## PALESTRAS

SOBRE AS

# Molestias das Creanças 

Realisadas no<br>Dispensario do Instituto de Assistencia a Infancia do Rio de Janeiro (zmel 706 ) PEIO

# Dr. Moncorvo Filho 



Hio de olanmeine


## I. P PRELECCTIO

## PHYSIOLOGIA E HYGIENE DA INFANCIA

Semhores.
Accedendo atos reilerados pedidos que? me fizestes. Vou começar hoje as minhas palestras de ama mane ina methodica. parlindo do mats simples parao mats complexo. do geral para o particular. rapidamente vos fornecende as imprescindioeis noceoes de phasiologiat e hegiene infantil para yue facilmente possais comprehendere interpretar as diferentes estados pathologicos. ytue nos offerece a mossat clinicat neste Dispensario.

Antes do matis. porem. devo definir o yue seja Pediatria.
(Como se sathe a Patholosiat encerrat varios ramos. dos quates faz parte a pathologia infantil.

A designaceio Pediatria é para mailos impropriat. devendo dizer-se. segundo alguns especialislas-mpai-dofalhia-e conforme yuer Letamendi-lediatrian-do genetiod grego-l Paidos-createcta, unido a iatrike -medicina yue quer dizer Madicina das eromexas.

A Pediatria sodecertonumerode ammes a esia parte. constilutu-se tam ramo atulochtone dat lathologia. con meçando entato a comprehender-se quantos seegredos encerra ella e yuato differentes se mostram as molestiats


do adulto e da creança, variando consequentemente a therapeutica de ume de outro.

Nestes ultimos tempos a Pediatria adquirit real progresso, chegando até a ser creada a Puericultura, parte especialissima da hygiene infantil. Principalmente a Pinard, Budin, Marjan, Strauss e Variot, de vem-se trabalhos de valor sobre tão interessante assumpto, chegando mesmo Pinard a dividir a Puericultura em P'liericultuza intra uterina e Puericultura extza-uterina, esta a que estuda a creança depois do nascimento.

Por outro lado a philántropia e a beneficencia muito tem concorride para anxiliar o desenvolvimento adquirido pela Pediatria, tendo aquellas por sua vez procurade resolver magnos problemas scientificos, o selt aperfeicoamento attingido a conseguir, por exemplo, a altruislica creação de Restaurants gratuitos paza as -. -anlas de leite ou o chamado Preventozinm. instituição destinada exclusivamente a prophylasia da tuberculose infantil.

Multiplicam-se por toda a parle as "Gottas de leite". as "Consultas para recemnascitos", as "Escolas Maternaes". as "Creches". os "Dispensarios", etc. etc. e a creação do Instituto de Protecệ̀o e Assistencia i Infancia que me louvo de haver levado a effeito, é uma vehemente prova dos serviços que póde prestar uma casa de caridade como esta.em yue se cultiva tambem o exercicio é énsino da Pediatria. O valor de todas estas instituições em que se cuida da satude e da vida das creanças, entregando a sociedade individuos fórtes e sadios, em bem da Patria e da familia, não precisa ser realçado.

Deverei mais tarde fatar-vos tambem da therapeutica infantil yue tem caminhado a passos avantajados, bastando citar vos a valiosissima descoberta da sôrotherapia da diphteria. que só ella conseguiu reduzir a mortalidade de $55^{\circ} / 0$ a $15^{\circ} / 0$ e mesmo a $5^{\circ} / \mathrm{a}$ como provam os que tem ensatiado o soro descoberto por Bhering e Roux.

Aproveito o ensejo desta cilação para salientar o grande concurso que á Pediatria tem trazido a bacteriologia que the tem emprestado não pequeno pro-
gresso. Haja vista entre muitos outros estudos, os que se hão procedido com relação a flóra microbiana do intestino da creança, aos germens dpts anginas, das suppurações, da tuberculose. etc.

## PHYSIOLOGIA DA INFANCIA

Para que bem possatis comprehender as nocoes. embora elementares, que vos desejo transmittir. torna se mister conhecerdes em primeiro logar como se dividem as edades da infancia. Nesse ponto de vista cada autor interpreta a sell modo as clifferentes epocas da vida da creança: Luiz Agotte trata com cuidado do assumpto no seu bello livro "La saltud de mi hijo" perfilhando a divisão em yuatro periodos: o do recemnascido que vae do nascimento até a quéda do cordão umbelical, isto é, até o $5^{\circ}$ out $7^{\circ}$ dia $; 02^{\circ}, 1^{a} \operatorname{In}-$ fancia que vae do momento da yuéda do cordão até a. sahida dos dentes da primeira dentição, correspondendo ao periodo que vae até ofim do primeiro anno: - $3^{\circ} 2^{\text {a }}$ Infancia ayuelle que vae do fim da primeira até a segunda dentição, isto é, até os sete annos e finalmente o quarto periodo yue vae da segunda den--tição a pubertade.

Deve-se notar, a ben do methodo de estudo. yue nem sempre se póde cingir a essa divisão: ella serve todavia para que se obtenham os conhecimentos geraes referentes a physiologia, a hygiene e a pathologia da infancia.

Os senhores tem ouvido falar em recemnascides.
Convem que se saiba o que devemos entender sob essa denominação. Tem variado algo a modo de interpretação acerca desse periodo dat vida.

E'assim yue muitos pensam yue a edade do recemmásido deve ir ate a quéda do cordào. mais on menos, no $\overline{7}^{\circ}$ dia.

Depaul considera como recemnascido o peyueno ser humano até quando se opera a cicatrisaçio do cordano umbelical no $15^{\circ}$ ou $17^{\circ}$ dia e Copasso, pediatra italiano, que o praze deve ser até a segunda semana da vida extrauterina Dara Parrot toda a cre-
ança deve ser considerada como acemmascida até a edade de 3 mezes, havendo auteres que pensam que esse periodo deva ser elevado ate a primeira dentição.

Quanto a primeira infoncia ha accordo geral. Todos concordam yue ella vate os 2 annos e meio ou 3 annos em que se cempleta a primeira dentição. d segunda infancoa vate dessa edatie ate a adolescencia.

Depois de conhecidas essas ideias geraes sobre as epocas da vida da creança, von falar-oos das principaes funcẹies de organismo da creança, cujo estudo apresenta summo interesse.

Respiraçã-Todos os senhores sabem que oféto dida intra ulerinat mado respira porque disso nato tem necessidade: elle recebe directamente de sua seniWha o sangue oxegenado preprio para a sua nutricão, lormando-se de-t'arte o nasciluro um verdadeiro parasita dayuella. Seus pulmoes naio contem ar athmospherico. nisto se baseando ale a docimasia hrdrosLatica pulmonar. de grande vator nos estados de medicina legal.

Logo porén que a féa vem a laz do dia é qué ligato o cordan umbilical, datse a primeira inspiração e o primeiro vagido e com elles a entrada pela primeira vez do ar nos pulmoes. Descte então a respimano se processa conlinua. porem iregularmente.
ratar movimentos respiralorios nas creanças prin-
-ipalmente pas primeiras edades sit muto mais: acepatmente nas prime bullo be srande interesse eetle condosectomento para yme nio seja tomado como de natuaca pathologica o que é puramente phesiologico. () ntmero de movimentos respiratorios varia a medida yue a creanc: cuminha em edade. EX normal no recemhatscido a hamero de sa a bomovimentos tespiratorios por minulo.

Haflelman, em sea masinifico livo sobre hagiene injantil, fornecen dama tabelia organisada de accordo com a suat observatiab. Segundo elle, no nascimento, a creança deve ter 35 movimenos respiratorios: com um anno, 27 : com dous annos, 25 ; com seis annos, 22 e com doze annos, en. Para o adulto Huffelman consagra o numero de 15 a 17 movimentos respira-

Quanto aos typos respiratorios. todos os senhores sabem que na mulher é observado o typo costo-superior e no homem o costo-inferior; na creança porém se encontra o typo abdominal ou diaphragmatico.

Eis aqui uma creança que servirá de exemplo. Trata-se de um menino de um mez de edade e no qual se encontram in movimentos respiratorios por minuto. Esse augmento é devido a umatoxi-infecęão digestiva, que tendo acarretado febre, justifica um certo exagero no numero de movimentos respiratorios que o alfasta levemente do estado normal.

Todas as funcȩoes do recemnascido estando em relação com o selu estado de nutrição, facil é comprehender porque certas funcecoes nelle se acham mais ou menos activas.

Circulação-Resumirei o mais que puder os principaes phenomenos da circulação nas creanças.

Na vida intauterina como já foi dicto. parasita, que é o félo de sua genitora, o sangue que é hematosado na placenta, chega ao organismo fetal por intermedio da veia umbelical. dividindo-se logo em duas correntes; a uma que se dirige por intermedio do canal venoso inferior canal de Aranzio e d’ahi chegando a auricula direita pela veia cava inferior; $b$ a outra. accessoria segundo ramo da veia umbelical yue atravessa o figado. segundo as ramificaçoes da veia porta e das veias suprahepaticas para chegar definitivamente a auricula direita; a veia cava superior para ahi acarreta o sangue da cabeça e das extremidades superiores. O sangue da veia cava inferior vae ter tambem a auricula direita, durante a vida fetal passando em sua yuasi totalidade pelo orificio de botal para a aturicula ésquerda e nato para o ventriculo dipeito pelo obstaculo opposto pela valumba de Eustachio e a laberento de Lower.

Da aturicula espueda segue o sangue para o ventriculo esquerdo. cahindo depois no sistema arterial.

O sangue venoso da cava superior e mana certa quantidade que não haja passado pelo orificio de Botal, vae ter ao ventriculo direito para. em seguida. lancar-se na arteria pulmonar e pelo canal artertal na
aorta, onde juntamente com o sangue que vem do ventriculo esquerdo, entra na circulacão geral distri-buindo-se então pela cabeça e pelos membros indo convergir para os vasos da placenta arterias umbilicaes que o leva novamente para o organismo materno.

Uma vez cortado e ligado o cordão umbilical, os vasos deste obliteram-se, segundo Theremin só desapparecendo por completo ao cabo de onze a trinta dias o canal venoso de Aranzio e o segundo ramo da veia umbilical.

Vou agora dizer-vos algumas palavas sobre a persistencia do orificio de Botal e do canal arterial.

Todos os senhores conhecem o orificio de Botal existente entre as duas auriculas do coração fetal. Depois do nascimento este orificto oblitera-se, ficando separadas as cavidades auriculares. O prazo da occlusão da-se em tempo mais ou menos affastado do nascimento. nao concordando os autores a este respeito, acreditando uns que elle vá até a $1^{a}$ ou $2^{a}$ semana, apoz o nascimento.

O Dr. Costa Alvarenga poude organisar uma estatistica que deve aqui ser cilada. Em 213 autopsias de creanças de 1 a 2 annos sómente em is encontrou o orificio obliterado. Parrot fez a mesma verificação n'uma porporção de 6 ou 7 por cento, segundo necropsias que praticou em 62 creanças menores de 2 annos. Gonçalez Alvarez em suas investigações verificou a occlusão no prazo de 10 a 15 dias e Theremin affirmou yue, em ro \% dos casos, o orificio se - obliterou aos 3 mezes. Merer em $+1 \%$ de necropsias de adultos verificou o orificio de Bolal sob a forma de fissura, encontrando-o ainda aberto numa muther de 65 annos.

Em relação tambem ao canal arterial, yue communica a arleria pulmonar com a parle descendente da cróssa da aorta, a sua obliteração faz-se, apozo nascimento, tendo alguns autores observado sua persistencia até a 3 semana da vida extratuterina, para muitos como Billard, Briere, Costa Alvarenga e Parrot a obliteração do canal coincidindo com a do buraco de Botal.

Ao passo que esses orgãos desapparecem. outros como a arteria pulmonar adquirem gradativamente maior desenvolvimento.

Quanto a constituição do sangue é interessante o que se passa no recemnascido: ha uma patuta de hemero de lencor a do adulio, notando-se que o nu mero de lencocytos é muito maior, sendo de 12.00 on por millimetro cubico. Ora, senhores, quem nato conhecesse bem esse facto. veria no sangue de uma creança, em estado hygido, uma lencocytose, que representa no entanlo uma condição perfeitamente

O
() pulso nos primeiros dias deve revellar de 135 a Ifo pulsaçoes diminuindo progressivamente esse numero a medida que a creança cresce. A proposito mostro-vos a presente tabella aceita por muilos observadores e que indica que no nascimento se encontram de $13 \mathrm{~S}^{2}$ a 1 to pulsaçoes ; nos primeiros mezes, de $13 n$ a 135 : do 30 ao No $^{\circ} \mathrm{mez}$, 120 a 125 : do $1^{\circ}$ at $2^{\circ}$ anno 115 a 120 . sendo encontrado na creança de $i$ annos too pulsaçoes por minuto.
fara o adullo. como sabeis. o numero de batimenlos varia de 70 a x 0 por minute.

Convem saber yute lodos esses numeros podem variar. conforme a creanca esta em repouso. dormindo. agitada ou chorando.

Nem tudo. porem. na infancia se mostra mais exagerado yue no adulto. Assim a tensato arterial yue no adullo eleva a colamna de mercurio a cerca de 200 millimetros cubicos. na infancia ascende somente a 110 .

Calorificaço - llla é matis elevada nos primeiros lempos da vida. sendo geralmente de $37 .+$ a $3-.5$ centigrados no féto apozo nascimento. variando sempre conforme o estado e desenvolvimento da creatica.

Nas creancas precoces a temperatura do corpo pode ser de 35 e mesmo de 3 graos. donde resaltam as inconcussas vantagens das incubadocas. apparelhos que. bem sabeis. servem para manter as creancas sob uma atmosphera de $30^{\circ \prime}$ a $33^{\circ}$. em yuanto nato attingem o desenvolvimento necessario para voberem a viver nas condiçoes mezolosicas normates.
2. ${ }^{a}$ Preleccióo
$\qquad$

## PHYSIOLOGIA DA INFANCIA

Devo proseguir hoje no estudo da physiologia da infancia em seus traços geraes, visto que nem o tempo nem as condiçoes em que o programma foi traçado me permiltem fazer um estudo muito detathado. Continuarei a fazer unia synthese dos conhecimentos em questão.

Digestão. - Tratarei mais demoradamente da d gestào, quando me occupar com a alimentação, desejando agora tratar sómente da questão sob o ponlo de vista geral.

Antes do mais, deve ser noção preciza que o tubo digestivo do recemnascido é rudimentar. está em pler:o desenvolvimento, suas funcçjes tornando-se progressivamente complexas.

Ha ausencia de dentes, isto é, os brótos dentarios ainda nào atravessaram a gengiva; a funcçào salivar e pouco desenvolvida, comeetando a creança a babar sómente de certa edade em diante. O estomago é pequeno e vertical e não como o do adulto, que apresenta a disposição quasi horisontal.

Outra cousa para a qual desejo chamar a attencào dos senhores é para a conformação especial do intestino do recemnascido, que apresenta varias dilataçès, com facilidade retendo os gazes, o que justifica as colicas nelles tào commummente of scrvadas. Quando a creança é magra percebe-se na parede do ventre o intestino bosselado.

Quanto a capacidade do estomago na creança nos
primeiros tempos da vida, pode-se referir as seguintes medidas approximadas.

Na primeira semana apoz o nascimento sua capacidade é de 50 centime!ros cubicos ou cerca de 4 colheres de sopa; na segunda semana é de 70 a 75 centimetros cubicos ou sejam de 6 a 8 colheres de sopa; na terceira oll quarta semana é de too a 120 c . c., mais de meio copo dagta: no scgundo mez é de t今o c.c.; no terceiro mez éde 1 goc. c. exsim por diante alé o sexto mez em que elle póde ler a čapacidade de 200 ou 300 c. c. oul quasi um copo d’agua. No primeiro anno, comporta de jio a 400 c . c. isto é, meia garrafa approximadamente.

D'aqui, senhores, se póde inferir uma serie enorme de conhecimentos para a clinicat pediatrica.

Passemes a estudar agora a alimentação. Sabem todos os senhores que o recemnascilo só póde digerir alimentos líquidos. Os feculentos não são cligeridos ou o são difficilmente. Em geral os alimentos solidos nào podem ser tambem digerictos.

A sativa tem poder saccharificante sobre os alimentas e elle é crescente com a edade; a baba da creança não é mais do que oresultado da secreção das glandulas salivares.

Quando a creança ingere o leite, este soffre a acção chimica da saliva e tambem a acção dos microbios da bocca. Ao nascer oféto tem a bocca quasi esteril; logo depois porém a flóra microbiana vai augmentando com a edade.

Depois do leite ter sollirido a acção da saliva é deglutido e cae no estomago, ahi se transformando em uma massa homogenea de aspectoflôconoso, esbranquiçado. Essa coagulitẹã depende do gráo de alcalinidade do leite. sendo matior quando se trata do leite humano. passando essa missa para o intestino é mais tarde eliminada sob a fóma de Fezes. Deve-se porém dizer que, no estomago, o bolo alimentur soffre a acção do acido chlorhydrico, que é considerado como antiseptico. Muitos physiologistas dizem que o assucar é transformado em acido lactico. No intestino, onde a parte aquosa do bolo alimentar é absorvida, além de outras secreçoes que sobre elle actuam, ha o succo pancreatico, que, segundo Comly, apparece na quarta semana da vida.

O estomigo, segundo Czerni, gasta uma hora e meia-
culduas horas para esvaziar-se, podendo a secrecão chlorhydrica persistir até duas horas e meia. apecreção ti na mamadura. D'chi devese frever que, si se multiplicarem as mamaduras o acido se esgotará, nào soffrendo o bôlo a sua aç̧ão benefica e é por isso yue, as mamaduras muito repetidas acarretam perturbaçóes e a mór parte das vezes graves, tanto mais que o acido chlorhydrico tendo uma acção anliseptica, obolo alimentar nessa emergencia della se verá privado.

O figado tem importante papel na digestão, sendo elle mais yolumoso na infancia do que no adullo e a secreção biliar mais activa, servindo para emulsionar as gorduras e tendo tambem segundo muitos physiologistas acção antiseptica sobre o intestino.

Excreçães. - Urina. Essa é a primeira excreção de que tratarei. Segundo alguns autores a creança pode urinar antes de nascer, derramando-se a uitna no $l i$ quido amniotico. Logo depois do nascimento a primeira quóta de urina eliminada é geralmente de 10 c . c. Nos dias que se seguem essa quóta augmenta, sendo a urina exere ada na preporça dos alimenlos ingeridos. notan-do-se mator actividade renal no quarto e quinto mezes. Os caracteres da urina no mal sato: densidade r.002 a 1.oo5. clara, transparente ecom reacçào neutra.

Pode haver sedimentos : epithelios. acido urico. oxalato de calcio e de sodio. uréa de 2 a 3 grammas por litro, chlorurelos. phosphatos e sulfatos, em doses nininimas.

Os elementos da urina dependem do regimen alimentar ministrado a creanca.

Evacuação. Logo que a creança nasce, emitte pelo orificio oboral uma substancia éscura. quasi preta -o meconio - que o povo chama fer rado. O meconio é constitudo por gordura, bile, mucosidades e fragmentos de epithelios. A quantidade emittida varia entre 50 a $g$ ammas. O que se dá em relação á urina tambem se dá en relação ao meconio: elle póde ser eliminado antes do nascimento do féto, misturando-se com o liquido amniotico, o que representa um perigo para a creança.

Todos os parteiros, quando por occasião do rompimento das boisas, o liquido vem misturado com meconio, signal de que o parto é demorado e a vida da creança periga, activam em geralo trabalho de parto, procurando
muitas vezes uma terminaçảo mais rapida pelo emprego
do forcep's. do forcer's.

O meconio vae se midificando, passando do preto ao verde escuro, verde claro, succedendo-se fézes amarellas escuras, tornando-se depois da còr amarella ouro ou de gemma de ovo. Nos primeiros dias a creança deve ter de 2 a 3 evacuações diarias. Aqui estão os senhores em presença de uma creança de um mez e que no entanto só evacua cone clysteres; trata-se porem de um caso pathologico, de uma atonia intestinal.

Alguns autores admittem que as creanças possam ter normalmente as fézes esverdeadas. Não paritho in totum dessa opintāo. tcho que a creança no estado normal nàozdeve ter as fézeseesvendentas, mas sim amarelladas, semi-fluidas e repetidas 2 a 3 vezes por dia, desde que seja $o$ aleitamento natural.

Quando ás fèzes se mostram esverdeadas é muito possivel que a nutriz tenha uma dyspepsia, uma toxiinfeção inlestinal latente, uma nephrite, uma metrite ou um outro estado minrbido que passe despercebido, capaz porém de acarretar uma eliminação maior de toxinas pelo leite do seio. A mudança de nutriz nesses casos demoinstra a suspeila, modificando-se logo o as pecto das fézes da creança. Uin caso muito recente relatado por Jegourel, discipulo de Variot, é nesse sentido sobremódo instructivo. Em nossa clinica es senheres ti veram já occasiào de ver alguns desses factos bastantes demonstratives.

Vou discutir agora uma questão muito importante. Ao nascer, o féto traz um inducto sebaceo protector. Lavada nessa occasião, sua pelte torna-se avermelhada. Devo chamar a vossa attenção para o facto de apresentarem os filhos dos pretos, ao nascer, a pelle branca ou quasi branca, ś apparecendo o pigmento com o desenvolvimento posterior da creança.

Depois do nascimento a creança, ao mesmo tempo que vae perdendo de peso, solfre uma descamação physiolosica da pelle, phenomeno que se inicia do $4^{\circ}$ ao $九$ : dia. A pelle tem pouca actividade nos primeiros tempos da vida e a proposito devo lembrar aos senhores a questão da transpiraçào cutanea nas creanças.

Transpiração. Lendo-se os tratadıs de molestias de creanças ver-se-ha que muitos autores asseveram que
a creança nà transpira. Nós que clinicamos em clima quente, affirmamos callugoricamente o contrario. (ionza'es divarez, notavel pediatra hespanhol, por exemplo, insiste que a creança não transpira. V'egel dizia que o recemanscido só transpira depois da quarta semana. ( ameter conseguiu collier em um seu fitho gix gra历mas de stur. O quéé exacto é que em nosso clinda a transpiração cutanea dos recemnascidose é incontestavel.

E' facto sabido que a pelle do recemnascido resiste pouco ás infecçães e ass microbios, o contrario do que se dá com os adultos; essa fraca resistencia da pelle nat infancia explica a frequencia das dermatosas nas primeiras edades.

Devo dizeरिण्s que nas creanẹas ha uma giantle actividade para o lado das producçoes cutaneas normaes; os cabellos cresecm muito. formando muitas vezes cachos. O tecido cellular sub-cutaneo é parce no renascido, a pelle é enrugada. A medida que a creanca cresce $\mathrm{t}^{a}$ infancia a camata adiposa augmenta, as formas entao via se tornando arredondadas e graciosas. E' notavel o papel que exercem na creans a as grandes pregas naturaes, como as inguinaes, as axillares. as do pescoço e do cotovello as quates tem papel physiologico especial. Além da funcẹào dos movimentes servem de proteccáa aos traumatismos. promovem a defeza contra 0 resfriamento. fatel ditatle da transpiracào e representam funcẹio evidente nos actos da nutrição intersticial.

Gonzales Alvare da muito valor aos ganglios bymphations dessas regioses: parar elle essas pleiades ganshonares funccionam coms glandulas eliminadoras de toxinas de origem endogena. E' desta sorte que se poide explicar a frequencia das eflorescencias cutaneas. do intertrigo, chamado vulgarmente assadma. eque muitas vezes se cura pela therapeutica gastro-intestinal. pela administração de antisepticos intestinaes yue agirao destruindo ou attenuando a elaboraçio dos venenos.

E' preciso nà esqueser entio que a pelle excreta metilamina, trimeitamina acidos: valerianico bulvico. caprico, etc., que explicam muitas vezes o doder da exha acto cutanea ao nivel das axillas, por exemplo.

Foutanellas. - Ya garmente chamadas mollcian. são espaços membranosos que separam os óssos da alobada do craneo da creançia: existem duas fontanellas
a anterior e a posterior. Pouco depois do nascimento a fontanella posterior desapparece persistindo a anterior. O seu estudo é importante. A fontanella anterior, no nascimento da creança, tem a dimensao de tres centimetros. em sen maior diametro, sendo ella de fórma mais ou menos losangica. A fontanella anterior aesapparece geralmente do $1 t^{0}$ ao $\stackrel{\text { s. }}{ }$. mez; em casos mórbidos porém póde persistir meis tempo ou desapparecer antes, precocemente como se diz. Persiste no rachitismo $e$ mais commummente na hydrocephalia. Na microcephatia a fontanella é exigua on desapparece muilo precocemente, podendo mesmo os óssos apresentarem-se soldados desde o nascimento. Devo dizer que, no rachitismo, as fontanellas podem ficar bombeadas, como que recalcadas em varias affececoes outras, phenomenos que dependem do aterimento ou da diminuię̃o do liquido cephalo-rachidiano.

Alguns autores verificaram em casos de fontanella bombeadas. batimentos e o sopro ceplialico. Quando a fontanella mostra-se recalcada, estamos muitas vezes em face de uma diminuição do liquido cephalo rachidiano acarretada por varios estados pathologicos em sua maioria de não pequena gravidade (debilidade congenita, alhrepsia, gastro-enterite, cholera infantum, etc.)

Nota-se tambem a soldadura muto precoce nos idiotas, nos individuos tarados por nevropathias, etc.

Dentes.- Todos os antores declaram que o retardamento dentario está sempre em relação com os estados morbidos anteriores da creança. Mas isto não parece ser perfeitamente exacto, visto que a observaça demonstra muitas vezes até a precocidade da dentiçio em croanças taradas. A proposilo, eis a estatistica por mim organizada e já publicada nas theses neste Dispensario elaboradas pelos Drs.Jonas Deocleciano Ribeiro e Manoel Velho Py.

- 17-


Devemos dizer que ha dentes congenitos, aquelles com que já nascem as creançase os dentes prematuros. dentes que nascem 15 dias depois do nascimento ou na edade de 1,2 e. 3 mezes. Os dentes da primeira dentição são 20: oito incisivos nascem puimeiro os medianos inferiores + premolares dos 12 aos is mezes. 4 caninos dos 18 ans $2+$ mezes e + molares dos 2 annos em diante), Verifica-se que elles nascem na proporção de um por mez.

Syestema neabos. - Elle é de grande actividade na infancia. Os reflexos mostram-se mute exagerados. donde a facilidade dos espasmos. das convulsoes, etc.

As funcçoes da vida de relaçío sito rudimentares; a creança no comece da vida extra-uterina dorme, mamd, chora, urina e defeca, podendo-se dizer que ella passa quasi to to o tempo dormiado. Suas funçoreva pouco
a ponco desabrochando. A principio nota-se o sorriso inconsciente; com um mez. e edade a creança começa a ver e a ouvir.

Tenho ouvido algumas mães dizerem de sen filhinho: "meu fitho ouve". Dizem isto porque observaramt que ao cahir de $u m$ objecto ao châo, a creança estremeçe; ह́ um simples reflexo...

Depois do primeiro mez começa a conhecer o que se passa ao redor de si; sólta mais tarde pequenos grilos. Depois apparece a sensibilidade. a creança então ja sorri, até que no $6^{\circ}$ mez ella começa a distinguir e conhecer melhor as pessoas que a cercam; com 7 ou .9 mezes balbucia os primeiros monosyllabos e depois inicia seus primeiros passos. Aos dois annos começa a lizar as patavras, construindo phrases

A intelligencia desenvolve-se mais ou menos rapidamente confórme as condiçoes individuaes. Nos imbecis, nos idiotas e outros é manifesto o retardamento. Dos individuos portadores do ankylogrosso (alongamento do freio da lingua) torna-se muitas vezes necessaria a intervenção cirurgica para que possam bem falar. Tambem podem acarretar um retardamento na palavra, as molestias agudas de que nào raro são victimas as creancinhas na primeira infancia. Dizem os autores, mas resta provar, que a palavra nas meninas apparece com mais precocldade do que nos meninos.

Marcha.-Ella tambem varia conforme multiplas circumstancias como o aleitamento, as molestias agudas ou chronicas e sobreludo as taras hereditarias. Na syphilis, no mal de Pott, nas encephalopathias e outras alfececoes, a marchá é por vezes muito retardada e segundo alguns observadores as creanças aleitadas naturalmente andam mais precocemente do que as submettidas a alimentação arlificial.

Physiologia da Infancia
$\therefore$ Segundoo programma que tracei devo terminar hoje 0 estudo synthetico da physiologia infantil, pelo estudo do crescimento e da altura das creanças. Antes do mais devo dizer que, por motivos diversos, prefiro denominar ambos estes estudos pelo nome de Puerimetria, neologismo por mim introduzido na sciencia.

Puerimetria é, segundo a definiç̃̃o por mim dada, a parte da Puericultura que estuda o desenvolvimento physico da creança, sob os seus multiplos aspectos, pelo estudo do peso e da altura em relação com as raças, as edades, os estados morbidos, a herança, etc.

Puerimetria, como bem fez notar o Dr. Pedro Basilio, em sua these de doutoramento, é um termo hybrido, do latım pueris (creança) e do grego metron (medida), medir a creança.

Chamo Puerimetro ao apparelho de minha invenc̣ão e destinado a pesar e medir immediatamente e com segurança qualquer creança desde a edade do nascimento até 13 annos, indicando no mesmo momento, por dispositivo que nelle existe, as medias normaes para as differentes edades e o peso que devem ganhar as creanças nas differentes phases da vida.

A Puerimetria, segundo minha orientação, póde ser dividida em normal e pathologica. Quando os dados que ella nos fornece sĩo colhidos em creanças no estado hygido, ella se diz normal; quando ao contrario se trata de proceder a essas verificações em creanças doentes ou portadoras de heranças pathologicas, far-se-ha a puerimetria pathologica. A primeira interessa como se vè a prophylaxia e a hygiene; a segunda a hygiene e a pathclogia infantis.

Com relação ao historico da Puerimetria direi que Roederer, em 170ั3, foi o primeiro que se lembrou de pesar as creanças. D'ahi em diante outros medicos se entregaram mais ou menos detidamente it esses estudos, devendo ser nesse sentido citado Chaussier, Quetelet, Natalis Guillot, que em 1882 feze estudos muito aprofundados, Vinckel, Bouchaud, Fonsy, Tardicu, Budin, Tarnier, Duncan e outros. Ve-se, pois, que desde 1783 já se foi dando valor ás pesagens das creanças.

$$
-20-
$$

Poderia estender-me longamente ácerca do historico da questão; ria entretanto dest'arte fatigar a vossa attençĩo.

