## Monstros humanos

CONTRIBUIÇÃo á Estudo da etiologia das deformidades congenitas
(trabalio do dispensario moncorvo)

MEMORIA APRESENTADA AO TERCEIRO CONGRESSO LATINO-AMERICANO EM AGOSTO DE 1905
pelo

do Rio de Janeiro, Chefe do Servico de Pediatria da Pssistencia à Infancia Chefe do Servico de Inspeccõo de Pediatria da Policlinica o Rio de Janciro Ere do Scrvico Medico da Companhia de Seguros de Vida "Cruzeiro do Sul Membro effectivo La Laratorio de Biologia do Ministerio da Industri
 Membro Correspondente da Real Academia de Medicina de Madrid, da Sociedade
 Fernandina de Lima, da Sociedade Medica Lo do Chile, do Cirirulo Medica Uniāo
da Sociedade de Medicina de Mrgentin da Sociedade de Medicina de Montevideo, da Sociedade Italia na de Pediatria, Secretario e Membro do Comité do I. e Scientifica Protectora da Infancia.
do Congresso Nacional de Asceão de "Assistencia Publica a a Infancian
Membro Membro honorario do Instituto Brazileiro de edrivada (too8),
Membro Honorario dos Institutos de Assistencia in Infincia da Batologia,
Conselheiro e representante no Brazil da Uinião Interna de Pernambuco,
Conselheiro e representante no Braziil da Uniāo Internacional
(Grana Exposicão Selo IV Congresso Brazileiro de Medicina c Cirurgia
(Grande Premio) e na Exposicāa Internacional de Hlysicão Nacional de tyôs consagrados a sua crreacão da «Assistencia à Infancia


RIO DE JANEIRO
MPRENSA NACIONAL
1910

## TRABALHOS ORIGINAES PUBLICADOS

## $189 \%$

1 - Do microbio da Coqueluche-Broch. - Rio de Janeiro. 1892.
2 - Idem. Traducçã̃o em hespanhol. Cronica Medica de Lima - Perú,
3 - A Bacteriologia no Brazil. Artigo do Figaro - Rio de Janeiro, 1892.
4 - Dos filtros e microlios. Artigo da Revista Moderna - Rio de Janeiro,
5 - Hygiene prophylactica. Serie de artigos * Revista Technica*-Rio de

## 1893

6 - Da identidade da lymphangite aguda e da erysipela. Revista do

7 - O contagio das molestias parasitarias. Revista Açademica - Rio de Janeiro, 1893.
8 - Novo processo de depuração das aguas - Idem, idem.
$9-$ A immunidade - Idem, idem
10 - A creolina - Ilem, idem.
11 - O acido citrico na Coqueluche. (em hespanhol)-Cronica Medica de Lima, 1893.
12 - Memoria sobre a identidade da lymphangite aguda e da erysipela. Brazil Melico, 1 s93.
13 - Pesquizas scientificas - N. 1. Relatorio dos trabalhos bacteriologicos oorervo de pediatria da Policlinica Geral do Rio de Janeiro, 1893.

14 - Idem - N. 2. Novo processo de preparação dos caldos de agar-agar,
15 - Idem - N, 0 asido oitrico na Coquela
16 - Idem-N. 4. Da illentidade da lymphangite aguda e da erysipela -

## 1894

17 - Idem - N. 5. Da efficacia do acido citrico na Coqueluche.
18 - Idem - N. 6. Da acção hemostatica do asaprol-1894.
19 - Idem - N. 7. Do valo, therapeutico dos vernizes antisepticos (Steresol suas modilicacões ) - 189 .

## 1898

20 - Prsquisas scientificas - N. 8. Novos tratamentos antisepticos - 1895. 21 - Iomenagem a l'asteur - Discurso pronunciado na sessão magna realizada em 12 d, outubro do 1905 na $\Lambda$ catemia Nacion
Medicina e publicados nos $\&$ Annaes $\geqslant$ da $m$ sua associação.
22-Sur la pathogenic de la fièvre aphteuse. Communicação apresentada Soci dade de Biologia de Paris -Outubro de 1895
23 - Algumas pesquizas sobre o hematozoario de laveran. * Transations
24 - Estudo sobre a identidade do microbio da lymphangite e da erysipela
25 - $O$ acido citrico na Coqueluche. Idem, idem, 1895.
26 - Cuntribuição para o estudo dos corrimentos blennorhagicos na infan-

## 1896

27 - Das lymphangites na infancia e suas consequencias - These de doutoramento, volume de 334 paginas e 11 gravuras. Rio de Janeiro,

## 1897

28 - Tratamento da tuberculose pelo Creosotal - *O Paiz. 10 de abril de 1897.

27 - Communicação sobre a lymphangite e a elephancia, observadas na in fancia - Congresso de Medicina de Moscow (Russia) - 1897.
30 - A clectrotherapia no Brazil - Cartas escriptas a * Noticia* do Rio de

- Janeiro - 1397.
cada no «Brazil-Medico *, de dezembro d 31897.
32 - Sobreum caso de hydrocele observalo em uma creanga de 6 annos, sobrecindo ao abuso da bicycleta e seguido de cura ecpontanea. * Brazil-Medico », outubro de 1897.

33 - Des lymphangites dans l'enfance et de leurs consequences. Resumo 34 - Novo tratamento das molestias da pelle. *Revue Medico-Cirurgical du Bresil» - outubro de 1897
35 - Lymphangitis, lymphadentes und elephantiasis. Resumo em allemão da giene, pag. 215. I Band. Helf. 1897
30 - Le trinitrophenol dans la dermatologic infantile - La Melicine Infan tilo, Paris - 189..
37 - Sur le traitement de la chyluric par l'ichthyol - Les Nouveaux Re mèdes, dezembro de 1897.
38 - Das lymphangites na infancia e suas consequencias. Brasil-Medico1897.

1898
39 - Note sur le traitement de la lymphangite dans l'enfance parl'ichthyol. *La Medicino Infantile», fevereiro de 1898.
40 - Novo tratamento das molestias da pelle pelo trinitrophenol. * Brazil Medico », janeiro de 1898.

41 - Tratamento da tysica pelo creosoto em altas dóses. * Brazil-Medico*
42 - Sobre o tra!amento da chylur.a pelo ichthyol - Communicação à Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, publicada na
Revista da mesman 6 - 1 s!8.
13 - Um caso de fractura rapidamente curado pela massagem e mobilisaão immediata. Revista da Sociedade de M dicina e Cirurgia do
Rio de Janeiro n. 6-1898.
44 - Sexto caso de chyluria tratado com exito pelo ichthyol - Sociedade
5 de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro - 1898.
45 - Consideracõcs sobre a chyluria - Longa m moria apresentada á Sociedade de Medicina e Cirurgial
Revista da mesman. $7-1898$.
46 - Caso curioso de filariose em uma creança de um mez - Idem, idem, n. 7-1898.

47 - Intoxicação pelo acido borico - Idem n. 8-1838.
48 - Tres casos de imperfuração do resto, operatos com resultado - Idem. ( $11^{\text {a }}$ sessĩo ) -1898.
49 - Cura da hernia inguinal pelo processo de Lannelonguc - Rev.sta da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, n. 8-1898.
50 - Heredo-syphilis, falta do primeiro metacarpiano da mão direita, ausencia do anus e abertura do rectum na vulva, observados cm uma menina de a annos de edade-Revista da
51 - Cystite cantharidiana - Idem, n. 8-1898.
52 - Opotherapia ovariana - Idem, n. 9-1898.
53 - A proposito da antipyrina - Longa memoria apresentada á Sociedad de Medi. Revista da mes na sociedad : n. 11, tomo II, pag. 500 .
54 - Sobre o emprego dos sacs de quinina - Socieda le le Medicina e Cirurbre o emprego dos sacs de quinina - Socie
gia do Rio de Janeiro, outubro de 1898.
55 - Congresso Scientifico Latino Americano-(Buenos Ayres) 1898 Communicaçōs enviadas.
56 - Sobic o abuso do emprego dos saes de quınina nas febres do Rio de aneiro - Resposta ao Dr. Dias de Barros. Sessão de 8 de nee Cirurgia do Rio de Janciro, n. 1, tomo II.
57 - Movimento da Pediatria em 1898 - Discurs) proferilo na sessăo dз 21 de janeiro de 1898, Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e publicado no n. 2 da Revista da mesma.
58 - Caso raro de glossite hydrargirica seguido de morte - Communicação

## 1899

59 - Da innocuitade da resorcina nas doses therapeuticas - Resposta ao Dr. Werneck Machado-Revista Rio de Janeiro, tomo III, pag. 98 - 1899 .
B) - Febre amarilla seu tratamento pela resorcina - Carta dirigida

61 - Abe Gazeta do not com resul tado - Revista da Sociedade de Melicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, tomo III, pag. 99-1899.

62 - Da cuquinina. Communicaçóo foita a Sociedade do Medicina o Cirurgria do Rio de Janciro, publicado na Revista da mesma, tomo IT,
pag. 12, -1899 . pag. 12.)-1899.
63 - Um caso de hernia inguino-esorotal estrangulada - Idem, tomo III, pag. $403-1899$.

## 1500

64 - Subsidio ao estudo da mortalitade infantil do Rio de Janciro «Longa memoria classificada emprimeiro logar e galardoada com a medalha de prata pelojur
Medicina o Cirurgia -1900.
65 - Dispensarios para bratamento dus molestias las ereancas-Communicacão ao IV Congresso Brazilciro de Jiedicina e Cirurgia
65 - Pela infancia - Conferencia realizada em 20 de setembro de 1900.

## 1901

67 - Discurso proferido na inauguraçũo do Dispensario Central do Insittuto de Proteç̧ão e - Assistencia à Infancia lo liio de Janciro, em 14 de julho de 1901.
B8-Microbiologia e therapeutica da Coqueluche - Revista da Sociedarle le Mellicina e Cirurgia do Rio do Janciro, tomo I, pars. 285 e 320-1901.
69 - Ascite e cirrhose hepatioa heredo-syphilitica - Idem, tit. V, pag. 351 70 - Syphilis cerebral (Discussão) Idem, tomo V, pag. 354 - 1901.
71 - Peste Bubonica ( $\quad$ ) Idom, tomo V, pag. 377-1901.

## $190 \%$

72 - $O$ impaludismo no Rio de Janciro - Idem, tit. VII, pag. 52.
73 - Dois interessantes casos de dermatologia - « Um angioma cavernoso em uma creança do 12 annos, filha de uma mulher portadora do molluscum contagiosum,- Sociedade de Medicina e Cirurgia do

74 - Do exame das amas mercenarias - Sociedade de Medicina e Cirurgi do Rio de Janeiro, tomo VII, pac. $230^{-19}-12$.
75 - Dermatose hereclo-syphilitica - Illom. tomo Vif, n. 8, pag. 2\%0-
70 - Perversão srxual cm uma creanca de 19 mezes - Idem, tomo VII, pag. $309-1902$.
77 - Da pretensa incompatibilidade do calomelanos e do bicarbonato de sodio $\rightarrow$ Relatorio apresentado á Soc. de Med, e Cir. do Rio de
Janeiro -T. VII. Pag. $321-23$ de setembro do 1902.
78 - Um caso de menstruação precoce em uma creanca de J annosde 1902 - Tit. VII. Pag. 359.
70 - Syphilis congenita - Soo, Scientilica Protectora da Infancia - Ses-
$30-O$ azul le methyleno nas ophtalmias dos recem-nascidos-Soc. 81 - Affeccũcs para-buccacs - Soc, Scientifica Protectora da Infancia 2 - Da alimentañ polo leito Iden, id
83 - Cavio dentaria - Idom, idem, 7a seasão - 17 do novembro de 1902.

## 1903

84 - Emprego do ichthoformio como ayente therapeutico - Soc. de Med. 35 - Diphteria - Idem T. $1^{10}$ n. 3. Pag. 92 - 1903.
86 - 4 syphilis e a mortalidale infantil no Rio de Janeiro-Idem n. 4.
87 - Frequencia da sarna na infancia-Soc. Scientif. Prot. da Infancia
88 - As anginas pseudlo-diphtericas - Rev. da Soc. de Med. e Cir. do Rio
89 - Um caso de heredo-syphilis - Idem. n. 10. T. vIt. Pag, 404-1903.
90 - Ichthyol e o levedo de cerveja nas dermatoscs infantis - Soc. Scient. Protectora da Infancia - $6^{a}$ sessãa - 11 de julho de 1903.
91 - Dentição congenita - Idem, 7a sessāo - 8 de agosto de 1903.
92 - Intoxicução pelo feto-macho - Idem, $11^{a}$ e $13^{n}$ sessões - 9 e 23 de outubro de 1903.
93 - Oféto-marho-Rev. da Soc. de Med. e Cir. do Rio de Janeiro. N. 2. T. VII. Pag. $770-1903$.

Communicações ao ${ }^{50}$ Congresso Brazileiro de Med. e Cir. realizallo em 16 de junho de 1903.
94 - Das amas de lcite no Brazil.
95 - Pucrimetro.
96 - Valor do Dente de ITutchinson na primeira dentisũo.
97 - Da assistencic á infancia no Brazil.
98 - I.ci de proteçç̃o í primei, infanoia.
99 - Do exame das amas de leite no Brasit - Gazeta Clinica de S. Paulo
99 - Do exame das amas de leite no Brasil-Gaze
100 - Ifygiene Publica - Da alimentaçũo pelo leite - Idem. Inno 10 -
N. 7 de 1 de agosto de 1903.

101 - Polydactyliá - Comm, á Sociedade Scientilian

## 1004

102 - Instituto de Protercũo e Assistencia a Infancia do Rio de JanciroRelatorio de 1899-1903, publicado om 1904.
103 - O thigenol na therapeutica infantil - Sociedade Scientifica Protectora da Infancia - 190.1 .
104 - Ifydrocephalia, traicmatismo e heredo-syphilis - Idem, ilem - 1904.
105 - Fievore jaune - Cap. du Traité des mal, do l'enfance, de Grancher $\theta$ Comby - 1904 ,

106 - Filariose - Item, idem. - 1904.
107 - Las thyroidopathias esporaticas na infancia - (A proposito de alguns casos observados no Rio do Janeiro). Com. ao ${ }^{2}$ Crngrosso
Sed. Latino Americano.-Rev. da Soc. de Med. e Cir. do Rio ded. Latino Americano.- Rev. da das.
de Janeiro. N. A.-Anno VIII-1 1904 .
108 - Um caso de monorchydia - Rev. de Med. do Rio ds Jane ro - 25 ds junho de 1904.
103 - IIysteria precoce - Soc. ds Medicina e Cir. do Rio de Janeiro 10 - Sessāo de 12 ds julho de 1904 .
110 - Alimentacão da primeira infancia entie nós - Idem, idem de 19 de julho de 1904 .
111 - Heredo-syphilis - Ausencia de dentes.A nhidrose - Alopecia - Idem, idem de 30 de agosto de 1904.
112 - Indicações da esplenectomia - I lem, ide:n, idem - 1904.
113 - Menstruação precoce - Rev. da Soc. de Med. e Cir. do Roo de Ja-neiro-Ns. 7 e 8 - 1904 .
114 - Estatistica da syphilis no Dispensario Nononroo en 3 annos (de 14 dz iu'h) de
Cir. do Rio de Janeiro - Sessão de $2 J$ de setembro d 1904 .
115 - Instituto de Proteçãoo e Assistcncia í Infanania do Rio de Janciro -
116 - Da alimentacão das creanças no Rio de Janciro - Gazeta Clinica,
de S. Paulo, n. $8-10$ de setembro de 1904.
 de 1904.
118 - $o$ Collargol cm soluto aquoso na dysenteria - Sos. do Med. e Cir. Collaryol em soluto aquoso na dysenteria -
do Rio de Janeiro- 20 d setembro de 1904 .
119 - Esplenomegalia palustre - (Diseussão) - Idem, id 3 m , 11 de outubro 120 - Menstruecã̃o anormal - (Discussā̃) - Idem, idem, 25 de outubro de 1904.
121 - Spina-bifida e rigidez dos membros inferiorcs - Idem, idem, idem,
122 - Os nematoizces na febre e typhoide - (Discussāo) - Idem, idem, idem, 13 de dezenbro de 1910 .

## 19035

123 - Regulamentação do serviço de exame das amas de leite - Rev. da Soc. de Med. e
vereiro de 1903 .
124 - Mixoodema congenito - Idem, idem, idem - 18 de fevereiro de 1905• 125 - Beneficencia Medica - Discurso - Soc. de Med. e Cir. do Rio de

2: - Breves consilevacũes sobra for
Rio de Janciro- Brazil Medico - Soc. do Mel. e Cir. do Rio de
Jaueiro, ns. 4. 6-1903.
27 - Operaçues do do de Janeiro-Sessão de 4 deaturios - Soc. de Mel. e Cir
128 - Lispensario, Dispensatorio e Ambulatorio - Soc. de Med. e Cir. do Rio de Janeiro. Sessão de 28 de abril de 1905 .

129 - A dysenteria, tratamento pelas lavagens intestinaes de collargol 130 - o purgen na therapeutica infantil - Soc. de Med. e Cir. do Rio purgen na therapeutica infantil- Soc. de Med. e Cir. do Rio de á Infancia. Janeiro de 1905.
131 - El alcoolismo infantil - (Confer ncia) - La Medicina de los niños -
132 - Tuberculose infantil - (Estatisticas de 1901 a 1905) Sociedate de Med.
132 e Cir. do Rio de Janeiro - Sessão de 20 de junho de 1905.
133 - Herança e degencração - Soc de Med. e Cir. do Rio de Janeiro Sessão de 27 de junho de 1 . 05 .
134 - Assistence à l'enfance du Brésil - Archivos Latino-Americanos de Pediatria, n. 4 - Junho de 1905.
135 - Instituto de Protecção e Assistencia á Infancia do Rio de Janeiro -
136 - Contribuição ao estudo da etiologia das deformidades congenitas de 1905. ${ }^{\text {ao }} 3^{\circ}$ Congresso Scientifico Latino-Americano-agosto de 1905.
137 - Dous casos de esplenomegalia palustre em creanças de tenra edade Socied. de Medic. e Cir. do Rio d
setembro e 10 de outubro de 1905.
138 - O microbio da syphilis - Socied. de Medic. e Cir. do Rio de JaneiroMessôes de 17 e 24 de
Medica de S. Paulo.
139 - Assistencia Publica - Respostas aos quesitos da Commissão de Assistnncia Publica da Camara dos Deputados.- Folheto de 55 pa ginas. - Imprensa Nacional - agosto de 1905.
「140-A кGotta de Leite* da *Assistencia á Infancia do Fio de Janeiro*Comm. ao Congresse Int. das Gottas de Leite de Paris em 20 de outubro de 1905.
141 - Formulario de molestias das creanças-Comecado a publicar no $-1908$.
142 - Ensaio para o estudo do microbio de Schaudinn na syphilis here ditaria Publicado nosns. 10, 11 e 12 da Rev. da Socied. de Melic. e Cir. do Rio de Janeiro-8 de dezembro de 1905.
143 - Dous casos de esplenomelagia palustre em creanças moradoras na zona urbana do Rio de Janeiro - Idem, idem, idem, idem. 1905.
144 - Vehiculação das molestias pelas pociras. Estatistica da morbilade infantil pela tuberculose - Idem, idem, idom, idem. 1905.

1006
145 - Contributo allo studio del microbio di Schau linn nelle s:fili le ereditaria - La Pediatria - n. 3-1906
146 - Da Assistencia Publica no Rio de Janciro e particularmente da Assistencia a Infancia-Comm, ao IV Congresso Internacional de Assistencia Publica e Privada, de Milão- 1906. Rio de Ja-
neiro -1907 . Brochura de 31 paginas - Tvibuna. Medica. 1906.
147 - La Goutte de Lait dans issistence à l'Enfance - Com. ao $1^{\circ}$ Congr. das Gottas de Leite daris, 1905 - Revue Medico-Cirurgical du Brésil - Janerro de 1906.

148-O microbio da syphilis - Resposta nos Drs. Dias de Barros, Fernando Terra e Eduardo Meirelles, na Sociedade do Medicina e Cirurgia
do Rio de Janciro - Pravil-Médico de 8 e 15 de fevereiro do 1906.

