 grammas peja via eastrica, a muitas vaz25 usanclo mesino da via hypodermica.

Germain Ṡき verificou ser esse medicqmanto 2 mais poderoso moderador da 3xcitabiIidade do systema cerjbro-2spinual a do coraç̊o e. 3mbora mmprerasue a antiryrina am dóses slavadas e durgnta muito tarnoo, jamais observou porturbacว̃o al guma digna da nota. nem Masmo em individuos portadoras de andocarditas $\because$ caricarditas com lasõas valvulares, zortiaa ou mitral.

Comparando os efteitos do salioylato da sodio a da antycirina, dizo notaval grofessor da Faculdade de me dicina dorparis. "a antipyrina jamais produziu a manor per-
turbacão a ação contractil do nyocardion vantagam 3ssa incontestaval sobre o salicy1ato".

Mais adiante affirma $311=$ a complata innocuidade da antipyrina, mesmo am injeccoos hyooderraicas, e saliznta a accão diasse neanie tharapautico am certas affacgoos dolorosas dos rinse ação duravel curativa三 Bobretudo dз uma parfeita innocuidade, principalmente quando se compara coma da morohina, gua tam_o_temido privilacio de parar a şcrasão urinaria, o qua constitue uma das main craves complicacoss de certas molastias comon lithiase ranal.

Após esses astudos, tão minuciosq a rigorosamente of fectuados pelo illustre professor frincaz, a analfosina começoa n ser profusamente usada, quar palos profissionass, quer ainda palo publico,que d'ella chagou masmo a abusar, indepandentemante de praseripgño madica.

Garmain Sáe mostrava-3a de ha mui-
to
s publicrmente desaffecto a H. Huchard, a quom chamava am clona Acadomia de luedicina de \#aris, de Fqux shvant. Os dous gdvarsqrios tomnram-se antio quasi irreconciliavais no modo de julgar o valor therapautico a o equ̇valente toxico daa antipyrina, a qua] se imputavain vagamanta effeitos nocivos e até mesmo a morte. No justo ampenho de obstar o exaesrado a imroderqdo uso faito palo gublico, o Dr. Henri Huchard propoz-3e a registrar n» sur Revista (Journal les traticisns). os casos da accidentas refaridos ao ampreー EO do madicamento publicrdds nos diversos repositorios scientificos, notoriamente nos Ast:7dos Unidos.

Qstes factos, for 3 , constituinm um mediocre stock, que de modo al cum poderia abajar os ereditos já firmados da an ípyrina, lar gamente astudada com incomparaval 3xito, tanto $n$ suropa corio $n=a$ sursrica. Hency Huchicd nunç jarec uu entretanto duvidar do grands valor tha rapautico d'este
agente；a nf̃o hя muito，alla proprio o re－ comafiendou no tratramento da tubarculose，ain－ da mesmo de marcha torpida，invocando，al 3́m d＇isso，\＆aitenção dos saus colleģs para ？ innocuidade providq d＇qquella，刁inda mesmo demoradaliante ampreeado．

As pasquigys tĩo aloquentas de H．Hu－ chard iorari secundadas palas de marcíenay． Arduin e Hénocoue，que demonstrirrir ainda นmя vaz a inocuidada parfaita das dósas mo－ deradas da antipyrina，qua nunca croduz suo－ ras シxcessivamenta abundantas，nom chenome－ nos dynamicos，n3m collapBo，coro foipor al－ guns nuctoras assignalfaco．

Um outro ponto qua nâo convém asquacer，
 peio H．Huchara e de Hénocque fcerca da aç̧̃o da antipyrina sobre o sangue，ficando prova－ do que este liquido não 3 influanciado cョコa aç̧ão do madicamento，não se dando alteraー çõas na oxynamoglobing，nem affaitos dys－ crasiços nos cloentes áquella submettidos．

Dujardin-beaumet7, a quam trmbem se devam vrlicsos estudos sobre o v\&lor tharspeutico de analeesins, consiaurou-n o maisulil (a raznos cerigoso dos antitharmicos.

Cadet de Gassicourt, o pediatra provzcto 3 conhacido pala sua prudancia no tocantき ao uso dos medic:arrentos novos a qua se manteve na mais completa reserviz quanto ao juizo f formar sobre a antipyrina, a qual, r principio, requifta mesno prejudicial, por nfacar o cyclo thermico da cartas affecções acudas, acabou, cerca de 4 annos depois, cor louvar-sa com corto calor, da afficacia provada da antipyrina no trataniznto da_f zbre typhoide.