Com relação aos apparelhos de medida e de pesagem, tambem não me deterei en descrevel-os porque encontrareis na these do Dr. Ugolino Penteado (trabalho original deste Instituto) estampas que dão melhor idéa do que a mais minuciosa descripção.


Fig. 1
l'ése-Bebes Desfossis
A principio usava-se da simples fita metrica e da balança com mum, que não podiam preercher as precisas indicações. Com a fita primitiva difficil era conseguir-se uma medida exacta, como tambern difficil era pesar urna creanca em uma simples concha da balança ordinaria. Muitos autores pensaram, pois; em modificar esses processos simplificando-os e d'ahi um certo numero de apparelhos terem apparecido. O primeiro usado na pesagem das creanças foi o Mecometro de Chaussier (meco, comprimento, metron, medida). Esse apparelho está hoje abandonado; é antiquado. Depois foram adoptados os Pése-bebés, merecendo ser citados os de Defossés, Bouchut, Soutils e o de Groussin. Não vale a pena descrevel-os, pois que na these do Dr. Ugolino Penteado, de que já vos fallei, encontram-se as suas descripções acompanhadas de estampas. Por essas estampas que aqui reproduzo (Figs. 1, 2,3 e 4), podereis vèr que esses appare-

- 21 -


Fい; - -

… Pese-Bebes Soutils

$$
-22-
$$

thos são incompletos, sendo que uns só se prestam para a pesagem de recemnascidos, outros não apresentam praticabilidade; quanto a altura esses apparelhos nĩo fornecem dado algum. Foi depois de


Fig. 4

## Pése-Bŕbés Groussin

estudos profundos e demorados que eu, vendo a necessidade da execução de um apparelho que servisse para a pesagem não sómente do recemnascido mas tambem de creanças de todas as edades, isto é, desde o nascimento até a puberdade, e que tambem tornecesse ao mesmo tempo a taxa da estatura, tive a idéa do modelo do apparelho que ora vos apresento. (Figs. $\mathbf{5}, 6$ e 7 )

Cumpre notar que a minha idéa é ainda mais simples do que se vè no modelo; este puerimetro que ahi está foi construido nas officinas da Companhia de Lacticinios, e graças a uma generosa offerta do Dr. Sá Fortes feita a este estabelecimento.

Pela descripção do Puerimetro e que já conheceis, facil é comprehender o seu funccionamento. Qualquer individuo póde, como se vê, manejar o apparelho.

Eu construi, após as mais demoradas observações, o quadro que serviu de tabella para o apparelho que óra vos apresento. Elle representa o resultado da pesagem methodica e durante longo tempo, de um numero não pequeno de creanças, desde 0 recemnascido até a edade de 15 annos, estudo este feito em nosso clima. E’ a escala mais completa que existe

As de outros autores são mais restrictas.
A de Quetelet, por exemplo, vae de 1 a $1 \ddot{\partial}$ annos, tendo, porém, um salto do nascimento $a 01^{\circ}$ anno, emquanto que a minha dá, no

$$
-23-
$$

$1^{\circ}$ anno de existencia a media em todos os mezes (do $1^{\circ}$ anno) e d'ahi em diante em todos os annos até os $1 \%$. A de Bouchaud referese apenas aos 12 primeiros mezes.


Fig. :
Puerimetro (Moncorvo Filho) (Em posição para a passagem
das creanças maiores de 1 anno)


Fig. 6
Puerimetro Moncorvo Filho (Em posicão para pesar creancas menores de 2 ammos

Da mesma fórma a de Lauro de Franco. A de Fleischmann e a de Gerhard dato apenas 0 augmento em peso que a creança mensalmente ganha durante o $t^{\circ}$ anno de existencia. A de Marfan vae até os 22 mezcs.

Outros levaram mais longe os seus estudos indicando as pesagens semanaes, apenas construindo tabellas até a edade de poucos mezes.

A prioridade da descoherta de um apparelho completo de pesageme medida de creancas me cabe


Fig. 7
Puerimetro Moncorvo litho)
CQuadramte que india o peso
Por um excesso de modestia muito natural em nós brasileiros, não quiz delle tirar um privilegio. Tendo sido o meu apparetho constraido em 1901, e harendo em Junho de 1903 communicado a invenção ao V. Congresso Brazileiro de Medicina e Cirurgia, tive o desprazer de ler uma communicaça do illustre pediatra francez Dr. Variot, em Dezembro de 190'́ dirigida à Academia de Medicina de Paris, na qual descrevia o sell apparelho, que denominon Pépiometro (Fig. 8), haseado nos mesmos principios do men.

Elle fer uma reseaha dos apparelhos até entao insentados, silenciando o meu, chamando destiarte para si a propriedade da inrencion.

A chronologia dos factos permittiu que o Dr. Lgolino Penteado procurasse em sua these reivindicar os-meus direitos.

## $-25-$

Não dou a descripção do Padiometro de Variot, porque a sua descripção e obscura. Ella tem, porem, os mesmos intuitos que 0 meu, apresentando porém dispositivo differente.


## Puerimetria normal.

O crescimento do ser humano é lento e progressiro. Desde o momento em que se fóma nu utero materno ati o estado adulto, o organismo tem uan crescimento perpetuo quasi insensivel, não sendo simplesmente um augmento de volume, mas um complexo de modificaçes progressivas e regulates. O despurolimento funcional esta, pois, na dependencia do desemvolvimento physico, o desemrol vimento intellectual seguindo em grande parte o desenrolrimeuto organico, donde a influencia de muitos estados morbidos sobre a evoluçato do individuo.

Ja foi visto que as dilferentes époeas da vida nato sato igualmente interpretadas por todos os observadores que a dividem dirersamente, sendo que a divisito pertilhada por Luiz Agote. como em tempo já disse, é a que aceito. Flle divide a rida em quatro pe riod os.

1. ${ }^{\circ}$ Do nascimento até a queda do cordão.
2. ${ }^{\circ}$ Desta até a sahida dos primeiros dentes ( $1^{\circ}$ anno).
$3 .{ }^{\circ}$ Desta até a segunda dentição ( 7 annos).
3. ${ }^{\circ}$ Desta até a puberdade ( 13 a 14 annos).

Devo dizer que o féto ao nascer traz uma media de peso de 3 kilos. Este numero soffre, porem, variação. O Dr. Ugolino Penteado em sua these, mostra que, na Maternidade do Rio de Janeiro, a media tirada sobre sobre 209 fetos foi de 2.890 grammas; na Maternidade da Faculdade de Medicina, a cargo do professor Augusto Bradão, em 196 fétos tem sido de 3.265 grammas; finalmente, na Maternidade da Santa Casa, a cargo do professor Feijó, em 37 fétos a media foi de 3.169 grammas.

Os senhores veem por ahi que, aqui mesmo em nosso clima, teem variado as observações. E' certo que em muitos casos se observa 0 peso de 4 e 5 kilos na creança ao nascer, já tendo eu visto factos destaordem neste Dispensario. Elles são, porém, excepcionaes.

Odier citou o caso de uma creança que tinha ao nascer 6 kilos. Caseaux, em seu tratado de partos, refere um de 9 kilos, quer dizer o peso que geralmente tem a creança com a edade de um anno.

Esses casos são, como disse, excepcionaes e difficilmente são acreditados, porque é realmente assombroso ver-se uma creança apresentar 9 kilos ao nascer !

O peso do recemnascido póde ser inferior ao normal, e é assim que se tem visto creanças precoces apresentando ao nascer até menos de um kilo. Em um féto de seis mezes e meio que aqui neste Dispensario submetti a uma das nossas incubadoras, verifiquei o peso de pouco mais de 900 grammas. São sempre creanças mal nutridas, precoces ou inviaveis as que apresentam um peso tão exiguo.

Ainda hontem tive occasião de ver em meu consultorio particular uma creança de dous mezes apresentando o peso de 2 kilos, tendo tido ao nascer a taxa normal ( 3 kilos). Tratava-se de uma creança que perdeu o peso por motivo de molestia. O facto é observado em muitos cassos devido a má alimentação, leite improprio, ou a processos morbidos diversos.

Agora fallarei sobre as perdas de peso após o nascimento. Aqui a opiniões dos auctores se dividem, aftirmando uns que a creança ganha em peso logo após o nascimento; outros, constituindo grande maioria, sustentam que ha perda no peso nos primeiros dias de vida. De facto, a creança após o nascimento nos tres primeiros dias perde de 150 a 200 grammas, augmentando depois chega na primeira semana a ganhar o peso igual ao do nascimento. Esta perda é causada por diversos factores, que passaremos a mencionar. Em primeira
linha estí o meconio, cujo peso varia de 50 a $1: 30$ grammas e que é expulsado logo após o nascimento. A urina é emittida na quantidade de 10 grammas mais ou menos. 0 inducto sabaceo que é acarretado no primeiro banho, a transpíração, o muco das fossas nasaes perfazem a perda de 150 grammas a 200 notada no recemnascido.

Ao nascer a creança apresenta na media 50 centimetros de comprimento; no entretanto póde ter 48 ou 49

Quanto ao desenvolvimento depois do nascimento, elle depende entre outras causas, do genero de alimentação ; o desenvolvimento physico póde em muitos casos servir até de indice quando na clinica observamos a creança doente nu depauperada. Devo dizer que o progresso em relação it pestigem altingiu a tal ponto que Budin chega a recommendar a pesagem das crancinhas antes e depois de mamar, o que permitte saber a quantidade de leite que a creança ingeriu.

Foi d'ahi que Budin tirou preciosas conclusões ácerca do quóta que a creança deve mamar, de 2 em 2 horas e durante 3 minutos no maximo.

Pela tabella por mim organisada, e annexa a these do Dr. Ugolino Penteado, os senhores veem que o comprimento no primeiro mez augmenta 4 centimetros; no segundo mez 2 centimetros; no terceiro 1 centimetro e assim por diante até 0 primeiro anno em que deve ter mais 20 centimetros. Por essa mesma tabella os senhores veem 0 accrescimo em peso que vae tendo o recemnascldo. Elle ganha de 700 a 800 grammas por mez, ou 25 a 30 grammas por dia até $04^{\circ}$ mez. D'ahi em diante a creança ganha mais 20 a 30 grammas por dia e depois 10 a 12. Com um anno tem o triplo do peso do nascimento : 3.000 grammas $\times 3=9$ kilos. Dessa edade em diante 0 ganho varia de ö a 8 grammas por dia (cerca de 200 a 300 grammas por mez). E' um ponto interessante que, os senhores teem necessidade de conhecer. Aos 2 annos a creança tem 12 kilos e 439 grammas e d'ahi em diante augmenta 1 kilo por anno, até os 7 annos. Dos 7 annos em diante até os 12, augmenta 2 kilos mensalmente, dos 12 aos 10 annos, o augmento é de 4 kilos por mez, de modo que aos 13 annos a cereança pesa 41 kilos. Não se póde deixar de reconhecèr uma progressão crescente nesse augmento.

Precisaria deter-me um pouco mais sobre o valor da puerimetria, imas infelizmente o tempo não me permitte.

0 aleitamento, sob o ponto depvista da saúde da creança, deve merecer toda a vossa attenção. A creança deve ser pesada sempre
para se ter um indice acerca do beneficio do genero de alimentação a que é submettida.

E'assim que no primeiro mez a pesagem deve ser diaria, depois de 8 em 8 dias até $06 \cdot$ mez, d'ahi por diante bastando verificar 0 peso de 13 em 13 dias. Desde que se verifique qualquer moldificação no peso para menos, deve-se tomar providencias immediatas, pois que necessariamente 0 aleitamento não está dando resultado satisfactorio, o leite está em más condições ou ha vicio de regimen.

Puerimetria pathologica.
As molestias hereditarias, as agudas e as chronicas pódem ser a causa da perturbação do crescimento das creanças. Os senhores vao ver que as conclusões tiradas da minha estatistica. fazem re$\frac{\text { cristar factos sobremodo interessantes. }}{\text { fat }}$

Em 681 pesagens registadas na these do Dr. Ugolino Penteado, feitas em creances doentes, encontram-se dados dignos de serem conhecidos. E assim que entre aquellas pesagens feitas em creancas portadoras de heramsa syphilitica, alcoolica e outras, nas affectadas de tuberculose, muitas apresentaram differença do normal para mais em relação a a peso e ao comprimento.

Devo lembrar-vos que Gley e Charrin, entre outros, fizeram estudos clinicos, mostrando que a hereditariedade morbida tem grande influencia sobre a nutricano e por conseguinte sobre o desenvolvimento physico do individuo.

Em relacion a heredo-syphilis Moncorvo (pae) em seus diversos trabalhos, depois Luiz Morquio e eu proprio, publicamos observações de ereancas haredo-syphiliticas, tendo peso estatura acima do normal.

Nas creancas, por exemplo, por mim apresentadas a Sociedade de Medicina e Cirurgia, nas quaes eu havia encontrado o Spirochete pallida de schaudinn, verilicava-se que o peso e a estatura mostra-vam-se acima do normal.

Na tuberculose os senhores vão encontrar tambem algumas creanças apresentando peso além do normal e um grande numero apresentando principalmente estatura acima do normal. O exaggero desse crescimento nas creancas tuberculosas explica-se hoje. Desejo que guardem a notio que vos darei eque é moderna. Springer explica 0 crescimento exagerado como o resultado da excitaça, pelas toxinas do bacillo de Kock, das cartilagens de conjugacão.

Ja os sembores terato ouvido entre as pessoas do poro que quan-
gnal, visto que ha perigo della entysicar. Quanto ao alcoolismo não se pode tirar conclusões, emquanto em maior numero não forem as observacões.

Estudando-se as associatcões das heranças morbidas ${ }^{\circ}$ isto $f$, as creancas dupla, tripla on quadruplamente taradas pelo alcoolismo. pela syphilis, pela tuberculose ou pelo arthritismo, vi-se que o peso e a allura soffrem alteracões e oscillacoues variaveis


Com relação as molestias chronicas, deve-se notar que no mixoedema, por exemplo,em que pelo acumullo de mucina, que se infiltra no tecido cellulo-adiposo, a creança apresenta, por vezes, um peso illusorio que póde chegar a ser muito consideravel ; pelo tratamento apropriado, pelo emprego da thyroidina ou da iodothyrina ella emagrece, não tardando a chegar a pauta normal de peso como provam diversas observações que possuo e que já hei publicado.

Essa magreza, ao contrario do que se dá em outras molestias, é uma magreza benefica.

Em um caso de minha clinica, por exemplo de uma creança de 32 mezes, affectada de mixoedema, que em Dezembro de 1900 pesáva 8 kilos 220 grammas, em Janeiro de 1901, depois de submettida ao tratamento, pesava 6 kilos e 900 grammas; em Março de 1902, quando já estava em excellentes condições e por isso naturalmente progredindo, ella pesava 7 kilos e 30 grammas, em Junho de 1902, 10 kilos $\partial 30$ grammas e 70 centimetros de altura.

Isto quer dizer que se tratava de uma creança beneficamente influenciada pelo tratamento. Com esse eleva-se a 13 numero dos casos registados em sciencia por mim, de thyroidopathias tratadas pelo methodo opotherapico.

Tenho, assim, mostrado a0s senhores o alto valor da Puerimetria, parte da Puericultura, que certamente progredirá muito, trazendo enorme concurso de conhecimentosjá resolução de multiplos problemas da clinica infantil.

## 14 Prolocoão

## HYGIENE DA INFANCIA

E' dos primeiros cuidudos de que se deve corcar o recemnato que hojo pretendo fillar.

- Eis um assumpto que, parecendo sedico, deve no ontrotants nascido é incontestavelmente a mais duelicada, phaso da vida do rocemdesvollado e rigoroso interosse.

Os cuidados ao recem-nato são tanto da alçada da parteira como do medico e tanto um como outro devem observar systematicamente uma seric do preceitos, os quacs sempre que forem descurados, poderão occasionar os mais desastrados accidentes.

Nunca seri demasiado insistir sobre o rigor da asepsia que deveis estabelecer quando tiverdes de cuidar de um recem-nascido e sora de bom-aviso, antes de estardes com elle em contacto, mudardes riente dopois de laver procedido a uma rigorosissima a da partumãos e dos bracos, por meio do sabão e da escova a asepsia das mergindo-os em uma solução de sublimado a $1: 1000$ e depois em alcool.

Dest'ar'to podeis começar por pensar o cordão umbilical do recomnascido.

Antes, ja doveis ter flambado uma tesoura o uma pinça e mantido durante vinte minutos, em agua a ferver, um fio de seda novo e não muito fino.

Seri ate melhor possuir um fio de seda aseptico de carretol.
Um pacoto de gaze hydrophila e outro de algodão hydrophilo o ainda uma atadura nas mesmas condiçũes, scrāo sufficientes para a loilelle do umbigo do nascituro.
l:ma vez que o trabilho de parto já se effectuou, a regra é esperar que as pulsaçues da placenta cessem e então pratica-se a ligadura do ligadura um pouco acima permittirá seccionar com a tosoura outra dĩo, sem os perigos de uma hemorrhagia.

A esse proposito, embora muito perfunctoriamente, e de meu dever lembrar-vos que as opiniões bastante teem variado no que concerne aos conselhos referentes aos cuidados immediatos ao recem. nascido.

Começarei satisfazendo a uma justa curiosidade que certamente vos preoccupi neste momento, perguntando-me porque na especie humana ha necessidade dessa ojeração cirurgica da ligadura do cor'dão, quando os animaes inleriores a dispensam, o processo passandose de mido complotamente differento. Na realidade, observa-se que, nestes ultimos, logo que a femert tom o filho, o cordão se rompo ao nivel do umbigo, sem hemorriagia alguma

Nao ha duvila que na especie humana a ligadura seria tambem desnecessaria, como provaram as importantes experiencias do Zimmermann, muitos, cordöes, ibstendo-se da liom inconveniente algum
o ultimo desses atores chegou a immergir a.
dembatos ios qutaes nâo houveria ligado o cordão e janiais obsurvou a mais insiguificate hemorrhagh. ※.t. 122 s

Aligadura é, pois, uma questĩo de escrupulo, o não resta duvida que ella é recommendavol.
A creança, ao nascer, vem coberta do um inducto sebaceo, polo que é necessario um banho. Antes deste, porém, seri bom passar em toda a sua superficio cutanea um algodă's secco. $\Lambda$ agua do banho nunca deve deixar de ser préviamente fervida e côada e a bacia que vai servir, flambada. A temperatura do
clle deve sor dado cuidadosamente, usando se do sabão.

Uma vez bem enxuto, o recom-nascido passa a receber o curativo do umbigo.

Aconselho-vos sempre os processos naturaes em todos os actus physiologicos e por isso será lom vos absterdes de usar do curativos ta-se com muitos foros de razão, quo esses pús possam ser o vohiculo de microbios para uma regiäo que, no recom-nascido, representa um locus minoris resistencie, uma porta abertil is mais graves infecções e intoxicaçõos.

E não vos fallo assim theoricamonte. Scholomogorofr o Cabilovici, não ha muitos amnos, demonstratam yue no suleo do eliminacao do cordão das creanças banhadas e tendo o sou umbigo pensado diariamente nos dias que se seguem to nascimento, cxistem somue nos estaphylococco, o estreptococeo o o bacterium colli, ito pativo inicial, umbigos, nos quaes era mantido damente isenta de microbios.
encontraram a serosidade completamente nas principaes Maternidades me accordo com vos aconselho cingir-vos ao emprogo da gaze hydrophila (um pedaço de vinto centimetros quadrados com um orificio pho centro, ondose insinua o cordäo que é depois totalmente por aquella coberta), sobre a qual se colloca um pouco de algodäo, passando-se então circularmente uma atarlura aseptica.

O cordão soffre um processo natural de mumificaçio; não tardando pois a seccar, torna-se amarello adquirindo a consistencia pergaminhosa ou de chifro. A época da quéla do cordão póde variar', geralmente se dando do $\boldsymbol{\sigma}^{\prime \prime}$ ao $8^{\prime \prime}$ dia.

A pozar de todos os cuidados citados, posso alfirmar-vus que om alguns casos terois a surpreza de observar accilentes mais ou menos perigosos como as homorilagias, as pumas vezos de certas taras c m que veem ao mundo as creanças (a hemophylia, a syphilis e o heredoalcoolismo, por exemplo) e outras de causas que escapam a mor parte das vezes.

Acóde-me de momento citar-vos um caso de minha clinica nestas condiç̃̃os.
E ode uma parturiente sadia, cercada de todos os cuidados por uma parteira distincta o um facultativo o mais rigoruso em questoe de antisepsia. Como se tratasse de uma primipara o parto fóra demorado, nascondo no entretanto a creança bom nutrida o de peso normal.

O curativo umbilical fòra feito com todo o cuidado e sobretudo com a asepisia a que, ern linhas atra\% alludi. Na obstanto alona com $40^{\circ}$ do febre, agitado, desprendenilo-se do curativo umbilical accentuado cheiro gangrenoso.

Aberto ocurativo era patente que ni doentinha so operava a utrefacção do cordão. Curativos coln permanganoto de potassio o sublimado permittiram que a creança se restabelecesse.

Eis um caso em que a origem da infecção escapou completamente, havendo sido rigoroso o curativo.

A creança ao nascor póde, sobretudo nus partos domorados, estar no estado de mórto apparente, com asphyxia, sendo nostes casos necessaria ia flagelaçao, os banhos quentes e frios alternados, a respiraç
indicador coberto de aredio, as muen do dedo meosidades tue se accumul:im na Como complemento do que acabo de dizer, aconselho-vos examinar logo todo o organismo do recem-nascido para ver si os seus orgãos estão integros (fracturas, luxações) ou si ha illruma malformação ou anomalia, das quaes a ausencia do canal ano-rectal e a guélla do
lobo são das misis importintes. $A$ ausencia do recto ou do anus exige lobo são das mibis importantes. A ausencia do recto ou do anus exige
uma intorvenç̃o immediata o mais proximo possivel da hora do nasciuma intorvenção immediata o mais proximo possivel da hora do nascimento.

A expulsão do meconio e a excreção da urini, deixam o medico bexiguillo quanto is iategridade das funcsões do intestino e da

Chamo a vossa aftençäo para 1 mm facti) de minha obsurvação e para o qual preciso que, tambem o obsorvando, possais mais tarde confirmal-o.

Sabcis que, graças a posição in-utero e aos movimentos por vezes exageriados do féto, este pólo triazer, por uccasião do nascimento, at pescoço uma, duas on tres circulares do cordão, que sao desfeitas logo pelo profissional que assisto a gestante,

T'enhı observado que taes creanças, provavelmente pela demorada constricção do pescoço, conservam este mais tarde bastante tino, não trepidando cu em acreditar que o embararo tue tal constricção possa edade alristada do nuscimento, oceasionainento em alguns casos, em accidentes peychicos. acci
(ivacio que exigenas una presumperito minha, talvez nma falsa bscreacao que exigo sera duvida a contraprova.
merecur da parte do mi rocemnlacido (dia areada da parteira) deve compressües sobreludo (t) ihorax, paria que, procurand evitar as nem a circalação cmbatarsadas, o abuso das fitas e dos cadarços o o aquecimento muits agrariado quo póde, om nosso clima ser prejudicial.

O aquecimento mothrado é necessario, visto que o recem-nato e sempre muito susceptivel to reslriamento; deve haver principalmente muito euidide pradevitar os refrimmento pelas fradas humecedios de urina.
 além disso, ellas sempre do lady, para evitar a asphyxia. dados dos insectes peln curtinato.
Unar ceanct de bexa e late jamns deve dormir na mesma cama com a sua nutriz. Jin rarits parses do mundo ha até estatisticas numerosits de creancis quo stacumbiram asphyxiadas dessan maneira.

As ruupas da camb devem ser mantidas com rigoroso asseio, e a atmosphera du quarto de dormir não duvendo ser humida, carece todavia ser sempre tato renovata quanto possivel.

Evitar as picadas do insectos é hoje medida exigida, com grando vantagem para as creancinhas ; não duvidu que além dos male-
ficios que trazem muitas vezes a pulga, o mosquilo o o percevejo, icios que trazem mus proprias moscas que pousam no pus, no lixo, nas materias as proprias mosers possam ser para o recem-nascido o vehiculo das mais graves infecções.

Oções. somno do creança dove ser respeitado; os ruidos ou a luz inensa podem despertar com facilidade os reflexos nervosos do pequi nino sêr e aos quaes é elle tão susceptivel
Si o recem-nascido, em seu estado normal estia quasi sompre dormindo, agita-se, tem insorinia, chora a cada passo, ello soffro certamente; tem colicas, tem febre ou quacsquer otaras por vicio do ções, das quaes a mais commavel dit chupelu, vector do boda a sorte de poeiras, immudicies o microbios os mais porigosos.
de poeiras, immudchor são muitas vezos indicio de fòme o para isso que se impõo a sagacidade do medico consultado, que deve oxaé que se imar bem a situação para providenciar com criterio. Nuitas vezes o exame do leite da nutriz revela a causa do constranginento da creanca.

Quando a creança já tem alguns mezes de vida, manda a hygieno que se lhe proporcionem passe
em que se respiro um ar puro. ta dos cuidados que se deve dispensar ao recem-nascido.

## 3 Treloocẽo

II YGIENE DA INFANCIA
( (ontinnaçan)
Vou continuar a wecupar-me hoje da hy giene da infincia, começando pelo assumpto mais importante, qual seja o do aleitamento, que deve variar nas differentes phasos da vida.

O aleitamento representa o ponto mais delicado da vida do re-cem-nascido, dependendo dos cuidados que se the ministram, a sua força e a sua robustez futura.

Em todos os tempos tem-se verificado que qualquer desvio na alimentacão da primeira infancia póle acarretar gravos males, principalmente quanto as affecçöes gastro-intestinues e chegando-se hoje mesmo á nocão do que, pelos cuidados do hygiene bem dirigidos, póle mesmo a noçao a certeza de conseguir diminuir a mortalidade infantil.
se ter a França muito nesse sentido ja conseguiu a lei Roussel, quo tom por fim proterer as creanças que são nutridas fora do seio materno e para isso entregues ás amas, o que e comminmantil em tos paizes. Antes da execução desse lei a mortalidade infantin em Franca era excessiva, certamente em grande parte devido ia desiatia, it falta de cuidado, contribuindo tambem muito para isso o alito is mento artificial. Depois de executuda a lei (lsit), diminuiu melhor is mortalidade, observando-se que meño estudados por uma commissão pormanente nomeada pela $\Lambda$ cademia de Medicina do Paris.

A maioria das creanças que morrom nas primeiras edados é vl ctima de molestias evitaveis umas, provocadas outras.

Ha tres generos do aleitimento: natural, mixto e artificial. Quando a creança passit do aleitamento a nutrir-se de substancias mais com plexas, tom-se feito a aillactação on tesmame.
o aleitamento natural pode ser praticanto do dous modos : ou a nutriz é a proprí mīe da creanȩa ou i nutriz é uma ama mercenaria. Dovo aibles do mais dizer quo o aloitimento materno e o ideal nas primuiras edades
a observaçao de outros animaes que não o homem, faz-nus ver sempre
esse communismo admiravel entre a nutriz o o producto da concepç̃̃o. Assim o pequeno cão embora possa mamar em uma gata, por exomplo, prefere sempre a sua genitora. E' um communismo natural e desde que se rompam esses laços, ter-se-ha muito menores probabilidades de conseguir o fim almojado - a integridade da saúde da creança.

Devo relorir-vos as multiplas condições que privam a mãe de amamentar stu filho

Antes, purem, explicar-vos-hei como se póde conseguir que uma senhora seja uma boa nutriz. E' aqui o caso de lembrar a puericulpende a do feto.
creança. F' de praxe fazer-se a asepsia dos seios nos ultimos tempos da ges. tação, atim de se evitarem certas perturbaçoes no aleitamento.

Faz-se a massigem no mamelão para preparar o bico do seio, para que a creança não sinta dfficuldado na sucção. Ha sentioras que nos ultimos tempos de gravidez deitam um liquido amarellado, pouco rico de corpusculos gordurosos e aquoso - é o colostrum -alimento de transiçũo.

Ha senhoras nas quaes o colostro só apparece apóz o nascimento dia creança.

Ao apparecimento do leite chama o povo - a subida do leite. Esta opera-se muitas vezes no $3^{\circ}$ ou $4^{\circ}$ dia. por outros que declaram produzir elle apenas uma acção mechanica na expulsão do meconio.

A sociedade tem certos preconceitos muito prejudiciaes á infancia; entre lles ha o das mies que se negam a amamentar os alios por espirito do vaidade com o f.blaz intuito de eviturom perdor a elegancia das formars.
iDevo, com grande desvanccimento, dizer-vos que a mulher brazile ra tom um certo orgulho em amamentar os filhos. O mesmo não so dá em alıumas naçũos em que muitas mulhores entredam seus ne pela a amas, receiosas de prejuificir suas amollecidos, cahidos, etc. Ora, Budin demonstrou justamente que o contrario succede as senhoras quo amamentam, geralmente engordando, flando fürtes e tondo a vantarem de sofror menos vozes do utero do que as que não amamentam.
Sabeis que ha causis quo modificam o alnitamento e outras que o contra-indicam. Eintre as causas
a chamada agalacia por horanca.

Tem-se observado familias intoiras nas quaes a incapacidade para a lactação e um facto. La mulheres que tendo provindo do ou tras que não tinham leite, compenetriam-so de que tambem nao podem aleitar e não o fazem com oratos e fazer com que tuda il mãe procure ter em consideu filho. Neste purticular, tinho conseguido verdiadeiros triumphos em minha clinica. De momento lembro-nie de uma senhora, moradora na Tijuca, que tinha um filho de sete mezes, soffrendo de perturbarções dyspopticas. Saben io que ella não alimentrav seu filho, perguntei-lhe qual a causil. "Não tenlıo leite» foi a resposta. Então, como é meu costume, dei- he uma serie de consolhos acerca das vantagens da amamentação materna, e, qual não foi a minha surpreza quando pouco depois a vi alimentando seu fitho com set proprio leite !... Não preciso dizer-vos que a creança nao tarilou a voltar a sua normalidade. Outro caso e o de uma senlıoria que so julgando incapaz para alos sido tolos elles por mim tratados, primeiros que densado.

Attondidos os meus conselhcs, essa senhora conseguiu amamentar o seu $5^{\bullet}$ filho quo poude usufruir os lesultados desse magnifico regimen, nada tendo soffrido olle na primeira intancia.
Ha porém contra-indicações para o ileitamento que devem ser aqui relevadas.