## 1907

49 - Conferencias sobre Hygienc Infantil, effectialas no кDispensario Moncorvo *i de
edicбos) - 1907.
150 - A tuberculose infantil - Relatorio dos exames praticados nos menores empregados nas ollicinas da Imprensa Naciona da Assistencia á Infancia - N. 9 - Anns $5^{\circ}-1907$.
151 - 0 amparo das creanças que nascem antes do termo-Archivos da Assistencia á Infancia - Março a junho de 1907
152 - Um caso de thyroidite em uma creança de dois mezes - Brasil-
 rurgia do Rio do Janciro - Janeiro " fevereiro de 1907.
153 - Un cas de thyroidite chez un enfant de deuse mois-Archivos La-tino-Americanes do Pediatria - T. III, n. 3-1907.
151 - Vota sobre um caso de pseudo paralysia de Parrot- (Comm. a Sogiedate de Medicina e Girurgia do Rio de Janeiro)-BrazilMedico. 22 d, tunhode 1907. Archivos da As istencia á InfanciaSet mbro de 1907-Arch sos Latino-Americanos de Pediatria,
n. S-1907-Revista da Socied. de Medic. e Cirurgia do Rio de Janeiro - Julho o agosto to 1907.
155 - Assistencia é Infancia no liio de Janciro-Momoria apresentada ao $6^{\circ}$ Congresso Brazilciro de Medicina e Cirurgia (S. Paulo -1908-Revista 1908 - Revista de Medi:ina - 1907.
156 - Do granile ralo, do collargol na dysenteria infantil - (Em collaboração com o lir. Alweida Pires) - 60 Congresso Brazilleiro do hezoubro de 197 -Archivos de Assistencia a Intancia - La Medicina de los Ninos, 11 . 118 - Outubro de 1909.
157 - Un caso de tiroidites en rna criatura de dois mese's - La M dicina de los Niinos, n. 87 - 1907.
158 - I.egislação solve a inəpeccão da produçũo e da vinla do leite no - 1007 - A rchivos Latino-Amuricanos de Pediatria, de Braxellas —La Pediatria. Pag. 217-1908.
159 - Servigo de distribuizano de leite aos la tantes polnes da Assistencia do lio de Juncito - $2^{0}$ Congresso das Gottas de Leite, de Bruxella - Setembro de 190 - Archivos Latino-Americanos 190
tria, n. 5.108 - La Medicina de los Ninos-Julho de 1908.
160 - Estatistica da mortalilade infantil no Rio de Janciro - 20 ConIrresso das Gottas de Leite, de Bruxellas-Setembro de 1907Imprensa Medica -10 de teverciro de 1908 - Tribuna Medica,
pag. $2-1908$.

162 - O Instituto de l'roteçĩo e 1ssistencia í Infancia - Communicação


163 - Proteccão a Infanciu - Discurso a proposito do relatorio do Dr. FerMrivada ent 1907 - Tribuna Medica-Pag. 38.7 - 1908 .
164 - 1 ssistencia í Infancia moralmente abandonada-1)i-curso a proposito da theso do Dr. Souza Bandeira, no Congresso Nacional de Assistencia Publica o Privala-1907-Tribuna M/edica 11. 17 Sctembro de 1909.
165 - Um caso ravo de molcstia de liarlow- (Escorbuto infantil) - Bra-zil-Medico- 22 de fevereiro de 1908 - Impprensa Medica- 25 de fevoreiro de 1908-Archivos Latino-Amoricanos de Pediatria,
n. $2-$ Fevereiro do 1908.

## 1909

166 - 1 glycerina na lithiase biliar-brazil-Mcdico, n. 6 -Fevereiro de 1909 - Tribuna Medica, n. 4-19\% -Jornal 1e Medicina, de Pernambuco, n. 4 - Abril de 1909.
167 - Um caso raro de syphilis infantil transmitida pelo scio materno-Brazil-Medico n. 14, de 8 ds abril de 1909 - liev. de Medicina, n. 162, de 1909 - La Medicina de los Ninos - Maio - 1909 de Pernambuco, n. 113-1909- Imprensa Medica, de S. Paulo, n. ४-1909-TVibuna Mcdica, n. 0 - 1909

168 - Inspeção medica escolar - Historico e projecto de lei ap"esentado no seio da commisáo para esto im nomeala pelo Dr. Prefeito Muniipal - 5 d Novembro de 190 - Brochara ricto Federal.
169 - A infancia da primeira elade no liio de Janciro-Nota ao $4^{\circ}$ Congresso Medico Lat no- Imericano - Rio de Janciro - 1909.
170 - Iiificulliade do diagnostico da febre amarella na infancia - Nota ao
111 - Valor do vegimen no alcitamento materno-Nota a0
17. - Quatro casos de cataracta congenita - Nota ao $4^{\circ}$ Congresso Medico Latino-Americano - Rio de Janeiro - 1909.

1910
173- Sarcoma do rim na infancia - Tribuna Medica (Rio de Janciro -
Junho de 1910.

## 1908

161 - Palestras sobre as molestias das creanças - Vol. de 104 paginas. Rio de Janeiro - 1908.

DOS MONSTROS HUMANOS

## Hereditariedade

Pela mais clara definição que conhecemos, a hereditariedadu é a transmissão das propriedades, qualidades naturaes ou adquiridas, dns ascendentes aos descendentes, phenomono biologico que governa o mundo vivo ${ }^{\text {1. A }}$ A hereditariedade e pois a forga conservadora das propriedades da materia viva. Esta, porém, não pôde deixar de reagir contra as acçũes do meio exterior, de onde se deduz naturalmente a necossidade da adaptação ou accommodação ás condições ambientes. Desta adaptação nasce implicitamente a modificação e mesmo a transformação dos seres vivos, do que decorre a lucta da forga evolutiva com a hereditaricdade.

Desde remota éra que os principaes phenomenos de hereditariedade foram conhecidos do homem, embora sob multiplos pontos de vista se mostrassom muito obscuros o seu mecanismo e as suas causas.

Deve-se sobretudo a Darwin, Virchow e Pasteur, essa triade do sabios, a resolução de um sem numero de problemas ate ontào envolvidos no mais absoluto obscurantismo.

Foi, pode-se dizer, o miscruscopio, esse admiravel instrumento hoje täo conhecido, que veio trazer ao estudo da hereditariedade os mais focundos conhecimentus pelo concurso de duas bellas theorias, o. theoria cellular e a theoria wicrobiann.

Graças ao genio de Pastelu poudo a pathulogia comparada merecer o cunho da experimentação pelas extratordinarias pesquisiçie. que emprehendeu.

Foi clle quem primeiro demonstrou a herelibariedale nis bicho da seda pela transmissão da pebrine 'que affectit a chrysallida. Eis o ponto de partida da demonstração da hereditariedade possivel das molestias chamadas infectuosas.

1. Chantemesse e W. Podwyssotsky - «Les processus géneraux» Paris, 1901.

De outra ordem de experimentações conseguiu Pasteur obter a fragilidade do um orgăo, a fraqueza congenita predisponente de perturbações digestivas, emfim a verdadeira dystrophia pela inoculação de uma outra alfecção no bicho da seda que, pola hereditariedade, podia transmittir essa decadencia assignalida.

Eis os primeiros passos para o conhecimento intimo dos phenomenos de infeçã̃o e de dystrophia.

A hereditariedade póde ser limitada a um tecido, a uma parcella do organismo emfim, ou attingilo na sua totalidade. Nesse caso quando, dos ascendentes aos descendentes, são transmittidas as qualidades physicas e moraes das gerações precedentes, esse accumulo avoravel é motivo de progresso ; si essa transmissão é desfavoravel, eis-nos em face do degenerescencia.

Em qualquer das hypotheses trata-se de uma fonte de evolução.
Deveriamos azora entrar na discussão minuciosa das theorias adduzidas para embryologicamente explicar a hereditariedade. Isso, porém, viria impedir que déssemos á parte propriamente pratica deste traballo a extensão que desejamos.

Convem, porém, ficar conhecido que ninguem póde contestar a transmissãa dos caracteres adquiridos na ordem physiologica (transformismo) e sobretudo na ordem pathologica.

Com relação a esta ultima os factos explicam-se pela impregnação da substancia do ovulo ou do espermatozoide por um toxico ou uma toxina (alcool, chumbo, mercurio, veneno microbiano, etc.) circulando antes no apparelho circulatorio. Essa impregnação pode conduzir á perda on á diminuição da vitalidade do germen macho ou femea.

Facil é dest'arte conceber a possibilidade de formar-se o producto pesultante de cellulas germinativas alteradas, mais ou menos afastado das condições physicas e moraes de seus progenitores.

Certas proprie lades ou qualidades hereditarias que so transmittem são evidentemente de explicação mais difficil. A especie canina apresenta, por exemplo, em certas raças aptidões que não se encontram em outras.

No cão de caça, essa propridedade que lhe é peculiar póde-se imaginar que seja resultante dos caracteristicos paternos e maternos a elle transmittidos pela heroditariedade.

Para Bard e Weissmann, citados por Chantemesse, o phenomeno se explicaria pelo que se chamou induçãõo vital, explicação metaphysica pela qual a materia viva apresentaria um modo particular de movimento.

Chantemesse diz muito acertadamente que na realidade essa influencia, essa supposta inducção vital é apenas uma explicação; é o enunciado, em novos termos, de um problema ja estabelecido.

Hillemand e Petrucci architectaram recentemente uma nova theoria, pela qual o phenomeno que discutimos se poderia explicar, não por uma intoxicação mais ou meno; massiça do embryão, mas o resultado das «impressões transmittidas e reagidas pelos centros reflexos da porção cinzenta do cerebro e da medulla por intermedio dos cordões nervosos centrifugos, no centro genital da medulla, condensados e concentrados por elle e, emfim, reflectidos sobre as cellulas mães dos espermatozoides e dos óvulos pelos filetes nervosos que, partindo deste centro, se distribuem nos testiculos e nos ovarios».

Admittido esse modo de ver, desarrazoado não parece consic erar-se o poder do desenvolvimento de um individuo dependente da estructura do plasma germinativo que recebeu por herança.

Ainda está hoje por ter solução o problema pelo qual esse plasma contém as propriedades ancestraes de tantas gerações.

Restará aos posteros explicarem o phenomeno pela experiencia e pela observação.

Para methodo de nossa exposição, no presente capitulo, procuramos, no quadro abaixo, dividir o assumpto que vamos discutir.


## Hereditariedade physiologica

Segundo os mais modernos autores, póde ella ser directa, longinqua, similar ou dissemilhante, assim como pode ser tambem individual, de tamilia e de raça.

## Hereditariedade Individual

A hereditariedade individual consiste na transmissão dos caracteres e qualidades peculiares ao individuo. As mutilações nos dão ım hom exemplo; ellas em geral não se transmittem. Para que o facto se reproduzisse hereditariamente seria preciso que a lesão traumatica, como demonstrou Le Dantec, tivesse profundamente modificado o systema nervoso, pela lei da correlação das partes.

Úma deformação, porém, sobrevindo no docurso da vida intrauterina, no periodo em que o feto ainda não tonha attingido o termo do seu desenvolvimento, póde, pela lei da correlação, alterar 0 systema neryoso do embryão e dar lugar a que esse individuo transmitta depois á sua geracão o defeito physico de que seja portador (polydactylit, ectrodactylia, etc.).

Brown Sequard, levado por seus experimentos, pretendeu demonstrar a transmissibilidade por heranca da epilepsia provocada pela seção do grande sympathico de porcos da India, o que posteriores observadores negaram.

Com relação á herança pelos sexos, surgiu ultimamente a chamada theoria da gamophagia, pela qual J. Müller, seu antor, invoca uma digestão dos dous nucleos das cellulas germinativas (boulose espermatozoide), a mais fraca pelo mais fórte, d’ahi resultando predominancia das qualidades e attributos matornos ou paternos, conformo se passa o alludido phenomeno.

Apesar desta e das theorias, jí emittidas em differentes épocas, por Thury, Landois, Girou, Maupas, Molliard e Le Dantec, todavia ainda não se chegou a precisar o phenomeno intimo da hereditariedade dos sexos.

## Fereditariedade de familia

Esta tóca de perto a questão da consanguinidade.
Autores de nomeala, bascados em estatisticas, taes como Devay, Bewis, Morris, P. Lucas e Boudin, condemnaram o matrimonio entre parentes, emquanto que muitos outros, como Mitchell, Darwin, Reich, Seguin, Voisín, Perier, Bourgeois, Dally e Oesterben, negaram que os casamentos consanguineos pudessem sor responsabilizados pela existencia de monstruosidades, de idiotas, de aphasicos, ete.

Si os goradores sto sadios, jd dizic Hallopeau ${ }^{1}$, os productos o são igualmente e tem.se disso a prova nu integridade do typo em certas lucalidades como Portel, perto de Bolonha, o bairro de Batr, na Bretanha (Voisin) e certas ilhas da Escossia, onde desde muito tempo os habitantes casam-se quasi exclusivamente entre si. Si os paes apresentam, ao contrario, um ou ontro, qualquer predisposição mórbida, ou são um e outro estigmatisados pela degenerescencia, tal qual o exige Morel, pelo facto de uma intoxicação, de excessos ou privaçũes, essa predisjosição e essa degenerescencia encontrar-se-hão em sous filhos no mais alto gráo de potencia.

Para Debierre « dos factos observados na familia humana e nas familias animaes, pode-se facilmente concluir que a con*anguinidade só é desastrosa quando os conjuges são portadores de um vicio constitucional. Longe de ser causa de decadencia physica ou moral para uma familia sã, ella traz para ella propria um accumulo de onergia vital. Os casamentos ontre raças puras e consanguineas dão sempre os melhores resultados. A consanguinidade sendo uma força da hereditariedade acarreta quando ambos os reproductores são vigorosos e sãos, a probabilidade de um producto de primeiro sangue».

Como bem declara Oldendorff ${ }^{2}$, as estatisticas dos adeptos da consanguinidade resentom-se do lacunas e conteem pontos muito vulneraveis; scria necessario que estatisticas identicas fossem para termo de comparação estabelecidas entro casaos em que não houvesse traço algum do consanguinidade.

Oldéndorff filia-se ás mesmas consideraçõesemittidas por Debierre.
Esso e exactamento o nosso modo de pensar, de accordo com o que na especie humana, no exercicio de clinica, hemos observado com particular attenção.

Todavia, cumpre-nos referir que alguns factos assignalados em irracionaes, entre os gallinaceo; por exemplo, deix:m ao espirito uma interrugação. E' assim quo os criadore; de gallos e gallinhas de raça teem especial cuidado em não cruzar animaes irmãos ou parentes proximos, porque, dizom elles, a ribç sae degenerada, sobrevindo algumas vezes dessa união embryões monstruosos de varias formas.

1. Pathologie générale - Pariz-1893.
2. Cap. Consanguinití - Diz. enciclop. de Med. e Cir. de Fulenbure - $3^{\circ}$ vol.

Sem discutirmos o facto, é bem de prever que causas multiplas intervenham para explicar o phenomeno, e nesse particular já muita cousa poude ser averiguada, graças principalmente ás investigações de Dareste e C. Feré sobre o ovo da gallinha, ao que posteriormente nos referiremos.

Para Louis Blanc ${ }^{1}$, um dos factores mais importantes dessas nomalias, tantas vezes até aproveitadas pelos criadores para caracterizar uma nova raça, é evidentemente a influencia do meio.

E' assim que propositalmente foram conseguidas as raças de bois sem chifres do Paraguay (1770), a raça bovina ingleza do Conde d'Angus, e de bois inermes do Departamento do Mósa, da Secilia (1874), de Ain (1886), os bois do Prata, os carneiros de Massachusetts (1771), os celebres merinós de Mauchampts, os bellos carneiros le Graux (1828), a familia de coelhos de uma só orelha, de cães sem cauda, de gallinhas de cinco dedos, etc., etc.

## Hereditariedade de raça ou atavismo

$E^{\prime}$ a força do atavismo, diz Chantemesse ${ }^{2}$, que mantem desde seculos os caracteres dos povos, que conserva as raças de animaes em um typo quasi immutavel.

Nem sempre, porém, é assim interpratado o atavismo, querendo muitos que seja elle o reapparecimento, em um descendente, de qualquer caracter dos ascendentes, em estado latente atravez de uma serie de gerações.

Nむo seria por esta fórma sinão o effeito do atavismo, o facto de flhos de um casal, não se parecerem com os paes, mas trazerem traços physionomicos de um de seus avós.
$O$ atavismo póde manifestar-se poderosamente na constituição physica e mental dos individuos. Assim a polydactylia, a syndactylia, o epi e o hypospadias podem ser hereditarios; na ordem psychica, as faculdades sensoriaes, a memoria, a imaginação, as aptidões intellectuaes, etc., podendo ser transmittidas pela hereditariedade e obedecer por vezes as leis do atavismo.

Os exemplos multiplicam-se.

1. Les anomalies chez l'homme et les mamifères - Paris-1893.
2. Loc. cit.

## Hereditariedade por influencia ou por impregnação

Esta é ainda de difflcil explicação no momento actual.
Assim Lingard citou um facto desse modo de hereditariedade e que pela sua curiosidade merece ser conhecido.

Tratava-se de uma viuva; seu marido soffria de hypospadias. Dezoito mezes depois da morte deste, contrahe sogundas nupcias com um individuo que não soffria de hypospadias, nem tinha parente algum portador da deformação. Pois bem, quatro filhos dessa união nascerem todos com o defeito physico ligado ao typo hypospadico.

Variam as explicações sobre esse facto.
Claude Bernard admittia a impregnação imperfeita pelo esperma de ovulos visinhos do ovulo fecundado, impregnação sufficiente entretanto para que o simples estimulo do coito ulterior désse nascimento a um individuo anteriormente procreade.

Turner e Cornevin emittiram outra theoria, adoptada com algumas modificações por Bouchard.

Diziam elles que por intermedio da circulação utero-placentaria o feto, tendo no sangue propriedades especiaes, as communicaria a sua mãe, cujo sangue agiria mais tarde sobre os ovulos destinados a serem fecundados por outro macho.

Para Sanson todos esses factos de impregnação prendem-se a casos de atavismo desconhecido, reduzindo-se ao reapparecimento accidental de caracteres existentes em ascendentes.

## Hereditariedade pathologica

Verificada a possibilidade da hereditariedade physiologica, cum-pre-nos firmar em que condições so póde operar a hereditarieditde pathologica.

Não ha, talvez, hoje na me licina, problema mais complexo, de mais difficil resolução, nem mais interessante

Teem sido, todavia, tão grandiosos os experimentos da physiologia e da anatomia pathologicas de um lado, e da bacteriologia de outro, que os scientistas ja se acham hoje armados de recursos que lhes permittem explicar um sem numero de factos até época não remótia entregues ao mais cruel obscurantismo.

Como muito bom o fazem Chantemesse e Podwissetsky ${ }^{1}$ a heredituriedado pathologica deve ser considerada de dous modos: a hereditariedade concepcional e a hereditariedale uterinu.

Grandes differenças existem entre essas formas, a primeira dependendo de ambos os paes, a segunda sendo do origem oxclusivamente materna

Para os citildos autores esta ultima não seria propriamente umi fórma de hereditariedade, pois que, no utero materno o producto da concepção está exposto ás infecções, intoxicações, traumatismos, etc., do mesmo modo que mais tarde no curso da sui, vida.

Torua-se preciso näo serem confundidas as molestias hereditarias com as molestias congenitas, apezar da opinião em contrario de muitos autores.

Cortos fétos apresentam ao nascer altoraçõos de estructura e de funcęões, que persistem toda a vida e das quaes se mostram isentos os paes. Um numeroso grupo de neoplasias e anomalias independentes de qualquer hereditariedade individual ou atavica, apparecem no feto e estão sob at dependencia de vicios de nutrição, de sua posição viciosa no utero, etc.

Ha affecções hereditarias que não se manifestam logo, ao nascer, mas sim em uma época afastada, em edade adulta muitas vezes.
A maioria dos autores admittom tres modos de hereditariedade concepcional propriamente dita.

No primeiro observam-se manifestações muito approximadas dia hereditariedade physiologica, sob a fórma individual, familiar ou atwica.

Tal é o que se dá om varias perturbações da nutrição, no arthritismo, na hemophilia, em certas nevroses, etc.

No segundo modo, a herança concepcional i transmittida accentuadamente, brutalmente mesmo, no caso, por exemplo, de transmissão de toxinas microbianas ou outra acção violenta, cujo resultado póde conduzir ao aborto, i esterilidade, certas monstruosidades, etc.

No terceiro modo de hereditariedade concepcional pathologica, nota-se a infecção ovular e possibilidade do desenvolvimento do ovulo infectado, especie de infecção hereditaria latente, mais ou menos tardia, nã̃o sendo admissivel sem a precedencia de uma infecção ma-
$\qquad$

[^0]terna intensa e precoco, como tão pujantemente demonstrou Pasteur na molestia do bicho de seda.