No Brasil, de 1895 a 1888 , publicarama os Drs. Viaira de Mello, Clemente Farreira a Jayme Silvado trabajhos sobre o mpreeo d'aquadle madicamento am ditierentes anticades morbidas, nas quass mprecaram dóses reeujares do medicamento, sem jamáis obsarvar accidenta aleum de importancia a muito phanomenos albuminuricos.

08 resultados extractinarios conseeui－ dos com o ampre\＆o da antipyrina na clinica dos adultos，conduzirism forçosamente os pe－ ai\＆tras a ensaial－a na therapeutica infan－ til。

Com efíaito，aleumas obsきrva̧̧ões dz Panzoldt，Srtorius，Busch，Iemme，Argitins－ Ky，Gaye，Kostilotit，Calatraveno，Richar－ aỉre $\because$ outros，não tardaram em vir demons－ trar \＆suparioriasae da antipyrina a todos ๆntitharmicos ats então usados，com a in－ cont＝stavョ」 vantzaョm da sua nulja toxidez nas doses tharavauticas．

Foi corém o Ur．moncorvo Filho，o pri－ meiro f astudar em，mais larga escala as proprisdades therqpeuticas d＇aquedle agen－ te，com rejação as affecções da infancia，e
 200 casos $d=v a r i a s$ molestias ruudis da infizncia，er que houverf astudado a aç̧̃o ax anяlgexna，deu á Iuz da cublicidade umá obré sobre o assumpto（1），na qual as－ sociou o resultado dяs suqs investiegções
sobre a thalina，outro novo derivado da sórie aromatica de analogas propriedades．

Prosicuindo am suas pasquizas，pas－ sou ミ1〕e a estudal－a a titulo da nervino， a foi assim qua poude demonstrar a extraor－ dinaria afficacia d＇este acente contra a choréa，em que antas d＇elles Valney e La－ groux o haviam ensaiado $n^{\prime}$ seta intutio． O Dr．Noncorvo，zuiado por sua já lonca experíncia，demonstrou que tias resulta－ dos eram promptamente alaançados sob a in－ tiuancia de doses mais elevadas a assim conseçuiu administuqu até 8 eraruras cor 24 horas．Gurante lonco tamion sam o manor inconveniente ヨ，até calo contrrrio，rela－ var c indiscutival valor da an lipyrina co－ mo madicamanto de coupanç．

As observa̧̧ões por ミlle colri̇das dei－ xram ver o desanvolvimento de tecido adipo－ so a o augrando do peso arn quantos de seus pequenos doentes submetiidos demoridamente qo uso diario d＇aquella medicação．Entra

3stes acontam-8a craancas qua absorvaram
impunemante 250 a 500 traramas de anticyrina em poucas semanas sem o menor indicio de intoxicacão; :as urinas repotidarionta axaminadas não danotaram nam a prosenca de albumina, $n$ man tão fouco sua sacresão diminuia de modo saliante。

Entre 53 observaçõs que encerrt oraI erido jivro do moncorvo, cita um interessante caso de nechrite acomparinado de adema dos membros infarioras a da al buminuria, no qual ampraeou a antipyrina am dose nảo infarior f́ costumada, durante muitos dias, observado, sob a aç̧ão do medicaniento, notaVel diminuição da albumina, ao mesmo tempo que reduç̧̃̃o visivel do adema.

C masmo nuctor lambra qua quando a secreção urinariq diminue am certos casos, consecutivamante ao ampreeco do madicamianto, essa diminuigão é proporcional á maior abundancia de diaphorése.
. Os resultados obtidos por mau pai fo-
ram completamante comprovados em．Bordeaux， pelo profassor NeErỉ．qua confassou cha－ gar，a todos os respaitos，a conclusôas identicas タ́quel」as．

Pouco dapois，em Paris，o Dr．Charles Laroux，diractor do Lisipensario Furtiado－ －Heinz，deu publicidras zos resultados de suas investifryões clinicas sobr e o trata－ mento da chorśa，adoptendo o methodo secui－ do pelo Dre Moncorvo e，al ※x 10 axito as－ signalido，poude referir icualinente as van－ taẺns colnidas do madicmmento，cor ralaç̃̃o Ŕs fovoravais modificacõas da nutricão se－ ral dos saus cequanos doentes．