Contra-indicações do aleitamento:
A tuberculose até muito pouco tompo ora pelos observadores eonsiderada uma das mulestias gue por completo deveriam impor a mãe não alimentar seiu filho. Hojo admitte-se, com schlossman, que a má pelo contrario, póde ser-lhe até benefico. Deve-se porim fizer uma estriccão quando a nutriz fôr uma ama mercenaria; nessa conjunc tura deve sor regeitada. Entretanto, ha ainda alguns itutores quo pensam que em hypothese alguma, se dove permittir a amamentacuio do uma creança por ama nutriz tuberculosa, seja it amamentação materna ou não, visto que as toxinas tuberenlosas, podendo atraves sar a glandula mamaria, irão protuzir ni creangs phenomenos ci cheticos o dystrophicos.

Si a mãe tiver uma lesão cardiaca, mas compensula, não ha razão para privar a creança do sell seio.

Com relação is molestias do apparelho gastro-inlostinal existe dyspepsia que não constitue motivo para a mãe deixar de amamentar seu filho, desde que os phenomenos ñ̃o sejam muito atensos.

Quanto is molestias dos rins, o mesmo so dí. Nia nephrite gravo, por exemplo, sendo muito prejudicadit a nutricão geral da marte polo leite ser retidus principios toxicos que se elimina
As molestias chronicas como o rheumatismo, o diabete, a chlorose e o arthritismo constituem contra-indicações desle que a saude genal dat mulher sofrra profuntamente, caso contrinio, a mate podera continuar a alimentar sell filho. Mostiando, no emitanto, a molestia uma certa intensidade, deve-so retirar a creanca du scio matorno, pois, como os senhores sabom, as toxinas climinam-se pelo eito,
dava bom com o leite de sua genitora que era portadora de uma endometrite chronica.

Outras causas ha que constitnem contra-indicações para o aleitamento, cono a má confurmação do mamelão. A's vezes a atrophia e tal consideravel que quasi não existe o mamelão. Em outros casos ha atropha da propria mama, tão exaggerada em muitas mulheres, quo nâo existe a funcção. As fissuras do seios, podendo ser occasionadas por estaphylococcos, estreptococos, etc., podem permittir que o recem-nasciuto se infecciono tendo mesmo septicemias gravos. São tambem contra-indicações para o aleitamento as lymphangites e os eczemas do seio. Nos casos curavois nada impede que a genitora propria sen filho. propria seut filho.
a agudes deveronca, dovendo a voltar a amamental-a uma vez curada.

Todas essas noçües, meus senhores, parecem triviaes ; devem ellas porém merecer-vos toda a importancia

A agalacia è a abulição complota da funç̧ão lactogenica. Ella rara. A hypogalacia ou escas ez de loite, pode ser corrigida po ${ }^{1}$ uma arimentaçau solida e substancial e pela excitaçáa da gor meio mamaria

Ha tambem substancias medicamentosas qalactogenas, como ortiga, o ricinus communis, a gallega, ete. Ellas sao quasi sempre impiofictas, dando melinores resnitados a electricidade ou a mas sagem pelo methodo de Moriz-Schein. Observa-so algumas vezes a hypergalacia (excesso de loite) e, ni these do nosso distincto collega Dr. Almeida Pires os senhores encontram citado o caso de uma mulher que, neste Instituto, secretou facimente 50 gramans. o alotament Ela podeser combatida pela antipyrina, a ergotina it cucaina, os purativos, etc

Muitos oliservadores julgam tambem ser a edide da mulher uma eutra-indicaçu: assim, uma mulher já envelhecida não dere se boa nutriz.

As emocões mories purlem produzir accidentas varios e ate a agalacia; quando mesmo a funcção não se extingua, a creança póde elimina pelos emunctorios provado que norma normel do substancias toxicas formadas no proprio organismo.

As investigaçũes modernas fizeram ver que as omoçoes moraes podem produzir uma eliminação maiol desses venenos e d'ahi poder sahir pelo leite, prejudicando o lactante. IIa mesmo em sciencia o caso memoravel de uma senhora que, depois de uma crise de colera, deu seu leite a um cachorrinho que não tardou em cahir em convulsões.

Ora, os abalos moraes, as grándes impressões, podendo occasionar grande precipitação na eliminação das toxinas, poderá tambum causar jerturbacoors muitas vezes graves na creanca. Com as nevroses maternas pode-se cobservar factos identicos.

As creanas precos.s. as que vim ao munlo com fraqueza con-ilimental-as pela quate, ate que dla manifoste enerqia sumbiente para sumar.

A alimentação tambem é difficil quando a creança é portadoria de certas malformacões congenitas como: o labio lopurino, a gueio de lobo, o alongamento do freio da lingua, etc.

## Modo de amamentar:

Parece á primeira vista que uma creança ao nascer tem logo necessidade que se the dé o peito. Não é tanto assim, pois ella pode passar dous ou tres dias sem ingerir liquido algum. Commument dasso-lhe agua com assucar, chit, matte, havendo mesmo quem use : condemnavel pratica de dar lhe agua com vinho, emquanto esperito subida do leite materno. Năo se the deve dar cousa ilguma, nem mesmo agua fervida, dizem os observadores.

O que so deve fazer pare se toraa que a função seja solicitada pola creança. Deve-se collocar o lactante ao seio de duis ou do tres em tres horas, o leite então apparecendo ao cabo do dous ou tres dias. Segundo os ultimos estudos de Budin, em tres minutos uma sereanȩa sugando naturalmonto, increre i quantidado de loite neces. laria para a sua subsistencia, desde que as mamadelas sejam regu $\mathrm{d}^{\text {armente }}$ administradas; si a creança mama bem, as mama cinco hevem ser espacadas de tres horas, a noite o espaço nutriz que, pelo roras, o que é benefico para a creança e para a e a lactação. Si epouso, recupora as forças, o que muito favorece a entāo deixal-a reanca mama pouco e interrompidame
E' de rigor ter em conta o peso da creança, ministrando-lhe o E de rigor ter em conta o peso devela a Puerimetria.

Si o leite tardar a apparecer póde-se lançar mão do emolientes e as flancllas embebidas em agua quente e collocadas no seio, proporcionam, na maioria das vezes, o melhor resultado. Devo dizer que uma nañe aleitando seu filho, deve abster-se de aleitar outra creança, porque os inconvenientes são muitos, entre os quaes deve-se salientiti a possivel contaminação pela syphilis.

Outra questāo de certa importancia a dizcutir'é a que so refero á chamada febre de leile.

Pelos estudos modernos da bacteriologi s sabe-so que a felre de leite é uma entidade morbida, devendo-se desconfiar sempro de um infecçāo qualquer, mesmo local, como a lymphangite, etc Sou daquolles que não acreditam na lebre de leite.

Estamos em face de outra questão que muito deve preoccupar o pediatra: e spender.
geral devemss dizer que quanto mais demorado melhor sera. De 18 a 20 mezes a creança já póde começar a tomar leite de vacea, caldos, etc. Entre nós não è raro eucontrareinse ce creance. Em certos paizes como no Japão, dous, quatro e ate 5 annos mes quatro e cinco annos. Está provado que crearças maman seminue a mortalidade das creanças, como se observa em varios paizes da Afric e e da Asia.

Deveria faliar-vos detidamente da inftuencia da mens mas da referir-me quando tratar do alsitamento mercenario.
ado as informaçĩos obtidas permittiram verificar quo as mulheros passivam bem por occasitio das regras, o aleitavam sem experimenta fadiga.

O numero de filhos é util conhecer-se, porque e de suppor que a nutriz multip:ra ja tenha mas platica na :aleitacão

A indayaçáo sobre a preexistencia de abortos merece a maior impurtancia, visto que a syphilis, entre outras. ©́a causa mais commum do interrupea da gestacao, do mitiar.
Quando examinardes uma ama de leite, devois ter o maior esupulo con o examo do seu habito externo; por elle chegareis innumeras rezes a tirar deducções muito uteis a regeiçao.

Os seius devem tei volume legular, sulcado do veias, o mamillo a fórma cylindroide ou conica e a pojadura oblida por methodicas pressöes deve ser abundante. Depois do 3 horas de repouso, uma nutriz deve secretar pelo menos 20 contimetros cubicos de leite.
Neste lispensario houve uma ama quo secretou de uma vez
500 grammas de leite. Quanto ao tempo do loito. a experiencia demonstra que a nutriz póde amamentar uma creança com umi differenca para mais ou para menos, de 4 mezes.

Sobre as causas de regeção, lembrando-vos o que jui referi a propersi

Com relação, por oxemplo, a tuberculose, si elle é algo toleravel em seu inicio, quando se trata do uma mãe, o aleitamento pr uma nutriz morcenaria tuberculosa é iuadmissivel.

A syphilis, esia nem se discute. la tonho olservado fictos profundimente trist:s de contominaçio pola syphilis da nutriz, de creanças perfeitamonte sadias.

Neste lispensario, conforme se ve citindu na excellente these do Dr. Almeida Pires, foi oxaminad: uma rez entat creanga oriunda do pae syhilibico apresentando inequivocos estigmas espocificos o coja ama, que ora
reanç doente
Issu provit tambem que uma creança syplititica só devo ser
 nutriz reconhecidamente syphilitica.

En relactio io alcoolixmo muit's havetia que respigar si o lempo e permittise.
D vo, no entretanto, chamar a vossa preciosi attenção pura as experiencias de alguns obervadores entre os quass se destacam as do Niclonx quag verificou it passigem do alcool ingerido pelo leite do seio.
(ão preciso citar exemplos, pois elles se multiplicam, e aqui mesmo neste Itispensario encontrareis irchivadas muitas observaçnia do creanças soffrendo rraves males intestinace, convulsoce, inam sinão e outros accidentes ner

E' pois profundamente lamontavel que ainda haja quem aconelhe as amas, sob o fallaz protexto de tornal-as fortes o de ter abundancia doleire. usar bubidas e subretudo de cerveja.
F:' muito conmun encontrardes ariut no servies tie omas do Dispensario a blennorthatia om suas diversas modalidades, como causa frequente de regeicao. dan prociso heter-me em consideracoes para mostrar-vas fino entre outros perisos, ha o le possivel infeccão
dos lactantes, a ophtalmia purulenta sondo, como sabeis, um mal do gravidade tal que pode achrretar a cegtueira
ipelas, etc.), produzidas seios (qitlactophoriles, lymphangites, eryde regeiçã, incuntistrivel. Temes muitas vezos om tacs cas serificado a presença de pís no leito e por untro la lo grande numero de creancas que mamam em seios assim affectados. soffrendo das mais graves perturbaçoes ( septicemias cutaneas, intestinaes, meningites, etc.).

A questão da loxidez do leite por varias causas é uma questão tambem muito importante e que aindi encerra muitos segredos para nós.
A glandula mamaria, como todas as glandulas, póde eliminar substancias accidentalmento introduzidas no organismo ou aquellas que se pidem formar por motivo de molestias clirouicas.

Por isso certris ibgentes medicamentosos (iodo, mercurio, etc..) ingeridos pela nutriz passam pelo leite. Certiss allecç̃os de natureza toxica (molestias do potto, metrites, trithritismo o outras) dão, não列 neas, etc. eas, etc.
tetania tres creancas que haviam manivdo em amas portadoras de bocio, eu tenho visto, como tambem succedera a Martinez Vargas, nutrizes boçudas amamentarem sem inconveniento algum.

Quando se trata de amas, a carie dentaria póde ser causa do rogeisão, porque, além de muitos outros inconveniontes, uma nutriz que não possue boa dentadura pura os primeiros actos da digestāo, póle tor perturbaia a sua nutriçio o por conserninte secretar um leito mitu.

As affecçues ga-rro-intestinaes da ama restão nas mesmas condições, podento sul luite prejudicar o hactante.

As lesões cariacas compensadus deven ser ioleradas na ama e por isso geralmente nüo sio fllas causib:stematice dib reg ição.
O mesmo nito so dá porem, com as mulestias nervosas da ulriz.

As emoroes moraes precipitam a eliminação das toxinas pelo leite e podom angmentar ti quitia de agua ou de caseina e diminuir a do ibsucar, has sites e da manteiza (Vernois e Benquerel).

As nevroses como a hystrria, a husteroepilopsia o a epilepsia, sio affeçõs que piden dar logar a alteraga to leite, alam de ou fros incunvonion as eroancis alimentadas por nutrizes nessas condiçoes sio azeomettidas de accidentes nervosus e subretado convulsões.
sendo a anemia epirodio tas mais graves affeçues não deve ser permittidu o aleitamento por uma nutriz em tal situição.

Chamo tambem a vossat attencio fara us vi-ios de conformação, anomalias de secieço dit giandma mamaria e que tantas veze brigam a regeitar as nutrizes submettidas ao exame

Entre ellis figura a agalacia. I hyposalacia póle ser corrigida bem como it hypergatacia.


 *olver o problema:

Budin, auxiliado por Poirier, na mesma época om que ort aqui investigava da
vacões collidas.
vações collidas. dos casos, os lactuntes nada sofrreram; em $8 \%$ os
Em $7 \tilde{\sim} \%$ dos casus, os lactintes autores nau puderã̃es que exigiram a sua suspensão. produziu perturbagues auxiliado pelo distincio eollega Dr. Oliveira Penteado o o estudante de medicina Mario Pirarriba mroceiti a estatistica seguinte: 34 mulheros amamentaram durante a quaes 19 soffreram aceidentes representailos por phenomenus intestinaes, febre, emagrecimento, etc., o
$7.2 \%$ parit 72.8 \% dos restantes.
Como so vê, os dados obtidos em França concidem som nutriz e aqui obtivem não interdictal-a a amamentação, só se attestando a nutriz mermae, nao interdictara a dic̃os muito especiaes.

Taes são as considerações que entendi fizzer na presento palestra apezar de serom muito geiacs as noções que vos transmitti, podeis por ellas imaginar quão necessario so torna, entro nus, a cosu lamentação da profissão da ama de leite, para que não esteja a nossa população a mercê dos prisis que, no tocanto ao assumpto, ira a assoberbam.

## 

IIYGIEN: HA INPANCIA
(6ontinuacti.)
Tive ensejo nas ultimas palestras de tratar do aleitamento natural (do materno e do mercenario). Vimos como se deve proceder ao exame do amp le leite quiles as causas de regeicão
Nostrei-vos como qaleitamento materno impõs-se i evidencia. To emtanto, os sonhores comprehendem que ha circumstancias que nem sempre permittom o aleitamento matorno e nom mesmo o morcenario. Recorre-se entĩo a dous processos substitutivos; o aleitamento mixto ou o artificial. O mixto não e mais do que a associlção do natural e do artificiul.

Em que lypotheses, porem, é oll permittido e em que conliçũes póde ser elle posto em pratica?
soe são diversas as hypotheses, jia nĩo querendo fallar da falta do altruismo que em certas mães se encontra, no anlo-se a amamentar seu filho.

Afora as circumstancias, fue dependem la vontade da mulher, ha outras polas quaes olla e obrisaba a snspender a amamentacão.

Supponha-se uma opraria, uma empregèlit ou uma familia que
 poderii essa mulher amamentar seu filho? Nostas condiçocs poderi

manhä a creança sera alimentarla ao seio materno e durante o dia será submettida ao aleitamento artificial.

Quando tambem o leite materno for insufficiente ou fraco, a creança com elle nao so satisfizendo, o aleitamento mixto poderii produzir bons resultados.

Antes do mais, devo dizer que o aleitamento mixto e superior ao artificial. Mais tarde mostrarr-vos hei uma estatisticab fuita em nossos servigus cliuicos o que vem demonstrar que a morbidade no aleita
b' arrora uceasião de refurir-me no modo de proceder no alo
E agora mix a máe deve dar a seio alternado com a mamadeira. Os senhores devem aconselhar as mães que evitem, o m tis possivel, a mamadeira, principalmente a de tubo de torrachat tão perigosa e que até 'donominada mumedére assassinc. E' melho lithituar a creança a beber desde loro loite em una chicari on por meio da colher, objectos que facil o reiteradamente podem ser estorilisidos. Os excellentes traballos de liudin principalmente, fazern ver os grandes inconveniente.s das mamadeiras.

Teem variado as opinióes no tucante ao modo de administração do aleitamento mixto. Uns acreditam na vantagem de so alternar o espaco de duas our duas e meia horas. Outros acham que, do cada vez, o deva adminisipar o leite do seio seguido do de vacea, por exemplo, ou inversamente. Esso consolho i baseado na presenca das zymases no leite da mulher, fermentos vivos esses que ajudariam a digen
humano. Uma outra condição que muitas ve\%es leva a mulher a usar o aleitamento mixto, é ofacto de pertencer a alta socicdade e não quere
 do sen leite como de qualyuer animal.

Nos paize: en que lia Crieches, as mulheres que trabalham em certas industrias, nas quacs so occupam durants todo o dia, destarto vondo-se impodidas durante muitas hnras de athitar seus inhos, cos dovidamente alimentados.

0 aloitamento mixto feito por mulheres entregues aquelles mis teres, em muitos casos offereco resultados desfavoraveis. E' sabido que esgotadas pelos trabilhos diarion, pelas fadigas exageradas, a cue esgotadas pelos trabention man menos toxico que póde prejudicar o lactante.

Uma outra questio a ventilar é a que se refero a época em quo a creança deve comecar o alsitamento mixto. Sempre que se puder dever-so-ha começar nas proximidades do $6^{\prime}$ me\%, pois nessa época o apparello digestivo dia reançit hi so acha milis aper gastrico jii é scerctado em maior quantidade.

Dessia maneira o aleitamento mixto propara a erança para a ablactactio. Aos lis on lis mezes j
mame sem ársabeix que no $i$ o mal a milher comera ge:almento onlicecr quesul lite se torna mais fraco, mais aquoso, tornan-do-se neste caso de certa vantagem o aleitamento mixto. Isso, porem, nem sitmpre se oliserval.

Ha mulheres que aleitam por muito temp, sempre em boas cull dicões, como posso citur-vos umat uutriz que amannentou duas ereanças sendo que a ultimi comecou it ser aleitadit quando o leite ja tinhat 2
mozes, criando-se ambas as creanças unicamente com o leito dessa ama. Trata-se, no entretanto, no caso, do uma oxcepcio.

Dovo dizer-vos que nosto genero do aleitimento como para qualquer outro, a Puerimetria impõose, pois que pelas pesadas successivas se póde verificar o proveito ou o doleito do aleitamento rigiloo a tempo, sem prejuizo grave por parte do lactante

Sempreque for possivel o aleitamento natural deve ser feito ao menos ate o $6^{\circ}$ mez; clle er insubsitas como tantas vezes já vos tenho repetido, mento devem ser roservatus, comotica reconhece.
 do aleitamento mixto.

### 8.1 HMOROCQÉa

HYGHENE DA INFANCIA
(Gomtinutacio)
Ji me occupei mas ultimas palestras com o alditamento natural e o mixto.

Hoje e minha intencão transmittir-vos conhecimentos geraes sobre alcilamento artificial.

Não me cansarei de repetir-vos que nonhum procosso de alimen tação do recem-nascido e superior ao do seio materns. Infelizmente, porén, uma serio de circumstancias impede algumas vozes que uma mãe possa alimentar seuf filhinho, entre as quaos releva notar as molestias maternas, a fraquezia la mulher, cujo leite pode desibparocer a triste orphandade, etc.

Em taes casos procurou a sociedade meios de salvar a creancinha, dando-lhe um alimento em condisous ile substituir, ate certo ponto, o leito materno : o processo chamado do aleitamento ertificial. Dest pole ser cunsiderado directo ou indirecto.

E' directo quando utilisado para a creancinha o leita de cartos por aquella surado dàs títas desses animans
l' indirecto quando so dá o leite em vidros especiacs, embora proodo daquelles animae:s, porem, depois de soffier mu processo espocial de preparo du qual ine ocenparei d'aqui a pouco

O leite da ca!ma, da cadella ou da jumenta. ilirectimente mamado pelo pequenino, ten a vantagern de sor sugado puro, $m$ is ou menos
 não pode ser misturat com ritu prav so tornar mac ellu se torna exitre muitas vezes a etato da, cleanç, do moto fue dia se orna em certus casos indigesto, produzinio colicos, aonia misinat, diarrhéa, etc. O mais parece se approximar do leite dia nulher. No aleitancnto directo na tuamit do animal usam-se das mesmas regras que no aleitamento materno, isto e, esparo do duranto
o dia e a mesmia quantidade do leite em cada uma. Deve-se lavar sempre a têta antes de administrar o leite, tendo-se tambem sempre toda a hygiene com o amimal.
muito custoso o is vezes diffil, sobretudo processo de amamentaçã̃o e muito custoso o dis vezes difficil, sobretudo entre nós, devendo ser

Antes do mais, devo dizer-vos que alcitamento artíficial, para a creancinha logo que nasce, 6 muitas vezes perigoso, porque olla, a contrario do que se opera com o leite maturno, digero mal qualquer leite que não seja humano.
Par:a que tal näo succeda, necessaris se torna diluir o leito do a nimal com agua sempre frevile.

O leito de vaceab, o mais reralmente usado no brazil, e muito mais indigesto que o leite materno; por isso jis se tom procurado sunaresse ingouveniente, administrando o chimado leite humanisado ou materni-
pulo. ete., $f u e$ untrat cousia não émais do quo o mesmo loite de vacea addicionado de arua, o de lactuse passando o mesmo reito de vacca especial que the transmitte propriedades muito semelhantes ao leito

No atemento artilial derese ter muito cuidado om wher eite provem de animaes fortes e em bom estado de saude. Em qualquer hypothese, porem, uunca se deve alimentar as creancinhas com leite que não tenha sido previamente esterilisado, pastorizado ou pelo menos fervido.

Bsto conselho tem pur fim evitar que sejam os lactantes atacados por molestias muitas rezes graves como as estomatites, as uffeccōes yestro-intestinaes ou mosmo a tu/nerculose, cujo germen pode osistir no leite:

O processo de esterilisação do leite de vacea ou de qualquer outro animal, mediante cortas regras de liygiene, tem por fim não somente frurantir a purezi do liquidy com relação aos microbios das terriveis tornar o leite que solfre a intuncia, mas tambem, segnndo muitos, muitos apparelhos trom sido inventadus como fim de esterilizar o leite - são o : chamidos esterelizudorcs. Sabeis que desdo o principio este pieduso estabelecimento distribuo diariamente it numero não pequeno de recem-nascidus pobres late estratizudo em vidros especiaes conduzidos em marmitas aloquadas.

Pois bem, a esterilização do leite nesto Disporsirio è feita da seruinte maneira: em dous grandes galheteiros são pustos 0 vidros em cada um, contendo leite e wirulhudos p.r meio de romas de borracha especiaes. Collocados as adhoteiros dentro de cubas cheias de agua ate 0 gargallo dus
$b=n h o-m a r i a t u r a m i o ~ d u m i n u t a s . ~$

Findo ase tempo, retiam-se os witheiteros o o leite que, res-friando-se, produz um vasio no interor dos vidres; as rochas sendo recalcadas cradmament; fohan, herpeticamonto os vi tios. que assim ficam prifeitmente forra do alcance das pocras du ar.

Dero assi natar com entia insis anch, que anseste se encher os
 as folhes, porque qualquer impura par wais insizibeanu que seja alterara o leite que produzat ii pebre creancinha terrives conse. quencias.

Uma vez o leite osterilizado como loi uito, as mites serum a praxo estabelocina com ralago ithora mon (hat devem dar o leith, a

de borracha de côr preta, pois que os de outra (borracha esbranquicadia) são perigosos porque contêm venenos como o arsenico em sua composiçio e pódem intoxicar o lactante.
composicio e mais facil do que, de duas em duas ou de tres em tres hopas, destapar um vidro,o que so deve ser can na occasião, o nelle collocar o bico, dando-se immediatamente à croança parisso é conveniente desleite de cadia vidro jamdis d
presal-o immediatamento. que o bico de borracha devo ser sempro Inutil parece doclaral que o bieo de horracha de com facilidado lavado com cuilado em agua fervendo, porque com creancinhas.

Diante do exposto jii sabeis em que consiste mais ou menos o prero do loite osterilizado.
paro do loite estorilizado. aquelle que, apoz a esterilisação, soffro o resfriamento brusco.

Os apparelhos osterilisadores quo so vendem no mercado (Apparelhos de Soxhlet, Gentile, etc) trazem cinco ou dez vidros, com todos os preparos necessarios.

E geralmente condomnada a mistura ao leito das pleconisadas infusões e decóctos de cevada, matte, da agua de cal, etc., etc.; a mistura da agua ao leito deve obedece: as seguintes proporções: Durante os 8 primeires dias, metade de leite e de agua, dando se duas a tres colheres de sopa de duas em duas horas; nos dias seguintos ate a tres do $1^{\circ}$ mez, dois terços de leite puro e um do agua, dando-se
0 fim quatro a cinco collheres de sopa do duas em duas hoils; do começo do $1 /$, mez on diante, 3 quartas partes de leite e uma de agua, cerch deinte copo d'agua de duas em duas horas e, fäa mene, cópo pequeno de tres a mesma composição dada na proporção de um copo pequano de diem tres horas, podendo-se ariloo bem.
geril o loite deve ser esterilisado, pelo menos, de zue seja do estanho yu do-se o cuidudo de nao vasur chan a
lumbo, o que ira fazor mal a deane ser utilisada a mamaibira de
EM IYPOTIIESE ALGUMA DEVE SER ABSOLLTAMENTL CONLFMNADA LONGO tUbo que e finesta e deve ser absolitismens, le mamadeira pelo que é até denominada, nos centros civilisados, de mamader ASSASSINA.

Agora que ji estaes ao corrente do quo é a aldeitamento artificial, permitti que ainda uma vez eu declare ser o aleitamento ao seio, u alcitamento materno, aquelle que a natureza preparou para deixar de nascido. Sempre que fôr possivel, nunca as maes devem incomparaa mamentar seus filhos, porque o aleitamento mortalidado infantil. vel em scus effeitos, reduzindo ao minimo a mortaide Dispensario proEm uma interess inte estatistica que aqui nesto dos Drs. Manuel cedemos e referida nas theses dor denteado e Slmeida Pires, sobre Velho Py, Jonas D. Riberv, Matriculvas, :27\% haviam sido submetum total de 1027 creançatmal, $51 \%$ a $\%$ alcibimento mixto e $11 \%$ á alimentação artificial.

Culligida a historia de cada umi dessias eroancas nos primeiros es da vida, poude sur verificado que sullieram accidentos coinel dindo com a dentição ajenas 0 aleitamento mixto natural, $16,2 \%$ das que ustavim sujetios ao ares cociffeiento do emquanto quo se

$E^{\prime}$ verdade que ussa estatistica refer's-se a creanças recebidas nus Serviços do Dispensario por doentes, sendo muitas dellas taradas pela syphilis, tuberculose, etc. Além disso essas cifras se mostram exaggeradas porquanto se trata do alimentação administrada sem direcção scientifica.

No entretanto ella demonstra á luz da evidencia o alto valor do aleitamento natural
tantas vezes ministrada ás creanças da prime a alimentação grosseira arespigar. arespigar.
permittem ir porem o tempo, e a indole destas palestras não me opportunidade para deter-me em considerações mais adetalhad our

## O$^{\text {a Preleção }}$

HYGIENE DA INFANCIA
(Comlinuação)

Tenho hoje que me occupar com a ablactaçĩo ou desmame. Eis uma questao de indiscutivel importancia e talvez mesmo najo haja em hygiene infantil assumpto que mais interesse á vida da creança.

Desmame é o acto de sogregar a creança do seio humano, é a cessação completa do alcitamento ao seio. E' evidentemente uma época Qual o momento.
Parece a primeira vista que so deve segregar a creança do seio? res divergem

Uns achai
outros que elle deve ser mais precoce, aconselhando alguns que a me; hor época é a dos 18 aos 20 mezes. Galeno eri sectario do desmame tardio, achando que devia ser feito no $2^{\circ}$ ou $3^{\circ}$ anno.
Entre os hebreus e arabes o periodo do aleitamento ao seio ia até o $2^{\circ}$ e $3^{\circ}$ anno de vida.

Como já tive occasião de dizer-vos em uma das preloções passadas, no Japão o desmame so faz no $4^{\circ}$ e no $5^{\circ}$ anno.

As causas que fazem precipitar o desmame sio as molostias das mulheres que amamentam, ou o seu estado de depauperamento phy$1 i 28$

Para o lado da croança ha um signal que indica a occasião propicia para a ablactação, e a denticão, porque o donte e o espelto do estomago e do intestino, pois que indica que o apparelno gastrointestinal já estí apto a digerir alimentos mais complexos que
o leite.

Durante o verão ha perigo em fazer-se o daizes, vê-se que a curarmos consultar as estats do tubo gastro-intestinal é muito maior no estio. entamente.
Minha pratica demonstra que, entre nós, a melhor época para a ablactação é de maio á agosto.
Deverei agora dar-vos uma synthese da orientação que será bom er com relação ao regimen dietetico das creanças

No seu ultimo trabalho sobre REEIMEN DIETETICO DAS CREANGAS (Deutsch. Medizin Wochenschri/t, 1905), Monti faz algumas consideraçoes uito instructivas.
tação racional do regimen alimentar e do genero de vida
mentação racional do regimen alimentar e do generes começa a babar
o inicio da funcęão das glandulas salivares; o poder saccharificante destas é porém muito pequeno.

Monti acha que só no $21^{\circ} \mathrm{mez}$ esta, funçãa se desenvol vo complotamente, chegando aos dous annos o apparclio mastigador a sua per fectibilidade.

Si isto assim se passa, devemos ter miito ern cou ta que a alimentaçäo da creança até $0: 0^{\prime}$ ou $24^{\circ}$ mez dove ser exclusivamente liquida, porque só dahi por deante só poder' saliva.
en curso do segundo anno vae-se paulatiuamente juntando cavidade alimen

No tim do primeiro anno o estomago attinge volume seis ou oito vezes maior do que o do recem-nascido ( 300 a 400 cc .) ; no fim do segundo anno póde conter a 600 e 760 cc . de liquido.
gan refeições por isso serão pouco e pouco mais abundantes ( $2: 5$, $250,300,350$ grammas, etc.) conforme o desenvolvimento da creança.

0 numero do quatro ou cinco refeições diarias será sufficionte :
$1^{\text {a }}$, alimentação liquida, 250 grammas ;
$2^{2 a}$, (principal, is 11 " horas "ou meio dia) liquidos e caldos;
, alimentos liquidos, 250 grammas. A eição.