Infelizmonto, foŕa desta demostração feita pelo sabio francez, ainda não se conseguiu descobrir ab presença do microbio do corpo cellular do óvulo ou do espermatozoide.

Por analogia e pela logica, admitte-se geralmente que o microorganismo ainda ignoto da syphilis ${ }^{4}$ possa encerrar-so no interior da. cellula macho ou femea.

Jí rolativamente á tuberculose, como se verá, o facto não parece se dar da mesma maneira, mórmente com referencia ao espermatozoide,
$\Lambda$ hereditariedade pathologica uterina, por conseguinte de origem directamento materna, se opera com reconhecida frequencia, restando do agente masculino o papel secundario de ter sido apenas o responsavel da contaminação materna.

Conhecidas as relações intimas do embryão ou do feto com o organismo materno, a facilidado das communicações, graças a activa circulação placentaria, facil e explicar a passagem de agentes toxicos, de micro-organismos, de su is toxinas e outpas substancias, de um para o outro.

Ditas essas palavras, difficil não é inforir a série enorme de conclusões a que se chega, procurando interpretar larga messe de factos que, durante longo tempo, foram registados som encontrarem a verdadeira explicação.

Reservando para mais tarde entrarmos no assumpto propriamento referente á teratologia, impõem-se-nos algumas palavras acerca das differentes modalidades da hereditariedade, não só rolativamente ás intoxicações e infeç̧ões como is neuropathiç, aos traumatismos, emoģōes moraes, etc.

## Hereditarledade toxica e infectuosa

«Um dos resultados mais curiosos e mais importantes das pesquizas contemporaneas, diz com acerto Ed. Fournier, tem sido de estabelecer a reacção possivel de certo numero de intoxicações e sobretudo de infecções diversas sobre o producto da concepção.»

De um modo geral póde-se asseverar que uma modificação na composição do liquido nutritivo que cerca os elementos do feto e particularmente do umbryão acarreta em seu desenvolvimento

[^1]perturbações que pódem percorrer toda a escala da gravidade at occasionar a mórte (Chantemesse).

Desde as antigas experiencias de Mayer (1817) e de Albers (1859), até as interessantes investigações de Porak, innumeros têm sido os problemas resolvidos com relação ao assumpto.

Já em 1860, c. Paul publicava uma estatistica em que, de 123 gravidezes provindas de paes intoxicados pelo chumbo, 73 foram seguidas de parto prematuro, abortos ou natimortos; de 50 crianças vivas, 20 falleceram no primeiro anno, oito no segundo e sete no terceiro ; sobrevieram apenas 14 , das 123 prenhezes !

Mais ou menos identicas a todas essas foram as investigações feitas sobre os intoxicados pelo fumo, pelo alcool, pelo sulfureto de carbono e outros.

Berget, em 1873, chegou a conclusões identicas á de Constantin Paul ; Variot affirma a frequencia da idioticia e da imbecilidade nas familias victimas da intoxicação profissional pelo chumbo.

A pathologia comparada muito veiu esclarecer tão delicado e interessante ponto scientifico.

Os estudos experimentaes de Pouchet, Hertwig, Dareste e outros forneceram nẹse sentiḍo resultados tão interessantes quanto comprobatorios.

Já Hertwig houvéra verificado anomalias da divisão nuclear nos ovos do strongylocentrotus lividus immersos em um liquido modificado (sol. de sulf. de quinina, a 5:000, hydrato de chloral, etc.)

Do mesmo modo, collocando ovos de rã em agua salgada, viu apparecer, ao lado de um gyrineu, um embryão anomalo por parada de desenvolvimento e até teve ensejo de observar, nestas condições, verdadeiros monstros anencephalos e hemicraneanos.

Experiencias congeneres foram com o mesmo resultado emprehendidas por Pouchet e Chabry e que serviram para discussões proficuas da parte de Y. Delage.

Herbst, observando os effeitos da reproducção de certos animaes em agua á qual juntava varios saes de potassa, de lithina, etc., assistiu ao nascimento de monstruosidades as mais curiosas, systematizadas pelos saes empregados. Assim, os organismos deformados produzidos na solução de saes de potassa differiam do aspecto dos que nasciam no soluto de lithina, etc.

Driesch, expondo á temperatura de $30^{\circ}$ larvas do spheerechimes granulares, obteve monstros, por invaginação invertida, que elle chamou Exogastrula.

Como bem lembram Chatemesse e Edmond Fournier, as observações de Herbst nos levam a prever, em um futuro não remuto, a possivel differenciação, na clinica, dos typos de dystrophias mais frequentes (alcool, tuberculose, syphilis, etc.)

Querendo referirmo-nos aos animues collocados mais elevados na escala ascendente, deve-se citar que, antes de todos, contrariandc as ideas dominantes de Wolff e de Meckel, o sabio Geoffroy Saint-Hilaire ja houvera, em 1832, affirmado a possibilidade de modificar, pela acção de causas physicas exteriores, a evolução de um germen fecundado.

A Camilio Darestes, de modo notavel, coube completar a obra iniciada por Saint-Hilaire, asseverando, em 1877, na sua magistral obra, o valor inconcusso dos agentes externos sobre a producção dos monstros, o que poude, após as mais delicadas experiencias, perfeitamente elucidar, om 1891, do mesmo módo que Fol e Varinsky, em 1893, obtendo, pelo aquecimento de um dos lados do ovo de gallinha, anomalias diversas, terminando não raramente pela inversão visceral completa (heterotaxia).

Kolman, em 1893, produziu curiosissima monstruosidade, incubando o ovo de gallinhas e patos a $41^{\circ}$, tendo os animaes nascido com spina-bifida.

Por muito curiosas, vale a pena lembrar, com detalhes, algumas das investigações a que se entregou o notavel biologista Charles Feré, no correr dos annos de 1893 a $1902^{1}$.

Assim, ensaiou elle injecções prévias, no albumen do ovo, de soluções de sal, de glucose e de glycerina que lhe proporcionaram embryöes monstruosos, permittindo ao illustre scientista concluir da acção teratologica manifesta das substancias activas, embora mesmo quando existam em uma certa proporção no ovo nol'mal, como succede com o chlorureto de sodio, da acção nociva da glycose, merecendo ser talvez approximada da frequencia da esterilidade nos diabeticos ${ }^{2}$.

Submettendo ovos á exposição prévia dos vapores do ether, do chloroformio e do alcool, verificou a formação posterior de monstruosidades (paradas de desenvolvimento, embryões kysticos, etc.)

Quando os ovos eram submettidos á exposição prolongiula dos vapores citados, o desenvolvimento embryonario se mostrava completamente supprimido.

[^2]laude Bernard ${ }^{1}$ em circumstancias identicas, houvera obtido paradas do desenvolvimento.

São curiosos os resultados a que chegou C. Feré expondo ovos ii cção de vapores de terebiuthina e iucubando-os depois; verificando embora retardamentos do desenvolvimento e anomalias, muitas vezes os embryões não foram influenciados como com outros agentes pelo mesmo observador estudados.

As observações e experiencias de Mialhe, de Marchal e do Calvi mostraram perfeitamente a influencia pathologica sobre o homem e os animaes dos vapores de essencia de torebinthina. Factos da mesma ordem foram observados depois em um caso de Potain ${ }^{2}$ e no qual se deu o aborto embora tardio.

Outras essencias estudadas por C. Feré vieram demonstrar o maior interesse da questão, por exercerem ellas umi acção perturbadora sobre o embryäo da gallinha, acção anaioga á exercida sobre um certo numero de microbios (Chamberland, Forne) ou de cogumelos (Bousquet, Hallopeau).

Este facto deve excitar a admiração, porque o desenvolvimento do embryão, como o das colonias microbianas e dos cogumelos, seguem o mesmo processo-a multiplicação das cellulas.

Feré, submettendo ovos á influoncia das essencias de alfazema, de aniz, de absintho, etc., obtevo paradas, do desenvolvimento do amnios com atrophia da cabeç. heterotuxias, embryöes kysticos, etc.

Assim como Tassinari, Miller e Wernicke verificaram que a fumaça do tabaco era capaz, como as infusões (a $5 \%$ ), de mutar o bacillo cholerico, do mesmo modo que Falkenberg observou a mesma influencia, embora em menor eicala, sobre outros microbios pathogenicos, quiz Charles Feré tambem observar us effeitos da fumaça e dos vapores da nicotina sobre o ovo da gallinha.

Com a primeira o desenvolvimento dos embryöes foi anomalo, tendo-se produzido monstros, paradas da evolução do amnios, torģão do tronco, cyclopia, atrophia da cabeş, anophtalmia dupla, otc., phenomenos a que o investigador attribuiu antes ao inducto deposiado sobre a casca dos ovos e modificando a sua permeabilidude do que a penctração da fumaça no seu interior.

1. Leģons sur les phen. de la vie comm. aux animaux et au végétaux 1.-pag. 275.
2. Accid. prod. dans une fabr. parr l'empl. de l'ess. de terebinthine.Gaz des Hosp.-1879 Pag. 761.

Com a nicotina, porén, o facto se passa de maneira differente, parecendo ter ella uma acção nociva evidente sobre a incubação.

Nos ovos em que a nicotina em solução era injectada no albumen, foi observado desde a esterilidade do ovo ate ao apparecimento de embryöes kysticos, cyclopes, omphalocephalos, a heterotaxia, atrophias, exencephalias, etc.

Muitos e reiterados foram os experimentus de Feré em relação á influencia dos differentes alcooes sobre a incubação dos ovos da gallinla.

O valor teratogenico dos iso-alcooes mostrou-se variavel á medida que se subia na escala, á medida que o iso-alcool continha mais vezes CO. ${ }^{2}$

Nos ovos que receberam injecções de alcool isopropylico obteve embryões torcidos e omphalocephalos; com o alcool butyrico omphalocephalos, atrophia da cabeça, embryões kysticos ; com o alcool isobutyrico embryōes kysticos, cyclopes, atrophia do blastoderma, etc.

Quanto á potencia toratogenica de alguns alcooes naturaes, poude Feré ensaiar o rhum, o alcool de maçã e outros, provando o seu grande influencia pathologica sobre a evolução do embryão.

Nas multiplas experiencias procedidas com os ovos submettidos aos vapores de alcool ethytico, foi verificado que elles diminuem o numero dos embryões e retardam o seu desenvolvimento.

Finalmonte, Feré apresentou a Sociedade de Biologia duas gallinhas vivas provenientes de ovos que receberam injecçĩes de alcool ethylico. Uma não demonstrava malformação exterior apparente; a outra tinha o dedo posterior da pata direita bifido.

Comparados, porém, com outros animas da mesma edade e da mesma especie, eram aquelles gallinaceos muito pouco desenvolvidos.

Além do grande numero de outras experimentações, Charles Feré ensaiou no ovo da gallinha a acção do chloroformio, da morfina, da estrychinina, dos mercuriaes, do phosphoro, da peptona, de varios venenos de cobra, de essencias diversas, da atropina, da cocaina, dil creatina, da xanthocreatina, dos bromuretos e ioduretos, da ammonia, da cantharidina, do sangue, ete.

São, porém, dignas de citação as interessantissimas experiencia que Feré procedeu com relação á influencia das toxinas sobre a incubação dos ovos de gallinha.

Os ovos inoculados com malleína, toxina tetanica ou productos tuberaulosos, produziram embryões deformados em uma certa pro-
porção, tendo sido notada alguma resistencia para as toxinas de microbios aos quaes a gallinha é pouco sensivel.

Em outra série de experiencias a que procedeu o distincto investigador, reunindo testemunhas que receberam injececão de agua pura, de um lado, e de outro, duas duzias de ovos que receberam toxinas, encontrou elle :
1.0 A falta de desenvolvimento, na proporção de $8.33 \%$, nas testemunhas, e de $16.66 \%$, nos ovos que receberam toxinas.
2. ${ }^{\circ}$ Monstruosidades, na proporção de $4.16 \%$, entre as testemunhas, e $58.33 \%$, nos outros.
$3 .^{\circ}$ E, inversamente, embryões normaes, na proporção de $87.50 \%$, nas testemunhas, e de $25 \%$, nos ovos que receberam as toxinas.

Experimentando a toxina pyocyanica, teve ensejo de reconhecel-a capaz de produzir tambem perturbações na evolução do embryão da gallinha, no mesmo grau que os alcooes, as essencias, etc.

Deve ser registado tambem que Feré veriflcou, por experiencias muito claras, que os effeitos differentes de uma mesma substancia sobre o embryão da gallinha variam, segundo as doses empregadas, o que está plenamente de accôrdo com o que se observou na pratica e já houvera sido demonstrado por Dareste, que estabelecera para cada blastoderma a sua equação trophica e a sua equação de resistencia.

A influencia manifesta das temperaturas, das acções mecanicas dos traumatismos, vibrações, etc., sobre o ovo foram outros tantos assumptos bem estudados por Ch. Feré, que confirmou, com eloquencia, os estudos experimentaes desde 1876 effectuados por Dareste.

Tornaram-se notaveis as investigações de Gley e Charrin.
Em 1896 esses autores, experimentando sobre cobaias e coelhos submettidos á influencia do toxinas pyocyanicas, registaram abortos numerosos e, nos coelhos que nasciam vivos, paradas do crescimento e dystrophias diversas.

O proprio Charrin teve occasião de veriflcar, no HospitaI, paradas no crescimento de creanças provindas de mães doentes, dest'arte comprovando a clinica aquillo que demonstrou a experimentação.

As experiencias de Artault (Archives de Biologie-l895) confirmaram em todos os pontos as anteriores pesquisas.

Duas questões se nos antepõem agora e que carecem ser discutidas: -a passagem, pela placenta, das substancias soluveis e a transmissão da genitora ao feto, de germens pathogenicos através tambem da placenta.

E’ noção hoje admitida que os principios soluveis podem passar do sangue materno para o sangue fetal.

A clinica já havia provado que creanças cujas mães estivessem affectadas de certos exanthemas febris e outras molestias infectuosas podiam nascer com o mesmo mal.

Só, ha alguns annos atrás poude porém a experimentação estabelecer a differença que existe entre as infeccões propriamente estabeos virus.

Davaine (1849) e Brauell (1857), considerando a placenta um filtro perfeito. negaram a transmissão-da bacteridia carbunculosa da mãe ao féto.

Chauveau, em 1878, que até adoptou a conhecida lei Brauell-Davaine, contestou por seu lado que as molestias virulentas pudessem se transmittir da genitora ao feto, por via placentaria.

Multiplicando-se então os estudos experimentaes, encontram-se os mais interessantes trabalhos, cujo resumo em seguida daremos.

Reiz, introduzindo na torrente circulatoria tinta nankin, encon-trou-a no sangue fetal, o que tambem succedeu a Mangeri Romeu, que usou, outrosim, do carmim.

Conforme demonstrou Flourens, a maior parte das substancias corantes impregnam-se no feto.

Ahlpheld verificou, no sangue de fétos de cadellas, numerosas granulações de gordura, graças á alimentação muito gordurosa administrada ás cadellas durante a gravidez. Inoculando cinabrio em coelhas e gatas prenhes. obtivera resultados negativos.

Quanto á passagem de agentes medicamentosos, como bem lembrou H. Roger ${ }^{1}$, sabe-se hoje que o chumbo, o arsenico, o iodureto e o bromureto de potassio podem atravessar a placenta; da mesma maneira o phosphoro, que produz por vezes hemorrhagias placentarias, provocando no féto uma degenerescencia gordurosa caracteristica. Segundo Roger, o ferro e o mercurio accumulam-se na placenta e não passam da progenitora ao producto. Admitte-se hoje a transmissão intraplacentaria dos alcaluides (opio, atropina, quinina, etc.) e de certos toxicos como o oxydo de carbono (em certas condições).

Seguem-se as experiencias sobre as diversas infecções.

1. Introd. á l'étude de la medecine.
2. Introd. á l'étude de la medecine.

## Infocgös

Môrmo - Loeffler, Cadeat e Mallôt provaram a transmissäo da mo lostia por via placentaria. Ferrarosi e Garniere acharam o bacillo do môrmo no figado de um féto humano e fóos hemorrhagicos com wacillos na placenta. Perroncito observou o facto na raça cavallar.

Raiva - Citam Lofosse e Canillac casos de raiva em vitellos provindos de vaccas infeccionadas e Kollessnikoff o facto de transmissão no-filho de uma senhora hydrophoba.

Perroncito e Caritá fizeram experimontações positivas nesse sentido, tendo sido negativas as experiencias realizadas no Instituto Pasteur, por Horsley e Zagari.

Febre recurrente - Sptiz encontrou em embryõos a espirilla de Obermeyer.

Peste bubonica - Em 1840, já .Iubert assignalava ter encontrado um bubão na fronte de um feto de 7 mozes, provindo de uma senhora affectada do mal inditno.

Adenite equina - Verlinde observou uma egua affectadi de adenite equina e que deu a luz a um potro que morreu no nono dia, da mesma molestia, tendo verificado no sangue o estreptococo especifico. Identicas observações já haviam sillo fleitas por Chosy, Wiard e Pecus.

Cholera-Nos orgãos de um feto humano de cinco mezes, Tizzoni e Catitani verilicaram o vibryão do cholera. Vitanza registou alguns factos de fetos apresentando as alteraçũes do cholera, mas não encontrou o comma-bacillo, nem lesũes placentarias.

Rietseli, Queirel e Charpentior não conseguiram verificar a transmissão.

Melaric - Bouzian, em 1892, disse ter observado a transmissão intra-uterina do homatozoario de Laveran.

Febres eruptivas - Wilson e Walcher citam o caso de um menino cue anresentava, ao nascer, um erythema escarlatinoso, achando-se então sua mãe affectada de escarlatina.

Com relação ao sarampäo, as observaçõos clinicas positivas de Guersint, Blache, Chausset, Iedriech, Kunzè, Osterloh, Horn, Lümer. Leopold, Underhill contrapõem-se is de Rütter e Macdonal que veziticaram mães affectudas de sarampão dando a luz a creanças sãs.

Cum relação á variola, apesar das asseverações do Gervis e Jenner, os observadores modernos se dividem em campos oppóstos.

Assim paria Mauriceau, Smillie, Hebrib, Scanzoni, Bar-nes, Paletta e Antonine, essa molestia nüo se transmittiria da genitora ao déto. Germano Azzagindi, Marchesini, Borsicri, Villa Gamello, Balardini Ottoni, Rayer, Charcot, Blot, Jacquemier, Gervis, Laurent, Rapin e Margouliefl admittem-n'a.

Chantreuill, Bresciani, de Borsa e kaltemback assignalaram em partos gemeos nascer uma das creanças sĭ e a outri com variolia.

Parada, Gnoli, Banchut, Chagnaux e outros publicaram factos interessantissimos de mulheres não affectadas de variola dando a luz a creanças atacadas do-mal.

Por nossa parte, já tivemos ensejo de conhecer tres casos de mães variolosas das quaes nasceram filhos em plena evolução variolica.

Febre typhoide - Reher e Nenhaus viram filhos de senhoras aflectadas desse mal nascendo com accidentes typhoides, tendo sido identificado o bacillo de Eberth. Em igualdade de circumstancias, Chantemesse e Vidal encontraram o bacillo typhoide no sangue placentario, facto posteriormente estudado e categoricamente comprovado pelo proprio Eberth.

Mais tarde, observações de Gaffky e Giglio confirmaram a demonstração desse sabio, tendo-as centestado jusserow.

Tuberculose - São numerosas ar respeito desse aflecção as investigaçũos publicadas.

Na especie bovina Johne, Malvoz, Brouvier, Misselwitz, Bang, Csokor e outros encontraram o bacillo de Koch nos fétos.

As perquisiçōes de Landouzy, Martin, Koubassof, Armauni, Queirat e outros conseguiram por em evidencia a possibilidade de transmissão, em inimaes, da tuberculuse materna aos létos.

Birsch-Hirschfeld demonstrou, por seu lado, que no féto apparentemente são, proveniente de uma mãe tuberculosa, se pode encontrar o bacillo de Koch, para Jani sendo isso dependente de lesões placentarias.

De Kenzi, em 18 passaros infeccionados pela bacillose, encontrou o germen nos fétos, o mesmo sendo evidenciado em cobaias por Gartner, 'que tambem encontrou 0 bacillo de lioch em ovos de gallinha e outras aves tuberculizadas préviamente.

Para Maffucci, o bacillo da tisica achar-se-ia no féto quatro horas depois da inoculação da cultura pura na genitora. Arrigo confirmou essa opinião.