Posteriormente Combya revalou－ne de ［1 eno accordo $i$ tal respeito，mostrarido－玉s convicto，já da innocuidadз，já do va－ lor theraceutico d＇aste madicamento，como $^{\prime}$ ，mater annlęsico a narvino．

C Dr．Nioncorvo avalia an mais dこ 4 mil o－tot dos casos em que ha smpragado ค mntipyrina rin oose de r5 centierarivas a
 de n7guns passafoiros accidentas cuiansos （exanthema antipyrinico，acornpanlialo ou nคี้ de papulas，nodulos，ato；），jánais しミー
 oriundas，dienas de particular mençĩo．

Foi ainds o Dre moncorvo o primeiro
a ensital－7 nos recem－nascidos，qla de pou－ cos diมA，nos quasi nōo houvera ninuuem an－
 Outros dreumentos ainda possuimos em fa－ vor da innocuidade da antipyrinf．

Somo s：saba a alouminuris na digoete
é，Satundo Garroi，Unscinda，jouchard，Pol－
2дtachek，Schmitz，outros，win phenomeno
bastants commum．Sste ultimo finctor（1）
chegnu 7 obsirvil－ 324 vez：3 sobre 1200
cagos de digbetos o que dá uma proporiá de carcis de 70 gor canto．ura，yraoisananta ョntre as mədicaçõ犬s hodiقrnariante ansaiadas

（1）Berlin；Klin．Voch．，Abril 1881.
maņ̧भ̃o qua consiste no amcremo da ansige＝玉ins，corio primeiranante o gconsulhou Opi－士z．（2）

Panfa（3）obtava com aose du 3 érim－ mas diarios daqualla madicananto．uma sc－
 Gətmain Séa obíve curras complətィs arn mui－ tos de s？us clycosuricos，$\dot{C}$ custa de nl ta doses de antipyrins，a A．Rovin（4），se bam daclarissa nâo haver curado a molastia， observou todavia que os accidentzs mais eravas dasaplaracian con a adinnistraço de 3 cranmas diarios do remedio．

Karecom tanbem o maior valor para o Rs\＆urnp to que orif discuto，os resudtados obidios por blake White（5）．qua teve a opyortunidrde de utilisar－iき da antipyri－ na com axtraurdinaria officacia as capha－ I อ́яs dapandantョs＂de causas diversas，como
（2）Dantsch s wed．Wock， 1889
3）Sul］．de 1＇Асяd．de Ned．da Paris， 0 de Abril de 1889.
（4）Acsd．ds Nizd．ds 以иris， 1889.
（5）La terupia moderna，Napoli，Gennaio 1087.
 insomniz，trivalho iantal excessivo a urem miz。

Am 1880 O Dr．L．Concetil．dr italia， ョm sョu mačifico aribgo publicado no bole－ tirn da Socizdade Lancisiana（anno XII fasc－ IV）rasal tou tanbem as varitagens da antioym－ Fing ns dose de 4 grfamas dizrios como ana］gəsico，nริo hovando d＇ella observado chenomzno aldum desvantiajoso a muito manos albuninuria．

Os Drg．Neerís a Dumur，3n \＆こus minu－ Cionor eslucios yraincados ainda Hi 1888
 co a choré，I 3vitian oricor de suas obser－ Vŗ̧õs a confiar o axame das urinfs de gaus doantas a um habid exparimentador，o Dr． Bonnans，preparador do curso de clinico da Frculdqde de wedicing de bordeaux，não ha－ vando ancuniriado asise clinico nari se guar trayos de ajouminz，anoora todos os doen－ tes astivessem submettidos ao uso duranta
semanas, de 3 Eramas diarios da analezeina.
Na Socisdado de luedicina a Cirureia da Bania, am sua sessĩo de 5 de Híaio da 1805 , nouve umn interessante discussão a proposito de uma cominunicação do Dr. Deccleciano Ramos sobre "Al buminuria consecutiva ao smprego de altas doses de antipyrinal. $N^{\prime}$ - 113 tomaran partz us oparosos a reputados clinicos Drs. Antonio Gonfalves da Ficuairado, acturlmante nosso consocio, Alfredo de orito a vina kodrtwas.

- primeiro duvidou qua no caso discu-tido a antipyrina fosse a responsaver da af bumina.