Deve haver muito cuidado na execução dessas regras. A funcção o pancreas attinge o seu maximo desenvolvimento a partir do segundo anno, em que a bile tem as mesmas propriedades da do adulto.

Monti accentua quo só a partir do segundo anno é que se completam as funcções do pancreas. Já se tem visto a funcção apparecer uo quarto mez, e mesmo logo depois do nascimento. Podendo apparecer no $4^{\circ} \mathrm{mez}$, só se faz completamente no fim do primeiro anno. Sua funeçano sendo ontão completa.

Diz Monti que a transição para a ablactação deve ser muito cuidada, sendo de rigor o uso das pesadas. Devem ser escolhidos os mingaus e caldos gradativamento mais engrossados, devendo no comego serem muito pouco espessos.
Assim do segundo semestre ao $18^{\circ}$ mez ji póde a creança ir sendo alimentada com mingaus de sagú, tapióca, arroz, cevadi, aveia, etc., e comer o pão torrado.

Quanto a carne, os medicos sempro se mostraram contrarios a alimentação nas creanças menores de dous annos. As ideas de Monti comegar a comer carne, a principio tomando apenas caldos, depois a carne bem cosida ou bem assada e bem fragmentada; a acção demorada do fogo é necessaria para destruir o bacillo de Koch e os ovos das tenias.
Ha grande inconveniente no uso das carnes crúas e entre nós tenho observado muitos casos de tenia, em individuos do baixa edade, que se submettem ao seu uso.

Monti em seu recente trabalho mostrou os bons effeitos do succo da carne e de serem administrados a carne de certas aves (galinhas, pombos, passarinhos, etc.).

Deve-so examinar sempre as fézes das creanças que mudam de regimen alimentar, afim de saber, de se avaliar emfim, si elles estão aproveitando os alimentos. Si são verdes, muito liquidas, verdadeiro fluxo diarrheico, ou endurecidas e descoradas, por exemplo, o clinico deve estar de sobre-aviso e desconfiar que o regimen alimentar esteja prejudicando a nutriçã da creança, o que a Puerịe demonstrar.
derá a partir do $18^{\prime \prime}$ mez ja se deve dar a creança Monti acha que a partir do $1 \mathcal{S}^{\prime \prime}$ mez ja se deve dar a creança
logumes cosidos, (espinafie, cenouras, batatas, hervilhas, arroz, logumes cosidos, (espinafie, cenouras, batatas, hervilhas, arroz,
etc.). Quanto aos ovos muitos autores que estudaram a alimentaetc.) da primeira infancia, acham que elles devem ser dados na edade de 1 a 2 annos e sempre frescos. Ultimamente levantou-se certa campanha contra os ovos, acreditando-se que elles possam soffrer a acção das toxinas do organismo materno, estas toxinas podendo influenciar sobre o organismo humano. A pratica demonstra que nem todas as creancas das primeiras edades tuleram bem os ovos quentes. Para serem tolerados, delles so usam em mingaus, sôpas, ete. Monti, acha os ovos indigestos, aconselhando-0s com parcimonia depois do $15^{\circ} \mathrm{mez}$, podendo no $16^{\circ} \mathrm{em}$ diante serem ingeridos quentes, mas nunca em numero superior a dous por dia.

O cafe o o chá são excitantes, tonicos cardiacos, que devem ser evitados. Entre nós, os senhores sabem, o quanto so abusa do cafie acostumando-se as creanças a tomal-o desde temria edade. Antes de mez póde o café ser administrado misturado ao leite. O cafe é, como disse, um tonico cardiacu, um excitante do systema nervoso, podendose administrar 3 a 4 colheres de café fórte quando se quizer excitar uma creança debilitada, em estado de colapso ou de adynamia. As bebidas alcoolicas devem ser banidas por completo. A agua devo ser dada nas refeccoes na proporçao de 150 a 200 grammas

Eis a taxa das rações que se devem dar as creanças.
Na edade de 1 anno, 5 refeições : 1) de 250 grammas de leite; 2) caldos de amylaceos e 250 grammas de leite; 3) sôpas de caldo de carne de vacca ( 150 grammas ), 4) 250 grammas de leite; 5) 150 grammas dóses
-50 —
de manhã : 250 grammas de leite e 50 grammas de pão; $2^{a}$ refeição (almoço) a mesma alimentação; $3^{\text {a }}, 250$ grammas de sôpa espessa, 75 grammas de carne de vacca, 200 de legumes e 50 de pão; $4^{\text {a }}$, 250 grammas de leite e 50 de pão; $5^{\text {a }}, 200$ grammas de sôpa espessa.

Não se póde deixar de alludir tambem aos cuidados complementares do aleitamento : o asselo rà bocca o clima ; a vida ao ar livre duas horas de repouso ao somno de dia e 10 ou 12 á noute.
Ahi ficam as principaes indicações acerca da ablactação das creanças.

## 10a Prelecqádo

## da therapeutica infantil

Occupando-me hoje da therapeutica infantil essa importantissima parte da Pediatria, inicio declarando-vos que para tratar as creanças mister se torna: paciencia, carinho e convieção nos meios a em pregar.

No estudo especial da therapeutica infantil deve-se estabelecer antes do mais o côtejo entre as molestias peculiares a infancia, ao adulto e ao velho e estudar as reaccōes organicas conforme as edades.

Si a technica de exploração dos doentes adultos exige os maiores cuidados e conhecimentos, na infancia ella carece ser modi ficada, e redobrados os cuidados, tornando-se necessario um prompt diagnostico para que não se seja surprehendido pela marcha rapida da molestia impedindo qualquer intervenção mais tardia

O diagnostico mal feito arrisca o pratico a indicar uma therapeutica intempestiva ou perigosa que póde ser de funestissimos effeitos. Tal o caso, por exemplo da administração de purgativos numa creanne mal formada por uma ausencia a atonia intestinal.
quando por isso que a therapeutica infantil exige muita reflexão e cohecimentos que infelizmente não se adquirem nos cursos officiaes de nosso paiz, onde o oxame da clinica pediatrica é facultativo nas nossas Escolas de Medicina.

Nada é realmente mais difflcil do que tratar de um recem-nascido; elle não falla, não revella o que sente e os seus soffrimentos sendo objectivamente demonstrados pelo módo mais bizarro, impõe-nos muitas vezes o dever de adivinhar em que consistem

A colica e a otalgia, por exemplo, traduzem-se no recem-nascido quasi que pelas mesmas manifestaçoos e não raro o pediatra se eucontra em serias diffculdades para.

Encerra por vezes tantas difficuldades o diagnostico dessas manifestacões morbidas que um illustre medico brasileiro houvera lembrado a creacão de um premio aquelle que melnor fornecesse otalgia, qualquer das duas tao communs no recom-nascido.
o clinico de creancas deve aproveitar tudo o que puder em favor do seu perfeito diagnostico. Si ha por exemplo, entre as pessoas que cercam o doentinho, alguma mais intelligente, ella pode ser-nos muito util, fornecendo-nos informaçoes que nos levarão, com muito mais facilidade, a firmar a diagnose

Da mesma sórte uma boa enfermeira será um factor muito favoravel a cura da creança
é a inobservancia dos preceitos que houverdes estabelea do creança
Si a creanca dórme ou repêlle o remedio estabelecido.
isso a difficuldade da administração dos medicamentos e da ; jiéta acon solhada o teres ahl o quadro diario da nossa profssao.

Isso porem,em nada deve modificar a attitude do medico. Convem clara possivel para evitar os enganos no uso dos medicamentos.

Difficilmente o clinico é cegamente obedecido, e para que o presti gio do profissional possa ser conseguido, torna-se necessario a maio firmesa no modo de exercer a sua autoridade.

Estabelecidas essas preliminares cumpre-me dizer-vos ser preferivel, na infancia, a therapeutica pathogenica, a therapeutica sym ptomatica devendo ser empregada com parcimonia e o maior criterio em casos especiaes.

Como preceituam Le Gendre e Broca, não é permittido olvidar-se : a) As phases particulares do dosenvolvimento da creança.
b) As manifestaçöes especiaes das molestias nessa época da vida
c) As particularidades physiologicas do organismo infantil.
a) A primeira hypothese pode-se referir a creança prematura ou portadora de uma debilidade congenita. As intervengōes nesta conemprego das incubadoras, um regimen hygienico e alimentar todo peculiar a essa situação do pequeno sêr.
b) Com relação a manifestação especial das molestias nas creanças não se deve desconhecer que ellas, si de um lado ad-quirem-nas cellular do organismo infantil tendo uma actividade funccional muito energica.

Dahi facil $\theta$ inferir que muito activa tambem deve ser a thera. peutica a aconselhar.
c) Quanto is particularidades physiologicas da croança e ás quaes ja em anteriores preleçẽes me rerori, incia
ucçoes therapeutcos da a absorpã̃o é muito mais rapida nos
Sabeis, por exemplo, que a absorpça e muito mais rapida nos dade dos emunctorios quando integros. absorpcão e eliminacão dos Tendes um exomplo frisante na mercuriaes
$\Lambda$ creanca, quanto mais tenra, menos probabilidades tem de ser acommettida da estomatite hydrargirica.

Uma vez introduzido no organismo, o mercurio começa a elimi-nar-se ao cabo de duas horas, depols da ingestao de uma dose moderada; a eliminação extingue-se completamente ao cabo de 24 horas (Jules Simon). Essa eliminação faz-se pelas urinas, pelo suor, pelas fézes e pela saliva.

Sobre o apparecimento da estomatite mercurial duas doctrinas principaes dominavam em sciencia.

A estomatite, porém, em regra começa, como sabeis, pelas gengivas a por isso nasceu outra theoria que mais se coaduna com a verdade Pensou-se que a acção do mercurio eliminado pelo ep dos microbios a este conferisse ahi habitam, os quaes adquirindo virulencia e proliferando, produzissem a estomatite; dabi a vantagem do emprego dos collutorios antisopticos (chloratos alcalinos, resorcina, asaprol, etc.)
Esta doctrina parece verdadeira visto que o adulto que com este ultimo meio se previne nao tem estomatite; por seu lado na infancia ella é excepcional, como já tendes podido apreciar.

Na creança devo accrescentar que a estomatite não se observa sómente porque a flora microbiana da cavidade buccal é tanto mais pohre quanto mais tenra é ella (Nobecourt e Vicarus), mas taminisgraças a actividade dos seus emunctorios que permittem a administração de grandes dóses de mercurio como do
que sejam sórte os medicamentos não se accumulam no organismo infantil.

Muito cuidado devereis ter porem com as idiosyncrasias peculiares ás creanças, pelo emprego de certos agentes como: o opio, o aciuo phenico, os antimoniaes e outros, hoje banidos da therapeutica infantil. Nunca é demais repetir que a therapeutica infantil oforece diffculdades particulares inherentes, em grande parte, a suscopir das creancas om face de certos medicamentos, principalmento durante os primeiros annos de existencia.

O opio, por exemplo, è um medicamonto eminentemente toxico para a infancia e si bem que Jules Simon recommende os preparados opiaceos empregados em dose minima e com muito criterio, eu con-
córdo com Trousseall que declara que uma gotta de laudano de Sycórdo com trousseall que declara que administrado mesmo em clyster, poderia matar uma creandenham

Senhores, tenho registrado em meu escrinio clinico varios casos e accidentes graves, para os quaes fui convocado a conjurar e provo cados pela applicação inconvenıente de preparações pharmaceuticas em que entrava o opio sob qualifuer de suas formas.
Nāo é raro ver-so aconselhiur o emprego do Linimento de Selle para fricções da parrede do ventre de creanças que soffrem de colicas. Ora esse linimento contém, para um vehiculo de 60 grammas, quatro grammas tle laudanol

A absorpção do opio pela pelle é prompta na infancia e por isso enho muitas vezes assistido a verdadeiros desastres desse emprego O acido phenico é outro medicamento perigoso pela facilidade com que as creancinhas com elle se intoxicam, ate mesmo pela mais branda phalaça para o rim.

Na broncho-pnoumonia por exemplo, em que tendes necessidade, como bem ponderava H. Huchard, de promover a tonicidade cardiaca porque «o mal estar no pulmão e o perigo no coração», deveis admios antimoniaes, aos quaes tão susceptiveis se mostram as creanças.

Segundo os conselhos de Jules Simon nunca os prescrevi na clinica infantil que ha cerca de dez annos exerço. No entretanto, raras não tem sido as vezes que, para corrigir o collapso o a mórte eminente em creanças de pouca edade, tenho sido chamado e reconhecido por causa a administração do preparados de antimonio com grave damno para o organismo desses pequeninos.

Quando administrardes qualquer therapeutica ao vosso doentinho, medico o estado do pulso o exame das pupillaşã. Auxiriam muito o medico o estado do pulso,o exame das pupilas, da pelle (suor), a sêde,

Como outra condição do especialista de creanças, convém não esquecer a necessidade que ha de adaptar os medicamentos a esse accôrdo com as susceptibilidades, o coefficiente toxico do agente therapeutico,'o peso da creança, etc.

Hoje, com os progressos crescentes que tem adquirido a medicina infantil, consegue-se de um modo brilhanto conquistar o tratamento de creanças as mais recalcitrantes, o que explicava outr'ora a supremos sus preparados seus preparados
Os intragaveis e antigos medicamentos (a quinina, o creosoto de faia, os ioduretos, etc) foram hoje substituidos por dorivados quasi nina, azul de mithyleno, helianthus, thiocol, duotal, us ioduretos em tinturas aromaticas, etc), muitos até como as pastilhas de certos remedios sendo cobiçados muito interessadamente pelas creancinhas pelo gosto agradavel que tem como as pastilhas de Purgen por exemplo.

A applicação da tintura de iodo topicamente, sempre tão dolorósa, faz-se hoje sem que a creança sofffa, bastando para isso juntarso o gaiacol e o validol.

Ha uma via muito commoda do administração dos medicamentos aos lactantes; quero referir-me ao aleitamento. $\mathrm{E}^{\prime}$ assim que se pode trae passam pola seco a a nutriz ingerion o iodo, os ioduque passam pelas alcalinos, os ferruginosos, os arsenicaes, etc.

Si esse methodo é util por exemplo, quando a nutriz e o lactante são syphiliticose quereis de uma só feita medical-os, podeis administrar áquella os preparados mercuriaes que tambem beneffciarão o lactante.

Esse methodo, porém, ao qual todos os medicos muitas vezes tem de recorrer, nem sempre é recommendado pelas dóses incertas que a creança absorve, podendo por isso ser causa de accidentes.

Pelas razões indicadas devereis ter o maximo cuidado quando tiverdes de medicar uma nutriz, quor seja a genitora oul uma ama,
porque certos medlcamentos como os opiaceos, alcoolicos. a atropina,
o chloral, o salicylato de sodio, a antipyrina o outros, sendo acarretados ao lactanie pelo leite, podem ser por elle absorvidos e into-xical-os.

Já tenho visto varios factos desse genero e a proposito da antipyrina, tão commumente empregada, cito-vos um caso de uma creança de tres mezes em estado hygido e que havendo mamado em sua genitora, centigrammas de antipyrina, foi logo acommettida de copiosos suores, apresentando o pulso fraco e com abaixamento da comiosos suores, aprestura peripherica, phenomenos que cederam ao cabo de pouco tempo.

Os acidos mineraes e vegetaes podem ser, segundo Le Gendre e Broca, administrados ás nutrizes sem inconveniente para os lactantes.

Ha preceitos clinicos que constituem verdadeiros recursos therapeuticos.

A luz pouco intensa é exigida no tratamento das creanças, principalmente muito tenras, e bem assim o silencio. A luz muito viva carem convulsões e outros accidentes nervósos.
A tomperatura ambiente é um auxiliar do therapeuta na cura de varias affecções. O aquecimento é imprescindivel nas molestias que impoem a transpiração; o ar conflnado, ar ruminado na pittoresca denominação de Peter, póde produzir grandes males e até a asphyxia nos casos de certas affecções. A aeração franca, a vida ao grande ar, é uma imperiosa necessidade em certas affecçoes dyscra-
sicas, a tuberculose muito particularmente.
a e ahi têm os senhores o grande serviço que nos prestam a revultico e ahi têm os senhores o grande serviço que nos prestam a revu-.
sã̃o e os banhos (friccões, hydrotherapia, semicupios, pediluvios etc.) Os banhos podem ser quentes, mórnos ou frios, conforme as indicações a preencher.

Aqui tendes visto neste Dispensario, em um caso por exemplo de cholera infantum, com collapso accusado, os beneficios do um banho sinapisado por espaço de 5 minutos e bem assim o valor dos hanhos a $28^{\circ}$ ou $36^{\circ}$ durante dez ou quinze miuutos, em creanças portadoras de pyrexias graves, com 40 ou $41^{\circ}$.
O banho frio, e ate segundo o conselho de alguus, de agua gelada é tido como um meio heroico em casos de insolação.
Nado de admiravel effeito, por exemplo, na broncho-pneumonia, na guido de admiravel effeito, por exemplo, na broncho-pneumonia, na se tornam os banhos a $30^{\circ}$ repetidos de 3 ou de 4 em 4 horas, delles se tornam os banhos têm necessidade, como antithermico, si a febre e a penas de $38^{\circ}$ e alguns decimos. Neste ultimo caso os banhos reiterados poderão deprimir muito o organismo infantil.

A balneotherapia e o molhor antithermico conhecido na therapeutica infantil. Ella deve ser sempro preferivel aos antithermicos chimicos (antipyrina, phenacetina, pyramidon, salicylato de sodio, aspirina, euquinina, aristochina, etc.) Estes têm a sua indicação em alguns casos em que falharem os banhos.

A acção salutar dos envoltorios frios nas pneumonias e bronchopneumonias, tem sido, com justiç, muito preconisada. Sempre porem, que tiverdes de pôr em pratica esse meio, encontrareis uma opposiçarmo módo que a revulsão pela tintura de iodo e pela mostarda,
ecursos insubstitutiveis em certos casos, e as injecções hypodermicas erdarciros phantasmas das mães de familia!
hoje muito Rendo-vos a maior prudencia no omprego dos vesicatorios Quando carecerdes de applicar perigos que podem advir. rosamente recommendo-vos o emprego do cale um emoliente, calouso de fianelas imbebidas em prego do calor humido gracas ao stituides em agua quente e repetidamente sub. tuidas.
As emissões sanguineas só raramente se fazem nas creanças e
assim mesmo é as ventosas escharificadas que se recórre em ultima etc.), póde a sangria ter indicac̃onaes (uremia, congestão cerebral, etc.), póde a sangria ter indicação.
si quizerdes aproveitar a minha observacão clinica primeira ordem e applicações electricas usadas, lembro-vos os beneficos effeitos muitas disaçao branda da parede abdominal das creanças nos casos de atonia intestinal aliás tão commum em nosso clima.

A therapeutica tem auferido um grande progresso. que, na phrase felicissima hoje a assafetida, por exemplo, medicamento dado de Medicina Quem, hoje, seguirá os antigos methodose - a de feder ? 》
luche pela belladona e da choréa pelo valerinato de zinco ou o arsenico, esperando uma cura que se realisa ao de zinco ou o mezes ou um anno, quando hodiernamente, a primeira pelas embrocações antisepticas do fundo da garganta, graças ao methodo do meu pae o Dr. Moncorvo o o meu, o a segunda pela antipyrina, o asaprol, etc., desapparecem em poucos dias?

Quem deixará de prescrever, nos tempos que corrom, nos casos em que ha indicação, a dieta hydrica pela primeira vez recommendada por Lutton?

Inutil parece insistir sobro esses factos quo tāo altamente fallam em favor dos grandes progressos da therapentica infantil.

Ha, como se vê, no tratameuto das creanças particularidades que convém ser realçadas.

As grandes indicacoões medicamentosas é uma dellas.
Si tiverdes de fazer uma medicação evacuante, recorrereis, por exemplo, á lavagem do estomago ; ella é pouco pratica e, na clinica civil, difficilmente podereis empregar pela repulsa que vos opporão as mães. No entretanto, tereis de usar dos voraitivos, sobretudo a ipeca em pó, das lavagens intestinaes que devereis preferir por intermedio do enteroclysmo de Cantani (por meio de sonda e de irrigador) e dos purgativos ( maná, mannita, magnesia descarbonatada, purgen, que tantas vezes já me tendes ouvido dizer: elle é um medicamento soberano na infancia e, parodiando o que disse Sydenham do laudano, poder-se hia declarar que, «si o calomelanos não existisse, talvez não fosse possivel exercer a clinica de creanças».

Sobre as grandes indicaçōes da antipyrese já me referi.
Os diureticos prestam na clinica infantíl os maiores serviços e bem assim os diaphoreticos e os antipasmodicos.

Para combater a insomnia das creanças recommendo-vos, com calor, o trional.

Na medicação tonica, alôm do que já conhoceis, insisto sobre o methodo da medicação hypodermica (arsenico, acido cacodylico, rrhenal e sous derivados, etc.), que, poupando o apparelho gastroare á corrente circulatoria os, agentes medicamentosos.

A medicação antiseptica occupa hoje um logar de honra na A medicação antiseptica occupa effeitos da administração dos mercuriaes, da quinina, do asaprol, do salicylato do sodio outros, que para muitos actuariam, como antisepticos geraes, extagago das agentes morbificos na propria corrente circulatoriam, deve-se citar a visceras e em todos os tecidos em que se accumtestinal, graças a uma va ntagem inconcussa da rigorosa a aserio aromatica e outros.
cópia não pequena de derim ser tambem citados e aos antigos meios Os hemostaticos de ferro, alumen, agua de Pagliari e outros) recor (perchlorureto dedade antes á antipyrina e ao asaprol, este ultimo ruja ação hemostitica foi por mim exhuberantemente demonstrada experimental e clinicamente; si não quizerdes usar dos qgente) chimicos, tereis ao vosso dispor os meios physicos ou os mechanicos (compressao)
Os meus recentes estudos, nos quaes tenho sido poderosamente auxiliado pelo nosso distincto amigo e collega Dr. Alm do collargol fazem acreditar na accão antiseptica e he.
principalmente no tratamento pyiene geral; ella ajudar-vos-ha na
Nunca vos esquesals creancinhas que vos forem confiadas á trataconquista da saustabecida de accôrdo com as regras geraes que vos mei indicado, é de osperar seja seguido do resultado âlmejado.
d) E a maneira de formular os medicamentos?
preleccão de hoje, devo dizer-vos algumas palavras sobre o assumpto

Na vossa therapeutica, devereis empregar poções, pilulas, pós, aragens, fumigações, clystéres, suppositorios, inhalações, pomadas, injecções hypodermicas, etc.

Tem-se imaginado muitos meios do estabelecer uma base para posologia infantil.
Vigorou muito tempo, no inicio dos conhecimentos da Pediatria, formulario ou a taboa de Gabius; seguiram-se as formon, etc. Fonssagrieves e, finalmente, outras como a de quino, foram esta-

Essas formulas peccam pelo systematismo oomercicio da clinica belecidas e não se coadunam in-totum com o exeres.
nfantil, eivada, como sabeis, de muitas entendo que, bem conhecido Com os mais adiantados pediatrerapeutico, deve-se applical-o na o coonca, de accôrdo com o seu desenvolvimento, o peso, a estatura, as condições de sua nutrição, o estado dos seus differentes apparelhos, dos emunctorios principalmente (apparelho digestivo, pelle e rins ) susceptibilidade do infante, as heranças, etc.

Emfim, a pratica conscienciosa indicará ao clinico o manejo scguro dos medicamentos, para que nāo permanȩ̧a nonas necessario ceito de que, para tratar creanças doentes, ses no adulto.

Entrando no estudo da pathologia infantil, devo occupar-me hoje da diphteria
a produzida pelo bacillo do Kl las Leffler, é ella caracterisada pelo aprorecimento de bacillo de Klebssobre a mucosa ou a pelle, com symptomas geraes toxicos. Historico - 0 historico da diphteria pode-se resumir periodos: o $1^{\circ}$, da antiguidade ate Bretonneau, em que o croup era confundido com as demais anginas ; $02^{\circ}$ periodo, em que sobresahiram os memoraveis trabalhos de Bretonneau (1818-1826), os quaes demons-rraram-a-natureza especial do morbo, capiturando-0 de phtegmasia especifica (diphterite). Seguiram-se os notaveis trabalhos de Trousseau, que asseverou a sua natureza infectuosa, e os de Virchow que estudou a anatomia pathologica da diphteria; finalmente, o $3^{\circ}$ periodo de Løeftler a confirmacão em 1884 Seguiram-se os importantes estudos de Roux e Yersin em 1888 e os de Behring, delles contemporaneos.

Eloloyia - O elemento causal dadiphteria e um bacillo que se


Flle secreta uma toxina violenta que resiste muito tempo, mas e attenua pelo calor.

São communs as associações microbianas (streptococcus, coccus Srisson, staphylococcus, bacillus coli) que no tocante a a diphteria teem uma importancia extraordinaria. Dellas depende na mór parte dos casos o prognostico, que sera mio sobretude ptococeica.
Parece haver uma semelhança entre a diphteria des aves e a do nomem Affirma-se que o bacillo de Klebs habita normalmente a varias causas predisponento, para a eclosão do mal, necessidade de traumatica (operações, ferimentos, vesicatorios); na de origem pathologica (anginas, laryngites, rhinites, conjunctivites, eczemas, etc.); finalmente a diphteria pódo ser consecutiva á coqueluche, ao sarampão, a febre typhoide, etc.

O contagio póde ser directo ou indirecto e os casos esporadicos se explicam de varios modos:

1. ${ }^{\circ}$ Pela conservação prolongada do bacillo. Vem a pello citar-vos caso classico de um pincel que havia servido a uma creança arde vindo a infeccionar uma em armario, cinco annos mais 2. Pe com elle brincara.

郎
A isso ela existencia do bacillo nas boccas sás. portadores do germen que sem duvida explicará o desenvolvimento das pequenas epidemias algumas vezes obselvadas.
A diphteria não tem propriamente periodo de incubação, po. dendo atê e voluir em algumas horas.

Dizem os tratadistas que ha certa influencia das estações, obser-vando-se-a mais frequentemente durante a primavera, sendo favoravel ao seu desenvolvimento a humidade. Eficuldades de uma boa prophylaxia.
fficuldados de uma boa prophylaxia. ede frequente nas amygdalas. A invasão não so faz esperar e logo se opera para todo o fundo da bocca, pharynge, tracióa, bronc se opera parsa nasal é frequentemente acommettida.
etc. A muscosamerana é a principio branca, tornando-se depois acinzentada.

Para distinguil-a dos inductos pultaceos, colloca-se-a n'agua e agita-se, não se dissolvendo, o que aliás não succede áquelles.

Quando a membrana cahe, o epithelio denudado sangra. Em todo o organismo podem-st rāão vascular, podendo chegar á lesões: a congestão (grande dilatacesia leucocytaria; a degeneração e a necrose cellutares. accão das toxinas observam-se varias lesões nos Pela intensa acceã
differentes apparelhos. Trousseau considerava a diphteria sob tres Symptomatologia - Trousseau considerava a diphteria sob tres formas: benigna, frusta e maligna, estas ultimas podendo as formas lignas propriamente ditas ou fulminantes. Peter admittia as formas toxica e a hypertoxica. Henoch e Despine e Picot: a benigna, a media.
e a grave. e a grave.

Clinicamente deve-se considerar a diphteria purae (falsas memNa primeira observam-se os phenomenos dependendo o estado branas), e os geraes (produzidos do donte da maior ou menor quantade do veneno microbiano.
o doente da maso das diphterias associadas, apezar dos innumeros estutlos obre elles ate hoje publicados, ainda é, pode-se dizer, mal deter minado.

Na forma benigna o mal e insidioso, como no inicio de qualquer infecção benigna; a primeira manifestação é a angina, que se vae aggravando, apresentando o doente febre de 38 ou $39^{\circ}$, pulso a 120 ou 150, engorgitamento ganglionar o albuminuaria. Observa-se em alguns.desses casos a cura expontanea, sendo a abobada palatina.

Entretanto cumpre-me revelar-vos que a forma clinica
benigna na apparencia pdde transformar-se em uma forma grave.
Na forma frusta os symptomas são insignificantes, convina a presenca do bacillo de Klebs - Loeffler
a presença do bacillo de Klebs - Loeffer. a forma grave ou toxica, embora o seu inicio se opere como a da diphteria benigna. Ha notoria rapidez de evolução, a temperatura attinge logo a $39^{\circ}$ ou $40^{\circ}$, o pulso é pequeno, rapido, incontavel; sobreveom phenomenos geraes graves, agitação, formação de grande cópia de falsas membranas cinzentensa, fetidas, sobrevindo ganglionites cervicaes. A prostraçãão da intelli-nota-se alteração dos traços physionomicos, asomnia; notam-se perturgencia contrastandos digestivas, respiração difficil, tiragem. $\Delta$ mórte póde-se dar ao cabo de 24 horas ou de alguns dias. 0 côrtejo lembra muito nos primeiros momentos o da febre amarella e a proposito acóde-me citar-vos um caso de minha clinica em que o mal evoluia taparicão typho icteroide; eu havia feito a devida communicação á Repartição

Sanitaria, quando ao cabo do cinco dias a situação se modificou o a diphteria se manifestou francamente, tendo sido confirmada pelo exame bacteriologico. Esse caso foi por mim minuciosamente commu-
nicado $\mathfrak{a}$ Sociedade de Medicina e Cirurgia nicado a Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro.
As associações da diphteria dão-lhe um caracter de gravidade que
se deve temer. se deve temer.

Entre as complicações notam-se as adenopathias, as nephrites, as hemorrhagias, as cardiopathias e as paralysias toxicas.

Estas começam geralmente na convalescença, muitas vezes mesmo um mez depois ou mais e se inicia no véo do paladar, podendo gene. ralisar-se aos membros inferiores o observando-so com certa frequencia a paralysia do pharyngo.

Não são raros os erythomas o a gangrena e bem assim as maniestaçöes broncho-pulmonares, as arthropathias e as septicomias.

Marcha, duração e terminação - Ha variações na marcha da molestia que na mór parte dos easos tem evolução irregular. A terminação se dá pela cura ou pela morte, podendo a molestia durar de alguns dias a mezes.