Da veia umbilical de cinco tetos humanos Bar e Renon retiraram, no momento do nascimento, o sangue que, inoculado em animaes, reproduziu a molestia.

Arloing viu a transmissão da phymatose aos létos.
Em suas investigações, sleitz, inoculando em passaros detritos pacenturios o de figado de um féto humano apparentemente normal, obteve inoculaçues positivas em animaes, tendo se mostrado negativas as experiencias identicas de Galtior e Sanche\% Toledo.

Para Hauser a tuberculose congenita seria excepcional e dependendo sempre de uma bacillose gravissima, tanto no homem como nos animaes.

Ascoli obteve ensaios positivos.
Cozzolino se-propôz a investigar si, favorecendo a vulnerabilidiade dos vasos placentarios, tornando mais facil a transmissão intra-uterina la tuberculose, pela injecção de culturas na torrente circulatoria de 12 coelhos, conseguiria a transmissão.

Inoculando depois em seis desses animaes a tuberculina, por via salvo em um caso, não conseguiu ir msmittir á próle nem a infecção nem a lenta intoxicação que conduz ao marasmo, como asseveraram Maffucci e Michelazzi.

Bossi chegou a identicas conclusões.
Carbunculo--Para Bollinger, Brauell e Davaine, a bacteridia não atrávessaria a placenta, como jii vimos em linhas atrás.

Wolff, Morisani, Chauveau, Perroncito, Straus, Chamberland, Hischfeld, Arloing, Cornevin, Thomas, Koubassof, Frankel, Rosemblath, Kinderlin, Sangalli, Lates e finalmente Massa obtiveram resultados positivos em suas investigações experimentaes. Com Tricomi e Lingard se deu o contrario.

Na especie humana registaram a possibilidade da transmissão do carbunculo dit mãe ao féto, Paltauf (féto de cinco mezes) e Marchand (recem-nascidos de quatro dias), não o havendo observado Eppiuger e Romano.

Cholera das gallinhas-Com referenciaza esta epizootia devem ser citadas as demonstrações positivas de Straus, Chamberland e Barthelemy.

Pneumococcia-Hecker referiu o caso do filho de uma puérpera que succumbiu de meningite purulenta, o qual falleceu 36 horas depois, de pneumonia lobar com pleuriz e pericardite.

Em uma creança nascida de uma senhora, por occasião do parto, abfectada de pneumonia, verificou Strakan, 24 horas depois do nascimento da creança, hepatização do seu pulmão esquerdo. Marchand citou identico facto.

Sm um féto de oito mezes fallecido cinoo dia; depois, encontrou Netter o pneumococco em varios orgăos, excepecio da placenta e do cordão umbilical.

No pulmão de um féto a termo e que viveu 33 horas, poude Thourner verificar o pneumococco no pulmio.

Casos semelhantes foram observados por Viti, Levy, Fôa e Uffreduzzi ; estes dois ultimos e Caporale inocularam cobaiascoin pneumococcos, tendo aquelles obtido até a verificação de abortos com pesquisa positiva do pneumococco e Caporale resultados completamente negativos. Iovane e Chiarolanza (Out. ${ }^{-1} 1904$ ) obtiveram em animaes a passagem do pneumococco da genitora ao féto.

Infecções septicas - Bacillo pyocyanico - Nas interessantes pesquisas a que procederam Charrin e Duclert com o bacillo pyocyanico, concluiram nãoter elle itravessado a placenta,porque esta se mostrou integra, apezar de altas doses de culturas muito virulentas utilizadas nas inoculações em animaes.

Já vimos todavia que as experiencias de Gley e Charrin demonstraram os maleficios das toxinas pyocyanicas.

Estreptococco-Aos casos duvidosos de Kaltembach, M. Runge e Stratz devem-se juntar os de Lorain, Simoni, Hanot, Luzet, Chambreland, Sabrazés e de Lebedeff que são eloquentes.

O facto mais curioso dessas pesquisições, é porém, de Lebedeff.
Tratava-se de um féto de seis mezes provindo de uma mulher affectada então de uma erysipela nos membros inferiores, e na pelle dos quites encontrou grande numero de estreptococcos situados nos lymphaticos. Não os verificando no sangue nem na placentia, mas, em numero avantajado, nos tecidos do cordão umbilical, pensa Lebedeff que pudessem os microbios ter penetrado através das villosidades epitheliaes, na placenta, pelas vias lymphaticas dos annexos, o que constitue uma nova via de transmissão, até então não conhecida.

Em nosso trabalho sobre lymphangites ${ }^{1}$, no qual commentáramos todas as observações publicadas sobre tãointeressante assumpto, referimo-nos ís investigaçũes de Lebedeff e ás de Demelin e Letienne, (Soc. de Méd. de Toulouse,1890) que, de maneira inconcussa demonstrou o frequente contagio directo pelo estrop ococco da genitora ao feto, por intermedio do liquido amniotico, processo de infecção considerado
$\qquad$

1. Das lymphangites na infancia e suas consequencias. - Th. de doutoramento, 1896.
rarissimo até essa época por Birsch-Hirschfeld, Chantemesse, Vidal, Hergott e outros.

Por outro lado, em nossas observaçũes clinicas insertas na obra alludida ${ }^{1}$, encontram-se casos em que a hereditariedade para as estreptococcias parece provada.

Mais recentemente, Auché assignalou a presença do'estreptococeo no sangue de uma mulher affectada de variola, no periodo de suppuracão e em um abôrto nella sobrevindo nessa occasião.

Kroner obteve factos experimentaes positivos e Iovane e Chiarolanza (Out.0 1904), em experiencias sobre coelhas gravidas, poude oliter a transmissão do estreptococco aos fétos, contrariamente ao que houvera verificado Baldassarri.

Estaphylococco-0 mesmo Auché acholl este gormen no féto provindo de uma mulher tambem acommettida de variola om franca suppuração.

Coli-bacillose-São apenas conhocidas as observações de Menomo e os de Iovane e Chiarolanza, cujos resultados foram positivos.

Da exposição que vimos fazendo é licito perguntar-se em que condiçōes se opera a transmissão placentaria. Esta se processa de modos differentes, variando tambem conforme as raças de animaes, como positivamente acabam de demonstrar Iovane e Chiarolanza ${ }^{2}$.

Os observadores dividiram-se em dois grupos : uns com Malvoz, admittindo que a placenta só seria franqueada quando houvesse lesão de qualquer especie; outros com Sabrazes e Chambrélent, que o facto so daria na hypothese mesmo de se achar ella perfeitamente normal.

Já Duval houvera esclarecido a questão mostrando que essa divergencia de opiniăo reconhecia por causa as differenças estrueturaes da placenta dos differentes animaes, nas diversas phases de gestação de um mesmo animal ate. As recentes perquisições de Iovane e Chiarolanza ${ }^{3}$ puzeram em evidencia que muito depende a infecção tetal da quantidade de caldo de cultura por via endovenosa insinuadi no organismo materno, como demonstraram suas experiencias em. animaes, o que confirma sobejamente a noção adquirida de não remóta 1. Obra cit. pag. 116.

1. Obra cit. pag. 116 .
2. sulla transmissibilita dei microorganismo dulla madre al fèto attraverso la placenta - La Pedialiria - 1904.
3. Loc. cit.
época, de que a transmissĩo placontaria exige de ordinario uma infecção sanguinea materna muito intensa.

Já vimos por outro lado que, sogundo provou Letienne, a infecção fetal pode dar-se pelo liquido amnioiico o Lebedeff pelo systema lymphatico dos annexos.

Charrin e Duclert, no correr de suas experiencias, puderam demonstrar que a intoxicação prévia de um animal prenhe, por qualfuer veneno, microbiano ou vegetal, diminuia notoriamente a impormeabilidade placentaria.

Para Chantemesse as anomalias e estados pathologicos adquiridos no curso da vida individual ( excepção de algumas molestias inffectuosas) como taes não se transmittem á posteridade.

Sú poderão tambem ser hereditarias e transmittidas, como taes, aos descendentes, as molestias já hereditarias ou os estados pathologicos que tomaram nascimento nos geradores nos primeiros tempos de vida intro-uterina, quer dizer que os germens das futuras glandulas sexuaes differenciaram-se da massa total em via de segmentação.

As molestias adquiridas pelos paes, diz ainda o sabio francez, podem provocar perturbações nutritivas nas glandulas sexuaes e no utero e agir assim sobre o desenvolvimento do espermatozoide, do óvulo ou do embryão. Pode dahi resultar, nos descendentes, formas as mais variadas de dystrophia, fraqueza geral, desenvolvimento irregular, signaes de degenerescencia, etc.

Essas dystrophias cream tima predisposição hereditaria para liversas affecções.

A influencia materna na transmissão hereditaria das molestias, uensa ainda Chantemesse, é muito maior do que a influencia paterna, esta intervindo apenas na hereditariedade concepcional.

## Hereditariedade syphilitica

Si ha facto adquirido em sciencia é esse da herança luetica.
A propria palavra syphilis significa molestia que so transmitte dos paes aos filhos.

A feição de generalidade que demns a este trabalho não nos permitue certamente a extensão que merece a questão. Ao professor Alfredo Fournier, a gloria da syphiligraphia universal, coube fazer o mais completo estudo que existe acerca da hereditariedade syphilitica.

Para elle, essa hereditariedade pode-se filiar a cinco categorias : $1^{a}$, accidentes de syphilis propriamente ditos;
$\mathcal{Z}^{a}$, cachexia terminando, de qualguer modo, por uma inaptidăo, a vida;
$3^{a}$, perturbações dystrophicas geraes ou parciaes ;
$4^{\mathrm{a}}$, malformações congenitas ;
$5^{\mathrm{a}}$, predisposições mórbidas.
Para Paul Gastou ${ }^{1}$, de tres módos póde-se resumir a herança syphilitica:
1.. Hereditariedade de fecundação na qual-se-observa a transmissão dos caracteres, perturbações da nutrição, diatheses ou predisposições existindo anteriormente nos ascendentes; e a heredotransmissão ou hereditariedade no sentido absoluto da palavra.
2. ${ }^{\circ}$ Hereditariedade mórbida ou transmissão directa de molestias virulentas parasitarias dos ascendentes aos descendentes, verdadeira contaminaçăo do producto pelo heredo-contagio ou congenialidade, que transmitte, com a syphilis, toda a molestia sobrevindo durante a gravidez.
3. ${ }^{\circ}$ Dystrophias infantis devidas a molestias intra-uterinas do féto. Molestias dependentes das condiçōes biologicas do meio em que vive o feto, donde o papel consideravel do estado materno no estudo da syphilis infantil.

Na herança syphilitica admitte Gastou, com a maioria dos autores, que a molestia possa ser adquirida no momento de fecundação ou durante a gestação, podendo provir do genitor, da genitora, ou de ambos, donde o nome de syphilis materna, paterna ou mixta, para o que é necessario que os geradores estejam em pleno periodo contagioso.

Dest'arte constituiu elle o seguinte quadro :

1.     - Syphilis hereditaria congenita
(heredo-contagio)

Syph. gestalio-congenial ..... $\left\{\begin{array}{l}\text { embryonaria } \\ \text { (Espermato-ovular). . . . . . . . } \\ \text { fetal } \\ \text { do recemnascido }\end{array}\right.$

[^3]Syph. heredo-congenita precoce. . Sinfantil immediata, (Utero-placentariia ou sanguinea). . \{infantil latente.
Syph. heredo-congenita tardia. . $\left\{\begin{array}{c}\text { hereditaria tardia da segunda } \\ \text { geração. }\end{array}\right.$

> II.- Hereditariedade syphilitica

## (heredo-transmissão)

Para-syphilis - meta-syphilis :


Com relação aos estigmas dystrophicos, que e a parte que maior interesse nos desperta, pela indol deste trabalho, deve-se a Edmundo Fournier, filho do notavel scientista francez, a mais completa obra até hoje publicada nas sciencias medicas.

Quando a syphilis não se transmitte em natureza, om substancia do ascendente ao descendente, ella póde conferir á geração caracteres pathologicos, sem nada de syphilis e manifestados por viios, paradas do desenvolvimento physico e intellectual, malformaçōes organicas ou mesmo monstruosidades, (Ed. Fournier) ; são as chamadas affeç̧ões parasyphiliticas(Fournier), porque dependem da intoxicação que póde imprimir a sua acção em uma ou outra das cellulas germinativas, ou então, mais tardiamente, no embryão ou no féto.

Embora tenham sido frustradas as tentativas de grande numero de pesquizadores que pretenderam isolar 0 germen da syphilis ${ }^{1}$ póde-se perfeitamente demonstrar pelos minuciosos estudos elinicos de Kassowitz, Diday, Neumann, Finger e sobretudo do A. Fournier os differentes modos de transmissão hereditaria da infecção luetica, restando-nos, hoje, poucos pontos a elucidar.

1. Quando já estavam escriptas, estas linhas chegaram do velho continente as primeiras noticias sobre a provavel especilicidade do $\alpha$ Spiri chreta pallida» descoberto por Shaudinn e Hoffmam (Comm. do Metchnkoff a Academia de Medicina, Paris).

Todavia Mineur ${ }^{\text {t }}$ inoculando o esperma dos syphilicos em individuos sãos não obteve a desejada contaminação.

Quando a creança é filho de paes syphiliticos e não é syphilitica, achamo-nos em face da lei de Profeta, pela qual o individuo herda de seus geradores uma immunidade contra o virus, uma especic de vaccinação congenita contra a syphilis. Essa lei tem sido contestada e acaba de o ser ainda muito recentemente por Mafzenauer.

Já vimos que a creança póde ser infectada hereditariamente no momento da concepção, pelas cellulas germinativas ou então em periodo adiantado, no curso da vida intra-uterina, em geral por via placentaria, este ultimo módo de infecção sendo muito semelhante ao que promove a syphilis adquirida.

A gravidade da herança é tanto maior quanto mais proxima do inicio da gestação, chegando ao seu auge na syphilis verdadeiramente concepcional.

Esta será transmittida exclusivamente pelo ovulo ou pelo espermotozoide?

A syphilis é a unica affecção em que, de modo decisivo, a questão parece resolvida.

Pelas reiteradas demonstrações clinicas parecia provado que o gerador macho pudesse transmittir a molestia ao filho, conservan-do-se indemne a progenitora (lei de Colles). Para a prova desta proposição, adduziam os observadores varios argumentos, entre os quaes a efficacia do tratamento especifico no pae, já tendo procreado filhos inviaveis, abortos, etc., após o casamento, e depois de medicado, permittindo o nascimento de creanças indemnes da molestia ; o facto de senhoras cujos filhos syphilisados pela hereditariedade paterna mostrarem-se, em geral, em boas condições de saude, sem apresentar estigmas lueticos, podendo ate mais tarde produzir filhos sãos gerados por outros paes sãos.

Apezar de asseverarem Chantemesse e Podwissotsky ${ }^{2}$ que uma senhora nestas ultimas condiqües póde, depois do nascimento de seu filho syphilitico, ser affectada, seja por essa creança, seja de qualquer outra maneira, interpretação tão geralmente admittida, ainda hoje se discute esse problema.

[^4]Além dos trabalhos memoraveis de Kassowitz (1875) e de Finger (1898), appareceu recentemente uma lição do Dr. Rodolpho Mafzenauer ${ }^{1}$ na qual o distincto professor assevera que as excepções trazidas a lei de Colles, fundaram-se em erros faceis de demonstrar e dahi tirou uma serie de deducções muito importantes como a therapeutica a que se deve submetter a genitora e sua immunidade para a syphilis produzida por uma iufeccão anterior que passou despercebida.

Para elle nos casos de filhos syphiliticos provindo de mulheres sās, nestas existe a syphilis latente que passa despercebida.

Essa maneira de ver e que Mafzenauer corrobóra com a sua observação, com argumentos de valor e com dados estatisticos, vem oppor-se a theoria dominante do chóque de retorno, pela qual a mãe seria contaminada pelo filho que amamenta.

São interessantes nesse sentido as tres hypotheses formuladas por Kassowitz:
$1^{a}$, a progenitora podendo ter sido infectada, sem ter apresentado cancro, pelo virus circulando no sangue da creança;
$\mathfrak{Z}^{\text {a }}$, durante a fecundação, o esperma contem o virus, podendo infectar a progenitora ao mesmo tempo que o ovulo.

O accidente inicial sendo dissimulado pela sua possivel séde no utero ou nas trompas ;
$3^{\text {a }}$, Fóra da fecundação, a syphilis apparecendo em certas senhoras, durante a gravidez.
P. Gastou, entre outros, pretende negar tambem o choque de retorno, baseado na experimentação e nos factos clinicos.

Os factos experimentaes de Francotte, tomados como argumentos por Boulanger, tendem a demonstrar que as molestias microbianas não se podem transmittir pelo ovulo. Com effeito, si se introduzem microbios em um ovo, segundo as circumstancias, se vê que: $1^{\circ}$, o ovulo destróe os microbios e continúa a sua evolução normal ; $2^{\circ}$, o ovulo regeita os microbios, continúa o seu desenvolvimento, dahi resultando porém, perturbaçũes na evolução embryogenica e algumas vezes paradas do desenvolvimento ; $3^{\circ}$, o ovulo mórre.

Os factos clinicos demonstram que um cancro inicial póde ter existido antes da fecundação, tendo passado despercebido.

[^5]Na syphilis de origem materna póde a infecção pois ter sobrevindo antes da fecundação (anti-concepcional), por occasião da tecundação (concepcional), ou depois da fecundação, quer dizer durante o curso da gravidez (post-concepcional)-(P. Gastou).

Por analogia das noções adquiridas com relação à transmissão do virus syphilitico, pelo espermatozoide, admitte-se a transmissão pelo ovulo.

Dos tres modos por que P. Gastou considera a infeç̧ão fetal, só na syphilis post-concepcional póde a demonstração ser fẹita com exactidão, porque é o caso em que, durante a gravidez, é a genitora acommettida do mal e em plena virulencia transmittindo-o ao filho.

Neste caso, si ella está no fim da prenhez, quando contrae o cancro, apparecendo-lhe os symptomas secundarios, após o nascimento da creança, póde a esta transmittir o virus por via placentaria, conforme provou Finger.

Esta regra, porem, como muito bem observou Chantemesse, não é fatal, podendo o producto da concepção escapar á contaminação, quanto mais tardia é a infecção materna.

Fournier provou com admiravel intuição e todo seu saber clinico a possibilidade do apparecimento de symptomais de infecção luetica hereditaria em época longinqua do nașcimento (syphilis hereditaria tardiaj.

Com relação a syphilis concepcional deve-se ainda adduzir algumas provas experimentaes e que pelo interesse que despertam, convém ser citadas.

Francotte em suas pesquizas pretendeu, como já vimos de demonstrar, que o germen da syphilis pode ser phagocytado pelo ovulo, que as perturbaçïes na evolução embryogenica podem ser provocadas pelas toxinas syphilitica; e bem assim a morte rapida do producto da concepção, phenomenos que podem ser explicados pela transmissão directa da syphilis do pae á creança pelo contagio esperma-to-ovular.

A contaminaçio in-utero foi por outro lado provada, como jâ citamos, por analogia com outras molestias infectuosas (carbunculo, tuberculose, variola, etc.)

Gastou admitte que o esperma não sendo contagioso como liquidu inerte, deve sel-o como agente fecundante, pois que a creança procreada nestas condiçũes nasce muitas vezes syphilitica.

Nessa conjunctura, no caso de um ovulo syphilisado na oceasião da fecundação (Šyphilis hereditaria primitiva de Balzer), infecção
ovular provada experimentavolmente para as molestias infectuosas, será possivel, pergunta $P$. Gastou, que esse ovulo contagione a genitora e, por outro lado, serai esse contagio necessario para explicar a syphilis transmittida a creança? Eis it respostia:

O primeiro modo de infecção ovular ou infecção ab ovo, constituindo a hereditariedade de fecundação de Besnier e Doyen, e difficilmente comprehensivel e explicavel. Como, por que mechanismo se faria a contaminação material? Seria preciso admittir que o ovulo fecundado podesse exhalar um virus contagioso. E isto só se póde explicar admittindo-se que um dos globulos polares já infectado fôsse a causa da contaminação.

Não ha outra explicução possivel, porque não existe, no inicio da fecundação, contacto algum vascular entre o ovulo e as partes que o contém. E a superficie do ovulo não é mais contaminante do que o do espermatozoide.

Mais tarde esta contaminação se explica, porque ha rolaçũes entre o ovulo e a caduca; nestas condições não é mais a genitora que contamina, é a creança.