O Dr. Alfredo de Drito, ar judicio-
 que ha da alouminuria corno effeito da antiEyrinz. Lamurou a fzl ta do exame diturina antas do mpreé do medicananto, al án de qua, navando no doente do. Dr. Deocl zeiano Ramos uma cystita, era imprascinaivel aliminar a hypothese de haver sancue ou pús
de mistura com a urina，para julgar da al－ buminuriq obsきrvzda．

Diz o distincto lant？de propedきuticz nunca ter－se arrapindido de ampregar 1：araia－ manto a antipyrinas já pala via gastrica，já pela hypodermica ou rectal．

A complicação unicamantu ouserviada ge－ 10 Dr．Ag Brito foi um axan wima ascarlatini－ torme coin crurido intanso，apenas ari 2 indi－ Yiduos．Continumndo，dissz elle ter visto co－ ！icas hapaticas ou neplirziicas，as mais vio－ I entas，cadzren rapidamente a uma ou duas ino jaciõas sub－cutaneas de anitipyrins．Conhacis Yor expariancia propria，o notavel uam 3siar． verdadきira auphoria，que desta medicamento produz nュs pyrexias．Diz mais considerer médiz a dose de 3 Erammas dizrios；habilman－ tз administra quatro a sais gramazs dasde o comȩ̧o dz afiseç̧̃o como preconisava Germain รэ์ョ．

Praticou uma axperiancia de muito valor． Tratava da um cardiaco（mitral），fauricitan－ te havia dias e am plena phas ausystolica．

Praviamente axaminada, não ancoutrou na urina vasticios de ajbuming. Racsitada axc]usivamente a antipyrina na dose diaria da 3- crammas an julepo somioso, nunca sacontrou a albumina ricorosaments procurada na totalidade das urinas 3nittidas 3m 24 horas. \&uatro dias durou a axperiencia com acual resultado.
a, entretanio, se positivo fossa aste muito manor seria para o caso o sau valor;am um cardiaco fabricitanta, atienta a facilidade, sanâo imminencia, de estras renal, a coincidencia de uma albuminuria transitoria não seria para admirar.

E fosse nesmo a antipyrina qua directamante a determinassa, d'ani nada se devaria concluir yara individuos qom o apparelno renal intagro. Niagativa, porám, corno fioi a sxperisncia, avulta a sua importancia. Tor-na-as irrestragavi esta conclusĩo; am um cardiaco, masmo tebricitanta, a antipyrina códe sar dada imcunamante, soboponto de vista da incarmaboilidade do filtro ranal
"Não saba, termina o Dr. A. de Brito, se 0 testis unus testis nullus, se npplica tambem a clinica. Promatte, porén, continuar $n^{\prime}$ sste sentido a séria da axparisncias encatada, trazendo opportumamenta seu resul tado ao conhacimento da socisdade".

O illustrado Dr. Nina Rodríuss, digno - Jenta da cadeira de Nedicina Legal da Faculdade da bahia, reteriu tambem suns perquisições sobre o assumpto.

Doi charado a ver um menino portuEuez de 12 znnos de adade, que astava desdз a vespera comfepre muilo alta, cephalaleia intanst, cuja familia o suppunna acommettido de febre amprella. N'estas condições o Dr. Nina Rodríues prescre-veu-I he uma poção antithemmica, contendo dous erammas de antipyrina 3 tres de salicylito de sodio, para sar usada ás colheres de sobrama7a, de 2 em 2 norfa. Havian-
do axaminado \&is_urinas ñ̃o ancontrando al-
bumina，recommendou qua，m todo o caso，se guardasse a urina da manhã şyuinte，afim de ser ds novo axamingda．A familia，ィรー sustada con a al 3vação thermica，adminis－ trou a poģ̃o，nร̃o ás colheres，Mas aоs ca－ Lio．ss，da tal modo que o manino lomou loda a poção 3m menos de lí horis．

Pala minha astava o doente apyretico
e pouds tomar uma bon dose de sulfrto de quinina，com o que de todo desappareceu a ざっbrき。

Tendo de novo examinado a urina，só entīo recordou－se dz cosmunscaçz̃o do $\operatorname{Br}$ ． Dsoclaciano Ramos e reilectild que n＇aquel－ 1月s condições a a buminuria nзnhuri valor poderia ter para resolver a questôo do diagnostico do tycho icteroide，Sntre－ tanto，apezic da dóse de antipyrins a do sq］icylato 3 do sq］icylato，a urina não continha nem mesmo tryços de albumina．

Ao terminar 3stq seris de reflexöes． seja－ma parinittido tamban ralatar o qua penso n respeito．

A minha зxqariencin, collegasi, apazar de datar de poucos annos, derzonstra por इะu ]яdo a completa innocuidade da antipyrina, ampregada masmo an doses alovadas e prol ongadaliente.