São frequentes as recahidas.
Localisações - Angina. 0 diagnostico differencial deve ser feito com a angina aguda, pultacea, a estreptococcica e a de Vincent. o exame microscopico elucidará o caso, ao lado da marcha da molestia.
0 croup á a diphteria do larynge e neste caso impõe-se o diagnos. tico differencial com o falso croup que é a laryngite estridulosa.
Os periodos do croup são os Seguintes : 1.0 Inicial: ha alterações
da voz o tósse : 2. Espasmo : accessos de sulfocac̃o ; 3 oltracso da voz o tósse ; 2. ${ }^{\circ}$ Espasmo: accessos de sulfocação; 3. ${ }^{\circ}$ Olstruç̧̌a
mecanica : dyspnéa, asphyxia, tiragem supra-esternai, mecanica: dyspnea, asphyxia, tiragem supra-esternal, etc.
conjunctival, auricular, buccal, ano-genital e cutánea.
Diagnostico - Neste merece a maior importancia o exame clinico o o resultado das pesquizas microscopicas

Proynostico - Sempre grave.
Proplyylaxiu - Como o contagio é facil, impũe se o isolamonto e a desinfecção.

São efficazes as injecções preventivas de Sôro de Roux, que, segundo Sevestre, dispens qualquer outra medida prophylactica.

Tratamento - O mais efficaz e o emprego do Sôro de Rous. A sua applicaçã em doses repetidas ( 20 cc .) consegue a queda das falsas membranas em 36 ou 48 horas.

Costumo sempre proceder, concomitantemente com o emprego do sôro, ao uso da desinfeção do fundo da bocca com soluções de resorcina, acido citrico, etc.

Ha casos em que se impöe a tracheotomia, tevdo sido por muitos autores aconselhada a tubiagem.

Eis o que rapidamente ou vos pude dizer a proposito da diphteria, que é felizmente uma molestia relativamente rara no Rio de Janeiro, parecendo apresentar-se ella entre nós com uma certa benignidade, certamente graças ás condições do nosso clima

## 19, Froleoqão

EXANTHEMAS

Escarlatina
Começarei hoje o estudo das exanthemas febrís occupando-me da Erlatina, póde-se dizer o mais grave de todos. ncia em certas zonas do globo
infancia em certas zonas escarlatina é actualmente rorissima, esporadica mesmo. No entretanto, houve de 1830 a 1850 entre nos, segundo affirmou o Barão de Lavradio, epidemias mortiferas. Eremento, attea escarlatina declinou, havendo então um pequeno incremento, aisse, nuando-se dahi em diante

Historico - Ate 1550 a escarlatina foi confundida com os demais anthemas (Rossania). Deve-se a Sydenham a sua descripção que flicou classica.

Assignalaram-se as grandes epidemias da Inglaterra e foram grandemente proveitosos á Sciencia os estudos de Graves, Trousseau, Charles West, Relliet, Barthez, Cadet de Gassicourt, Sanné e Guinon.

Etiologia - O contagio, na escarlatina, pode ser dirocto ou indirecto, sendo a mais frequente fonte de propagacao a pelie e a da garganta. A infecção inicia-se na mucosa pharyngeana.
o contagio do doente ás pessoas sãs por meio dos objectos, parece provado. Ha exemplos de roupas de escarlatinósos guardadas por espaço de um anno, tendo infectado creance mivros, cartas, objectos e contage etc.
iversos, etc. Aesolvida, è a que se refere ao periodo do mal em que maior é o contagio. Para Sanné é elle maior na época da descamação o tem sido referidos casos de creanças, seis, seto e dez semanas apoz a desca nacão, e de havorem tomado o banho classico, terem outras creancas.

Girard em 1865 affirmava que o maior perigo de contagio se observí no inicio da escarlatina. Em uma época mais recente ( que 1887) varios observadores, entro os quaes sevestro contagio se dá no periodo eruptivo e pre-erutivo.

Mais recentemente ainda Lemoine pretendeu demonstral que nomenos inflammatorios da bocca e do pharynge.

Edade - A escarlatina póde acommetter individuos de todas as edades, e até os recem-nascidos, embora sejam estes um tanto refractarios.

O maximo da mortalidade observa-se na edade de dois a tres annos. As creanças teem menor predisposição para a oscarlatina que para o sarampão.

Incubaçao-Ella póde ser de algumas horas a 17 dias. Para Sevestre tem uma média de quatro a cinco dias. Nota-sc que não ha relação entre o tempo da incubação e a glavidade do mal.

Bacteriologia - Têm sido ate agora em vão todas as pesquizas tendentes a demonstrar a especificidade de qualquer germen.

Muitos e notaveis microscopistas como Klein, Leffler, D'Eapin Marinac e Wurtz, pensam que seja um estreptococco o agente causa da escarlatina. Para D'Espine e Marinac elle seria differente dos outros (mais pequeno).

Um caso de escarlatina no qual fiz investigações microscopicas ceu-me poder confirmar as asserções desses autores.
Alguns observadores pensam tratar-se de uma variedade do estreptococco pyogenico, o que parece ter um fundo de razão diante dos estudos de Jaccoud e Heubner provando a simultaneidade da erysipela e da escarlatina.

- Segundo Moisard não se póde asseverar ainda qual o germen ospecifico da escarlatina, sendo todavia notavel o papel do estroptococco nas complicações.

Anatomia pathologica - As lesões mais communs säo as da pelle ceraes, tumofaccão dos ganglios. Ha hemorrhagias e congestões vis cervical, thromboses venosas, degeneração do myocardio, figado augmentado o mólle, e desordens anatomo-pathologicas do fundo da bocca. Ulcerações do pharynge o do larynge (Hensch).

Póde haver moningites e arthrites suppuradas, abcessos, peri$t$ onites, etc.

Symptomatologia - Notam-se tres periodos: de invasão, de crupção e de descamação.
$1^{\circ}$ (Invasão) - E' rapido e quasi sompre grave; observam-se phenomenos geraes, mau estar, calefrios, febre elevada ( $40^{\circ} 0$ mais), vomitos e dôr de garganta, pulso cheio o frequente; a pelle é secca e o doente tem agitaçao e dilirio.

Os ganglios sub-maxillares mostram-se turgidos, ha estado saburral (lingua vermelha na ponta e nas bórdas), rubôr da garganta (véo do paladar, amygdalas e pilares) com pontilhado escarlate enanthema).

A angina pode ou não apresentar um inducto pultaceo.
O periodo de invasão dura geralmente de 12 a 36 horas
$2^{\circ}$ (Erupção) $\mathrm{E}^{\prime}$ variavel.-Emquanto na variola e no sarampão o exanthema começa pela fice, na escarlatina elle inicia-se frequenpapulas da dimensão de uma cabeça de alfinete, vormelhas e elevadas sobre a pelle, com infiltração epidermica e cercadas de uma zoni congestiva.
A erupção pode ser conlluente ou näo o apresentar varios aspectos. Ella pode aiuda ser discreta ou fugaz.

Nas fórmas confluentes, grandes regiões da pelle sao invadidas pela erupção, dando o aspecto do extensas manchas escarlates côr de vinho. Raramente as manchas attingem a face.

A erupso tem por caracteristico um racto que deve ser sempre persistente apparecendo no centro uma raia rosea delgada (raia escar. patinosa de Borsiére). Esto ê um signal importante.
osa de Borsiere). Esto e um signal importanto. hemorrhagias (epistaxis, hematurias).

0 ardor da pelle ou o prurido são raros na escarlatina.
Do $3^{\circ}$ ao $5^{\circ}$ dia nota-se a descamação da lingua, com o apparecimento das papilas (lingua de fr'ambooza), sêde viva e appetite nullo, oliguria o muitas vezes albuminuria (o que no principio é de má prognostico, por ser indicio de-maliguidable).

O periodo de erupção dura de cinco a sete dias. A febre vae diminuindo e ao cabo de 10 dias geralmente inicia-se a descamação.
$3^{\circ}$ (Descamação) - $\Lambda$ descamação póde ser abundante ; a pelle torna-se rugosa, com pequenas elevacões, destacam-se finas escamas, deixando manchas que não tardam a desapparecer.

As substancias gordurosas auxiliam a doscamaçãolias de erupção
Nas formas anomalas observam-se as anomalian Nas formas anomalas observam-se as ancoras e as de evolução com fymptomas geraes diversos.
ymptomas geraes diversos. A forma apyretica com angina branda; o dignostico é difficil, Barthez, o sossivel a confusão com os erythemas escarlatiniformes e os produzidos por certos medicamentos (antipyrina, iodicos, mercurproes, etc.)

Observa-se as vezes a erupçã laver uma virulencia exaggerada Na escarlatina maligna parece havistencia organica do doente (L Guinon), alem

Assignalam-se quatro variedades de escarlatina maligna: a fulminante, a nervosa, quatro varica e a maligna tardía.
Complicaçōes - Não são raras a angina grave complicada de tites suppuradas, as adenites e os adeno-phlemões da regiăo cervical. As anginas podem-se apresentar sob a forma pseudo-membranosa e As angias pogangrena com grandes ulcerações e com phenomenos geraes septicemicos.
Entre outras complicações nota-se : o corysa, a broncho-pneumonia estreptococcica, que não é commum e o pleuriz suppurado do qual ja tive um exemplo na clinica.
observam-se ainda: pericardites, endocardites, accidentes nervosos consecutivos, as lesões renaes (uremia), etc.
As paralysias são raras, não o sondo, no entretanto, as arthropathias, o pseudo-rhuematismo escarlatinoso, a vulvite, a orchite, etc.

A lesão mais frequente na escarlatina é a nephrito e dahi a frequencia da $30 \%$ dos casos e a albuminuria precoce ou tardia é a consequencia da nephrite. Raramente ha hematuria.
consoquencia da nempuns o edema da face, a anuria nas fórmas superagudas acompanhada de phenomenos uremicos.
agudas nephrite póde curar-se, persistindo a albuminuria por duas, tres ou quatro semanas.

Parece provado que seja o elemento causal da nephrite o estroptococco e a causa occasional o frio.

Diagnostico -Nos paizes em que a molestia domina, o diagnostico é, na maior parte dos casos, facil.

Entre nós, porém, o mesmo não so dá. A confusão não é difficil com as anginas, a rubeola (que não acarreta a angina), os erythemas medicamentosos, a dermatite exfolliatrix, os erythemas escarlatiniformes, etc, etc.

Prognostico - Variavel, segundo os casos e as epidemias.
A mais benigna escarlatina apresenta grande gravidade. a maior gravidade. As complicações podem tornar do extrema gravidade o caso mais benigno.

Tratanento - Nas formas benigras, bastarn, is veze, sómento us cuidados hygienicos.

Os diaphoreticos são muito empregados (acetato de ammonia na dóse de 50 centigramas a 5 grammas, o aconito, o jaborandy, etc.) acido itrise a rigorosa antisepsia da bocca e do nariz (acido salicylico, acido citrico, resorcina, asaprol, agua oxygenada (1:12), etc. muitos calorosamente reserva no emprego do acido phenico por uitos calorosamente recommendado.

Banhos antisepticos.
Antisepsia de todas as cavidades naturaes.
Dieta, regimen lacteo absoluto, ao qual Jaccoud deu a maior
Nas fórmas anomalas, deveis combater os symptomas apresentados por uma medicação bem dirigida. frios. No tratamento da nephrite, além do regimen, deveis empregar os purgativos, o tannino e seus derivados, etc,
Muitos tem,
Marmor . A sua efre e ainda indecisa.
Ahi esta, meus senhores, o que vos pretendia dizer a proposito da escarlatina.

## 132 Prelocesio

## Sarampão

Eis, meus senhores, uma das mais generalisadas affecções que existem em todos os pontos do globo.

Elle apresenta notavel frequencia entre nós, sendo rara a creança que delle escape.

Historico - Durante muito tempo foi o sarampão confundido com a escarlatina e com a variola. Muitos obsorvadores como Sydenham, Batoman, Trousseau e outros, estudaram-no com certa vantagem. Entre outros clinicos, Sevestre o Girard pretenderam demonstrar o maximo de contagio no periodo da invasão da molestia

Foi, porém, graças a mais recentes estudos de Cornil e Babes e do Lesage que melhor ficou caracterisada a evolucáa sarampão. vinte annos publicados.

Etiologia - O sarampão é, póde-se dizer, a mais commum das molestias infecto-contagiosas, sendo geralmente endemico nas cidades de grande extensão e apresentando-se sob a forma epidemica nos pequenos centros, aldeias etc.

No Rio de Janeiro a mortalidade pelo sarampão parece mais fraca que nos paizes europeus.

As estaçöes em que mais domina nos climas frios são a primavera e o estio, pouco variando no que concerne ao nosso meio.

Quando o sarampão invade uma região pela primeira vez, a epi demia adquire quasi sempre rapido incremento e uma desmedida gravidade, como succedeu nas ilhas Ferce em 1845 . por este ou aquelle o ; com a edade, no entretanto, o mesmo nāo se dá. Si bem que os … 1728

- 3
individuos de adiantada edade, delle possam ser acommettidos, não resta duvida seja a infincia a sua preferida. Sendo o sarampão raro no recem-nascido, elle apresenta o seu maximo de frequencia no periodo dos 2 aos 5 annos, como o provam as estatisticas
pital-Trousseau e as do Dispensario Moncorvo entro nós. mais de O sarampão geralmente parecendo conferir-lhe uma certa immunidade. Enuma vez, passim como já succedeu a observadores europeus, tenho visto individuos terem o mal duas e tres vezes em epocas diversas da vida.
da contagio para o sarampão é indiscutivel e a observação de-
O cercer
monstra poder elle ser directo ou indirecto.
A principal fonte de propagação parece estar ligadar as que ella se das mucosas e os hodiernos estudos levam a arred da erupção.
opera com mais intensidade no uma zona perigosa de tres a quatro Sevestre chega a fixar uma zona perigosa de tres a metros em que o sarampaistancia até de 12 metros.

0 contagio indirecto se faz pelos objectos, as véstes, os brinquedos
oupa dos medicos, dos enfermeiros e de outras pessoas que estia loupa dos medicos, dos en em contacto com o doente. Está, porém, provado que o germen do sarampão, qualquer que elle seja, perde facilmente a sua virulencia fóra do organismo, para muitos, até extinguindo-se ella ao cabo de tres ou quatro horas.
de tres ou quatro horas.
Nas cotlectividades, nos collegios, asylos, etc., o contagio so opera
com facilidade, não raro ahi se notando francas epidemias.
Bacteriologia - O germen do sarampão ainda não poude ser até hoje isolado, a despeito dos estudos de Coze e Foltz, Baber
bier, Mery e outros. bier, Mery e outros.

Insistom, porém, alguns desses autores na frequencia do estrepto cocco nos casos de sarampão, sobretud
broncho-pneumonias, estomatites, etc.)

Anatomia pathologica-As lesões principaes assestam-se na pelle, as mucosas e nos parenchymas e estão na dependencia dos germens que as produzem.

A laryngite do sarampão póde sor catarrhal ou ulcerosa e tom-se ssignalado, na mucosa intestinal, a hypertrophia dos folliculos fechados e das placas de Peyer. o systema lymp
que na escarlatina. as lesōes communs a esses casos.

Nada se nota para o lado do sangue, de especial. As lesões tuborculosas são, relativamente communs nos cadaveres quente.

Symptomatologia - Como molestia cyclica que e, o sarampão, apezar das pequenas differenças relativas a edade, ao terreno, an meio emfim em que vive o doente, evolue, como quasi todos os exanthemas feblis, com quatro periodos : de incubação, de invasão, de erupção e de
descamaçao. descamação.

1. (Incubação) - Ella é no maximo de 10 dias. Geralmente, porém, ao cabo de sete ou oito dias, o doente começa a apresentar ral não acompanhada - dos phenomenos geraes, a periodo do inyasão.

Segundo Comby o Plantengo duranto a incubação opera-se uma hyperloucocytose polynuclear, mostrando-se elevado ao triplo o nume2. ${ }^{\circ}$ (Invasão)
sobretudo a febre elevada e a hyperemia cutan phenomenos geraes, o enanthema classico, ao lado do intenso catarrho das mua-se então periodo dura, geralmente, de tres a quatro dias das mucosas. Esso

Lföra os casos irregulares observa-se commumente a inappetencia Sêde viva, facies vultuosa, agitação, vomitos e excitação nervosa. A febre medêa, geralmente, de 39,5 a $40^{\circ}$.

Comby insiste na estomatite erythemato-pultacea dos sarampentos, declarando ter ella o maior valor para o diagnostico differencial nos Norte, com relação as pequenas manchas roseas ou vermatherica do ponto azulado no centro, observodo na superficio in vermelhas com um chas e dos labios (Signal de Koplik). Este signal interna das bochecontestado.

Alem da amygdalite que acompanha o periodo de invasão do so rampao, deve-se citar o vash que, embóra raramente, póde existir, como em alguns casos já observei.
no $4^{\circ}$ dia de molestia, sobrevem a erupcãonde, geralmente, a $40^{\circ}$, vermeria de molestia, sobrevem a erupçã de manchas roseas, ou vermelhas, pouco salientes, não asperas, de formas variadas, comeacabando por formar como que uma mascar dos orificios naturaes e ao cabo dormar como que uma mascara.
exanthema, ate que, em geral, no fim do $\mathfrak{Z}^{\circ}$ para o $3^{\circ}$ dia a se mostra, generalizada. No fim do $4^{\circ}$ ou do $5^{\circ}$ dia o exanthema erupção a empillidecer, não tardando as manchas a tornarem-se escuras. O aspecto da erupção póde variar, sendo até em alguns casos pr riginosa.

Afóra uma complicação broncho-pulmonar (a mais commum) renal ou outra, a defervescencia da febre se opera ao lado do empallidecimento da erupção, descendo o pulso muitas vezes de 140 ou 130 a 80 e 70 pulsações por minuto.

Não é raro a tisss nos sarampentos, subretudo, nesse periodo. este periodo caracterizado por phenomenos citados passia o doente a dante e cuja duractão pode exceder de uma semana. ou menos abuno e cuja duraçao pode exceder de uma semana.
formas anomalas ou as complicacues podem mascarar completamente a physionomia da molestia, transformando-a de uma molestia benigna, cyclica, curavel até na mór parte das vezes expontaneamente, em um mórbo de excepcional gravidade.

Por isso chaino a vossa attenção para os casos malignos, hyperthermicos, ataxo-adynamicos, homorrhagicos, ote.

Complicaçoes-Ellas assestam-so, principalmente, no apparelho respiratorio ( laryngites, anginas, bronchites, broncho-pneumonias, etc) e no apparelho digestivo, onde pode acarretar graves desordens, das qua a principal e a gangrena da bocea (noma).
por isso inutil mo parece insistir sobre o seu perigo e por isso inutil me parece insistir sobre o seu perigo.
(conjunctivites, keratites, otorrheas, mastoidites, rhinites, eçoes sérias Para o lado dos orgãos genito-uriuarios, podem existir as vulvites ulcerações divorsas e atè o noma da vulva.

Felizmente a nephrite não é tão commum como em outros exanthemas. Acardites) são tambem raras.
pericardites) são tambem raras. 0 tegumento externo soffre muia tendes tido occasião de obsorvar mosso Serviço deste Dispensario tendes tido occasirampão. innumeras vezes accidentes cutaneos consecuti do systema nervoso, a Das manifestaçôes morbidas meningite que na mor parte do mais importante e sem duvia a redeira septicemia de natureza escasos e a consequencumococcica
Progna de se tratar, como já dissemos de uma mo Prognostico - Apezar de se tratasentar em certas condições a lestia benigna, o sarampas pode maior gravidade, o declarar com certa firmeza é que elle é rave na primeira infancia do que na segunda. 0 terreno sobre o qual se enxerta otice. Nas creancas tuberculosas para o esta póde adquirir inconteste gravidade e ate acarretar tenho aqui molest tratado.

Diagnostico-Pelo que acaba de ser resumido nas palavras que vos Diagnostico-Pelo que acaba difficuldades relativas do diagnostico dirigi, já podeis imaginar as om face de uma epidemia evidente, ou nao se veria.
no mesmo Demais o periodo de invasão do sarampão e ora brusco, ora insi dioso.

Nos paizes em que reinam a grippe, a escarlatina, a variola e a bre amarella, o diagnostico pro, quasi impossivel.
podido ver neste estabelecimento, quasi impossica, o catarrho occulo-nasal, O enanthema, a facies catacterisupção, offerecem um conjuncto a elevação thermica o aspecha dos symptomas, levarão ao pratico de dados que, ao lado da marcha de um caso de sarampão.
convicção de que esta en es simples nos quaes não ha interferencia
Tratamento - Nos casos simatamento deve consistir, unicamente, de complicações, quasi que o com o doente e o meio que o cerca nos cuidads antisepsia dos orificios naturaes (lavagens aros sobretudo a arganta, ouvidos, orgãos genitaes e ent mom solutos de boricina, resorcina, asaprol, chloratos allcalinos, etc.). intestinaes.
uar a hyperthermia e favorecer o apparecimento do Para attenuar a muitas vezes com vantagem poções antitherexanthema, emprega-se mas (acetato de ammonia, salicylato de sodio, micas e excitances quina, tc
antipyrina, quinina, etc.). Ha caso er qiste a complicação broncho-pneumonica.
mente, quando existe a A phototherapia é um recurso que me pas observaçües européas, utilisado, vishalhos de Chatinière (1900). Logo as primeiras suspera desde os trabalhos de Chatiaicre o doentinho sob a acção da luz ver de sarampa noite

-     - 67 -

Os banhos antisepticos com sabões de acido salicylico, sublimado ichthyol ou outros são da maior utilidade no periodo da convales. Prophylaxia - Embora difficil ella não deve ser descurada. Sabe-se hoje que a prophylaxia deve ser estabelecida logo no inicio do mal.

Impõe-se então o isolamento do doente. A desinfecção de todos os objectos de que se utilisa ao doente, as suas roupas e as propria vestes das pur 0 poren sarampão mittir-vos a proposito do sarampão.

## 14: Preleoceao

## Roseol

Não querendo que escape nestas palestras nenhuma indicação que vos possa ser util, referir-me-hei, continuando a tratar dos exanthemas, da roseola.

Roseola ou rubeola e uma febre eruptiva muito benigna, contagiosa, tendo traços bastante accusados de semelhança com os outros exanthemas e sendo peculiar exclusivamente a infancia.
Historico - Antes de serem aprofundados os estudos de pathologia infantil, a roseola era confundida com os erythemas de varias naturezas. Deve-se, pode-se dizer, ao sabio professor Henoch tel-a descripto como uma molestia autonomica. Ha pouco tempo, porém, os americanos quizeram constituir da roseola uma affeccao nova, havendo-a pretensa inovac̃o visto que medicos allemães illustres ja haviam querido considerar a rubeola como uma molestia, representando uma combinacão do sarampão e da escarlatina, o que de modo algum póde ser admittido.

Etiologia - A causa proxima é o contagio raramento mediato e ordinariamente directo

A rubeola e uma affecção infecto-contagiosa rara, mormente em nosso meio. Eu tenho della observado nesta capital alguns casos.
Essa affecção lastra as vezes com o caracter de pequenas epidemias no seio das familias ou das agglomerações (collegios, asylos, hospitaes, etc.), sempre notando se a sua preferencia om atacar as 0 virus
rirus da roseola é contagiado directamente pelo doente aos en estado hygido ou vehiculado pelos objectos que aquelle Como
como o agente microbiano do sarampão, o da roseola tem um grandes distancias.

A época mais porigosa para o contagio é a da invasão da moestia; uma vez processada a erupção, parece não haver mais possibilidad uma vez processada a erdo o periodo de contagio cousiderado por isso de 4 a 5 dias.

Um individuo que teve a roseola está em geral immune. A para os outros exantemas.
Symptomatologia - A affecceão apresonta, como todas as outras Symptomatologia - A affecção apresonta, como todas as ouna o de erupção e o de descamação.
erupça incubação é de 12 a 14 dias; a invasão e mais rapida que a do sarampão.
do sarampão. $\quad$ Os plienomenos observados na invasão da roseola são os de todos os exanthemas em geral, porém, sensivelmente attenuados.

Parece assentado que durante a incubacao se opera uma hyperleucocytose de leucocytos poriforese verificando-se recer, no fim do periodo de invasão da molestia, verificando-so uma hypoleucocytose que augmenta durante o apparãa erupc̃ão.

Ao contrario do que se passa no sarampão não existe senão raramente o exanthema e mal, etc.) e o signal de Koplik. nitorio (catas o exanthema sobrevem, porém, já em periodo adeantado da infecção.
infeccãa.
A febre e branda ( $38^{\circ}$ a $38^{\circ} 1 / \mathscr{F}$ ), raramonte se havendo assiA febre e branda a $\stackrel{9}{2}$ dias.

Como o sarampão, a erupção da roseola inicia-se, em geral, pela face, invalindo depois o tronco e os membros.
o erythema da rubeola póde variar, em alguns casos apresentando o caracter morbilliforme ou escarlatiniforme ou ainda mixto. o que é verdade é que na mór parte dos casos, elle e polymorphu, o que leva muitas reseola. O lacrimejamento, o extarrho nasal, uma leve angadenopathias nomenos muito raramente assignalados. cervicaes e outras podem esta já extincta.
o periodo de d scamação dur'ando de 3 a 4 dias após a erupção, caracterizado por um apagamento do rubor da pelle que não tarda áapresentar uma descamação fina, furfuracea e por vezes com tarda a

Prognostico - E' das affecções infantis mais benignas conhecidas, Prognostico- - ${ }^{\prime}$ das alfecçôestanea e excepcionaes as complicações.

Diagnostico - Já vos fiz ver a proposito da etiologia e da symptomalogia, de um lado, as analogias da roseola com os outros exanthemas e de outro, as particularidades que a fazem uma molestia a parte entre as quaes : a sua raridide e o seu caracter epidemico (mais que as outras febres eruptivas, ete.).
o periodo de invasão da molestia, a ausencir dos phenomenos catarrhaes e do exanthema, a benignidade da febre e a marcha rapida do cyclo morbido, fazem distinguil-a do sarampão.
A ausencia da angina accusada, do exanthema pharyngeano, da pyrexia consideravel, da descamação da lingua, a fórma da
erupção e da descamação são os principaes elemontos que servem para o seu diagnostico differencial com a escarlatina.

As erupções toxicas ou estivaes, os erythemas de natureza gastro, intestinal e os medicamentosos evoluem do um modo tão especial, que so diffilmmente se podem confundir com a roseola que sobrevem que raramente falham como as adenopathias cervicaes axilares inguinaes.

Tratamento - A therapeutica da roseola é a mais simples possivel. 0 repouso, o regimen dietetico e outros cuidados são em geral sufficientes para o prompto restabelecimento do doente.

Entretanto eu vos aconselho a antisepsia das aberturas naturaes (olhos, ouvidos, nariz, bocea, etc.).

A balneotherapia antiseptica e util no periodo da descamação.
Quanto a prophylaxia, aliás difficil de executar pela precocidade do contagio, deve consistir na antisepsia das cavidades naturaes do doente e no isolamento que deve ser de 10 a 15 dias.

## 15 Prelecqáo

## Variola

Devo occupar-me hoje da variola na infancia, molestia que vos deve ser muito familiai, porquanto, infelizmente, ella domina a pathologia infantil do nosso paiz, desde as mais remótas eras.

A variola é a que representa de modo mais claro o typo das ebres oruptivas.

Si bem que essa molestia tenda a desapparecer do quadro nosolofico graças ás medidas de hygiene e prophylaxia entre as quaes sobresahe a vaccina, ella ainda fez, em muitos pontos do Globo, estragos considera veis, dizimand em larga escala e até recem-nascidos, quando não se acham immunisados.
Historico - Abstenho-me de fazer o historico detalhado da variola na infancia, porque elle ja foi mais ou menos feito, a proposito dos outros exanthemas.

Desejo apenas dizer-vos que, de longa data, a variola vae ceifindo nesta capital um numero consideravel de victimas entro a população infantil.
Em meu trabalho sobre a «Mortalidade infantil», em 1001 publicado, ja houvera inserido o quadro mortuario de um quinquennio ( $1885-1 \times 90$ ), pelo qual se via que, do 2.35 I creaças de zeru a 15 annos
fallecidas de variola, 506 tinham edade menor de um anno, 1.287 tinham de um a cinco annos e finalmente 558 pertenciam ao grupo de cinco a lo annos.
No ultimo incremento que a variola tomou entre nós, as creanças foram atacadas numa desoladora proporção.

Com tristeza sou obrigado a rolatar que tão deploravel facto reconhece por origem a relutancia de nossa populaçao ein acceitar a vaccinação como o meio mais heroico para ovitar a molestia

Paizes ha, como Allemanha por exemplo, em que, graças a rigorosissimas medidas, a varioli e tima affeção excepcional, e os
registos de obitos já não encerram, ha alguns annos, casos d variola

Etiologia - E' facto de observação \&̛ue um féto provindo de uma mulher accommettida de variola nos ultimos mezes, da gestação, póde vir ao mundo affectado de variola congenita, cuja erupcao evolue módo um pouco differente pelas condiçoes da vida intra-uterina. ter Facto contrario tambem tem sido assignar algum tempo.
variola e sobremodo curioso o caso de Kaltenback, que se tornou classico E' sobremodo curioso o caso de Karendo tido variola por occasião do parto, dera à luz a tres creanças, das quaes uma nada apresentspa, as duas outras achando-se em plena erupcão variolica.
A variola nas mulheres gravidas póde, no $3^{\circ}$ ou $4^{\circ} \mathrm{mez}$ de gestação, occasionar facilmente abortos, como so o mais adiantada, certo numero de outras affecceões. Na gestação mais adiantada, porém, o parto prematuro é muito menos observado de molestia. cem em condiçoes de immunidade ou sob o infuxo da moce provad

0 virus da variola é eminentemente contagioso e parece provado que o contagio se laz pelo puz Como para os outros exanthemas, os investigadores não se tem fatigado de procurar o agente especifico da various ultimos havendo elles citar Cornil, Babes, Roger o Weil; estes dous ultimio
pretendido e estabelecer a especificidade de uta esporozoario. demonstra Embora desconhecido o germen da variola, a clinica demonstra não se propayar elle pelo ar a distanci outros oljectos que serporém, facil a contaminação pelas roupas e outros orjectos ques da viram ao doente. Os proprioz medicos podem ser os vehiculos da molestia.

0 contagio directo é o mais obseryado e tudo leva a crer que elle se dê. pelas vias respiratorias, graças a inhalação dos productos da erupçaminação pelo apparelho digestivo e tambem peia pelle por in oculaça directa.