Admittindo que esta contaminação directa da mãe, pelo ovulo, seja possivel, ella não póde ser em todos os casos sinão quando o ovulo esteja previamente fecundado. Eis como se póde explicar a infeção directa ao féto pelo pae, quer dizer, do ovulo pelo espermatozoide.

I transmissão directa da syphilis do pae á creança é e resultado do acto fecundidor e começa nó momento em que o espermatozoide entra no ovulo; começa na época da segmentação ovular (syphilis de fecundação, syphilis de contagio espermato-ovular).

Emquanto o ovulo não tem adherencias com as partes maternas, emquanto está na trompa, a mãe esta indemne; desde, porém, que a caduca se fórma, quer dizer no $\gtrless^{\circ} \mathrm{mez}$, a infeç̧ão da genitora póde produzir-se e pelo choque de retorno. Produzir-se-lia por conseguinte a syphilis concepcional cuja origem é uma infecção sanguinea por via placentaria (cancro utero-placentario de Frankel).

Com relação á provas clinicas da sy philis concepcional, embóra difficeis de encontrar, foram fornecidas principalmente por Diday e Fournier. O primeiro observou mulheres, antes e depois da fecundação, e poude demonstrar a existencib da syplilis concepcional ma-nifestando-se por accidentes especiticos sobrevindos no $3^{\circ} \mathrm{mez}$, o féto morrendo ou nascendo profundamente syphilisado.

Por outro lado verificou accidentes tardios do forma terciaria e sobrevindo na mulher muitos annos depois da concepção. Finalmente
na ausencia do qualquer accidento materno，mas por uma immuni－ dade particular contra a syphilis adquirida ou inoculada，immuni－ dade provando a infecção materna e designada sob o nome do lei de Baumés－Colles ${ }^{1}$（P．Gastou）．

Na syphilis post－concopcional a mãe recebe a syphilis durante a gravidez，nem sempre tambem transmitindo－a ao filho．

Admitte－se nesta contaminação uma verdadeira infeceão conce－ nita（heredo－contagio por infecção in－utero de Besnier e Doyen，sy－ philis hereditaria secundaria de Balzer）．

Os casos em que se observa a a usencia da contaminação do féto são explicados de differentes maneiras．

Para alguns notar－se－hia uma virulencia attenuada da progeni－ tora e a creança ficaria vaccinada（Lei de Proféta）；para outros admittir－se－hia a contaminação da placenta maternal antes de chegar o féto，a infeç̧ão não tendo tempo de se produzir．

Para outros，erafim，a maioria，a partir do $5^{\circ}$ mez，a propria placenta se opporia á passagem do virus，impondo－se para isto a al－ teração prévia daquella．

A syphilis de origem materna post－concepcional é a verdadeiria syphilis fétal，por transmissão utero－placentaria，congenita．

Na hereditariedade mixta（pae e mãe syphiliticos）a infecção fe－ tal é quasi corta，parecendo processar－se ella ao mesmo tempo por via sanguinea e espermato－ovular．Esse processo é o de legitima sy－ philis hereditaria．

A acção dystrophica da syphilis foi，póde－se dizer，perfeitamente clucidada pelos interessantes estudos de Edmundo Fournier ${ }^{2}$ o qual om sua magistral these de doutoramento，depois de se occupar deti－ damente do assumpto，reservou um capitulo para a requencia re－ lativa dos estigmas dystrophicos．

Os dados que se seguem foram extrahidos desse autor．
«Em 480 observaçües do Prof．A．Fournior e de Ed．Fournier （Hospital de S．Luiz）encontraram－se estigmas dystrophicos nas se－ guintes proporções：


[^6]Prol．Fournier Ed．Fournier

«Estas duas estatisticas recolhidas em condições muito diversas，á excepção dos algarismos das lesões craneanas，concordam entre si， como se poderá verificar de uma rapida analyse»．

Ed．Fournier deante dessas estatisticas tirou a conclusão proviso－ ria seguinte ：
«Em 100 creanças heredo－syphiliticas，acham－se，na médida 78 dysprophias，assim distribuidas：

43 casos de dystrophias dentarias．
$20 \ggg$ craneanas．
11 ＂＞infantilismo．
« 》 》 rachitismo．
2 》＞hydrocephalia»．
Quanto as outras dystrophias estudadas com rigor na sua obra， Ed．Fournier declaria ser a estatistica que segue estabelecida sobre um numero indetcrminado（pela escassez das porcentagens de cada autor das observações citadas）：

Hydrocephalia ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 170 casos
Dystrophias dos membros ．．．．．．．．．．．．． 101 ＊
＂do app．digestivo ．．．．．．．．．．．． 36 »
» do app．genito－urinario ．．．．．．．． 32 》
Labio lepurino ．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 29
Dystrophias cardiacas e vasculares．．．．．．．．．．． 25 ＂
Spina－bifida ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 21 2

Dystrophias cerebraes . . . . ... . . . .... . . . . 14 caso
Scoliose .
 8 "
Mictocophal
Nanismo.
Gigantismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 »
Em nusso escrinio clinico hemos podido registar uma somma consideravel de caso; de dystrophias heredo-syphiliticas e aos quacs adeante nos reportaremos.

## Hereditariedade tuberculosa

Da mesma sorte que para a syphilis, na tuberculose observamse duas formas de hereditariedade pelo virus: como germen vivo, ou pela toxina acarretando um typo de nutrição defeituosa.

A investigação moderna, apesar de tolas as contiadictas de longa data levantadas, parece provar, á luz da evidencia, a passagem do bacillo de Koch dos genitores ao lëto.

De que módo se operará intimamente a hereditariedade tuberculosa?

Será possivel a infecção concepcional?
Eis as primeiras perguntas que se impõem.
Por anologia com a syphilis, poder-se-ia responder affirmativamente it segunda das perguntas, si obices não viessem embaraçar o nosso raci cinio. Realmente, como afllmam Chantemesse e Podwyssotsky, «com os nossos conhecimentos acerca dos caracteres morphologicos du bacillo tuberculoso, as suas propriedades necrosantes impedem que se admitta theoricamente possa ser elle transpurtado no protoplasma de uma ou de outra cellula germinativa, a fecundação fa-zer-se e o embryão se desenvolver mais ou menos normalmente, apesar de semelhautes parasitas, os quaes só demonstrarão a sua existencia muito mais tarde».

A experimentação, porém, veiu contrapor-se i interpretação theorica.

As investigaçũes recentes de VV . Heape conseguiram provar o possivel desenvolvimento, no utero de uina coelha de raça belga, de ovos recentemente fecundados, retirados da de uma outri de raça dinamarqueza, de tal modo que a coelha belga deu a luz, ao mesmo tempo, a cinco coelhinhos provindos de um pae belga e dous outros coelhiuhos que apresentaram os carecteres de seu pae dinamarquez.

Numerosos são os documentos adduzidos pola medicina experi mental peli九 clinica e pelia anatomia pathologica, com tanta felicidade reunidos no excellonte trabalho de G. Küss.

Si Rohloff ${ }^{1}$ não conseguiu obter o contagio da bacillose pela incculação em individuos sãos, do esperma de tuberculosos, Curt Jani ${ }^{2}$ observou por vèzes a presença de bacillos de Koch, embora em numero resumido de casos, nos canaes espermaticos do testiculo ou debaixo do epithelio das glandulas postaticas, sem lesão apreciavel desses orgãos. Os experimentos de Landouzi e Martin já haviam demonstrado a presença de bacillos caracteristicos no liquido seminal de tisicos.

Gaertner tendo inoculado testiculos de cobaias com culturas tuberculosas e, tendo provocado, por fricção do penis, ejaculações, obteve na metade dos casos o esperma infeccionado de germens da bacillose.

Não teem sido muito claras as demonstrações experimentaes da infecção tuberculosa fetal de origem paterna. O proprio Gaertner que multiplicou nesse sentido suas experiencias, viu-as constante. mente naufragarem, raramente obtendo no féto a infecção exclusivamente paterna.

E é por isso que Grancher e Hutinel, referindo-se quer á experimentação, quer á clinica, afflrmam que ainda não se poude estabelecer a prova segura de que um féto possa ser procreado tuberculoso por seu pae.

Quanto á infecção bacillosa de origem materna, varias são as opiniões. Para Baumgarten seria ella frequente, facto de que tirou partido para esteiar a sua theoria sobre a hereditariedade latente da phymatose.

A raridade da verificação da tuberculose no momento do nasci mento, a revelação quasi excepcional do bacillo de Koch nos fétos de menos de quatro mezes, são augmentos que induzem mais a acreditar que, nesses casos, a transmissão se opere por via placentaria.

Demais, aos resultados negativos pouco numerosos de Grancher, Strauss, Nocard, Leyden, etc., oppõem-se os factos clinicos demonstrativos da transmissão da tuberculose da genitora ao féto obtidos

[^7]nos animaes por Landouzi e Martin, Cavaguis, Gabtier, Calabrese, Gaortner e outros.

Em linhas atraz, a proposito da permeabilidade placentaria em face dos differentes microbios pathogenicos, jai relatámos uma serie de experiencias de varios scientistas provando a possibilidade da hereditariedade tuberculosia.

Que nas formas graves e agudas da tuberculose o bacillo de Koch póde circular no sangue humano, é fucto sobejamente demonstrado hoje.

Por seu lado a verificação de $G$. Küss e Hutinel ${ }^{1}$ poude conseguir reunir de 1875 a 1900 em toda a litteratura medica 21 casos de tuberculose congenita na especie humana ( 15 com lesões microscopicas e 11 sem lesöes) e 50 na raça bovina, além do cerca de 30 duvidosos.

A hereditaridade directa da tuberculose foi, póde-se dizer, pósta em evidencia pelas recentes pesquizas do laboratorio.

Landouzi e Martin, provocaram a molestia em cobaias ino. culando óra o pulmão, óra o figado de fétos provindos de mulheres tisicas, apezar de não apresentarem taes fétos lesão alguma visivel a visti desarmada. Armanni e Rittis, schmorl e Birch-IIirschfeld, Aviragnee, Londe e Thiercelin, Fockel, Bar e Renon, Bugge, Heake e Heitz, obtiveram resultibdos analogos.

A tuberculose congenita, com ou som lesues apparentes, e rara, mas näo pơde ser contestada.
issim sendo, de accòrdo com as considerações que acima fizemos, a transmissão do bacillo de kioch púte-se dir paio oviulo pelo es permatozoide e pela placenta.

Nit hereditirjedade indirecta, ua chamada hereditariedade do terreno, a verdadeiria heredu-predisposıção, o phenomeno rcconhece por e tusá a intoxicação tuberculosa que promovo a transmissio ie uri: veruaderro estadu diatues co dystropuiante.

Si bem fue Stralss decidesse a o e poder nesion com ar u-

 $\because \cdot$
 1..ris 19 \%.
2. erve de Medectue.

E' admiravelmente interprotadia pelo illustre profossor francez a hereditariedado atypica da tuberculose, a hereditariedade paratuberculosa, capaz de produzir as

Em 2.000 mulheres do ser
lethalidade nos productos da concepca, La admittindo como causa possivel a ção de esposas de tuberculosos, pela tuberculina.

Estudando os effeito; da toxina tuberculosa diz que «da copula morbida podem resultar modalidades organicas e funccionaes im postas ao fêto, de tal modo que possa este vir ao mundo uma constituição o um temperamento fazendo deste herdeiro do tuberculoso um ser que por seu habitus lymphatico denunciari sua
origem.
«Nem o habitus nem a constituição destas especies de degeierados haviam escapado a sagacidade de certus phtisiologos que faziam dit tuberculose uma diathese hereditaria... Nös tambem, os modernos, estamos acostumados a observar tanto como fructo quanto com semente da tuberculose esses individuos de esquetcto estreito e del!tudo, fömas frageis, pelle fina e molle, de cextremidades gracis, dedos alongados, faces palidas e ceias transparentes, que formam o grosso do exercito dos degenerados. Nit multidão dos degenerados, dos quae; o neuro-arthritismo, o alcoolismo, a syphilis, o saturnismo, etc., su estendem para povoar o mundo civillizado, os filhos de tuberculosos, embora misturados, não são confundidos. No exercito dos degencrados, formam elles uma cohorte reconhocido entre todos; seu ar ilc fomilić näo engana qualquer medico excreitado. que divisa, entre todos, innumeros candidatos a tuberculose.
«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Os tillos de tuberculosos tornam-se por shi ve. ...... näo da mesma forma que seus irmãos bacillizados abovo. Estes erram portadores do germen tuberculoso, emquanto que aquelles nasciam dystrophicos, como são os filhos dos velhos, dos alcoolatas, dos syphiliticos, dos neurasthenicos, pur alteração plasmatica ec vital do ovo, a qual fara de todos estes filhos de decadentes, dystrouhicos infantis, degenerados, predestinadus a todas is decodencias, preparados para todos os contagios, fazendo tantos neurasthenicos como phtisicos.
« $\Lambda$ clinica nos mostra, proserguc o Prof. Landouzi, a linha dos tuberculosos sob um aspecto tal, que, com a tuberculose mais talvez
do que com quilquer outra molestia diathesica hereditaria, eu pude, com uma variante, fazer applicação do famoso axioma do direito romano destinado a fixar a paternidade. «Pater est quem natorum morbi demonstrant». E' esta a mesma opinião que exprimia Lugol, um dos mestres da elinica franceza, ha meio seculo..
«Em summa, a heredo-tuberculose comprehende as duas formas seguintes: $1^{a}$, transmissão directa do bacillo pela mãe ou pae bacillizados, de onde manifestações tuberculosas infantis typicas (infecção bacillar) $; \mathcal{-}^{\text {a }}$, transmissão de um estado organico e funccional especial, de um verdadeiro estado diathesico resultante deste facto : que a cellula macho ou o ovulo impregnado de tuberculina (toxemia bacillar) tenha recebido desta impregnaçäo uma influencia dystrophica que tem extraordinaria semelhanç com a dystrophia nativa ecentemente estudada pelo professor lournier na heredo-syphilis.>

Eram passados tres aunos quando, em boa hora, appareceu um magnifico trabalho de Hanot ${ }^{1}$, no qual se deteve no estudo da hereditariedade tuberculosa, quer sob a sua modalidade homoeomorpha,quer heteromorpha, esta segunda referindo-se á transmissão de dystrophias de diversas ordens.

Eis em synthese as dystrophias assignaladas pelo illustre scientista:
«Aspecto geral apoucado ; reducção da estatura ; infantilismo; feminismo ; crescimento rapido na infancia, estacionando na adolescencia; chlorose; angustia arterial ; dedos hippocraticos; unhas incurvadas; exiguidade e estreitamento do thorax; saliencia das costellas e das espaduas (scapula alatee) ; esterno bombeado projectado para deante (um terço dos tisicos tem o peito estreitado e achatado) ; musculos delgados e moles; ossos longos e finos ; articulações muito augmentadas de voliame ; penis pequeno ; testiculos atrophiados; pulmões pouco desenvolvidos; diminuição muito notavel da quantidade do ar inspirado ; emphysemas ; estreitamento da arteria pulmonar ; hypertrophia do coração, que è imperfeitamente desenvolvido; malformaçõe; cardiacas (do orificio e das valvulas mitraes, dia corta e das valvulas) ; cavidades cardiacas e paredes adelgaçadas ; estreitamento mitral ; figado lobulado ; dilatação congenita do esophago e dos ventriculos lateraes, etc. Pelle fina, transparente, parecendo ter perdido sua elasticidade, cabellos finos, sedosos,

1. Recue de la tuberc.-1895 - (oons. gen. sub. l'her-heteromorphe Arch. Gen. de Med. pags. 462-476.
cillios longos, barba crescendo irregularinente; cor vermelha dos cabellos.»

N'uma interessante memoria de Ricochon ${ }^{1}$, encontra-se citado grande numero de paradas do desenvolyimento, deformacões congenitas e dystrophias variadas, pelo distincto medico filiadas á hereditariedade tuberculosa.

Depois de trinta annos de exercicio da clinica, declarou ter observado uma serie grande de maltormaçũes congenitas, reconhecidas como de origem tuberculosa e ate refere ter encontrado em 49 familias (tendo cada uma apresentado tuberculosos) 38 casos de luxações congenitas do quadril.

Além dessa informação, revelou Ricochon, a existencia de estigmas dystrophicos da tuberculose como a asymetria da face, implautação viciosa dos dentes; anomalias dentarias como forma e como numero; retardamento di九 evolução dentaria, malformações dos seios, do prepucio, estopia testicular ; hernias ; malformações da placenta e do cordäo umbilical ; dystrophias do systema nervoso; nevróses, tics, choréa, bocio exophtalmico, epilepsia, eclampsia, chlorose, etc.

Edmundo Fournier ${ }^{2}$, que já citamos como autor de excellente trabalho sobre a sypuilis, referindo-se á sua propria observação no Hospital de S. Luiz, diz que, estudando a descendencia dos individuos tuberculosos, poude assignalar as mais evidentes dystrophias entre as quaes, paradas (algumas consideraveis) do desenvolvimento physico, soldadura tardia das fontanellas, pequenhez da estatura, infantilismo, dystrophias dentarias muito variaveis e, especialmente, vulnerabilidade dentaria, caries precoces, edentação precoce, malformações craneanas, tronte bombeada, ogivalidade da abobada palatiua incurvação rachitica dos membros; dilatações venosas (do craneo, especialmente) ; cyanose congenita ; labio lepurino ; estopia testicular, surdo-mudez etc. etc.

Além disso, sobrevelou a frequencia, nas familias tuberculosas : do aborto, do parto prematuro ; da morte em baixa edade; da polymortalidade infantil etc.

Ed. Fournier refere-se, tambem, a monstruosidades devidas á hereditariedade tuberculosa como parece demonstrar um certo numero de observações (casos de Bouteiller, Torkomian, Sar'vey etc.)

1. Revue de la tuberculose -1894 - pag. 11 .
2. Loc. cit.

Dentre as observações interessantissimas citadas no livro do Ed. Fournior encontram-se algumas de dystrophias dentarias oosseas. de poly e mortinalidade, uma de um surdô-mudo, uma de cyanose, congenita, de estopia testicular, de labio leparino ; uma de um féto monstruoso (Sarvey) ${ }^{1}$, de outro pseudencephalo (Bouteiller) ${ }^{2}$ e outro de um monstro anencephalo (Torkomian) ${ }^{3}$.

Por nossa parte temos observado largamente os tristes effeitos da degeneração produzida na próle pela tuberculose ; innumeras são as observacõos do nosso registro clinico, em que a tara tuberculosa se patenteia nas suas mais variadas modalidades, nellas incluidas as deformidades e mesmo verdadeiras mostruosidades.

## Hereditariidade alcoolica

Com referencia ao alcoolismo, os estudos so multiplicam e não nos parece desarrazoado estendermo-nos sobre olle em algumas consideracõos.

Muito bem assevora Ed: Fournier que «o alcoolismo não se extingue com o individuo; transmitte-se à sua descendencia, sob formas extremamente multiplas e variadas ${ }^{4}$ » e Legrain que «o alcool se tornou um veneno ethnico ${ }^{5}$ ».

Dizem os investigadores que a intoxicação alcoolica se opera antes pelo gerador macho.

A proposito da influencia das intoxicaçũes em geral na hereditariedade, detivemo-nos em considerações acerca de curiosas pesquisas de Feré e outras em relação á acção do alcool sobre o ovo da galhinha.

Mairet e Combemale submetteram diversas cadellas á intoxicação alcoolica agnda ou chronica, tendo observado, nos cãesinhos que produziam, paradas do desenvolvimento dos differentes orgãos e mostrando elles tendencias a accessos epileptoides. As observações de Dèmme, Fere e Dujardin-Beaumetz confirmam as experiencias que acabamos de citar.

Era Ballet quem, em 1894, relatava á Academia de Medicina de Paris o facto de uma familia na qual bem claramente se manifes-

$$
\begin{aligned}
& \text {. Revue médicale }-188.3 \text { - pag. } 1028 . \\
& \text { 2. İnion Médical-1863. } \\
& \text {. 'ongrés de la tuberculose - 1:93-pag. } 58 . \\
& \text { 4. Stigmatcs dystrophiques de l'herelo-syphilis - Paris - } 1898 . \\
& \text { 5. Degencrescence sociale et alcoolisme-189.). }
\end{aligned}
$$

taram os effeitos do alcoolismo. Eram cinco filhos de um casal ; o primeiro e o segindo nada apresentavam; nessa época, o genitor começa a entregar-se ao vicio da embriaguez: os dois filhos posteriormente gerados nasceram tarados, um não tardando em se tornar logo um alcoolista e o outro eria hysterico ; por essa occasiāo, o pae se corrige e abandona o vicio; o quinto filho nascido apresentitra oxcellente saúde.