O largo uso que d'alla lianho faito nunco pernittiu-me observar mais que erythemas. narpas a outras banignas a passagairas mani-
 que poden ser consideradas como idiosyncrésias.

J'́ me foi dado ampregar varias vəzミs a antipyrina para combater navrilizas, cephalóns, ou febre ern nephriticos com al ouminuria e lonéa de obsarvar accidantas, tenho tido opportunidndき verificar a diminuiçg̃o da alburins, ao Iado da rejhoris do astado Eeral dos doentes.

Finalrante, senhores, não cosso dei-
xar de citar uin ficto, que sobremodo nos
โควา \& faxor da innocuidade da antivyrina.
Quero fefarir-me a umimoço de 20 a poucos
annos, mpragado de una drogiriz a qua, já por prazer a já por havito, ing eria frequantemante de una vョz. uma caixa inteira d'aquelI3 4Jente thermpeutico, zpós o que ara aceomettido de prolonéado somno de 30 ou 40 noras, do qua] se I evantava urn pouco entorcecido, tudo se dissipando completamente pouco depois a voltando zo seu estado normal.

Uste antipyrinomanico jamais apresentou a]buminuria, ou qualquar outro syraptoina qua com ə117 tiv3ss? relação.

直 tarribem bastante signioicativo o caoo citado gor Nasius, em que rsta clinico chagou a empregar am uir doente seu a anma-
 com ofim therapeutico a nâo obsarvou mais do que um exantheme!

Cone]usõas: Parzce-m3, presados contrades, Berem de certo valor todos os argumentos que venho de adazir. Lonee iria se - tempo me permittisse compulsar todos os mananciass da litteratura madica, onde cora
certeza ancontrariя muitos outros fュctos tendentョs a provar a innocuidade da antipy－ rina，erpreモxaz nas dóses therapeuticas．

Resumidarュュnte pódz－3ョ зntão concbuir： 12 que 0 estudo projongato sobre ac－ ̧̧̃o tharapautica da antipyrina，$a$ os examas das urinas dos doantes am que for alla am－ preşda，entre outras galo Dr．Woncorvo， grovam de modo cabal nõo ser a al burninuria phenomano que se deva receirr após a admi－ niatraģ̃o d＇aque7le acento therapeutico．

29 que as pesquizras de Sonnzus sobre as urinas dos doantes de fiaeriz e Dumur，subria－ tidos $\rightarrow$ dós as elavadas da annlsesina，demons－ triarin a ausencia completa de alumina．

39 qua，sapundo Opitz，Panas，Rolin o outros，a antipyrina $\dot{a}$ emedio sowerano no
 buminuris

40 que $a$ antipyrina póda ser ampregada， 3 ato com bom resultado，na cephalea sympto－ maticя da uremia，como assignalou block e Whits om 1887．

52 que, segindo Germa in Sáz 2 outros, Longe de tar inconvaniantas nos cardiacos e artario-asclerosos, é até um inadicaman to precioso quando se trata de corrigir os phenomenos dolorosos das aortites, dos aneurismas, stc.

69 que os experimentos dos nossos compatriotas Drs. Alfredo de irito o Nina Roatiยues fiallam clarainante 3m fiavor das idéss que vimos de sustantir.

78 que cela minha carte nunca ouservei desvantagern do ampreqo da antipyrina, muito menos alouminuriz, como se deprenenda dob multiplos exames de urinas que pratiquei, do amprago que tenho 巴ito d'aquel ar. nephriticos, como jáoiizers o Dr. Moncorvo, a finnamente por navar observado urn antipyrinomaniaco, qua ingeria, serr acciasntき diéno de menção, dóses elevzdissimas de antipyrina.

४๐ que, se a antipyrina occasionass? a! buminuria, poucos escapariam a semalhante
phenomenos morbido, visto como hoje usn-se
a abusa-3e d'alla, seu smprego se figzon-
do an larģa ascals, sem prescrip̧̧ão medica,
巳270 povo convencido do al to valor analea-
sico do medicamento.
Dr. Monc orvo Filno.