A osse proposito não estou longe de acroditar que o mosquito, cujo papel hoje na pathologia tintu tem preoccuparlo os obser rado de varios paizes, possa em muitos casos ser o propagador do mar

Entre alguns casos de minha clinica que me tem levadu a essa presumpção. recordo-me do de um pequeniuo de poucos mezes e que, picado n2 regiāo frontal por um mosquita, pustula, não tardando a tinha no ponto da picada uma forma confluente, vindo o doentinho a erupção a

Citam-se como unidades os casos reaes de immunidade natural o a disso só um acommettimento anterior ou a vaccinacão jenneriana conseguem a immunisação.

Deve-se, porém, relevar que a variola póde reincidir, e a sciencia m registado varios casos, e até um na Italia, de uma velha, que tom registado varios accommettida sete vezes da molestia, veiu a fallecer, da. ultima, de variola hemorrhagica.

Anatomia palhologica - Quando a erupção não está completada, a pelle apresenta as lesões naturaes das maculas e papulas, congestão do derma, dilatação dos capillaros sanguineos e lymphaticos.
Quando-a molestia já esta adiantada, são as lesồes proprias das pustulas que se encontram, notando-se grando cópia de hematias e
leucocy tos e o aspecto peculiar á inflammação da pelle, muitas vezes com infiltração edematosa do derma.
triciaes ultimo poriodo da variola a pelle apresenta as lesões ciAs loso
(gordura), dite). Nota-se por outro lado alteracão consid do coração (myocarsendo raro, nos casos de variola hemorrhagica, derrames em varios orgãos e apparelhos.

Symptomas - Deve-se ainda considerar na variola os quatro classicos periodos : de incubacão, invasão, erupcão e descamacão A incubação póde ser de nove a doze dias, e o inicio da mo. se faz de um modo brusco, sendo annunciado pelos phenomenos que sempre abrem a scena ás graves infecções (calefrio, febre elevada rachialgia, cephaléa, vomitos e convulsões em alguns casos e côma em outros). Os phenomenos que acabam de ser assignalados podem apresentar a maior gravidade mórmente nas creancas taradas. dous ou tres dias, a companhada de estado congestivo de manter por (corebro, medula, etc) Ao cabo de tetc.).
rash (erupcão fugaz), niforme, morbilliforme ou purpurico localisado no tronco e invadindo depois os membros.
A erupção propriamente começa sob a forma de maculas vermellias que não tardam a se acuminarem, transformando-se em papulas, que, 24 horas depois, cercando-se de uma aureola inflammatoria, chegam á furmação de verdadeiras pustulas, que serão tanto mais pujantes quanto mais robusta é a creança.
A oros, formando a; vezes figuras geometricas pela face, tronco e riola tem o caracteristico de ser umbilicada e Trousseau assemelhavaa um pingo de cera

Concumitantemente com o apparecimento da erupção da pelle observa se o exanthema invadindo as mucosas que acabam por se a séde de pustulas, não raramente se localisando na bocca, garganta, nariz e olhos. Pur isso o doente póde apresentar dysphagia, tumefaç̧ão palpebral, edemas diversos, etc.

Uma vez chegado ao tirmo a formação das pustulas no $8^{\circ}$ ou $9^{\circ}$ dia, começa a suppuração; formam-se crôstas que têm um odôr sobre mais a ttenuada elo e oscillante, tudo 50 modificando do $12^{\circ} 2014^{\circ}$ dia 0 poriodo de dissecacão
camação é muito vaCahindo as crôstas, a superficie cuta e até um mez. pouco e pouco sobrevindo o tecido cicatricial.

A variola pode a presentar-se sob varias formas
Nos individuos vaccinados ou nos que gozam de relativa immunidade, ella tem caracter discreto e benigno (varioloide); apresenta caracter mais grave na forma coherente, o ainda mais grave na forma confluente, não se querendo fallar da variola hemorrhagica que é tão dizimadora.
como já tomos observado e é um preconcito muito prejudicial do
povo pensar que os individuos de baixa od Conforme ponderou H. Roger nos recem-nascidos a variola evolue, as vezes, de modo-se excepcionalmente.
ctericia, curando-se excepcionalmiola Entre as complicações da variola tem-se assignalas, nasaes, ote. utras lesões suppurativas, affecções occulares, buccaes, naphrites, as Não são raras as myocardites e suas contostinaes.
roncho-pneumonias e as toxi-infecções intestinaes. Qualque
avidade.
gravidade. - Quanto mais tenro fôr o infante mais grave é o Prognostico - Quanto mais tenro for o ser quasi sempre mortal prognostico da varión hemorrhagica da molestia. As complicações, nessas condecho-pneumonias, são muitas vezes motivo para a maior reserva do prosnostico.

Desde muito tempo tem-se assignalado o alto valor da vaccinaçāo
Desde muito tempo tem-se assig dependerá em muito o estabelecimento do bom ou do máo prognostico.

Diagnostico - Si bem que para muitos tratadistas o diagnostico Diagnostico - Si bem que pasonte difficuldades, devo declarar-vos da variola na infancia na do circumstancias, como a existencia de uma que, fóra de uma serie acommettimento de outros casos n'uma mesma familia, etc., nem sempre é facil o diagnostico no periodo da do exanthema.

A grippe, a febre amarella, a peste, a escarlatina, o sarampao e a propria diphteria, são molestias todas que, em seu inicio,
são, näo raramente, confundidas pelos mais haveis.
A erupção uma rez feita dissipara as da variola distingue-se pelos Da purpura, a forma hem lado uma e outra molestia podem na symptomas geraes, opiniāo de alguns autores, existirem simultaneamente. A varicello é bulhusa, só tardiameñe nvade, como na variola, a umbilicadas ; a erupço nesta efs.

Tratamento e prophylaxia - i hygiene impõe se antes do mais, Tratamento e prophylaxia - A hygiene intagiosas; a alimentação como para
parca e sobretudo a dieta e de grandes vantagens. A antisepsid (impidos dos olhos, da bucca, dos orgios genitaes e usar-se em todos os casos
Os purg ativos, os diureticos e os diaphoreticos teem as suas inÕos precisas, visto que os casos benignos evoluem quasi sempre am a exicencia de therapeutica eppecial
A medicaçāo symptomatica para combater a dôr, a insomnia, a gitação, ras cunvulsões e outros phenomenos nervósos, é usualmente empreqada.

Como tratamento da erupção propriamente dita não se deve abolutamente prescindir da mais rigorosa antisopsia e do maior cuidado de asseio. Costumo usar com grande vantagem das loções do formol, de asseio. cico ichthyol, thigenol e outros, alternanio com sublimado, acido picas de pomadis com ichthyol, thigenol, collargol acido salicylico, etc.

Si ha notoria hyperthermia coincidindo com phenomenos ataxo der aos doentinhos a
balneotherapia ou mesmo os antithermicos chimicos como a quinina, salicylato de sodio, a antipyrina, a aspirina, o asaprol e outros. doente usar de banhos chegada ao periodo de descamação, deve o a prompta reintegração da pelle.

Julgo de utilidade salientar-vos, no tratamento dos exanthemas e muito particularmente da variola, o valor da phototherapia representada pela luz vermelha. De alguns annos a esta parte foi lembrado o recurso de manter o doente, dia e noite sob a accãa dos raios lumimolestia, a erupção apresentando-se de uma evidente gravidade da poupando o doente á cịcatrizes profundas e numerosas. Realmente, varios observadores não tardaramas. bons effeitos da luz vermelha e mesmo, creio que em louvar-se dos no Brazil, comecei logo a ensaiar o processo e delle auferi resultados satisfactorios.

Varios clinicos em nosso paiz teem colhido vantagens desse recurso or Dr. George Naamamn, distincto medico syrio que trabalhou algum tempo no Hospital S. Sebastião desta Capital, escreveu um pequano trabalho sobre o emprego da luz vermelha na variola, graças a estudos feitos aqutivas dal
do aos desejos dos serumtherapia na variola $n$ não teem correspondido aos dosejos dos therapeutas, devendo-se notar, entre ellas as experiencias de Beclère que foram ate certo ponto animadoras
do doentinho ate que a erupcão chegue ao sou empregar o isolamento finitiva e completa das crôstas; esse prazo em geral arca queda de45 dias.

Todas as pessoas em contacto com um varioloso devem ser recentemente vaccinadas, sendo de rigor que tenham o maximo cuidado para não transportarem o virus das suas vestes ou na pelle, pelo que se impõe a antisepsia das mãos, da face, etc., e a mudança das roupas. As roupas, colchões, travesseiros, etc., que servirem a um varioloso só poderão ser usados por uma pessoa sã, si forem antes submettidos a desinfecção na estufa.

A vaccinação, medida prophylactica de incontestavel valor, deve ser feita nas creancinhas sempre que fór pussivel logo no segundo ou Taes sĩo, do um molo muito geral, as consideracõos que que me acudiu fazer a proposito da variola na infancia.

## 16a Pxeleoqao

Coqueluche
Em cada paiz um nome differento é dado a essa molestia: os talianos chamam-n'a Pertosse, os hespanhóes Tosse ferina, os inglezes Hooping-cough.

Historico - São obscuros os dados historicos sobre a coqueluche. Sabe-se apenas que ellit só foi estudada na Europa em 1414.

Apezor disso foi sempre muito confundida com varias affecçōes e principalmente com a-grippe. E' enorme a listä dos que, em varias

São muito duvidosos os casos citados de coqueluche congenita. Não creio quo a coqueluche tenha predilecção por este ou aquelle sexo e tal é tambem a opiniâo de Comby e outros observadores. endemica, apresentando no entretanto a coqueluche é uma molestia certas épocas. Tem-se registado todavia epidemias em varias localidades.

Segundo os dados demographo-sanitarios, a coqueluche foi importada para o Rio de Janeiro em 1797, aqui se domiciliando havendo produzido uma grave epidemia em 1836 e pequenos outro victimas acarretou foi em 1860 destes ultimos o que maior numero d Durante o quinquennio de
de coqueluche, 81 pertenciam ao a imei, de 137 creancas fallecidas 5 annos e 5 apenas de 6 a 15 annos, estatistica que prova o excessivo dizimo mortuario dos doentinhos menores de um anno.

Quanto ao contagio, pode ser elle directo ou indirecto e a experiencia demonstra poder elle realisar-se muito facilmente visto que, ar expirado pelo doente, por occasiao de tosse sobretudo, deve conter gotticulas de saliva tendo o germen em suspensão o que explicará em mus casos a contaminaça, do mesmo modo succedera a as obje disseca piratorias de creancas sãs

Como para os exanthem
organismo humano resiste puse o germen da coqueluche fóra do resultam de. se consentir que as creancas brinquem com certas aves domesticas, pois estou convencido que os gallinaceos, por exemplo, possam ser acommettidos de coqueluche.

Sob o ponto de vista do contagio, a coqueluche em todos os periodos parece virulenta. No entanto por experiencias a que procedeu recentemente Weill, julga-se habilitado a declarar ser ella contagiosa apenas no primeiro periodo.

As recahidas não são raras na coqueluche; as reincidencias porem teem sido registadas por unidades, o primeiro acommettimento, em geral, produzindo a immunidade para toda a vida
s que tiveram mais de uma vez a coqueluche.

Symptomas - A coqueluche, como quasi todas as affecções microbianas, tem uma marcha cyclica, podendo-se considerar nella quatro periodo catarrhal (inicio), o periodo espasmodico (das quintas) e finalmente o de declinio.
Si bem que a incubacão possa ser de horas apenas, como ja hei algumas vezes observado, o praso admittido pela maioria dos autores é de uma semana,

O periodo catarrhal começa simulando a grippe ou o inicio de uma bronchite; alem dos phenomenos geraes que collocam a creança lóra de suas condiç̃es communs de actividade e alegria, a tósse abre a scena, incrementando-se dia a dia, durante 8,15 ou 30 dias, attingindo nessa epoca ao periodo francamsas condições deixa rceber certo rubor dos pilares, amygdalas, a glotte e a epiglotto e sobretudo da parte superior do larynge, para mim a sede principal do mal.
E' muitas vezes difflil reconhecer'se nesse periodo a coque luche, podendo ella ser então confundida com qualquer defluxo banal.

A bronchite dos medios e pequenos bronchios e a febre assiA bronchite dos dos autores não são symptomas de coqueluche; guando ellas existirem devem sor consideradas como uma complicação. a coqueluche e uma affecção apyretica e
fim, si não é complicada, o que e alias commórarte dos casos, não o periodo espasmodico, quintoso, na moreristica, apresentando-se tarda a apparecer. E una com paroxysmos de tempos a tempos duraresentada por um violento em geral á noite. A quinta de tosse e represen ruidosas e seguidas de accesso entrecortado por expinaç sibilantes.
uma ou mais longas inspirações sibilante. A quinta é o resultado do E' o periodo chamado convulsivo. A quinta arvore aerea, graças accumulo de mucosidades nathogenico o de suas toxinas sobre a muaos effeitos do micro de catarrho que desperta o reflexo da tosse por cosa ; é esse excesso os laryngeo superior, phrenico e pneumogastrico intermedio dos nervos da coqueluche repetem-se mais ou menos amiuda-
damente, podendo chegar a $20,30,60$ e até 100 nos casos graves de hypercoqueluche, como já tenho observado
O tempo de duração de
gar ate um quarto do hova. nom a ropeticão das quintas, coO estado geral da creança, com a rope a sua nutricão modifimeça a soffrer; ella fatiga-se, debimentares são frequentes, mormente por occasiāo da tósse, que é por seu lado extenuante. O periodo quintoso tem duracão variavel o que m.
do tratamento, podendo variar enclinio da affecção, que póde durar No chamado periodo de declguns mezes, as quintas văo se desde duas ou tres semanas ate frequencia até a sua extincção completa. reduzindo de intensidade e de um tempo de duração total muito va-

A coqueluche pode riavel, chegando o poro de $6,8,10 \mathrm{mfezes}$, um anno un mai
ella so so cura ao dahi a inutilidade do omprego de qualquer meio therapeutico. dahi a inutilidanores já têm visto em meus serviços clinicos creanças affectadas de coqueluche não complicada curacas a uma theraem poucos dias, $8,10,15$ ou pouco mais, graças a em peutica racionalmente applicada.

A minha estatistica de casos de coqueluche sóbe hoje a cerca de 3.000 e pósso affirmar-vos que hei tido occasias horas até, com as vezes a coqueluche abôrtar, ao cabo de poucas hocac̃os periglottiapplicações imme
as antisepticas. Relliet e Barthez, que estabeleceram de duração 21 dias, a média de coqueluche, verificaram: o maximo de seis mezes.
de mez e meio a messes 25: casos falleceram 114.
Desses 20: casos em Outubro do 1001, por mim apresentada á ciedade de Medicina e Cirurgia, de uma estatistica de 124doentes Sociedade de Med pela therapeutica intiseptica local, foi assignalada a seguinte duração:

```
De 10 a 10. dias.
76
# 10 a 20 " % .
17
117
```

0 pleuriz é raro na coqueluche.
Uma affecção, porém, que tem grande affinidade para a coqueluche, \& a tuberculose pulmonar que não raramente succede a ella. Todos os dias estaes vendo pequenos tuberculosos em após uma ervicos clinicos, cujos phenomenos cuidada

Desejo chamar muito a vossa attenção para a adenopathia tracheobronchica que em um numero não pequeno de casos evolue com a coqueluche ou a succede, dando logar a accidentes muitas vezes sérios.

Em doentes, que em varias occasiões tenho tratado de adenopathias dos ganglios peribronchicos, pude observar a coqueluche atacar, imprimindo aos casos

Os observadores teem relatado para o lado do apparelho circulatorio decurso da coqueluche varias desordens, como as pericardites e a nilatação do coração direito.

Osystema nervoso póde tambem ser a séde de algumas pertubações como convulsöes, meningites, paralysias, etc

Estas ultimas foram muito bem estudadas por Ch. Leroux, entre outros.
utros.
0 prognostico da coqueluche assume muitas vezes a maior gravidade quando ella se complica de qualquer contagiosa (grippe, exanthemas, darias teem sido tambem registadas As infeções cutaneas secundarias teem sido tambem registadas
(abcessos, gangrenas da bocca e da pelle, etc.) si bem que muito ra(abcessos,
amente.
Anatomia pathologica - 0 ponto principal da anatomia patholoAnatomia pathologica - O ponto principal da anatomia pathoños, reside na séde gica da coqqueluche, afeão que até hoje é ainda muito discutida.
da affecçã que ate hoje e ainda de parte as absurdas theorias que durante algum tempo dominaram a Pathologia, confundindo a coqueluche com algumas outras molestias ou admitindo por sede principal das lesões o encephalo, a medulla, o estomamgo pulmão, etc, refirir-me-he
phas mais modernos estudos que collocam o mal no larynge.
Jà Beau (1856) confirmando as ideas de e do pharynge, opinião séde da coqueluche fosse o isthmo do laringe et, Vannebroug, Lelu e es ta confirmada por autopsias outros.

Em 1880, Rossbach pretendeu contestar essa asseçã, nere na mesma conseguido, visto que Meyer hum, em séde larygeana da affeç̧ão que época, eloquentemen me occupa.

Dessa ultima data para cá teem-se triplicado as autopsias em coqueluchentos, que ao lado dos exames laryngoscopicos realisados pelo mais conspicuos observadores, como Henri Roger, demonstram a sed laryngeana do mal.
laryngeana do mal. (abril de 1906) aquelle eminente professor relatou a autopsia de um caso typico de coqueluche sem a menor complicaçã. Tratara-se uma creança fallecida em pleno periodico convulsivo de um branco Pouco abaixo da trachéa, cuja mucosa moricava-se uma cór roséa rôfo em toda a sua parte superior, verificava-se da bifurcação dos que se accentuava a medida
bronchios, onde a congestão attingia or mahi por diante a arvore bronchica se mostrava integra.

Diante de sua obsorvaçäo H.Rogar julyou-se autorisado, por essa de qualquer signal physico depois da quints secrotado pela mucosa tracheo-bronchica. Com semelhante do do muco tação H. Roger é de opinião que se poderia tambem explicar porque sómente pouco tempo antes da quinta se houve o ronchus quando as mucosidades se accumulam na bifurcação dos bronchios e acima.

Não pretendendo absolutamente negar a existencia das lesões as signaladas nesse caso especial pelo sabio professor francez narrado, devo ponderar-vos qne um numero consideravel de estudos e de necro psias deixaram patentes a localização do mal na ontrada da arvore Nos casos do molestias simultaneas segundo Tordeus.
Nos casos do molestias simultaneas com a coqueluche, certamento as varias lesões anatomo-pathologicas dessas molestias se eviden-
ciarão.

Diagnostico - Nem sompre o diagnostico da coqueluche é facil, mórmente no inicio da affecção. No periodo espasmodico o diagnostico face, os vomitos, a ulceração sub-lingual e sobretudo o sibillo final dace, os vointa.

A tösse coqueluchoide póde ser syndromo de varias affecções (tra-cheo-laryngite grippal, pharyngite granulosa, cátarrho naso-pha ryngeano, hypertrophia amygdaliana) como tantas vezes jả vos tenho mostrado em meus serviços clinicos.

A tósso quintosa, do natureza nervosa, distingue-se bem da coqueluche, pelo côrtejo com que esta é acompanhada.

Mais facilmente podem fazer pensar na coqueluche: o espasmo da glotte, a laryngite estridulosa, os corpos estranhos da arvore bronchica, a adonopathia tracheo-bronchica e mesmo o croup.
$O$ inicio brusco, a tósse rouca especial, o caracter nocturno dos accessos, distinguirão cada uma dessas molestias da coqueluche.

A adenopathia tracheo-bronchica de varias naturezas (tuberculosia, syphilitica, etc.) é a affeç̧ão que mais se confunde com a A sua n

A sua não contagiosidade, a ausencia dos tres periodos especiaes, as quintas menos curtas e não seguidas de inspiração sibillante, as velidda ou francam nocturnas, os accessos febris vesperaes, a voz os caracteristicos das ganglionites do mediastino, permittirão ao clinico fazer o diagnostico differencial com a coqueluche.

Muito esclarecerí o caso a auscultação e a percussão, sobretudo despertando ao nível das fossas infra-claviculares o reflexo da tosse (signal de Moncorvo).

Entretanto, a adonopathia dos ganglios peri-bronchicos póde coincidir com a coqueluche ou seguil-a, o quo é alias commum e não astou longe do acreditar que o proprio microbio da coquelucho possa lymphatico circumvisinho. hatico circumvisimio.
Prognos!ico- E' muito variavel conforme as circumstancias e em geral benigno nas ereancas de edado matior de seis ou oito annos. Quanto mais tenra tor a creauç mais grave será o prognostico.
uche os estigmas da mior broncho-pneumonia e a tuberculose as que nesse ponto de vista oc cupam os primoiros logares.

E＇muito pequeno relativamente o tributo que á morto pagam s creanças，entre nos，a coqueluche que evolue isoladamente．Via de regra，o doentinho de coqueluche succumbe ção．

Ha paizes，porém，como os Estados－Unidos，em que a mortaidade pela coqueluche é exaggerada，Jesse ceifado cerca de 200.000 vidas

Pela estatistica de Relliet e Barthez，de 366 doentes por elles tra－ ados falleceram 114，o que quer dizer mais de $30 \%$ ；om 423 casos de coqueluche，Henri Roger registou 142 fallecimentos（cerca de $30 \%$ ） ，finalmente，Trousseau sobre 23 doentes viu succumbirem 10，o que ornece uma proporção de mais de $43 \%$

Por minha parte，as estatisticas que tenho coordenado são as mais favoraveis possiveis．Em uma dellas，por Sociedade de Medicina e Cirurgia，em 124 doenin ceu．

Tratamento－Nenhuma molestia terá，talvez，recebido dos thera－ peutas maior numero de indicaça㇒⿻二⿰丿丨 do que a coqueluche，e fa，seguire o tratamento da coqueluche，cingindo－me a referir－vos o tratamento que deve ser usado como o mais racional e o que，com provada expe－ quencia，melhor resultado fornece na cura rapida de tão afflictivo mórbo．

A base do tratamento deve consistir em procurar－se，com o ma－ ximo rigor，extinguir a causa principal da coqueluche que reside na ontrada da arvore aerea，sede do microbio especifico．

Sera de toda a vantagem combater catarral e espasmodico，na mucosa laryngéa．

Dir－vos－hei como costumo procedor nos casos duintas raras e ainda Si a coqueluche e simples，benigna e as aciões periglotticas com sem inspiraçantisepticas de resorcina（ $10 \%$ ），asaprol（ $1 \%$ ）ou acido citrico（ $5 \%$ ），por meio de um pincel de haste longa do arame e pra citrico（ $5 \cdot \%$ ，poro a seis vezes nas 24 horas．

Si o mal já é intenso，si as quintas se reproduzem com intensi－ de acompanhadas de phenomenos catarrhaes accusados，inicio então o tratamento com a administração de um vomitivo，a ipeca por exemplo，no dose de uma gramma em seis papeis，dados de cinc em cinco minutos，ate obter o vomito cop prego do vomitivo no correr do tratamento
como desde Começo desde praticadas a ellas os doentinhos，o bem que thes prodigalizam che an coreancas que já teem entendimento，a correrem as ga a alliviam，como ji hei varias vezes verifleadu．
Si o elemento espasmodico já attingiu a um gráo tal que col－
o doantinho em perigo por occasiao das quintas（crisem loque o doəntia，vomitos，etc．），associo ao tratamento especifico das embrccações antisepticas，o emprego do alguns agentes destial attenuar a super－excitação nervosa．
Neste caso utilizo－me da antipyrina，da enquinina，da aristochina， da aspirina e outros que moderam Esses agentes natrato，elles são aponas recursus auxiliares do pratica tem demonstrato，elles stio aponas recursos auxiliares do
pleta dos especifico que deve ser insistido ate a terminação com－ As embrocac̃os
Labric）podem ser de utilidade para uão de cocaina（Moncorvo Pae intensos da hypercoqueluche． Jamais emprego o bromof
ionina，porque os considero，além de derivados do opio，mesmo a ratamento da coqueluche．
modicos，ceem voga em sciencia as antigas prescripcões de antispas seau，porque uma certa relutancia em da parte de notaveis observalores europeus esorcina e pelo asaprol，pela primeira vethodo das embrocações pela pae o Dr．Moneorvo em 1882 e pelo a vez posto em pratica por meu itrico por mim proclamado Muitos pro
valor do tratamento 0 meu．germicida local pelo mothodo de meu pae

Entre os estrangeiros podem ser citados：Barlow，de Manchester doentes）；Arutzenius，da Hollanda；Mauriac，do Bordeaux．Hip pocrate Callias；Guaita，de Milão；Viura y Carreras，Calatraveno e Allemanha：Guidi，de Barcellona；E．W．Hedges；Justus Andeer，da doentes）．de Florenza（309 doentes）e Roskan，de Liege（290 En）
tratamento da coqueluche pos que se tem louvado dos bons effeitos cina，asaprol ou acido citrico，pelas embrocações antisepticas de resor－ Jaime Silvado，Rodrigues Guião，Baptista citar os nomes dos Drs． Souza，Olympio Portugal，Ribeiro da Silva，Augusto Barreto Reilly de Faustino，Jeronymo Pourchet，Pinto da Fonseca，Vieira de Pereira Alfiedo Costa，Clemente Furreira，Minia Amelia Cavalcanti，Aquino Fonseca，t．Philadelpho，Francisco Cavalcionti，Antero Manhā́s Simões Corrêa，Almeido b＇ires e Clemente Ferre Nascimento Gurgel， simões Correa，Almeida Bires e Clemente Ferreira．

A sorumtherapia da coqueluche ainda não so tornou uma reali dade，apezar das tentrtivas do Kelaidites，de Gilbert e principal mense de Leulriaux，que chegou a preparar um sôro especial que fo

Tive em minhas mãos o ser．
clinica，porque nessa uccasiäo sorv de Leuriaux，que näo ensaiei ni Dr．Rucques，onde estioio publicadias algumas observacões ler o livro do tram ser esso sôro，além de muito pouco efficaze ité perigoso demons－ elle nāo é exposto ao mercado em esta lo de purezi．Rocques pue ratou infeções estreptococcicas devidas ai impureza do sòro de riaux．

E＇bem possivel que estudos minuciosos acerca do microbio da coqueluche consigam permittir em tempo não remoto um siro cura de real efflcacia
Como para todas as molestias microbianas，a hygione é uma con－ dição que favolece o tratamento da coqueluche．
affecçáo evitavel．Muiso contagiosa，a coqueluche e todaria uma
Costumo com
que eom elle coltabitem e estabeteco coquchento－de outras creanças
objectos, vestes, roupas de cama, lenços, etc., que hajam servido au objectos, (immersão em ag
blimado a um para mil).
A desinfecção do soatho deve ser repetidamente tenho obsorvado a Como meio prophylactico de primera ord, porque me parece que vantagem de procur ur acidificar no meio acido.
o germen especifico não prospera no metas as embrocações com a propria O emprego de limonadaso citrico ( $1 \%$ ), resorcina ( ${ }^{(2} \%$ ) ou asasolucão de limão ou proporcionado excellentes resultados, sendo nuprol ( $1 \%$ ) tem-me proporcionistado de creanças em contacto com os merosos os casos que deixaram de adquirir a molestia, graças a esse recurso.

Taes são os conselhos que julguei de vantagem
proposito dessa molestia que tanto aflige a infancia.

## 17. Preleogão

## PAROTIDITE

pallar-vos da parotidite, affecção vulgarmente entre Devo hoje fallar-vos da a que os francezes chamam oreillons. nós denominada caxumbse a dia infecto-contagiosa, tendo por localão as glandulas salivares e podendo em cer tos casos thyroide, a prosaçao a landulas (testiculos, gland tata. as mamas, os ovarios, etc.).
A parotidite parece so poder affectar a especic
jámais ter sido verificada ou inoculue a parotidite é conhecida e a Historico - Desde Hippocrates que a parotiave hoje eprovelatal descripção que elle delli deu aidenciada a natureza contagiosa do mal, somente em borsiere lembrado a sua semelhança com as tendo, em 1ra, Barde Trousseau, Peter, Laveran e outidite, estaeruptivas. Mar idéa e estudaram com minuciosidade a purotilte lharam essa idea e estudaramificidade. belecendo de vez a sua especificidade. Etiologia-A parm-se visto atacar mui não poucas vezes en eutras collectividades.
collegios, hospitas em sido assignalada em todos os climas e varios A molestia não parecendo sobre ella influirem outros factores etiologicos paizes, não parecendo sobre etc.); todavia, è facto de observação que (condiços a parotidite a poque a um só estabelecimento, a uma só classe nos collegios ou asylos, etc.

Raras vezes a epidemia de parotidite attinge grande numero do pas do uma populaçāo, sahindo do limite de uma localidade a pessoas do individuo a individuo e cx contaoutra. No entretan do mesmo modo que póde a parotidte tenha sido dinariamente facil, do mesmo mbora só excepcionalmente tenha sido giada por merio verifado. quo o virus da parotidite propagaso eransporta-se mal fóra do organismo.
e Prara Sevestre o outros scientistas a parotidite slandulas. Para ande do engorgitamento das glandulas. Para

Comby o maior perigo do contagio se observaria até o periodo da invasao, dahi por diante altenuando-se.

Uma interessante observação de Merklen fez ver que ưma nutriz, affectada do parotidite, amamentou impunemente uma creança que nada soffrou, não se havendo modificado nem quantitativa nem qualitativamonte a secreç̧ão lactéa.

Quanto ás edades, não pusso deixar de referir-vos que, ao lado de alguns casos registados em sciencia de parotidites congenitas, a molestia poupa geralmente os recemnascidos, sendo dos 5 aos 15 maleficios.

Acode-me, entretanto, citar-vos o caso de uma creancinha de tres
zes e que actualmente tenho om tratamento no meu consultorio particular e affectada de uma intensa parotidite.

Não parece haver predilecção por este ou aquelle sexo, como eu e outros observadores temos verificado.

A acquisição da parotidite confere, em geral, a immunidade para toda a vida. Como para as febres eruptivas, com as quaes ella tem grandes analogias, tem-se observado a ropetição da molestia. Charrin, Olivier, Boinet e Bordas, que datam de 1881 em diante.
As opiniões foram contradictorias, merecendo o maior conceito a opinião de Laveran e Catrin que, em'1895, communicaram á Sociedade de Biologia as suas importantes pesquizas. No sangue, na serosidade das glandulas inflammadas, no liquido testicular, nas serosidades das articulações, nas manifestaçũes rheumaticas da parotidite, aquelles illustres microbiologistas assignalaram um microbio especifico, um diplococco, com a dimensao de pouco mais de um micromillimetro, do pouca mobilidade, tomando as materias corantes communs, menos o Gram, e cultivando-se em gelatina ou gelose.