Nicloux ${ }^{1}$ provou, com cloquencia, que o alcool ingerido por uma mulher gravidit impregnava o feto. E' o que elle denominou alcoolismo congenito.

Eis ahi factos que sobejamente demonstram a influencia nociva sobre a próle do ethylismo paterno ou materno. Casos do genero daquelles de que vimos de citar hemos muitas e reiteradas vezes registado em nossos serviços clinicos, figurando mais adeante nas ostatisticas que apresentamos nesto trabalho.

Quaes são, porém, as dystrophias mais cornmummente observadas e ao alcoolismo filiadas? A clinica nos respondera com certa vantagem.

Si bem que assignaladas de longa data, as dystrophias heredoalcoolicas só têm sido melhor precisadas nestes ultimos tempos.

Si quizessemos esmiuçar o assumpto, teriamos que ultrapassar os limites desto trabalho; eis porque nos cingiremos a revelar apenas os maleficios do ethylismo.

Dos trabalhos a respeito publicados têm-se visto incriminados casos de e caducidade do germen e não viablilidade do feto, evidenciando se por varios abôrtos, partos prematuros, lethalidade em baixa edade, multimortalidade em uma mesma familia (poly-mortalidade infantil heredo-alcoolica) ; paradas, imperfeições e desvios do desenvolvimento physico; infantilismo; malformações multiplas; asymetria do craneo; microcephalia; retardamento, imperfeições e desvios do desenvolvimento intellectual e moral ; debilidade psychica frequento; imbecilidade; idiocia; nevroses: hysteria, convulsões, epilesia, loucura, paralysia geral etc.»(Ed. Fournier).

E' tambem bastante conhecilo o maleficio sobre a próle operado pelo alcoolismo causador do degenerescencias differentes, estenden-do-se ate it raça, pelo que se tem tornado, nän raramente, um factor de despopulação.

[^8]Realmente hal paizes, como a Bretanha, em que familias inteiras têm desapparecido.

Para rematar, deve-se mencionar que não têm sido poucas as monstruosidades filiadas ao poder nefasto do alcoolismo.

Da mesma sórte que para as hereditiariedades syphilitica e tuberculosa, observou-se tambem a hereditariedade alcoolica, agindo neste caso o alcool como agente toxico.

Entre as observações extraordinariamente eivadas de curiosidade transcriptas por Ed. Fournier, em seu livro ${ }^{1}$, encontra-se uma de Thoyer-Rozat, ds um feto portador de uma notencephalia e ectrodactylia, cujo pae era alcoolista inveterado (absintho o vermouth) e outra do Serviço do Prof. Fournier (colhida por Brault) de um caso de ausencia parcial do occipital e outras dystrophias.

Não resumido numero de casos de degenerescencias, malformaçũes e estigmas dystrophicos os mais variados hemos podido colher em nossos registos clinicos, onde se encontram archivadas as respectivas observações.

## Hereditariodade nervose

Ella é incontestavel e já quando nos referiamos ás outras modalidades de herança, por varias vezes tocamos no assumpto.

Segundo G. H. Roger, as impressões moraes durante a gestação exercem não raramente uma influencia notoria sobre o systema nervoso das creanças. Quando a concepção ou a gestação, assevera Roger, opera-se por occasião de um lucto, durante desgostos, inquietações, por occasião de grandes emoções que determinam calamidades publicas, as creanças nascem quasi fatalmente condemnadas á degeneração nervosa; o exemplo toi frisante com as creancinhas nascidas durante o Cerco de Paris ou a Communa.

Nessa ordem de sldeas, Roger chega a acreditar na influencia progressiva dos desgostos sobre a hereditariedade mórbida, podendo chegar até á esterilidade.

Quando discutirmos a teratogenia, veremos qual o valor real das impressões maternas sobre o producto da concepção.

Admitte-se, em geral, tres modos de hereditariedade nervosa: a que apresenta similitude perfeita (iysteria), a homologa e aquella em que os symptomas são completamente dissemelhantes.

1. Obr. cit.

Lembram os observadores a necessidade de uma causa occasional na constituição de uma nevropathia congenitia.

Esta exigiria, por isso, a intervenção de um traumatismo, de uma infeç̧ão, de uma intoxicação, de um excesso ou de um abalo moral.

Adeante, trataremos do papel dos traumatismos sobre a producção de entes anormaes.

Sem nos podermos estender sobre todas as questões referentes a hereditiariedade nervosa e acceutuando o notavel panel, nessa modalidade de herança, das neuropathias, como a hysteria, a epilepsia, etc., terminamos estas considerações definindo, com Raymond, a hereditariedadé nervosa: «a aptidão para fazer gerar affecções nervosas, conferida a um organismo pelos geradores collocados has mesmas condiçṑes de hereditariedade ou submettidos a certis influencias pćdendo agir sobre o systema nervoso.»

## Hereditariedade mista

Sob esta denominação, pretendemos designar o facto, que, não raramente, se nos depara na clinica, da associação de duas taras produzindo na progenitura graves males, e a esso propusito apontaremos adeante alguns casos digno: de ser conhecidos.

Os autores, em geral, consideram a hereditariedade similar quando a creança apresenta exactamente as mesmas affecções que o gerador, por exemplo: quindo ambos têm asthma ou rheumatismo, e chamam hereditariedade homologa quando as manifestações são differentes.

Sendo a syphilis, o alcoolismo e a tuberculose us tres factores que mais prejudicam a humanidade, ceifando, na sua dolorosa missão, numero assombroso de vidas, e tão intensamente estigmatizanlo a especie humana com uma série enorme de malés desde a esterilidade, ás paradas do desenvolvimento do ovo ou do embryão, da mais simples dystrophia até á mais qurave malformação - a monstruosidade mesmo, difficil não será comprehender qual it gravidade da associação de duas dellas ou mesmo das tres, como tantis rezes nos tem sido dado observar.

Si Edmundo Fournier, com muitos fóros de razão, assevera que «de todas as hereditariedades mórbidas, é a hereditariedade syphiliticia que, com uma predominancia numerica consideravel, se realiza ${ }^{*}$ as mais das vezes», chegando mesmo a affirmar que o «conjuncto
dystrophico seju quasi revelador da heredo-syphilis», não se póde absolutamente deixar de reconhecer it nefasta influoncia das associações, das diversas taras adquiridas mesmo na ausencia da syphilis

A esse proposito citaremos, dos muitos factos de nossa clinica um que, pela sua clarividencia, exalta o triste papel da hereditariedado mixta mesmo na ausencia da syphilis.

Trata-se de uma familia de 79 pessoas, das quaes somente eram sadias 13 ; esses individuos são assim distribuidos:


Interessante é conhecer-se o modo por que operaram as hereditariedades nessa familia.

Percebe-se, de um lado, a tuberculose acarretando dystrophias e a inviabilidade fetal $e$, de outro, a degeneraçāo nervosa calcando it familia com estigmas desoladores.

Para bem se comprehender a seriação, descreveremos separadimente os dois ramos.

## Primeiro ramo

a) Bisavô - sadio
b) Bisavó - tuberculosa.
c) Tia-bisavó - cardiaca.
c) Tia-bisavo - com imperfuração do llymen.

Esta ultima (d) teve tres flhos assim distribuidos :
e) Tuberculosa . . . . . . . . . . . . . . . 1
f) Cardiaca (fallecida). . . . . . . . . . . . .
g) Com imperfuração do hymen . . . . . . .
h) Sadios. . . . . . . . ......

3

Um destes ( $h$ ), senhora sadia, teve dois filhos e tres filhas, duas das quaes com imperfuração da hymen.

Do primeiro casal de bisavós ( $a \mathrm{e} b$ ) provieram cinco flhos :
i) Cardiaco. . . . . . . . . . . . . . . . . 1
.) Tuberculosos (3 fallecidos) . . . . . . . $-\frac{4}{5}$
Um destes, o tuberculoso, que sobreviveu, contrahiu nupcias com uma senhora provinda do segundo ramo :

## Segundo ramo

I. Tio-bisavô - alcoolista.
II. Bisavô - degenerado, pederasta activo, impotente aos 30 annos; morreu paralytico.
lII. Bisavó - tuberculosa (fallecida). Deste casal (Il e III) resultoll o nascimento de 24 individuos destarte distribuidos :
IV. Mórtos em baixa edade (um paralytico, um mudo o idiota, um tuberculoso e dois de meningite)
Y. Affectado de hysteria (mania religiosa)
e surdo. . . . . . . . . . . . . . . . $-\frac{1}{23}$

Este ultimo (V) uniu-se ao tuberculoso (j) do primeiro ramo e já citado, tendo deste casal sobrevindo as 14 gestaçũes seguintes:
VI. Abôrto . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
VII. Precóce de sete mezes (moça hoje de 20 annos, affectada de esclerose medullar congenita, com atrophia dos membros inferiores, estrabismo e imbecilidade.

10 filhos a termo:
VIII. Mórtos em baixa edade (dois de meningite) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X. Moça com imperfuração do hymen . . . 4
-14 $-14$
Destes sobreviventes são :
XI. Menino gago (de nove annos). . . . . . .

1
XII. Moça paralytica (affecção congenita) e idiota (de 19 annos) . . . . . . . . . .
XIII. Moça (de 20 annos) com esclerose medullar já citada (VIL) . . . . . . . . . . . .
XIV. Homem tuberculoso e gago (de 30 annos)
XV. Homem (de 35 annos) gago e surdo.

0 tuberculoso (XIV) teve tres filhos illegitimos anormaes, e o gago e surdo (NV) teve duas uniões legitimas, das quaes provieram seis filhos, dentre os quaes ha uma menina que nasceu com imperfuração da hymen.

Nesta familia, que vimos de citar, percebe-se a influencia muito accentuada da héreditariedade mixta (a tuberculose no ramo paterno e a degeneração nervosa no materno).

Desperta tanto mais interesse a descripção dessa familia quanto devemos accentuar a possibilidade da continuação da influencia dystrophica na descendencia dos tarados.

Com relação a heredo-syphilis, que o assumpto é mais conhecido, parece facto provado que a influencia dystrophica pode ir alem da primeira geração, affectando do avô ao neto e mesmo além.

Já Bartelemy havia, em 1897, lembrado essa hypothese numa hella communicação lida no Congrosso de Moscow, havendo tentado resolver o problema, para o que considerou duas sortes de herança - a da syphilis propriamente dita e e da para-heredo-syplilis.

Elle, com justeza, crê que estar ultima seja susceptivel de variedades e de gráos multiplos, constituindo expressões diversas da infecção ancestral e contribuindo todas, ou podendo contribuir, para a decadencia individual, a degeneraşào da raça.

Lembra ainda Bartelemy a fragilidade que consagra a influencia dystrophica na segunda geração (a predisposição a tuberculose, ac lupus, ao rheumatismo, ás grandes alfoeções nervosis, taes como: o tabes, a paralysia geral, as vesunias, talvez mesmo a leucoplasia e ao myxcedema).

Como bem assevera Ed. Fournier a litteratura medica regista varios factos confirmativos da presumpção de Bartelemy, citaud, aquelle syphiligrapho cinco interessantes observaçũes clinicas do mesmo Barthelemy, uma muito completa de E'tienne (de Nancy) e outra não menos curiosa de Gibert (do Havre), seguindo-se uma outra do Professor A. Fournier (completissima) e outra de Jacquet.

Jullien pur seu lado, em uma recente discussão da Sociedade de Medicina de Paris, asseverou que a sua observação clinica o conduzia a acreditar na para-syphilis-segunda, comparavel a para-syphilisprimeira.

Ed. Fournier remata o seu interessante capitulo sobre o as sumpto, citando uma importante observação de Gastou e colhida no Serviço do Professor Fournier, referente a uma creança que, apresentando uma amputaçâo congenita do ante-braço, era filháa de uma mulher heredo-syphilitica.

## CAPITULO II

## Das anomalias e monstruosidades na especie humana

No primeiro capitulo, com a possivel extensão que um trabalho desta natureza compórta, procurámos estudar, de um modo geral, us factores da herança em suas modalidades e, particularmente, os da hereditariedade pathologica.

Para o presente reservamus a discussão dos mais interessantes problemas da teratogenia, fazendo-a acompanhar das deducções que nos conferiram a pratica e a demonstração clinicas.

E' sobre um stock de cerca de 25.000 observações clinicas, mais de 10.000 do «Dispensario Moncorvo», do instituto th Proteccão e Assistencia á Iufancia do Rio de Janeiro e cerca de 15.000 do Serviço de Pediatria que, ha alguns annos, dirigimos na Policlinica ‘jeral, tambem dosta Capital, que estabelecemos os nossos estudos e as nossis estatisticas que permittiram, em innumeros casos, colligir induacuées da maior vantagem, acerca das causas etiologicas das differentes
deformidades congenitits e bem assim da sua frequencia, particularmente no nosso meio.

Cumpre-nos, porém, declarar que, no exercicio da nossa clinica civil, hemos tido a opportunidado de registar tambem muitos casos de anomalias, cuja natureza nos foi dado reconbecer.

0 conjuncto de caracteres constantes que apresentam os individuos da especie humana è o que se deuomina typo especifico. Desde que haja um desvio do typo especi/ico, estaremos em face de uma anomalia.

Para alguns como Louis Blanc (Les anomalies chen l'homme et les. mamiféres-1893) reservar-se-ia e nome de anomalia «í mudança na disposição, estructura, formit e mesmo volume dos orgãos, que são pouco frequentes, e sobretudo, que differem notavelmente do typo especifico».

Para a definição de monstruosidades não menores difficuldades podem se apresentar.

Ficou todavia assentado chamar-se monstruosidade a anomalia que pela sua complexidade ou gravidade colloca o individuo geralmente em condiçöes de incompatibilidade para com a vida.

Ainda como synonymo de anomalia empregam-se us vocabulos malformação, deformidade ou vicio de conformução, que exprimem mais ou menos a mesma jdéa.

Pelo estudo das leis do desenvolvimento, como muito bem asseverou Dareste, consideran-se as anomalias como phenomenos biologicos que intriusecamente se prendem aos que apresentam em seu desenvolvimento os individuos normaes.

Estudaudo-sc os processos embryogenicos, sobre us quaes não nos deteremos por consideral-os conhecidos, pode-se-admittir, com muitos autores, entre os quaes Louis Blanc, qưe da «semelhança perfita entre os repriductores e seu producto, é licito concluir que os processos fixos dos quates ella resulta são regidos por leis que presidem o lesenvolvimento do vo e asseguran ao novo ser a repeticão de todos os carctées de seus parentes immediatos»
thuma-se lei em'ryologica ao facto de alguns grupos de elementus evoluirem de um certo modu, afim de reproduzirem particularidides anscestraes.

A influencia dessa força especial, outr'ora completamente mysteriosa e que caracteriza os accidoates da hereditariedade, começou, de alguns annos a esta parte, a ser, como vimos em linhas atraz,
elucidada, graças a brilhantes conquistas dia a dia registradas, augurando-nos em um proximo futuro podur conhecer intimi e seguramente todas as causas etiologicas das duformidades humanas.

Quando as infracções do organismo ás leis embryologicas são muito accentuadas, dahi resultari um individuo notoriamente diflerente de seus antepassados imınediatos; diz-se, então, que o desenvolvimento foi anormal.
: As mais frageis influencias podem ser origem desse facto. Os agentes cosmicos ou o meio intrruo sobremódo influem no desenvolvimento do producto da concepção.

Na vida e na evolução do ovo, o phenomeno mais commumente observado e a causa não rara de anomalias e malformaçũes è o que chamamos parada do desenvolvimento, a qual se pole estender á totalidade do organismo oll se limitar a uma de suas partes, tendo como caracter especial a sua permanencia, ou melhor nos exprimindo, persistindo indelevel depois do nascimento da creunça, como no labio lepurino, na guella de lobo, om certas hernias, na extrophia da. bexiga, etc.

A parada da evolução embryonaria póde attingir ao maximo, a ponto de impedir a formação de certos orgãos como os mombros que em muitos monstros não existem. Quindo esse phenomeno nio é completo, observam-se os membros, por exemplo, em estado rudimentar, como nos casos de atrophia parcial.

Além desses casos ainda se podem processiar anomalias por autgmento ou excesso como na polydactylia, frequente deformação humina. e que para muitus seria uma malformasão atacica ou reversiva.

Ha anomalias congenitas que, evidentemente não dependendu de herança directa ou indirecta de seus antecedentes, são produzidas por traumatismos durante a gest:ção.

Outras anormalidades contenitas seriam para muitos observadores o res'itado de perturbaçũes occasiona as por desgostos ou afluencias mora's, ugindo s. bre a genitorit no pe iodo de gravide\%.

Estas chas ultimas e usas en breve discutire los.
Digam s ante: por $\therefore$, alamas, havras sober a conc a cão dus antull s pelos antio os.

Nit antıguidade qu tido ainda nã. se tinha noção algum. sobre a genese d, producto lit concepção, dominitvam crenças destituidas de funda ne.to ou baseadass $n$ i observação muito grosseira dos factos.

Ate a edade médi t ainda uxıstıa a noção da possibılidade da fecund.ıcão entre animaes de especios e até mesmo de classes differen-
tes (pórcos o buffalos produzindo o elephante ; cães e cabras, o javali ; o asno e a jumenta, o burro).

Era com semelhaute módo de ver rue no seculo XVII interpretavam o apparecimento de um numero avantajado de monstruosidades nos animaes

Sœttler, conhecido theologo de 1840, chegou a affirmar ter baptisado creanças monstruosas, producto de um homem com um animal.

Com relação a pathogenia das anomalias tudo era desconhecido.
Vê-se com effeito Aristoteles ter noções muito vagas sobre a formação do embryão no ovo da gallinha.

Facil e dahi deprehender-se a variabilidade de interpretações sobre a genese das anomalias.

Para os Egypciacos antigos o factor principal era a metempsycóse, base da sua religião pela qual os monstros seriam o producto de uma união illicita ou um facto de transmigração.

Pela figura incerta no precioso livro de E. G. de Saint-Hilaire da mumia de um féto humano, anencephalo, encontrado em Hermopolis, se comprehende porque os Egypciacos embalsamavam as monstruosidades humanas: é que elles lhes achavam semelhança com os animaes sacros.

Segundo os Romanos e Gregos, as deformidades eram manifestações da colera celeste e por isso trucidavam logo esses infelizes individuos (Lei das 12 taboas entre os Romanos, leis de Sparta e Athenas).

Elles consideravam pessimo presagio o nascimento do monstro.
Foi essil a épocia em que mais accentuadamente dominavam as superstições, época tão bem designada por Saint-Hilaire de periodo fabuloso.

Aristoteles e Cicero procuraram esclarecer o problema e succe-dem-se as idéas de Spranzer e outros (1318-1484), que consideraram necessaria a intervenção do demonio na producção dos monstros, do que resultava se queimarem vivas as creanças deformadas e suas progenitoras.

Passou-se a pensar na inHuencia dos astros, que podiam ser a origem do hermaphrodismo e de outras malformações.

Em 1675, dominava a noção de que a monstruosidade era o resultado de uma união hybrida, e si essa doutrina teve por propugnadol Kircher, encontra-se, por outro lado, o vulto do eminente Ambroise Paré, admtttindo ainda a colera divina e
a influencia do demonio como causas geradoras de todas as anomalias, reservando importante papel ás impressões moraes maternas, o que significa, deve-se dizer, uma tendencia para as causas naturaes.

No XVII seculo, longe de se queimarem os fétos monstruosos, comécou-se, em boa hora, a estudal-os. Eis que apparecem Riolano e Haller (1715), este ultimo reforçando com pretensas provas a theoria da preexistencia dos germens.

Como é sabido, esta doutrina teve inicio com Aromatari em 1625, havendo-a admitido Aquapendente que estudou a evolução do ovo da gallinha, secundando-o Swammerdamm, em 1668, com experiencias praticadas com os ovos das borboletas. Seguiram-se as perquisições de Sténon (1878), Regnier de Graaf, Malebranche, Malpighi e Cuvier, todo: sustentando com vehemencia a preexistencia dos germens.

No XVIII seculo iniciaram-se as dissecções sobre os cadaveres de monstros, donde ficou evidenciada a regularidade da sua organisação.

Depois dos estudos de Duvernay, o qual atribuia o phenomeno da monstruosidade a obra do creador, surgiu Winslow, que, reeditando a doutrina da preexistencia dos monstros, sustentou energica contestação a Lemery, que com toda a justeza, affirmava a natureza accidental das causas das malformações.