Os autores não conseguiram obter o menor resultado das inoculações em animaes a que procederam.
oentes affectados de parotidite conteria uma ptomaïna mal definida.
facilmente curavel na maioria dos casos, numero muito reduzido de necropsias tem sido procedido, e dahi a deficiencia dos estudos anato-mo-pathologicos sobre a parotidite.
mo-path todo o caso, além dos estudos de Virchow e Jacob, citam-se os trabalhos de Rouvier que não encontrou lesões inflammatorias, achando integros os canaes salivares. Nos exames histologicos a que este ultimo investigador procedeu, teve occasião de reconhecer erem muito exiguas as lesões das glandulas.

As lesões do testiculo, na parotidite, podem chegar até á esclerose parenchymatosa, que acarreta quasi sempre a suppressão funccional do orgão (Reclus).

De um modo geral, a anatomia pathologica da parotidite nada de especial tem feito revellar.

Symptomatologia - Prova a experiencia que ar parotidite tem uma incubação mais longa que as febres eruptivas. Os autores concordam que seja a duração de se periodo de uma media de ls dias, podendo no entretanto ser de oito ou du 26 dias (Relliet).

O periodo prodromico é insidioso; a creança apresenta febre inappetencia pronunciada, máo estar e abatimento. Muitils vezes, precedendo o engurgitamento das glandulas, nota-se a otalgia, somno lencia, cophalalgia e ate algumas vezes epistaxis.

A febre, por via de regra, é elevada antes mesmo do engurgitamento glandular, podendo chegar a $40^{\circ}$, como om um caso que ha pouco tempo foi visto neste puppore a invasão de um exanthema.

0 diagnostico dove ser estabelecido em face do edema da região parotidiana. Todavia, houve já quem tivesse observado uma epidemia de casos frustos, sem o engurgitamento glandular.

Este geralmente é muito accentuado e deforma a physionomia; elle occupa a região pre-auricular, correspondendo a loja parotidiana, ou melhor o espaço angular existente entro o ramo ascendente do maxillar inferior e a apophyse mustoide. A pelle da região mostra-se espessada, lisa e a pressão desperta ahi intensa dôr; esta existe tambem expontaneamente e por isso o individuo, sendo obrigado a handor os vezes ura contractura reflexa, um vordadeiro trismus. Em casos muito raros a parotidite é unilateral; eujá tenho no en. tanto observado essa localisação.
Para Relliet o engurgitamento póde apresentar tres gradaçõos: a) leve tumefacção, podendo não ser logo percebida; $b$ ) augmento bem accentuado da regiāo parotidiana com certa vermethidão da pelle; c) engurgitamento muito exaggerado da região, deformando sensivelmente a facies da creança, tornitndo muito volumoso o pescoço.

Por minha parte tenho visto casos desta ultima categoria em que o edema se estende até a clavicula e incommoda tanto a creancinha que a obriga a fallar entre os dentos, por não poder abrir a bocca sem grandes dôres.

O eiema póde attíngir a face, palpebras, etc., ou descer até o thorax.

Na parotidide é rara a invasão sub-lingual; Henoch descreveu com essa localisação uma forma especial a que denominou sub-glossite. Quanto a mucosa buccal, ella nada de anormal apresenta geral-
mente ; em alguns doentinhos verifica-se, porem, um enanthema um pouco semelhante ao das febres eruptivas. Em muitos casos observa-se mesmo uma angina erythematosa ou de caracter pultaceo pracedendo a parotidite.

A estomatite e mais rara e foi bem descripta por Gueneau de Mussy.

Como symptomas geraes da parotidite, além dos já citados, deve-se assignalar em alguns doentinhos, mórmente os tarados, o delirio e as convulsões sobrevindas por occasião das altas temperaturas. E' de observação vulgar, porem, que a affucção evolue geralmente de uma maserira benigna, restabele
poucos diঞs, mesmo sem tratamento. aqui mesmo nos servicos deste Dispensario teem sido trazidas muitas creancas portadores de parotidites suppuradas.

E' uma terminação devida a infeç̧ões secundarias.
Tem sido descriptas tambem pelus autores, localisações extra-glandulares e sobretudu as dos orgãos genitaes. A orchite, ja assignalada por Hippocratis, e muito rara. Eu só conheço um caso desse genero.

As glandulas mamarias tambem podem suffrer em alguns casos, sendo excepcionaes os engurgitamentes das glandulas thyroido e lacrimal.

Além dessas localisaçẽes são citadas complicacões para o lado dos apparelhos 1 enal (nephrite, albuminuria) e circulatorio (peri e endo-

Mais commum do que essas desordens o o rheumatismo parotidiano, um pseudo-rheumatismo infectuoso do qual já tenho registado alguns exemplos.

Tem-se assignalado para o lado do apparelho locomotor varias desordens (osteites, osteomyelites) e a pelle póde tambem soffrer, tendo sido observadas varias manifestações cutaneas concumittantemente com a parotidite.
0 systema lymphatico nem sempre é extranho ao processo morbido $e$ as ganglionites podem ser observadas.
As complicações do apparelho respiratorio, digestivo e nervoso podem tambem sobrevir.

Prognostico - Em geral é benigno e a gravidade reside na edade da creança que quanto mais tenra, mais susceptivel é aos effeitos da parotidite. A orchite e a atrophia testicular apresentam maior graparotidi

Tem havido epidemias de parotidites em que a molestia tem produzido certo numero de terminações fataes.

Diagnostico - Emquanto o engurgitamento parotidiano não se processà é quasi impossivel o diagnostico. E' o que se dá nas fórmas frustas sobretudo

A confusão maior que se pode fazer e com qualquer adenopathia sação da adenite esclarecerão o dia diostico.

Em algumas anginas a tumefacção ganglionar pode assemelhar-se a parotidite.

Na febre ganglionar o mesmo poderá succeder, mas, uma exploração minuciosic e o côrtejo da affecção tirarão as duvidas.

A tumefacção parotidiana consecutiva as intoxicações chimicas ( pelo chumbo por exemplo, o iodismo, etc.) podem simular a paroticessacão da causa, são bons elementos para o diagnostico.
cessação da causa, são bons elata e prophylaxia - Embóra na maioria dos casos as parotidites se processem de um modo benigno, deve-se todavia manter os casos em observacão e proceder, como faço, a uma rigorosa desinfecção da cavidade buccal (resorcina, asaprol, boricina, chloratos alcalinos etc.) durante todo o curso da molestia.

Costumo, com bons resultados, applicar sobre as regiões affectadas uma pomada de ichthyol ou thigenol a $20 \%$, ou mesmo de collargol ( $15 \%$ ) e em seguida compresas humidas quentes, que actuam, melhorando os phenomenos inflammatorios e dolorósos.

A medicação symptomatica póde ser empregada em caso de necessidade ; para combater as perturbaç̃̃es gastro-intestinaes : os purgativos e antisepticos; as altas temperaturas: a euquinina, a aspirina, a antipyrina, etc.

Os phenomenos ataxico-adynamicos podem ser efflcazmente combatidos pelit balneotherapia, a revulsão, a cafeina, a theobromina, etc. Sera boa a dieta e na convalescença o omprego de tonicus que parotidite.

A prophylaxia deve consistir no isolamento do doente, o mais cedo A prophylaxia deve parotidite e extremamente contagiosa, mais de individuo á individuo do que pelos objectos, véstes, etc.

A desinfecção do domicilio têm sido muito recommendada.
Tenho colhido bons effeitos da antisepsia buccal das creanças em convivio com o doente, como meio prophylactico de certo valor.

## $1 \boldsymbol{B}^{\text {Proloogáo }}$

Febre ganglionar
0 avançamento da clinica, graças aos progressos da bacteriologia, fez em nossos tempos reconhecer que muitas entidades morbidas tidas fez em nossos tempos reconhecer que muitas expressão de uma modalicomo autonomicas, nat sat dos grupos das estreptococcias, estaphylococcias, pneumococcias, colibacilloses, etc.
Na realidade os differentes agentes microbianos são capazes, agindo desta ou daquella maneira, localisando-se neste ou naquelle departamento do organismo e sob a influencia de factores diversos, de produzir effeitos os mais differentes e caracteriszndo affecçors varios.

O estreptococco, por exemplo, dotado de and provavelmento das evidenciado, é o agente causal de muit febres eruptivas e da parotidite, de cerzas, de erysipelas, suppualgumas lymphangites, de aden
raȩões diversas, meningites, etc.
Tempo virá em que todas essas modalidades mórbidas serão enquadradas sob uma mesma rubrica conforme a agente dellas productor. A febre ganglionar, de que hoje me occuparei, é, como todas sobre as quaes já tenho dissertado, uma affecção infecto-contagiosa (?), de caracter benigno na maioria dos casos, acompanhada do febre e eng da gitamento do systema ganglionar e predominancia da pleiade da região cervical.

Historico - Parece terem sido Filatow e Korsakoff os primeiros a descrever a molestia, si bem que haja, nesse sentido, sido reclamada a prioridade para Rauchfuss.

Estudaram, porém, melhor a febre ganglionar Pfeiffer, Starck, Muggia, Moussous, Comby e outros que so suc
hoje registadas em sciencia e sempre citadas.
Sóca, de Montevideo, teve occasião de estudar a nephrite na febre Soca, de
nglionar.
ganglionar.
0 trabalho mais completo, porem, ate hoje publicado, e a these de Gourichon, em 18.55, e na qual a affeccão e descripta com toda a vantagem e citados todos os trabalhos ate então publicados eque por aquelle autor foram commentados.

Etiologia e bacteriologia - De uma frequencia não muito commum em nosso clima, a febre ganglionar é todavia por vezes observada effendo tanto primeira como a segunda infancia

Temos visto creancinhas de poucos mezes della affectada. Em adultos é que só muito raramente tem sido assignalada. Nao parece haver predilecção para este ou aquelle sexo.

Tem-se, porém, o direito de perguntar : quaes as causas da febre ganglionar?

Invocam em primeiro logar o frio. Si bem que a affecção seja mais commum nos climas frios e humidos, esse factor só póde certamente ser considerado como uma causa occasional.

Todos os outros factores que, para todos os accomettimentos morbidos, influem consagrando ao organismo maior* ou menor predisposição; a fraqueza, a debilidade, a má alimentação, as molestias do apparelio gastro-intestinal, as molestias agudas, etc., tem sido incri. minados na etiologia da febre ganglionar.

Coñtra o exaggero da influencia da grippe protestam a observação de Comby e a mintra propria.

A irritação da mucosa do fundo da bocca e a localisação mais commum das ganglionites na affecção que ora me occupa, na região cervical lateral (angulo do maxillar), fazem, com boa razao, suppor que, a riana se processe pelas cryptas das amygdalas ou pelo pharynge, propagando-se ern seguida o agente infectuoso a rêde ganglionar proxima.

Embóra raramente, tenho obscrvado em alguns casos, a extensão da affecção a outros pontos do systema lymphatico (região axillar, inguinal, etc.)

Todos são unanimes em admittir que o microorganismo pathogenico da febre ganglionar seja um estreptococco, que como se sabe (sem virulencia) é commensal do homem, tendo por hobitat a cavidade uccal.

Segundo Combemale e Neumann a mucosa nasal e a das vias respjratorias poderiam ser a séde da ent
Conclue se de tudo que acabo de dizer que a febre ganglionar é
vavelmente apenas um modo de ser da estreptococcia, o que a bacteriologia virí, de certo, muito proximamente demonstrar.

0 contagio já de longa data tem sido assignalado. Protassow, em 1891, houvera visto duas creanças de uma mesma familia affectadas do fobre ganglionar e Filatow relata que Pfeiffer observou epidemias familiares (quatro casos successivos na mesma familia. de Janeiro, a

Por meu lado pósso assegurar-vos que já vi, no Rio de Janeiro, a febre ganglionar atacar varias creanças evidencia, que póde ser transmissivel.

Symptomatologia - Affecção geral infectuosa, a febre ganglionar mifest manilesta-se, com um tempo depressão de forças, máo estar, dôres nhecido. O doentinho sente depressao de forças, ma $39^{\prime}$ e $40^{\circ}$. vagas e não tarda a ter febre, em geral, elevans, a defervescencia ope.
Podendo assim estar durante alguns dias, ra-se geralmente ao cabo de 36 a 50 horas. O exame dos difforentes orgãos e appare dôr de garganta, uma extraordinario. A creança, porem, queixa-se de dundo da cavidade boccal certa difflculdade na deglu rubefacção da mucosa, acompanhada ou nāo de um verdadeiro erythema.

Dous ou trez dias depois do iuicio dos phonomenns referidos, começa a apparecer o engorgitamento ganglionar, em poucas mosirando-se mais ou menos volumosos os gangios do ang inferinr.
maxillar infer

A adenite é dolorosa a pressão e os ganglios mostram-se innamados e bem assim os tecturacs do poscoço e da cabeça.
do ter os movimentos naturacs do poscoço e da cabeça.
A medida que cs ganglios augmentam, saletamente apyretico e o ostado geral modifica-se favoravelmente.
estad. A adenite vae paulatinamente ceden
apleto ao cabo deduas ou tres semanas.
completo ao cabo deduas cu tres semanas.
Em alguns casos, embóra muito raros, tenho oncon a por appura a nação por suppura, ão.
alyruns casos a localisação bilateral.
Nem-sempre porém a marcha e a luealisação da febre ganglionar
é a que tenho descripto. Casos ha em que varias pleiades ganglionares são acommettidas.

A adenöpathia tracheo-bronchica, com o seu cortejo conhecido de rises asthmatoides e a tosse coqueluchoide, e a invasão da rêde gan liouar do mesenterio acompanhada das colicas muita intonsas, tem sido referidos por alguns observadores.

Comby e Luiz Agote viram em um caso um abcesso retropharyneano, como ja havia assignalado Neuman
As complicações da febre ganglionar podem ser a albuminuria, a hermaturia e a nephrite.

Diagnostico - Antes do apparecimento da adenite e quasi imposvel o diagnostico Demais o inicio da febre ganglionar simula muito o até mesmo o da diphteria. Nesta o exsudato, que na febre ganolionar nāo existe, servirá de caracteristico. As outras anginas podem ger confundidas com a febre ganglionar ; os phenomenos locaes, porém, sāo naquellas muito mais intensos, além de que a marcha da affecção dissipará as duvidas.

As adenopathias syphilitica o tubereulosa jamais tem a marcha guda da febre ganglionar; ao contrario ellas têm por caracteristico a chronicidade.

O mesmo, porém, não succede com as lymphangites ganglionares gudas em que o diagnostico differencial se torna mul, nas circumvisiTodavia, ao lado da marcha da afreccão ha, ed entrada, uma erupcāo, nhanças dos ganglios tumefactos uma porta de entrada, uma erupça, um ferimento, uma ulceraçã, que justitica, na mor parto dencite.

A adenia e a leucocythemia nao se pode con de que o exame do ganglionar, cuja evoluçao é toda differente, a acarreta.
sangue demonstrara as desordens Sendo a febre ganglionar de caracter, em geral, brando, evoluindo a affecção sem produzir maiores depredações ao organismo, não ha indicação para um energico tra tamento

Si ha hyperthermia, os antithermicos e sobretudo a quinina e seus derivados têm a sua indicação; si ha embaraço gastrico deve-se. combatel-o. Emfim preencher-se-hão as indicações de momento, ua zendo-se applicar sobre a séde do engorgitamento gangle collargol. pomada de ichthyol camphorada ou de thigenol ourcal.

Será de vantagem a antisepsia febre ganglionar, impõe-se o isola
Sendo possivel o contagio da febre gangionar, is que se achavam mento do doente, submettendo-se todas asorios de resorcina, asaprol, em contacto com alcalinos ou boricina.

## $19^{2}$ Freleogio

## Grippe

Deveria no correr destas palestras algo dizer sobre um grupo de pyrexias, ainda mal definido, e que alguns autores rotulam com a denominação um pouco enygmatica-de febre ephemera. Os progiologia da clinica, o desenvolvimento crescente dos estudos de bacteriologia
esclarecerão certamonte a questão o taes modalidades morbidas
entrarão nos differentes grupos já conhecidos das estrent entrarao nos differentes grupos já conhecilos das estreptococcias, Preferindo, pois, tratar das diversas partes da pathologia
om o methodo hodiernamente exigido, e continuando as nossas palesras sobre as molestias infecto contagiosas, devo occupar-me hoje de um capitulo importante - o da grippe.
Historico - Molestia com outras muito confundida antigamente, pode-se dizer que somente nestes ultimos annos tem sido estudada no que concerne à infancia.

E' uma molestia infecto-contagiosa que pode affectar varias ormas.

Frequencia - A confusão que os antigos faziam não permittia que se pudesse ajuizar do gráo de frequencia da grippe. As estatisticas modernas fizeram ver que a grippe ataca a infancia com certa inten-
sidade, sendo relativamente fraca a mortalidade. Em algumas epidemias tem-se mesmo notado uma certa predominancia da molestia pelas creanças.

Nenhuma edade é a ella poupada. Chambrelent e Townsend admitiram a grippo congenita; E. Perier, secundando as affirmaçoes de D'Astros, Flesch e Dauchez, mostrou a immunidade relativa do recem-nascidos que mamam em mulheres affectadas de grippe, ao contrario do que succede com os aleitados artificialmente.

Para Henri Gillet a molestia seria rara antes dos seis mezes mios nestes. Etio

Etiologia - Apezar de algumas controversias recentes, admitte-se como agente especifico provavel da grippe o cocco-bacillo de Peiffer pneumococco.
O primeiro acommettimento da molestia nāo confere absolutamente a immunidade (H. Gillet, Filatow e outros). Tenho reiteradas vezes assistido a reincidencia desse mórbo em varias edades no mesmo individuo.

Tem-se admittido que a invasão do organismo pelo agente microbiano especifico (?) se fitz pela mucosa das vias respiratorias

Com relação ao mơdo de desenvolvimento da influenza no seio micamente á infancia, como é frequente na Russia, ter o caracter endemico que ao contrario daquella forma, acommette maior numero de creancas do que de adultos, e finalmento, oxtender-se largamente sob a forma de pandemia.
De 1901 a 1905 (4 annos) sobre 8.500 doentinhos tratados no «Dispensario Moncurvo», foram registrados 326 casos de grippe. Anatomia pathologica - Si bem que a grippe determine um quadro clinico muitas vezes grave e espectaculoso, as lesôes deixada não apresentam o caracter de intensidade que seria de esperar. A maioria das lesões profundas flliam-se a complicações

E' verificada quasi sempre uma hyperemia das mucosas das vias espiratorias. No zpparelho gastro-intestia ia portant e inflammação catarrhal. A esplenomegatia e inconstante.

Taes são em seus traços geraes as desordens anatomo-pathologicas da grippe infantil.

Symptomatologia - Já vos disse no inic̣io desta preleeção que a grippe podia affectar varias fórmas clinicas.

Como bem ponderou o illustro pediatra brazileiro Dr. Clomente Ferreira a attentas a susceptiblysiologica do systema nervoso das torio, a impressionabilidade particular do tegumento o a facilidade creanças, a vuinerabindade sa phase da vida, e logico inforir-so que dos reflexos vasomotores nessa phase dever cahir sob a obserão casos de manifestações frequentemente devem cahir son nervosas e cutaneas. grippaes, broncho-pulmonares, nervosas e cutaneas o germen da influenza intensivo om suas propriedades fluxionarias e congestiparas o manifesto em sua predilecção de effoitos sobre os centros corque se espinaes, mesmo na edade adulta, facilmente se explica posthenicos assignalam por seus symptomas van infeccão pelo bacillo do Pfeiffer.s e nervosos, as varias modariader creancas de edade superior a 5 e 6

Segundo Gillet a grippe nas creand do adulto ; nas edades mais annos approxima-se da phenomenolog da irregularidade e por isso foi baixas a molestia resta Henri Huchard «une maladie à meprise, muito bem definida pelos."
surprise, et a surprises." febril, catarrhal ou thoraxica, nervosa e
Gillet falla nas formas: a gastro-intestinal, que absolução clinica.
muitos argumentos e na fórer da iofluenza infantil em : broncho-
Prefiro dividir as
Pronar, nervosa e cutanea, o que mais se coaduna com a nossa observação nesta Capital.

Qualquer dessas fórmas caraterisa-se dosde o inicio ou no correr da evolução morbida.
da evolucubação é variavel na sua duração; óra muito rapida (D'Astros), ora durando um ours
muitos dias (Cartens). Abrem a scena de invasao vagis e a febre.
cephalalgia, rachialgia, dores vagas e a febre. e prolongada na chaA febre apresenta caracion (D'Astros); e muito fugaz na febre de mada febre grippal prolongada dura 24 horas (Perier, Baginsky, J. Simon e D'Astros) ; apresenta o typo intermiltente ( J . Simon e Perier) em muitos casos.
Não é raro nos recem-nascidos a grippe manifestar-se apenas pela elevação de temperatura e pelo estado de a creancinh's geme de Por vezes nota-se abundante diaphorese e a crean gritos. quando em quando interrompendo Ap lado desses estados
H. Huchard, a grippe apyretica.

Na fórma broncho pulmonar predominam os phenomenos de inflammação catarrhal das vias aereas. O catarr ho de grippe.
ralmente o phenomeno dominante nas epracheo-bronchite, ao lato
O catarrho occulo-nasal, o coryza, a drachos pervosos, sensaços dos symptomas geraes (asthenia, pheno. 0 doentinho, que quasi sempre neste estado mostra-se febril
invisão de qualquer febre eruptiva.
invasão de qualquer felore eruptiva.
Não tarda a solrcevir uma dyspnéa toxica, muitas vezes intensa, acompanhada ou não de anciedade precordia, trico. A minha obser. -tuada perturbação das funcções do pnoumogastrico. A minras, grave vação tem feito reconhecer, ato em

A tracheo-laryngite grippal, com tósse coqueluchoide, e tambem commummente vorificada na infancia, e bem assim as anginas, mesmo as do caracter estriduloso, as pharyngites e as broncho-pneumonias, bastante frequentes em todas as edades.
Qualquer dessas modalidades pólo apresentar o caracter de maior ou menor gravidade.
Por vezes, dadas certas condições (estado de humidade atmospherica, desnutrição por molostias anterio'es, etc., etc.) a grippo pode nas croanças affuctar uma giavidade oxtrema.
Na forma nervosa prodominam : a cophalalgia, a mór parte das pezes intensissima, a photophobia, a hyperesthesia, as nevralgias e o rheumatica da grippe na qual se encontra o exaggero dos phenomenos dolorósos das massas musculares, nas articulações, acompanhados de curvatura, asthenia, lumbago, rachialgia etc. (Henri Gillet).

O meningismo grippal, ou a pseudo-meningite grippal foi estudada por Sevestre, Comby e Curti

A fórma cutanea tem sido, pelos observadores brasileiros, frequentemente oncontrada na grippe infantil.

Na maioria dos casos existe um exanthema polymorpho, ora escarlatiniforme, ora morbilliforme, em alguns doentinhos mesmo affectancomplicacões da

As complicaçóes da grippe na infancia podem ser as de todas as molestias infecto-contagiosas e conforme os agentes microbianos asso-
O estreptococco, o pneumococco e outros podem ser os causadores de broncho-pneumonias, adenopathias tracheo-brunchicas, nephrites, meningites, nevralgias, atrophias etc.

Uma complicação que julgo commum entre nós é a otite suppurada.
Como Leloir demonstrou póde-se encontrar tambern a pyodermia, o que muito raramente hei verificado.

Deve-se assignalar que como o sarampão e a coqueluche, a grippe abre trequentemente as portas á invasão da tuberculose, mórmente nas creanças debeis ou dotidas dj um terreno ja préparado pela herança.

Diagnostico - Quando grassa uma epidemia de grippe, o diagnostico se torna relativamente facil, porque a molestia n'uma mesma familia ataca quasi sempre sinão todos, pelo menos a maioria das pessoas que latbitam debaixo do mesmo tecto.
Segundo os mais distinctos invostigadores, os paroxysmos epidemicos da influenza agsravam as outras molestias reinantes (sarampão, diphteria, toxi-infecções digestivas, etc.).
E' aqui occasião de reclamar, nous senhores, contra o abuso que entre nós se tem commettido do diagnostico de grippe. Realmente estios habituados a ver facilmente diagnosticar de grippe todo o resfriamento acompanhado de coryza ou do pharyngite, a tracheo-bonchite o outros pequenos accidentes morbidos geralmente por occasiá intensa humidade, o que frequentomento se observib em nosso clima.
Tem-sc abusado dessa designação rotulando estados morbidos differentes e tempo jii é de reagrirmos contra esse processo de tao pre judiciacs effeitos.

No tocante $i$ infancia o opinteto do grinpe intestinal bem survido para deixar exoluir, sem a precisa intervenção medicamentosa, varios estados pathologicos de nattureza-diversa.

São quasi que caracteristicos na grippe os phenomenos dolorósos, as perturbações nervosas e sobretudo a prostração, a asthenia, phenomenos esses que não acompanham as loves inflammações catarrhaes motıvadas pela estação fria.

0 apparecimento, no $4^{\circ}$ ou $5^{\circ}$ dia, do oxanthema caracteristico, O apparecimento, no coincidindo com a defervescencia da sarampão.
dissipara as duvia, nas formas cutaneas da grippe, o diagnostico torna-se por vezes algum tanto diffeil.

A fórma intermittente lembra o impaludismo, tanto mais quanto pódo nesses casos o doentinho apresenar microscopico do sangue, que saburral etc. Impõe se enta diagnostico.
poderá ajudar á elucidação a acommettimento de varias pessoas Em quaesquer hypotheses o da constituição medica local, concorem uma mosma casa, o estudo clinico seja permittido firmar a sua rerão sob
diagnose.

Devo entretanto relevar-vosque a marcha da grippo e muito regular, já no seu periodo de estadio, já no tocante á convairregular,

A depressão é o phenomemo dominante e essa asthenia póde perdurar, acarretando ate phenomenos de verdadeira neurasthenia, se-guindo-se a convalescença.

Tenho presentemente em tratamento uma doentinha de cinco annos que ha mais de tres semanas se restabeleceu de uma grippe grave; pois bem, o seu estado dosa la e só agora começa ella a sahir intensa e a asthenia muito iccusala e so ag.
desse estado de abatimento tão prolongado.
Prognostico - Si bem que, na maioria dos casos, entre nós mais
Prognostico - Si bem que, na infantil se revista frequentementc que em outros certa benignidade, tem-se visto, aqui mesmo na Capital da Republica paroxysmos epidemicos em que as creancinhas, e até muito tenras, toem sido a tacadas com extrema gravidiade.

Quanto a mortalidade, nos paizes em que a grippe geralinente grave, assuma ella a propurção de um torço da lethalidade geral. Entre nós esse dizimo parece muito mais reduzido. Outro tanto não succede porém com a morbidade, que é por vezes maior do que do adulto.

Tratamento e prophylaxia - Teem sido indicadas para a grippe um grande numero de medicações, e não desejando fatigar-vos mais, referirei apenas q
della affectadas.
Colloco o doonte em uma athmosphera aquecida crevendo reiteiradas lavagens antisepticas com o iutuito de prevenir as sorcina, acido salicylico, Parra corrigir a febre, muitas vezes intensa, o emprego de alguns antipyreticos fornece resultados (4uinina, sailo emprego de alguns a assuciaçao do broinhydrato de quinina e da aspirina tem-me proporciunado grandes beneficios, concorrendo para corrigir com certa rapidez os phenomenos febris $C_{\text {s sobretadinho. }}$ estare a asthunia considera vel que tanto importuna o doen tinno. Si ha embaraço gastrico, não prescindud submettendo a creança ao tração do calomelanos o outros purgativos, sub.
uso de alcalinos e outros agentes therapeumcos. Quando se trata de alimentar.

A inflammação catarrhal das vias aereas é beneficamente combatida pelo emprego dos balsamicos (benzoatos, terpina, thiocol e facilitam a transpiracão.
$O$ estado de anemia e na convalescença, serão combatidos pelos tonicos (arrhenal proiongam nicos, ferruginósos etc).

Em se tratando de uma molestia bastante contagiosa, será de bốa norma evitar o contacto directo do doentinho com outras creanças sãs e sobretudo que estas se exponham ás intemperies, visto que a humidade muito infue para o accommettimento do mal.
oph lavagens antisepticas das mucosas nasal e buccal, como meio prophylactico, produzem, as ou mesmo o emprego de pequenas dóses de bromhydrato de quinina, seriam meios preventivos de certo valor. Eis o que me cumpre resumidamente infantil.

## 20: Pxeleç̨áo

Febre typhoide
Proseguindo nas nossas palestras, eu devo fallar-vos hoje da febre typhoide.

Molestia rara na infancia do Rio de Janeiro, a febre typhoide por isso mesmo não constituirá para nós aśsumpto de tanto intoresse como para aquelles que militam em zonas onde ella domina.
tanto causada pelo bacillo de Eberth
Historizo - Como se póde prever foi ella durante muito tempo confundida com outras pyrexias, maxime no tocante a infancia ; deve-se, entre outros, a Parrot, Henoch, Cadet de Gassicourt, d'Espine e Gerhardt, haverem do 1882 em diante melhor estudal-a, tendo Tratado, a descripeão kelica Muitos outros trabalhos depois desses têm sido public
uito serviram para esclarecer pontos obscuros desse capitulo que pediatria.

Etiologia - Parece haver accórdo entre os observadores que a frequencia da febre typhoide está na razão inversa da edade, quer dizer sendo tanto mais commum, quanto a creança esta menos proxima do nascimento. Mesmo nos paizes em que ella e endemica, conside-ram-n'a rara antes dos dois annos.

Marfan a quem se deve um estudo especial da febre typhoide dos recemnascidos, reconbece apresentar esta uma symptomalugia muito pouco precisa.

Quanto ao sexo não tem sido propriamente verificada predilecção para as meninas ou os meninos.

O elemento etiologico de maior valor é o contagio. Parece provada potavel e, tambem, pelo leite, em geral não submettido á previa ebu
licão. Por qualquer destes dois modos tem-se observado o desenvolvimen to de opidemias (Mery)

0 contagio directo, de individuo à individuo, tem sido, embora amente, assignalado por alruns autores. Olivier, Guincas referiram varios casos desse genero observsibilidade da contaminaçã Por outro lado tem-se admitrizes affectadas da febre typhoide de lactantes pelo leite dar eomo Nobecourt e ffelmann no entretanto alguns obscrvadores, affirmam haver podido reg
não parece aínda resolvida.
O mesmo não se dá porem, com a visto que as investigaçõos cliuterina, por intermed de Vidal, Chantemesse, Eberth e muit
nieram provar a possibilidade da infecção typhica congenita. yphoide,
Tem sido constatados abörtos, causados pela febre ty phoide,
sendo rara nesses casos, tambem, fallecer de uma septicemia vezes o féto nascido vivo não baria e do baco.
hemorrhagica, com grave lesão do figado e do in infecção typhoide, pot Para rematar o que disse a pe penso com Mery que «uma mulher via placentaria, de affectada de febre typho
producto da concepção.»

Anatomia-pathologica - As lesões anatomo-pathologicas dessa molestia, nas creancas, sao muito menos intensas do que as dos adul sendo tumefacção molle das placas de peyer e frequentes no adulto.
excepcionaes as ulceracses intalisam-se antes ao nivel da valvula ileo Quando estas existem partes do colon.
cecal, do que nas diversas partes do colon 0 podem apresentar um grande volume.

Symptomatologia - Os especialistas que exercem em climas onde Symptomatologia - Os especialistas qua ex admittir uma fórmia a febre typhoide domina, estão accordes em a marcha é anomala normal, cyclica e uma fórma anormal em que aços para o estabedeixando muitas vezes o cintico.

Nos casos geraes a marcha da molestia processa-se como no
Nos casos geraes a marcha da rapidez do inicio, uma creança adulto. Sevestre, porem, insiste sendo inopinadamente accomettida de muitas vezes de perfcita saude, sendo $40^{\circ}$, vomitos, cephalalgia intensa e outros febre elevada, até mesmo de $40^{\circ}$, vommonia (Widal.)
symptomas, como se fora uma pncua apresenta-se com o rebúrdo ver-
No periodo de estadio, a lingua apresevir perturbações gastromelho o saburrosa no centro, pode a in ppetencia quasi sempre sendo intestinaes, mais ou menos intensas, a inappetencmia e muitas vezes constantes alem

Um facto para o qual devo particularmente chamar a vossa attenção é para o traçado thermico da febre typliolde. Em dentes nota-se no primeiro septenario, o periodo das oscio se segue, denoque na infancia não é constante ; no septorra mantem-so clevadia, ou minado de periodo de estadio, as e podendo durar pur expaço ate de ex com oscillaçoes muito pequenco periodo, o chamado das oscillesoes dias ; finalmente ha un terceiro perraçáo é mas variavel nit creança que no adulto.
Raramente a febre apresenta uma defervescencia rapida.

Ha certos symptomas do adulto, que nem sempre se encontram na creanca, como os symptomas abdominaes, o meteorismo, as dores da fossa iliaca direita, o gargarejo, etc.
A esplenomegaliu é muito commum na febre typhoide infantil. casos nota-se, entretanto, um verda roseas lenticulares; em certos exanthema
ma bronchite ou pheno-
Lo cabo de tres semanas mais ou menos o doentinho entra em convalescença que encontra a creança emagrecida, pallida e com o pulso lento e irregular ; a sua pello, então, geralmente se descama, o appetite renasce com pujança, os cabellos podem cahir e o crescimento apresenta-se $n^{\prime}$ um grande numero de convalescentes algum tanto exagerado.
A fórma grave da febre typhoide na infancia muito se approxima da do adulto (febre continua, adynamia, carphologia, accidentes diarrheicos agudos, tanto, a regra

Na forma abortiva é que nem todos os casos são facilmente diagnosticados. Para muitos, certos estados febris mal definidos, os emba raços gastricos e outros phenomenos morbidos do pouca duração e frequentemente observados na infancia, outra cousa nẫo seriam do que formas frustas da rebre typhoide.
Emquanto a bacteriologia não esclarecer bom esse ponto, sobre-
tudo no tocante aos casos observados no clima em que exercemos, nẫo tudo no tocante aos casos observados no clima em que exercemos, nẫo e facil acceitar-se essa modalidado da febre typhoide.

Quando a molestia ataca os recemnascidos, tom alguns observadores asseverado serem communs os phenomenos nervosos, meninaccidentes choleriformes.

Complicações - Teem sido considoradas raras nas creanças as hemorrhagias e perfurações intestinaes, as parotidites, certas laryngites, etc.
hpresentam-se, porem, frequentemente as otites suppuradas, as as arthrites, etc.

Diagnostico - Não será demasiado para este ponto chamar toda a vossa attonção. Começo relembrando-vos um caso de uma menina de 11 mezes e que foi matriculada neste Dispensario em maio do corrente anno, e sob o n. 13.237. Era ella moradora no Engenho Velho.

Creança do compleição robusta, foi bruscamente acommettida de obir em estado do sopôr do qual ñ̃o mais sahiu ate a mirte ques deu do $13^{\circ}$ para o $14^{\circ}$ dia de molestia Essa doentinha teve todo molestia.
da temperatura, o estado da lingua corto da febre typhoide : a marcha iliaca direita, gargarejo, tympanismo abdomina ; teve dor na bronchite diffusa; manchas roseas na parede do ventre e sobretudo um estado geral que muito lembrava os accidentes produzidos pelo bacillo de Eberth.

Não apresentava, no entretanto, nem congestão hepatica, nem esplenica, esta ultima considerada, como se sabe, de grande valor no diagnostico da febre typhoide.

Dosde logo procurei dissipar as minhas duvidas, fazendo proceder

No dia em que essa reação ia ser procedida por um illustre bacteriologista, a doente sucumbiu.

Essa doentinha que ja trazia alguns dias de tratamento com outro facultativo, dada a raridade entre nós da febre typhoide (foi este ate hoje o unico caso observado no Dispensario Moncorvo, sobre u deixou de mais de 15.000 doentinhos), e a ausencia em meu espirito as maiores sentados pela doentinha causal que nà on confundidas Muitas são, certamente, as
om a febre typhoide infantil.
com a pyrexias exanthematicas, as osteomyelites, a grippe, a meninite tuberculosa, a pneumonia, certas fórmas de tuberculose, o impaludismo e algumas toxi-infecções gastro-intestinaes.

0 curso da molestia distinguirá as duas primeiras. Com a grippe porem o diagnostico differencial e mais difficil e a marcha da temperatura, o engorgitamento do baço, os phenomenos asthenicos, nem sempre poden servir para o diagnostico diã autores; a constituiẹão medica da occañ o a varias pessoas em uma mesma la
diagnose de grippe. diagnose de grippe.

Os pródromos insidiosos da meningite ta
permittem uma facil classificação da molestia. de La forma do ouzi os symptomas são muito enganadores e a confusão pode-se dar.
pode-se dar. affectadas dessas duas ultimas entidades morbidas e que durante certo tempo vinham sendo tratadas como affectadas de febre typhoide.

Convém o exame do sangue quando haja suspeita de paludismo.
Em certos casos de toxi-infecções digestivas de uma difficuldade extrema o diagnostico exacto

Ha, porem, um recurso soberano que na mor parte dos casos dissipa todas as duvidas, reflor para a clinica.
oratorio de alto valor para a cia obtida do sangue do doente quando Consiste elle na aggu bacillo de Eberth. Nos casos positivos dá-se a agglutinação dos bacillos.

A diazo-reacção de Ehrlich não sendo pathognomionica da febre A do e falhando mesmo em certos casos, não póde merecer toda a typhoide e fa processo de Widal.

Os outros methodos tambem para esse fim indicados teem menos valor ainda.

A pesquiza do bacillo de Eberth no sangue é difficil e ainda mais a coli communis.

Prognostico-Para Mery os autores classicos exageraram a benignidade da febre typhoide na infancia, pois lhe consagravam uma media de $8 \%$ de mortalidade. As estatisticas mais modernas de Relliet e Barthez, d'Espine e Picot, um dizimo de 13 a $15 \%$.

Para Mery o obituario da febre typhoide infantil varia entre $11 \theta$ $12 \%$, quando no adulto é de $17 \%$.
edades, chegando alguns a affirmar ser aquella de $50 \%$ nas creanças
menores de dous annos, nesta apresentando, quasi sempre, a molestia particular gravidade.
volvimento è das epiderém, é que o prognostico varia conforme o desenEntre nós a febremias e de accôrdo com as condições de clima.
do-se mesmo consideraty tyoide infantil é de raridade extrema, poden-
Em um total de 8.500 doentinhos tratados neste Dispensario no decurso de quatro annos (1901-1905), nenhum caso de febre typhoide foi assignalado.

Tratamento - Alem dos cuidados na alimentação do doente, da hygiene a que deve ser submettido, far-se-ha a therapeutica indicada Os antithermicos physicos (a uma medicação especifica.
micos são muito aconselhados, antisepsia do apparelho gastro-intestinal (pelo calomelanos, salol. benzonaphtol, etc.) e corrigir os symptomas que vão apparecendo, procurando estabelecer medidas de antisepsia tendentes a evitar o apparecimento das complicaçoes (antisepsia dos orificios naturaes e da pelle, onteroelysmos, etc.)
Prophylaxia - Deve-se pôr em contribuição os melhores esfórços fim de evitar a propagação do mal, para isso sendo necessario o estabelecimento de todas as providencias que sempre se applicam ás mo-
lestias infecto-contagiosas.

## 21a Proleocáo

Paludismo
Como sabem todos os Senhores a malaria é conhecida tambem no Brazil pela denominaçã de impaludismo, paludismo, febre palustre ou intermittente, maleita e sezōes.

Trata-se de uma pyrexia que domina em muitas zonas do nosso paiz, sendo algumas flagelladas com intensidade por esse mórbo sob a As nocões.
As noções adquiridas com os progressos da microscopia clinica vieram em maito modificar os conhecimentos até pouco tempo adquiEm nossa Capital, sendo bôa e ao diagnostico da malaria.
grandes medidas de saneamento e de hygiene geral, o paludismo tem desapparecido na zona urbana da cidade, existindo ainda com tal ou qual intensidade em alguns suburbios e cercanias do Districto Federal.
segundo os antigos cinicos do Rio de Janeiro, a febre palustre era outr ora notoriamente frequente aqui. Muitos observadores modernos, porem, pretendem assegurar que, sob o rotulo de impaludismo, eram agrupadas molestias diversas que os recursos e os conhecimentos da epoca nāo permittiam discernir.
investigacões de Moncorvo Pae nesta Capital muito contribuiram as investigações de Moncorvo Pae, Fajardo, Clemente Ferreira e alguns da questão. particularmente se entregaram ao conhecimento exacto Etiologia - A déscoberta do plasmodio de Laveran, por este sabio feita em 1880 e a consequente demonstraçã de que esse hematozoario verdadeira revolução no terreno da pathologia da malaria.

O plasmodium malarice e um parasita que apresenta dois cycIos distinctos de vida: um no sang
e outro no corpo do anophelos. No sangue humano elles dimensões mais exiguas que a hematia e de movimentos amœboides de co é a transformação da hemoglobina cujo papel pathologico
em pigmento melanico. A multiplicação do plasmodio se faz por de um globo de sangue para invadir outros, recem-formados sahem um novo cyclo.
recomeçando dest'arte um novo cyclo.
Nesse periodo de reproducça que é acommettido o impaludado é phenomeno febril. A ancão das hematias pelo parasita que dellas se resultante da destruçanico e englobado pelos leucocytos o pelas cellulas endotheliaes.

Si os hematozoarios se extinguirem por si proprios, a pelos agentes pontanea se operará; caso contrario é preciso destrplo.
anti-malaricos, eomo os saes o um outro módo de evolução do plasmo-
Ainda no sangue huma hematozoario em logar de se subdividir, dio se pode encontrar.
cresce, tornando-se maior do que una só no sangue, póde o individuo Nesse estado e sendo encontrado so no sangue, pompre essa forma não ter febre nem symptomas de anemia, e quas̃ extinguindo-se em do plasmodio acaba por soffer seguida. $\quad$ forma de meía lua que não raro adquire o hematozoario, en eal. cteristica da variedade de impaludismo denominada estivo-outonal. Na felre terçã ou quartä encontram-se formas home por sua vez ellas havendo lecebido o nome geners fagellos.
podem adquirir filamentos chamados lagellos suga-1he o sangue onde 0 anopheles pica o doente mala no intestino do mosquito não existem as gametas. Estas uma vez contendo no interior filamentos tardam a adquirir flagellos especiaes contendos desprovidos de chrode chromatina. Estes flagello matina.

Uma vez fecundadas as gametas podem insinuar-se pelo epithe-se do intestino do anopheles, entre as fibras musculares, ces um espoentão de uma capsula, o que rozoario.

Augmentam então de volume, o nucleo subdivide-sa, tran mando-se em filamentos, chamados de sporozoitos, os quaes, pela ru ptura da capsula. se espalham indo alojar-se nas da especie humana do anopheles. Pela picada em qualquer individuo a sangue humano o em estado hygido, inocula o plasmodio que
cyclo já assignalado. Pelo que acabei de dizer-vos facil é deprehender que o plasinodio no sangue cyclo sexual.
yclo sexual. No primeiro, o periodo vital é de um a tres do consideram o anophéde oito a dez, sendo que os a do do parasita, no homem podendo-se conles como o habitat defnition hospede intermediario.
sideral-o apenas como um pontōs ainda obscuros da doctrina hoje em voga, convenMuitos pontös ainda obscuros da doctrina hoçães que bem os elu-cem-nos
cidem.

Um ponto muito interessante é que os observadores só admittom como capaz de transmittir a malaria o mosquito do genero - anopheles ; este pode existir em varias zonas do globo sem que hajam individuos atacados da molestia o sejam polos mosquitos picados.

Os estudos mais notaveis sobre as diversas modalidades da malaria foram os de Goldi, Marchiafava e Celli, os precursores da desco berta de Laveran.

A' Guido Baccelli se deve a demonstração experimental de que a inoculação das differentes formas do hematozoario reproduzem os mesmos typos febris.

Alem da inoculação pela picada do anophéles, ficou provado que a injecção endovenosa, praticada em um individuo são, de

O exame microscopico do sangue, pela verificação da presença do pasmodio, merece para a maioria dos autores um grande valor. Pretendeu-se,todavia,considerar como doutrina que, uma vez não tendo sido encontrado o hematozoario dever-se-hia banir o diagnostico de mataria.

Contra esse exclusivismo, aliás em desaccôrdo com os mais soveros principios scientificos, protestaram Pfeiffer, Hoffmann, DujardinBeaumetz, Triantaphyllides, James, Vineberg, Moncorvo Pae e eu proprio nos casos de malaria, declara que a prova negativa não tem o valor nos casos de malaria, deciara que a provairegativ relação ao impaludismo chronico do mesmo módo pensam Laveran, Catrin e outros.

Fizeram a pesquiza positiva do plasmodio no sangue de creanças Hochsinger e Koplick, havendo Koch assignalado a existencia do hema tozoario de Laveran em creanças perfeitamente sadias.

A questão do valor do exame do sangue de creanças affectadas de impaludismo carece de acurados estudos para ser completamente resolvida.

Proseguindo nas referencias que merece a etiologia da malaria, cumpre-me declarar-vos que para muitos como: Charles Leroux, Stockes, Duboue, Meigs e Pepper e Moncorvo Pae, a malaria poder-se Bein affirmou ter verificado o hematozoario no sangue de um cem-nascido e Bouzian, em 1892, pretendeu demonstrar a transmissāo intra-uterina do plasmodio de Laveran.

Ha porém uma grande corrento de opinioes como as de Bignami e Guarniere, Marchiafava, Sereni e outros, que, baseados er estudos heredo-impaludismo.

Quanto a passagem do hematozoario pelo leite, admittida por Boudin, Lewis Smith e outros, recebeu uma solução definitiva graças as estudos de sereni que jamais conseguiu encontrar parasitas em differentes periodos depois do parto.

A frequencia da malaria entre as creancinhas no Rio de Janeiro não póde ser afferida com precisão diante de multiplas circumstancias. Cabe porem assignalar-vos que n'uma estatistica de quatro annos (1901-1905) do Dispensariu Moncorvo sobre 8.500 doentinhos emquanto foram rínos de paludismo.

Em relação a frequencia pelas edades o divergente o módo de pensar dos observadores de varias nacionalidades. Semanos, Bouchut, Burdel, d'Espine e Picot, Boicësco, Rouvier e Mon in armaram ser a malaria muito commum nas creanças das primeiras edades e até nos recem-nascidos.

Para Luigi Concetti, ao contrario, as creanças de tenra edade gozariam de certa immunidade, que em muitos casos seria mesmo congenita ou familiar.

Symptomatologia - Diante das divergencias acerca da evolução doimpaludismo na infancia, não se pódo precisar do mesmo modo que para outras affecç̃̃es, o quadro symptomatologico da infecção palustre, sendo ell
Mu
Muito bem diz Luigi Concetti que «com effeito o impaludismo é nas creanças muito menos frequente do que tem querido a mór parte dos medicos, pelo menos nas cidades e nas localidades que não são profundamente palustres. A intermittencia da febre ou de um sympprofundament pó não basta para auctorisar o diagnestico de malaria,* Mórmente em creanças, esse paroxysmo intermittente, encontra-se muito frequentemente nas manifestações as mais variadas da tuberculose, das toxi-infecções gastro-intestinaes, nas diversas molestias infectuosas (influenza, meningite epidemica), por vezes tambem nas pneumonias, no pleuriz, na febre typhoide e sobretudo nas differentes formas de anemia, de leucemia, de pseudo-leucemia, etc. Conve em Concetti: Eu tenho innumeras vezes repetido o exame do sangue em creanctadas de malaria e muito raramente encontrei os parasitas. A mór parte das formas, mórmente as atypicas, de impaludismo na infancia que se pretende ver na pratica e descriptas nas obras e nas monographias, resentem-se do unico criterio que e fornecido pelo monographas, resentem sangue quasi todas são fundadas no enganador symptoma da intermittencia.
«A propria esplenomegalia é um symptoma que nas creanças se encontra a cada passo : no rachitismo, nas toxi-infecções chron do apparelho digestivo, na syphilis, nas pseudo-leucemias, etc. 》 O illustre peliatra italiano que tão bem encarou a questão, affirma no entretanto que \& a verificacão da melanemia ( leucocytos com pigmento ) e sufficiente para fazer diagnosticar a
mesmo quando não se haja podidhante capitulo sobre a malaria na
fancia escreveu no Tratado de Molestias de Creanças de Grancher, Comby e Marfan, declara que as fórmas da molestia que viu predomi narem nas creanças foram as formas brandas : a febre ters a antes de todas, de pois a quartã, e emfim as febres graves estivo-outonaes, com raras fórmas verdadeiramente perniciosas.

Concetti insiste sobre a beuignidade relativa do impaludismo nas croanças e invoca para ella uma especie de resistencia natural, appellando para a serie grande de exames de sangue a quo procedeu em muitas creançis em estado de perfeita saude e nas quaes poude encontrar o hematozoario em todas as. phases do seu cyclo
biologico. biologico.

Ha differenças entre os phenomenos de malaria da infancia e do adulto que convém ser assignaladas. Todos os especialistas, por
 uma vez. Em geral nota-se a hyperthermia e a cyanose peripherica;
:
$\qquad$
$\qquad$
$\cdots$

$\cdots$
succedem-se os vomitos que muitas vezes perduram durante o accesso de febre, o doentinho fica prostrado, o que desapparece quando se opera a dofervescencia thermica. Nas creanças taradas por nevropa( agitação, convulsṑes, delirio ) duranto o accesso, sobretudo si se nota a hyperthermii.

Os accessos febris, aliás de duração variavel (de 3 a 10 horas mais ou menos) pódem-se repetir cada vez com menor intensidade e terminar pelo restabelecimento expontaneo do doentinho. Em muito casos porém os factos succedem-se de módo diverso; a febre terça tor na.se aupla terçã e a febre quarta tambem se torna dupla ou triple a febre quotidiana soja primitiva e assevera que toda a febre quoti diana é uma reincidencia ou uma modificação produzida pela administração da quinina.

Geralmente, porém, os accessos são intervallados, observam-se periodos de apyrexia em que a creança pode apresentar nesses mo sos nem sempre são verificados nas creanças.

Nas formas graves os accessos perduram e tendem a se approximar, nâo tardando a febre a tomar um typo continuo ou irregular, encontrando-se então no sangue o parasita em diversas phases da evolução. O estado geral soffire então muito ; a creança torna-se tristônha, prôstada, rabugenta, com evidente descôramento dos tegumentos e si não se opera ia intervenção medicamentosa que pỏde fazel-o retroceder, o mal se agrava e a forma pernicios a se desenhar com o seu quadro de extrema gravidade.

Acomp digestivas augmento do volume do figado e do baco perturbaçoes digestivas com augmento do volume do figado e do baço.

Existindo em muitos casos predominincia de phenomenos gravissimos para o lado do intestino (accidentes choleriformes ou dysenSimon e quizeram muitos admittir uma fórma intestinal da malaria (diarrhéa marematica).

A forma mais glave e realmente a perniciosa, com predominancia de symptomas alarmantes, phenomenos ataxo-adynamicos, côma ou convulsōes, perturbações gastro-intestinaes ou broncho-pulmonares. Dahi ter-se pretendidu distinguir varios typos de perniciosidade (cômatoso, eclamptico, cardio-pulmonar, etc.)
esioes e as hepatalgias e esplenalgias nã casos a sed
A proposito da esplenomegalia de natureza palustre, occorre-me citar-vos dois casos por mím observados, um neste Dispensario e doonte do Dr. Barros Terra, e outro no meu Serviço de Pediatria da Policlinica.

Tratava-se de duas creanças, a primeira de 10 mezes, a segunda de 19 mezes, ambas porém moradoras em ruas centraes da Capital Fe deral.

Acommettidas de francos accessos de malaria aguda essas duas creancinhas, cujo exame do sangue foi positivo pelo reconhecimento do plasmodio no segundo caso e da melanemia no primeiro, apresentavam notavel hypermegalia esplenica que cedeu com a medicaçao quinica. Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro.

De erythema nodôso palustre assignalado por Moncorvo Pae e Boicésco temos visto alguns casos embóra rarissimos. Infelizmento em todos elles não poude ser praticada a pesqu
que procizaria de modo completo o diagnostico. Do mesmo modo se dá com as chamadas formatros accidentes que ludismo (nevralgias, tiques, tremores, soluços e outros accidenter cujo dia-
muitas vozes sobreven com o caracter de periodicidade), muitas vezes sobreven com da ausencia do exame microscopico do sangue.
angue.
No paludismo chronico, a molestia sendo nas creanças acompanhada de anomia e de esplenomegalia, muito so assemelha a evolução que ella tom no adulto, devendo-se convir, com L. Concetti, que «a malaria nas creanças tende mais a chronicidade do que nos adultos.» Em 360 doentinhos, o sabio pediatra italiano encontrou 258 de paludismo chronico.

Nos casos de cachexia, estado a que nāo tardam a chegar as creancinhas portadoras da forma chronica do impaludismo, nem sempre se encontra no sangue o plasmodio em qualquer de suas phases, como
foi pelo proprio Laveran demonstrado.

Na malaria infantil, devo chamar a vossa attonção, é commum a molestia desviar-se dos typos classicos que vem de ser enumeradus, podendo ella assumir uma feição de irregularidade aliás commum, como todos os especialistas teem affirmado. As fórmas bizarras dos accessos fobris, a evolução anomala do mal, sobretudo si o exame do sangue não foi obtido, trazem muitas vezes as maiores duvidas ao espirito do clinico e não me fatigarei de pedir-vos que estuntes no toessa questão para a s

Diagnostico differencial -Pelo que tenho dito deduz-se facilmente que nas creanças observam-ss as formas regulares, ty
os accessos caracteristicos e as formas irregulares atypicas.
Quando o impaludismo exace em um clima em que domina a molestia.
No entrotanto ha occasiões em que a malaria, se póde confundir com a febre typhoido em seu inicio ou a grippe de fórma intermittente.
$\Lambda$ marcha da molestia, o exame do sangue o outros dados servirão para distinguil-as.
Ha muitos casos de tuberculose generalisada, aguda ou sub-aguda cujos symptoinas furam admiravelmente descriptos por La
Queyrat, que offerecen grande analogia com o
Citar-vos-hei a proposito um caso recente. Ha poucos dias em companires, tivo occasião de examinar uma servicus clinicos o Dr. Almeida pires, nez atra\%, vinha acomettila de menina de trestianos firancos, tondo notoria pallidez dos teguinentos, accessos queotidianos ensivelmento congestos e dolorósos, e apresentando signaes de uma toxi-infocção digestiva acompanhada de notorio estado saburral.

Os accessos febris intermittontes que se iniciavam por uma hypothernia peripherica, seguida da elevação da tomperaiura central, eram acompanhados de copiosa transpiração.
Tudo lembrava o quidro do impaludismo; um exame detido porem fez ver que se processava uma tuborculose sub-aguda quo per-
feitamente ficou demonstrada por um examo propedeutico meticuloso a quo foi a doentinha por nós submettida.
losos, pleuriticos ou grippentos em que a periodicidade houvera induzido á outros clinicos a estabelecer o diagnostico da malaria.

E' preciso pois o maximo cuidado quando se tenha de, em taes casos, firmar o diagnostico differencial particularmente com a forma typho-tuberculose de Aviragnet. Impõem-se nestes casos o exame muito attento do pulmã̃o, do systema lymphatico (micropolyadenia) e finalmente os exames microscopicos.

Salvo casos especialissimos, não é facil a confusão do paludismo infantil com as febres eruptivas, a febre ganglionar, a parotidite ou a diphteria.
alguns casos, mórmente em creanças tenras, dar lugar a duvidas de diagnostico.

A constituição medica da occasião, a precedencia de doentes commettidos do mesmo mal, a marcha muito especial do typho amarello, o vomito negro, a ictericia, a albuminuria, etc., concolr-
rerão, ao lado do exame negativo do sangue, para a caracterisação da febre amarella

Na forma chronica da malaria infantil a confusão póde ser feita com a uncinariose e com a anemia esplenica ou pseudo-leucemica. Na ankylostomiase o descoramento dos tegumentos tem um das fézes revella o parasita ou seus ovos.
A associação da malaria a uncinariose é aliás muito commum Atre nós.
entre nós.
Na anemia pseudóleucemica, a côr da pelle é círosa e não terrosa como na malaria chronica; faltam os antecedentes palustres e obser-va-se uma hypoglobulia e hypo-hemoglobinemia e um certo gráo de leucocytose, não se encontrando nem o hematozoario nem o pigmento melanico.

Prognostico - Apezar da maioria dos autores relevarem a natural immınidade de muitas creanças para a malaria que, quando as accomette, evolue de módo muito benigno, nos paizes quentes e so prutudo nas zônas em que ella existo endemicamente, suitos casos.
dencia encarar como reservado o prognostico em mua a vantagem no
Como para algumas outras molestias a evitar o apparecimento estabelecimenos de perniciosidade.

Devo ser reservadissimo o prognostico nos casos de paludismo pernicioso typico, compite, pela endocardite ou outra.

Tratamento e prophylaxia - No tratamento da malaria infantil suimos varios methodos : a via gastrica, que nem sempre e a preferida pela demora da absorpcão quando accusado o estado saburral; a via rectal, muito infiel, pois que, quer se iddosinistres, puca concamentos em pequenos clysteres quer emsuppsitorata da quinina fianca deve haver na absorpçã mormente inspira ainda menos confiança como coubs a Briquet, Quevonne e outros démonstral com relação a absorpção dos saes de quinina pelas fricções, loçes ou relaço a absorpço finalmente, o-methodo hypode $\begin{gathered}\text {-mico què e o mais prompto, }\end{gathered}$ mais seguro e o mais efflcaz.

A quinina, de todos os tempos, foi sempre considerada como o especifico do impaludismo.

Nega-se hoje porem que esse agente therapeutico excite o phagocytismo; admitte-se que a quinina actue sómente sobre os parasitas extinguindo-os, tendo-se verificado uma certa diminuição até do numero de leucocytos, pela acção do precioso medicamento.

Tolerando melhor que o adulto a quinina, seus saes e derivados, a creança pode absorver maiores doses que aquelle sem inconvenientes. A euquinina, que équasi insipida, veio concôrrer grandemente para o fonato de sodio (Moncorvo Filho) e n'uma pocão de jule po de bicare xarope de alcaçuz, não apresenta o menor gosto amargo, sendo perfeitamente tolerada ate pelas creanças tenras.
${ }_{0}{ }^{\circ}$ azul de methyleno, o helianthus annuus e o asaprol foram longamente ensaiados por meu pae o Dr. Moncorvo e por mim com resultados muito animadores no paludismo infantil.

A aristochina, derivada tambem da quinina ( $96 \%$ de quinina) tem-me proporeionado resultados um tanto satisfactorios em alguns casos.

Quando ha hyperthermia, acompanhada de excitação ou prostração, os antithermicos teem muito boa applicacão (antipyrina, aspirina, analgeno, silicylato sodio, etc.) e sobretudo os antithermicos physicos (balneotherapia, mórmente os banhos sinapisados).

Para combater os phenomenos gastro-intestinaes que precedem ou acompanham a malaria o emprego de purgativos (calomelanos) ou de antisepticos intestinaes (salol, benzoato de sodio, benzonaphtol, saes de bismutho, bismutose, etc.), é indispensavel.

Quando se trata de recem-nascidos submettidos ao aleitamentu natural, devo assignalar-vos um recurso que muitas vezes tenho posto em pratica com os melhores resultados. Como a quinina e absorvida e facilmente eliminada pelo leite em grande abundancia, pode-se administrar a nutriz o medicamento que não tardará a ser vehiculado ate o lactante por intermedio do leite. Esse processo foi ensaiado pela primeira vez por Ebrard o preconisado com enthusiasmo por Carles em 1881 .

Sobre o tratamento da malaria ainda muito eu teria a estenderme si o tempo m'o permitisse ; como porém, já fui além do que estava estabelecido para estas preleccões, aqui fico, dizendo-vos que ferruginósos, iodicos, etc.

Tenho colhido os melhores resultados com o acido cacodylico ou o arrhenal empregados sob a forma de injecções hypodermicas, sendo nesse sentido preciosos o rhenato de ferro e o soro nevrosthenico de Fraisse (glycero-phosphatos e arseniato de estrychnina).

Firmada como está hoje a doutrina da transmissã̃o do plasmodio pelo mosquito, salvo alguns pontos ainda obscuros, a prophylaxia do impaludismo basea-se em tres pontos capitaes: $1^{\circ}$, destruição do anopheles e de suas larvas; 2, proteger as creanças contra as picadas dessesinsectos; $3^{\circ}$, proporcionar a creança a necessarja resistencia a vida a grande ar etc etc. Eis o que vos posso etc. interessante questão.

ERRATA



INTIC®