Esta ultima noção sahiu vencedora em toda a linha e Wolff demonstrava em 1759 a neoformação dos vasos do embryão e em 1769 a do intestino, nascendo dahi a theoria da epigenese, verdadeiro ensaio da embryologia e da teratogenia, cujos estudos então se multiplicaram.

A teralogenia foi, póde-se dizer, creada pelo sabio Etienne Geoffroy de Saint-Hilaire, cuja obra foi continuada com perseveranca por seu filho Is. G. de Saint - Hilaire, ao qual tambem se deve o primeiro livro ${ }^{1}$, especialmente consagrado ao assumpto e interessante repertorio dos mais preciosos conhecimentos. I. G. de Saint-Hilaire que conseguiu estabelecer uma classificação dos monstros ainda adoptada hojo, reconheceu que os seres anormaes são o resultado de perturbações impressas ao desenvolvimento por causas exteriores.

Coube a Camillo Dareste proseguir, mas com definiti vo resultalo, nas pesquizas emprehendidas por Saint-Hilaire. Os pacientos e instructivos ensaios de Dareste, durante cerca de 40 annos executados, puzeram em relevo o papel dos multiplos agentes externos sobre a

[^9] 1871

Incubação dos ovos da gallinha, nos quaes conseguiu, á vontade, a proluç̧ão de monstruosidades diversas.

Em sua memoravel obra sobre a prolução artificial das monstruosidades (1877), relata Dareste suas perquisições, aliass muito repetidas, e que o conduziram a obter monstros do mesmo typo, em gráos diversos de desenvolvimento, podendo dest'arte determinar, de um modo geral, o processo intimo da formação da maior parte das monstruosida les simples. Dia:te de tão relevante serviço ás sciencias prestado, foi de toda a justiça haverem lhe consagrado o titulo de creador da teratogenia experimental.

Em 1855, data dos primeiros estudos de Dareste, começaram notaveis investigadores a proceder a experimentaçöes de reconhecido valor como as de Panum, Lerebouillet, Lombardini, Prevost e Dumas, Allen Thomson, Charles Féré o outros que já citamos no primeiro capitulo deste trabalho.

Camillo Dareste, entre as muitas pesquizas a que procedeu, easciou na producção de embryões monstruosos do ovo da gallinha, as rarinçjes de temperatura, a ação dos abalos mechan cos, as modifcafõos da permeabilidude da casca, a aç̧ção da lus, da lutmidade, da electricidade, da posição, da rotação, dus picadus, tendas e caulerizações, o calor ralimte, as pressöes leves elc. elc.

O; differentes processos teratogenicos empregados offerecem quasi o mesmo modo do acção, modificando as condições nas quaes se elfectua o desenvolvimento embryonario. Aquellas acções exercem-sé sobre o meio ovular, prejudicando a evolução do embryão, co no se lá com o envernisamente da casca do ovo e a acceão thermica. Os abuls mechanicos modificam a vitalidade do germen.

Her mann, Fol e Warynsky, em data mais recente (1883). conseguiram, por sen lado, reproduzir os ensaios de Dareste e com resultados officazes, como alguns annos depois, conforme já alluilimos, succ dêra ao eminente biologista Charles Féré.

Chabry em experiencias a que proce leu sobre ovos de galliubas, destruindo, durante a evolução do embryão, certos grupos cellulares, viu produzirem-se monstruosidades.

Lembra Louis Blanc ${ }^{4}$ que «não ha geralmente relação directa entre a causa perturbadora e o effeito produzilo. Isto é devido a não ser o ovo uma massa inerte, e sim um elemento vivo, possuindo um certo numero de tendencias que constituem a sua individualidade.

[^10]Em virtude desta individualidade, de seu temper umento, si assim se possa exprimir, resistirá e:lo mais ou menos aos agentes em experiencia, e si é influenciado por elles, a perturbação produzida variará muito não só quanto a sédo como quanto á intensidade».

Uma noção a nosso ver de alta relevancia é a que se dedur da experimentação de Camillo Dareste, de que a resistencia do embryão aos agentes externos será tanto mais accentuada, quanto esteja elle mais adiantado em sua evolução, quanto mass perfeita fôr a sua extructura, pelo que durante os tres primeirus dias da incubação será o embryão mais sensivel ás influencias externas, depois do quarto dia só se observando anomalias benignas.

Dos trabalhos de Saint-Hilaire, Dareste, Féré e Ballantyno ${ }^{1}$, os que melhor teem estudado a questão sob o ponto de vista pratico, o principal effeito das causas teratogenicas é a parada de desenvolvimento, razão pela qual em um numero não pequeno de anomalias, os orgãos ou membros deformados se conservam no seu estado embryonario. Para Roger ${ }^{2}$, deve-se considerar como outra causa o exaggero :utritivo.

Confórme muito bem estudou Dareste e affirma Roger a parada do desenvolvimento pode ser o resultado de uma acção directa exerc da sobre o embryão ou indirectib por intermedio do amnios, que representa uma bolsa cheia de liquido dentro do qual existe o embryão.

Si o amnios é mal desenvolvido, comprehende-se que possa ello tocar em um ou muitos pontos o pequeno ser em evolução, compri-mindo-o, deformando-o e impedindo o desenvolvimento deste ou daquelle departamento do organismo.

Admittem os autores que desde que o ovalo inicia a sua differenciação, adquire logo as tendencias heroditarias de seus ascendentes, as quaes muito podem variar segundo as circumstancias.

No primeiro capitulo deste trabalho mostrámos os diversos modos por que actuam as infeções, as intoxicações, etc.

Na questão da genese das monstruosidades, ha poblemas que ainda serão devidamente esclarecidos e não estamos longe de acreditar que a clinica muito auxiliará a sua resolução.

Como Bruneil, Adan, Nelson, Caradec, Limmert, nós temos visto casaes produzirem varios filhos, uns tendo nascido normaes e outrus

[^11]com deformações até gravissimas como a anencephalia, a cyclopia, a exencephalia, a spina-bifida, o pied-bo', e outros.

Os antigos, desconhecendo os effeitos dystrophicos das infecções o intoxicações, a influencia dos traumatismos etc., jámais interpretavam taes casos.

Entretanto em epoca remota citara Coinde um facto bastante interessante, qual o de um homem alcoolista que, de duas mulheres differentos, tivera tres filhos albinos. Evidentemente os tres ovulos foram intoxicados pelo alcool o dahi provavelmente essa dystrophia cutanea.

Para Dareste é tambem uma causa teratogenica possivel a fecundação tardia.

Não se póde negar a importancia que merece na teratogenia a influencia do meio uterino.

Realmente si a teratogenia experimental permittiu conhecer as causas capazos dē deformar o embryão como o calor, a electricidade, o traumatismo etc., é de toda a importancia colligirem-se deduç̧ões praticas á ospecic humana.

Já se havia notado que o estado febril intenso póde produzir nos mamiferos perturbações na evolução do ovo, acarretando deformidades fetaes.

Não negamos absolutamente a nefasta influencia das pyrexias sobre o producto da concepção; o que desejamos resaltar é o papel que certamente terão as infeç̧ões pyretogenicas, nas quaes as toxinas extremamente activas operaräo ao lado da elevação thərmica do organismo materno.

Uma outra questão sem duvida bastante curiosa é a do traumatismo que a teratogenia experimental provou ser tão prejudicial ao desenvolvimento do ovo.

O traumatismo nos mamiferos póde ser de duas ordens: o embryão ou o feto recebe o traumatismo directamente do utero por suas contracções encrgicas, ou póde soffrer as consequencias de traumatismos indirectos sobrs o ventre da progenitora. Em ultima analyse são sempre compressões soffridas pelo producto da concepção, que por isso póde nascer portador de uma deformidude, como, com eloquencia, demonstrou o sabio Professor Lannélongue ${ }^{1}$.

Graças ao liquido amniotico, nos primeiros tempus da gestação, as contracções uterinas não podem influenciar sobre o embryão; somente
já com alguns mezes de desenvolvimento póde este soffrer quaesquer accidentes.

Ficou memoravel em sciencia o caso referido por J. Guerin de um féto vindo ao mundo com cento e quatorze fracturas antigas, as quaes attribuiu aquelle scientista á poderosas contracções uterinas.

Borél, Bulin, Barker e Kocher já haviam registado deformidades aevidas a compressão fetal.

Lannelongue refero em sua obra ${ }^{1}$ uma sorie interessante de casos de atrophia por compressão fetal (malformações do tronco, torticolis congenito, cyphose, pied-bot, asymetrias, deformações craneanas, etc.)

Parece não ser descabido lembrar que o abuso do collete, que muitas senhoras fazem uso até os ultimos mezes da gravidez, póde produzir compressões fetaes que explicarão certamente muitos casos de deformidades congenitas cuja origem se ignora.

Ao lado das molestias geraes, sobre as quaes já nos estendemos no anterior capitulo, as affecções locaes uterinas conforme a natureza das socreções podem influir prejudicialmente sobre o producto da concepção.

As endometrites blennorrhagicas, que tão frequentemente são a causadora de abôrtos e partos prematuros, não agirão pelo agente microbiano que lhes dão origem?

Quanto a influencia do meio ovulur, varias malformações podem della ser originarias.

Si , por exemplo, uma perturbação no desenvolvimento do amnios tornou reduzido de volume ou escasso o liquido amniotico, compressões e tracções podem-se observar determinando deformações diversas como a compressão sobre a cabeça produzindo a cyclopia, a anencephalia, etc.

Deve se lembrar sob esse ponto de vista a influencia profundamente dystrophica dos differentes virus toxicos a toxinas, podendo, c. mo succede na syphilis, acarretar graves perturbações no liquido amniotico, na placenta, no cordão umbilical etc.

Como bem pondera H. Rogor ${ }^{2}$ «as alterações do amnios, a secrecção exagerada ou insufficiente do liquido amniotico, as lesões da área vascular, pela compressão ou as perturbações trophicas que ellas determinam, imprimem ao ser uma evolução irregular. O melhor

[^12]exemplo a citar é o da syphilis que produz fre juentomente lesões amnioticas e determina conseeutivamente numerosos vicios de con formação : s/inina-bi/ida, labio lepurino, pie l-bot».

Em alguns casos da nossa clinica temos previsto o apparecimento de malformações congenitas, giaçus ao exame minucioso das condiçõe paternas e maternas antes da procreação.

Um delles sobretudo mostra com cloquencia o valor das pesquizas com referencia á syphilis, ao a'coolismo, etc.

Tratava se de um moço so'teiro, de 23 annos, e que contrahiu um cancro hunteriano, procurando-m* então para tratal-o.

Submettendo-o ao mais energico tratamento, ao cabo de pouco tempo, as minifestações especificas attenuando-se, por sua conta propria o doente abandonou a therapeutica especifica, não tardando em apresentar manifestações do terciarismo syphilitico, que procurou então combater de modo muito insufficiente.

Pouco mais de dous annos eram decorridos que hourera tido o accidente primitivo, quando se resolveu casar. Objectamos a famllia que essi imprudencia iria certamente influir sobre a degeneração da próle, além dos males que o doente acarrataria á esposa.

Como sempre succede os nossos conselhos foram desprezados e o matrimonio realizou-se. Augurei tristemente que a primeira gestação seria seguida provarelmente de um abôrto de dous ou tres mezes e a segunda de um léto monstruoso.

Realmente ambos os factos se realizaram com a regularidade assignalada, depois de haver a senhora tilo logo após o casamento todas as manifestações secundarias da syphilis.

O fétur monstruoso, aliás precoce de sete mezes, era microce phalo, tinha ausencia dos ossos proprios do nariz, utusencia do penis e nasceu depois de uma maceração que durou cinco dias. A placenta tambem apresentava una eipessura consideravel, mostrando em toda a sua superficie fétal não pequera copia de grandes botões carnosos.

As a lherencias do amnios ino embryão podem occasionar, como no caso do carneiro citado por Dareste, as mais graves deformações (toreções, desvios, ausencia de orgãos etc.)

Mas neste cas, não é licito lembrar tambom a intervenção posivel de um virus ou de um toxico despertando uma inflammação adhesiva?

A syphilis, năo e capaz en tantos outros casos, de accidentes dessa natureza?

As bridas do amnios podem conduzir a perturbações na evolução do ovo, como nos casos de Martin (amputação congenita do braço esquerdo em sua parte média, a ferida não se achando ainda completamente cicatrizada, tendo sido a porção amputada expulsa com a placenta) e de Fetich (de amputação congenita do pé e que foi regeitado quinze dias antes do parto em seguida a uma raptura accidental das membranas ).

As dystrophias dos annexos fetaes embora raras teem sido todavia observadas.

As lesões congenitas do cordão umbilical ou por elle acarretadas ao embryão podem apresentar a maior gravidade.
o mais inceressante de todos que conhecemos é o que foi descripto pelo nosso collega Dr. Nascimento Gurgel ${ }^{1}$.

Tratava-se de um recemnato portidor de uma esclerose completa dos vasos do cordão umbilical. A hemorrhagia era abundante e incoercivel e o nosso coufrade debalde usou de todos os artificios, (compres ão, ligaduras, hemostaticos, etc.), o cordão mostrando-se com os vasos endurecidos e resistentes á pressão e quasi sem gelatina de Warthon. E se pequenino ser em francı atelectasia, cyanosado, em plena asphyxia e que não expellira siquer o meconio, expirou algumas horas após o nascimento.

Na colheita dos antecedentes poude o Dr. Gurgel reconhecer não haver dado algum positivo sobre a preexistencia da syphilis, nem da tuberculoso mas a do alcoolismo immoderado de ambos os progenitores, notando-se ate achar-so a progenitora em completa embriaguez no momento do parto. Deve-se notar ter sido verificado o hydramnios.

Eis, pois, um intere santissimo caso de esclerose dos vasos do cordão motivado pelo alcoolismo.

Em sua já citada obra, Ed. Founier refere duas interessantes obse.vações de Bar sobre dystrophias dos annexos fétaes e mais quatro outras de mólas hydatiformes (uma de Macé e Durante, duas de Tardiff e a outra do Bartelemy), em que os accidentes foram ligados a syphilis.

Nos casos de Bar, em uma observação, o cordão umbilical acha-va-se completamente desagregado e informe, e na outra existia parada do desenvolvimento do amnios.

Deve-se notar que na observação de Macé e Durante havia tambem a dissociação dos vasos do cordão por fusão do tecido gelatinoso.
. Gazeta Clinica - S. Paulo, n. 6, anno III - 10 Junho 1905.

Continuando a discutir as deformidades não transmissiveis por herança, lesões accidentaes na feliz denominação de H. Roger, devemos dizer ainda algo sobre os accidentes congenitos produzidos pelo proprio cordão umbilical.

A este attribu -se a calusa mais frequente das amputacões congenitas. Deixando de parte o papel que as infecç̃es ou intoxicações podem representar nesse phenomeno, näo é licito deixar de reconhecer que o cordão umbilical, por condições especiaes, enrollando-se em qualquer região do féto e comprimindo-o por muito tempo, deva acarretar-lhe graves damnos.

E' memoravel o caso descripto por Hillairet, em 1856, de um féto de tros mezes, cujo cordão, contornando-o obliquamente, cavou uma funda gotteira, além de ter tres circulares no pescoço. Quando estas foram destacadas, verificou Hillairet que o féto tinha a cabeça appensa ao tronco apenas por um pediculo de um millimetro de espessura.

A minha observação tem feito ver não serem sempre innocentes as circulares do cordäo com que frequentemente nascem as creanças. Não estou longe de acreditar mesmo que, quando sejam ellas muito precoces na vida do féto, possa este ter pequeno desenvolvimento do pescoço e perturbaçoes da irrigação cerebral devidas a compressão.

Conhecemos algumas creanças de pescoço muito delgado e que nasceram com duas ou tres circulares do cordão.

Tratemos agora de uma questăo do mais alto interesse e que representa importante papel quando se trata das influencias que podem actuar sobre o producto da concepçăo.

Queremos nos referir ás impressões maternas.
Segundo os antigos seriam ellas a causa mais commum das malformações. Reza a tradiçãı que Jacob conduzia o seu rebanho com cuidado para evitar que as cabras fossem impressionadas por objectos brancus e verdes, o que lhes acarretava nascerem os filhos malhados.

Da mesma opinião dos Hebreus eram os Gregos e tornou-se notavel o caso da Princeza athenniense que tendo dado a luz a uma creança de côr preta, Hippocrates invocou para explicar o facto a existencia de uma pintura de um negro que existia no quarto da accusada.

Durante toda a edade média, a crença da influencia moral sobre a gostação dominou, multiplicando-se os exemplos referidos.

Para Descartes, o neevus soria a consequencia da transmissão da imagem de um objecto qualquer pelas arterias de uma mulher até qualquer membro do féto. Montaigne e Van Swieten partilharam da mesma opinião.

Malebranche cita o caso de uma mulher que concebera uma creança sem pernas, por haver durante a gravidez tido occasião de assistir ao supplicio de um condemnado; ao qual haviam sido amputados os membros inferiores.

Lavater refere identico facto. Ao condemnado havia sido ampuputada a mão e uma mulher que assistira teve alguns dias depois um abôrto; o féto nasceu com falta de uma das mãos, aliás rejeitada pouco tempo depois.

Muitos admittiam que toda a mulher que experimentasse uma impressão por quaesquer animaes, seus filhos nasceriam a elles semeIhantes. Essa opinião entre muitos adeptos foi perfllhada pelo notavel philosopho Regis.

Tookos descreven lo um monstro duplo Helena-Judith declara que a progenitora houvera so impressionado com dous cães que se copulavam.

Como se vê tão exquisitas interpretações tiveram por proselytos homens do maior valor intellectual na epoca em que existiram.

Recorrendo-se á magnifica obra de Is. Geoffroy Saint-Hilaire, en-contra-se a explicação que scu pae G. Saint-Hilaire déra para o phenomeno de que ora nos occupamos. Dizia elle que uma emoção violenta poderia determinar uma contracção energica do utero, a ruptura dos envolucros e a destruição de certas regiões do fêto, particularmente do craneo e do cerebro.

Para Isidoro G. Saint-Hilaire, porem, as impressões moraes pouco importantes, taes como os desejos immoderados, os sustos etc., não teriam valor etiologico apreciavel na apparição das deformidades congenitas.

Da mesma opinião revelou-se mais Müller, baseando-se nos factos clinicos.

Darwin, com a lucidez admiravel que o caracterizava, mostrouse infenso a acre litar na possivel acção teratogenica da imaginação.

Citou o notavel biologista que W. Hunter durante muitos annos em um grande hospital de Londres interrogava as mulheres antes dos partos, para saber si durante a gestação alguma cousa havi a impressionado vivamente seu espirito, tendo o cuidado de registar as respostas obtidas.

Hunter não poude verificar, siquer uma so vez, a menor coincidencia entre as respostas das parturientes e as anomalias observadas; as mulheres todavia, muitas vezes depois de terem conhecimento da deformidade dos filhos indicavam uma outra causa.

Além do facto de Dionis ${ }^{\text { }}$ ha um de uma senhora, gravida de quatro mezes e meio, que tendo sido fórtemente impressionada por um coelho, que a havia ferido, declarou estar convencida, até o fim da prenhez, de que sen filho nasceria com o labio partido. Algumas horas antes do parto annunciara ainda sua previsão e a creança veiu realmente á luz do dia portadora de um labio lepurino.

Este facto tão concludente p.ria os sectarios da doctrina da in fluencia da imıginação materna sobre o producto da concepção, perdeu completamente de seu valor desde que Isidoro Geffroy Saint-Hilaire mostrou que aos quatro mezes e meio, o fèto já deveria ter a bocca completamente formada e, como M. Costa provou com segurança que os vicios de conformação da bocca só se pódem dar no primeiro mez da vida fetal, logico é que a impressão daquella senhora que imacrinou ter um filho alfectado de semelhante deformid vde, não podia ter influido no caso, no qual houve apenas mera coincidencia

Si para Louis Blanc ${ }^{2}$ e outros autores modernos, as impres. sões maternas não influenciavam sobre os nascituros, (salvo, diz L. Blanc, emoções violentas seguidas de contracções energicas do utero agindo até certo ponto sobre o embryăo), alguns observadores ainda hoje mostram-se propensos a acreditar em tão discutida influencia.

Assim o notavel professor Kirmisson no prefacio de sua excellente obra ${ }^{3}$ a proposito das emoções declara que «rejeitar em blóco essas influencias seria um proceder anti-scientifico» eque so deve admittil-a «quando sobrevem no momento da gravidez que corresponde ao periodo do desenvolvimento ao qual se prende a malformação que se tem diante dos olhos.» No entretanto diz adiante que «todas essas questões estã, ainda muito obscuras, mas é sómente pelo estudo do desenvolvimento que se podorá avançar na sua solução.»

Por seu lado W. Dubreuilh * reconhecendo tambem a obscuridade da etiolosia dos nevi dizque, «embora inexplicavel e mesmo absurda que pareça ser essa velha opinião popular, é provavel que contenha ella uma parcella de verdsde e que, por um mecanismo que nos escapa, monstruosida les, malformações ou simples nơvi, possam

[^13]ser causados por influencias moraes ou psychicas, exercendo-se sobre a progenitora durante a gravidez."

Para H. Roger ${ }^{1}$ "as impressões morass exerceriam muitas vezes influencia notavel sobre o systomı nervoso das creanças» e cita para corroborar essa opin ão a degeneraçã! observada nas croanças nascidas durante o Sitio do Paris ou na Communa.

Muito temos nós investigado com relação a tão interessante ponto de teratologia, e das nossas constantes indagações e observações clinicas, estamos não pouco inclinados a acreditar na influencia muito restricta das emoções moraes violentas e de effeito duradouro recebidas por uma mulher no periodo de gravidez.

Além disso não trepidamos om acreditar tambem que uma contrariedade séria, um grande susto, uma emoção viva, etc., possa acarretar contracções uterinas tão energicas que conduzam ao abôrto ou a um parto prematuro.

Na mór parte dos casos, porem, em que è a monstruosidade ou deformidade congenita attribuida a qualquer abalo moral, a presumpção é infundada diante dos conhecimentos que hojo possuimos, graças as sciencias biologicas e particularmente a ombryologia. Trata-se quasi sempre de veridicas coincidencias.

Não podendo ter a fallaz prete ıção de querer explicar todos os casos anormaes que a clinica nos apresent't, estamos aptos a declarar não tor sido rara a verificação de creanças, cujas anomalias suas mães ligando a abusões e a emoções moraes as mais curiosas, se poderiam relacionar com as condições de seus genitores (syphilis, alcoolısmo, etc).

## CAPITULO III

## Considerações sobre a frequensia e a etiologia das anomalias congenitas

Quizeramos lıngamente discutir a questão da etiologia e de frequencia das ano nalias congenitas, mas infelizmente o tempo nem o espaço destina lo a memorias da ordom desta não nos permitiram dar a tão modesta contribuição a extensìo que desejavamos.

1. Loc, oit.

Eis porque assignalaremos apenas os nossos dadus estatisticos, fazendo acerca dos factos mais importantes rapidas considerações, aguardando-nos pard, em outro trabalho, entrar em detalhes sobre tão momentosos assumptos.

Como já referimos no Capitulo II, as observações clinicas dos nossos Serviços montam a cerca de 25.000 , além das da nossa clinica civil, e é sobre esse elevado numero de doentinhos que estabelecemos o nosso computo de deformidades congenitas registadas.


Fig. 1
Sendo extraordinariamente difficil adoptar uma das muitas classificações propostas, entre as quaes se encontram as de SaintHilaire, Dareste, Ballantyne, Ed. Fournier e outros, julgamos mais acertado tomar para methodo da nos a exposição mais ou menos a que Kirmisson ${ }^{1}$ emprestou á sua obra, estudando as deformidades pelas regiões, no que está mais de accôrdo com a pratica clinica.

Assim, modificando levemente a ordem de enumeração seguida por Kirmisson, occupar-nos-hemos das anomalias do craneo e do en-

1. Obr. cit.
cephalo, da face, do rachis, do thorar, do umbigo, do apparelho genitourinario, do intestino, dos membros superiores e inferiores, terminando com algumas notas sobre os tumores congenitos, quer de natureza benigna, quer malignos.

## 1 - CRANEO E ENCEPHALO

a) Encephalocele, hydrencephalocele, meningocele. Eis um vicio de conformação, uma verdadeira parada de desenvolvimento, caracterizada pela existencia de um tumor com communicação directa com a cavidade craneana, dahi resultando uma hernia do encephalo e seus envoltorios, acompanhada do liquido cephalo-rachidiano.

Si o tumor contém o liquido no centro da massa ectopiada, ter-se-ha o hydrencephalocele; no caso de que o liquido esteja accumulado


Fig. 2
nas meningeas, o tumor receberá o nome de meningocele. Reser vou-se a denominação de encephalocele a uma verdadeira hernia dà massa encephalica com pouco liquido cephalo-ruchidiano.

Trata-se de uma malformação tão rara que Trelat em 12.900 parios só a verificou cinco vezes.

De 24.500 observações clinicas do no so stock o:ncontram-se cinco referentes a encephalocele, sendo dous meningoceles, dous hydroencephaloceles e um enceplialocele propriamente dito.

Das nossas pesquisas pıderam ser apuradas as seguintes indicações:

$$
\begin{array}{r}
\text { Quéda materna durante a gestação (sendo uma } \\
\text { das genitoras hysterica). . . . . . . . } \\
\text { Pae alcoolista. . . . . . . . . . } \\
\text { Sem informação sobre os antecedentes. } \\
\text { Somma. . . . . . . . } \\
\text { S. } \\
\hline
\end{array}
$$

Das figuras 1 a 4, as duas primeiras referem-se a dous dos in teressantes casos que, sob os proficientes cuidados do Dr. Alvaro


Fig. 3
Guimarães, foram operados no «Dispensario Moncorvo» ; à $3^{\text {a }}$, a um doentinho portador de um meningocele complicado de hydrocephalia,
por nós observado na Poiiclinica e finalmente $04^{n}$ a um curiosissimo facto descripto pelo nosso talentoso confrade Dr. Claudio de Sousa Junior e publicado na Revista Medica de S. Putlo, em dezembro do anno passado.
b) C phalcenaloma - Não é pequena a série de casos de cephalæmatoma, em suas diversas modalidades, que temos observado desde longa data om nossos serviços clinicos. Esssa deformidade apparente não deve porém ser considerada como uma malformação congenita, visto que se trata de uma lesão banal, verdadeira bóssa sanguinea entre abobada craneana e o periosteo, geralmente resultante da demora da cabeça do féto na excavação pelviana durante o trabalho do parto Lis porque sobre - cephalœmatoma não nos deteremos
c) Hydrocephalia -Essa hydropisia das sorusas intra-craneanas, muitas vezes de origem congenita, póde ser primitiva ou secundaria a qual quer lesão intra-cra. neana. A hydrocephalia congenita, porém, segundo d'Astros, constitue sob o ponto de vista pathogenico uma especie nosulogica.

De alguns annos para cá teem osobservadores pretendido estabelecer a relação


Fig. 4
do causa e effeito
entre essa desoladora affecção e certos factores morbidos dos ascendentes ou de certos accidentes acarretados a mulher durante o periodo da gravidez.

As tiras nervosas, o alcoolismo, a tuberculose e principal mente a syphilis, têm sido incriminadas com certa insistencia por homens de todo o conceito como Parrot, Barensprung, Four-
nier (Pae e Filho) Sandoz, d'Astros, Negrie, Haushalter, Thiry e outros.

Entre nós o Dr. Moncorvo Pae esforçou-se por demonstrar a influencia da syphilis na etiologia de muitos casos de hydrocephalia congenita e, ate um grupo de 19 observações suas figura na excellente obra de Ed. Fournier ${ }^{1}$.

Este conseguiu reproduzir em seu livro uma preciosa collecção de 170 hydrocephalicos syphiliticos observados na clinica dos mais notaveis profissionaes de varias regiões do mundo, pelo que conclue notaveis profissionaes elle que a influencia heredo-syphilitica pode-se traduzir pela hydrocephalia e constitue mesmo um affluente importante para a eliologia desta affecção, pelo que considera a hydrocephalia um estigma da heredo-syphilis, não negando, no emtanto, que outras causas possam acarretar a hydropisia intra-craneana.


Fig. 5
Tal é tambem o nosso modo de pensar, pois que, como muito bem lembra d'Astros, alem da influencia, nos antecedentes, das nevropathias, epilepsia, molestias mentaes e outras, das infecções como: a tuberculose, a syphilis, a variola (Bourneville), as intoxi-
cações como o alcoolismo, (Bourneville), deve-se ter em conta o poder teratogenico das causas occidentaes (violencias exteriores, compressões, choques, traumatismos, etc.). cemo fleou evidenciado dos estudos experimentaes de Dareste, C. Fere, Ballantyne e outros.


Fig. 6
De 24.500 casos clinicos que constituem o nosso archivo existem registados quarenta e seis observações de hydrocephalia congenita, assim distribuidos conforme os commemorativos obtidos:

$$
\begin{array}{ccc}
\text { Syphilis hereditaria . . . . . . . . . . . . . } & 37 \\
\text { Mães hystericas (uma das quaes soflreul du- } & \\
\text { rante a gravidez de vomitos incoerciveis } & \\
\text { o a outra traumatismos no ventre). . . . } & 2 \\
\text { Desgostos maternos profundos durante a prenhez } & 1 \\
\text { Pae alcoolista inveterado . . . . . . . . . . } & 1 \\
\text { Casos em que não foi possivel obter informa- } \\
\text { ção alguma . . . . . . . . . . . . . . . } & 5 \\
\hline \text { Somma . . . . . . . . . . } & 40
\end{array}
$$

Dsve-se notar que, dos casos de hydrocephalia heredo-syphilitica aqui assignalados, em um a genitora soffreu uma quéda sobre o ven1871
tre, encontrando-se om outros concomitantemente com a hydropisia intra-craneana as seguintes deformidades :

$$
\begin{aligned}
& \text { Spina bifida e pied-bot varus. . . . . . . . . . } \\
& \text { Hydrocele congenito . . . . . . . . . . . . . . } \\
& \text { Hernias inguinal e umbilical . . . . . . . . . }
\end{aligned}
$$

No caso em que a progenitora era hysterica e soffrera um traumatismo no ventre, a creança além da hydrccephalia era portadora de um hydrocele congenito.

Nas figuras 5 e 6 vêem-se dous casos de hydrocephalia observados no «Dispensario Moncorvo» e na fig. 7 um outro visto na «Policlinica.»
d) Microce phalia - Ao contrario da hydrocephalia, esta é repre sentada pela reducção consideravel do volume normal do craneo,


Fig. 7 sendo essa diminuição acompanhada, em geral, de malformações cerebraes.

Tem-se aventado nestes ultimos tempos a possibilidade de ser a microcephalia o resultado de uma parada de desenvolvimento com soldadur'a precoce das suturas osseas (Synostose premziura Virchow, Baillarger, Lannelongue). Bourneville pensa não existir essa soldadura prematura.

Os effeitos funestos da hereditaricdade pathologica têm-se mostrado com pujança no tocante a microcephalia e pela nossil parte podemos declarar haver encontrado 33 casos de microcephalia sobre os 24.500 doentinhos dos nossos Serviços clinicos.
Pelos dados anamnesticos colhidos foram consignadas as seguintes informações :

Heredo-syphilis (duas das quaes tinham paes alcoolistas c uma a mãe hysterica) . .
Mãe hysterica soffrendo uma emoção moral no $3^{\circ} \mathrm{mez}$ da gestação.
Paes alcoolistas.
Casos em que não foi possivel obter informações. . . . . . . . . . . . . $\frac{11}{33}$

Dos heredo-syphiliticos eram :
Mudos (sendo um com a ausencia de dentes aos
3 annos e outro idiota) . . . . . . . . . 3
Pied-bot equino . . . . . . . . . . . . . . . 1
Idiota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imbecil. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dos outros casos em que foi registada a não provavel existencia da syphilis hereditaria eram :

| Mudo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Idiotas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| Hysterico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |
| Acromegalico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 |

Este ultimo, em que a microcephalia se complicava de acromegalia, refere-se a uma creança cuja observação foi publicada pelo Dr. Moncorvo Pae ${ }^{1}$ e cuja photographia (fig. 8) aqui reproduzimos, chamando a attenção para a raridade da complicação, ainda porninguem assignalada antes do observador brasileiro.

Ed. Fournier em seu magistral trabalho inaugural ${ }^{2}$ demonstra a influencia que tem verificado da syphilis no apparecimento da microcephalia e, para justificar esse seu modo de ver, publica interessantes observações de A. Fournier, Lannelongue, Gueniot, 'Grancher, Lancereaux e Angel Money, nas quaes se torna muito patente o papel etiologico da syphilis.
e) Cruniotabes - Eiste phenomeno, classificado por muitos como uma manifestação do rachitismo, é, sem duvida, em mais da metade dos casos, de natureza luetica.

Eis a nossa estatistica, da qual resulta terem sido registados 21 casos de craniotabes bem averiguados sobre um total de 24.500 pe quenos doentes :

| Heredo syphiliticos . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| ---: | ---: | ---: |
| Casos em que não se ponde obter informações. | 5 |
| Somma . . . . . . . | 21 |

1. Sur un cas d'acromégalic ches un enfant de 1.t mois, compliqué de microcephatic-Paris-1893
2. Obr. cit.

E' curioso conhecer-se o numero das complicações existentes :
Spina-bifida. . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Spina-bifda. -
Guela de lobo. . . . . . . . . . . . . . . .
Extrophia da bexiga.
f) Vascularização supplementar - Temos muitas vezes verificado a arborização vascular da circulação craneana supplementar, consi-


Fig. 8
derada hoje (Ed. Fournier) como um estigma valioso para o diagnostico de heredo-syphilis. Em 3 de nossas observações, os doentes apresentavam o phenomeno com gránde pujança. Tratava-se de trez heredo-syphiliticos, um dos quaes apresentava o facies senil e um o ankyloglosso.

$$
\mathrm{II} \text { - FACE }
$$

a) Labio lepurino - Sob essa denominação é conhecido o vicio de conformação caracterizado pela divisão congenita uni ou bilateral do labio.

Considera-se o labio lepurino simples e o complicado de guela de lobo (divisão da abobada palatina), que tambem póde ser uni ou bilateral.

Segundo Piéchaud ${ }^{1}$, como causa dessas paradas de desenvolvimento tem-se invucado a hereditariedade, as taras hereditarias, a


Fig. 9
syphilis, os traumatismos, as depressões moraes soffridas pela genitora durante a prenhez, a penuria do liquido amniotico, as adherencias amnioticas e as lesões do systema nervoso central.

1. Précis de chirurgic infantile-Paris, 1900.

Kirmisson ${ }^{1}$ que cita factos de Fernet e de Lannelongue, diz ão se poder precisar ainda ia influencia que existe na producção dessas paradas de desenvolvimento. Todavia dá muita importancia as bridas amnioticas, não exagerando porém o seu panel, como fizera Fronhöfer ${ }^{2}$.

Referindo os exemplos de hereditarielade de Murray, Trelat, Richer e do proprio Fronhöfer, não lhe consagra grande valor, e alludindo a frequencia do labio


Fig. 10 lepurino em heredo-syphiliticos, acha que ella se mostra de certo modo accentuada, a ponto de deixar de parecer uma simples coincidencia.

De 23 observaçõas por Kirmisson colhidas, em oito foi verificada it existencia da syphilis hereditaria.

Com justa razão Ed. Fournier admittindo a influencia das toxina ssobre o desenvolvimento fetal, appella para a reacção dos estados infectuosos dos gera.dores sobre o producto da concepẹão.

Nesse ponto de vista relembra o papel eminentemente dystrophico da syphilis e reproduz 27 observações, 11 inedictas suas e 16 colhidas na litteratura franceza e estrangeira (Noël, Thomas Brow, Lannelongue, Troisier, Herigoyen, Piper, Pinard, Barthelemy, Kirmisson, A. Fournie:- Carrieu, Budin,

Rottischild. Françon e Sebileau).
Lannelongue refere-se a tres curiosos casos de guella de lobo, dous de origem syphilitica e um de uma monina cujo

[^14]pae era um alcoolistz invetorado antes do nascimento da creança.
Cincoenta o cinco casos de labio lepurino simples ou complicados foram registados dontre os 24.500 doentinhos do nosso stock clinico (vide flgs. 9, 10 e ll).


Fig. 11
Segundo as modalidades apresentaram-se :

| Labios lepurinos simples . . . . . . . . . |
| ---: |
| Labios lepurinos complicados do guela |
| lobo . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Guela de lobo simples. . . . . . . . . . . |
| Somma. . . . . . . . . . . . . . |

Labios lepurinos complicados do guela de
lobo : . . . . . . . . . . . . . . . .

Somma. . . . . . . . . . . . . . 55

Segundo as observações obtidas, desta arte se dividiram os casos: Labio lepurino simples :
Heredo-syphiliticos . . . . . . . . . . . . 2
Casos em que não foi possivel obter informa-
ção alguma.9
Somma. ..... II
Guela de lobo simples e complicada :
eredo-syphilis (um dos quaes filho de uma mulher que déra uma quéda durante a prenhez) . ..... 17
Casamento consaguineo1
Um dos genitores tuberculoso ..... 1
1
Casos om que não foi possivel obter infor-mações . . . . . . . . . . . . . . . .${ }^{2} 4$
Somma. ..... $\overline{44}$

Das ćreangas affectadas do labio lepurino simples, sómente uma tinha concomitantemonte ankyloglosiso.

Na que era filha do alcoolata, aliás de constituição nervosa e da mulher tuberculosa (em plena consumpção), existia além da deformidade labial, um pied-bot varus duplo, hydrocelle enkystado o vascularisação supplementar do couro cabelludo.

As heredo-syphiliticas tinham as seguintes outras malformações:
$\begin{array}{llll}\text { Craniotabes. . . . . . . . . . . . . . . . } & 1 \\ \text { Hydrocelle congenito . . . . . . . . . . . } & 1 \\ \text { Ankyglogosso . . . . . . . . . . . . . . . } & 1\end{array}$
Um desses casos de guela de lobo e labio lepurino apresentado, e cuja photographia foi aliás impossivel obter, mostrava-se de palpitante interesse, visto como, em se tratando de um filho de syphilitico confesso, a anomalia ora representada por uma fenda asymetrica, com saliencia notavel do tuberculo mediano, sobre a quabl se achava implantado viciosamente um incisivo com uma admiravel chanfradura semi-lunar de Hulchinson, como que apontando ao clinico a origem do mal. ${ }^{\text {* }}$
b) Outras deformidades da bocca - Entre as observações colhidas e registadas no nosso escrinio clinico encontram-se duas de adherencia do labio superior a gengiva e outra de deformidade congenita do maxillar inferior, nos quaes foi impossivel obter quaesquer informacões com relacão aos antecedentes.

A uma questão muito importante desejamos aqui alludir, embora de modo perfunctorio. E' a da especificidade do dente de Hutchinson observado na primeira dentição.

De longa data occupando-nos em observar as malformações dentarias nos heredo-syphiliticos, pudemos reunir uma serie não pequena de factos que vieram pôr em evidencia uma certa frequencia da chanfradura semi-lunar em dentes da primeira dentição como estigma de especificidade.

Dous de nos sos auxiliares, em theses especiaes ${ }^{1}$ que escreveram sobre o assumpto, trataram minuciosamente da questão.

Pela muita curiosidade que nos despertou um caso de heredo-syphilis, em que era notoria e generalisada a quasi todos os dentes a dystrophia semi-lunar, aqui reproduzimos a estampa da photographia que delle foi possivel obter. (fig. 12).

Um outro caso bastante interessante de heredo-syphilis deve aqui ser citado.


Fig. 1? Trata-se de um menino de 13 annos que se matriculou em nosso Serviço de molestias do pelle do «Dispensario Moncorvo» e que apresentava ausencia do todos os dentes, com excepcão dos caninos superiores e era ao mesmo tempo um caso do atrichosis e anhydrose. Este nosso facto vem citado na these inaugural do nosso auxiliar Dr. Jonas Deocleciano Ribeiro ?.

1. Dr. Roberto Gomes Caldas - Das odontonathias atrophicas da infancia na heredo-syphilis - These inaug. Rio de Janeiro, 1903.

Dr. José Tostes de Alvarenga - Semiotica do dente de Hitchinson na primeira dentição. These inaugural - Rio de Janeiro, 1905.
2. Dr. Jonas Deocleciano Ribeiro. Accitentes da primeira dentição. These inaug. Rio de Janeiro, 1904.

Na Sociodade Scientifica Protectora da Infancia, annexa ao Instituto de Proteccão e Assistencia á Infancia que fundámos nesta


Capital, tivemos o ensejo de apresentar o caso de uma creança levada ao «Dispensario Moncorvo» e que nuscera com dentes (dous incisivos inferiores) ${ }^{1}$. Embora fosse ella filha de paes robustos e negassem todo e qualquer acommettimento morbido, fizemos uma serie de considerações que despertaram interessante discussão.

Dentre as 24.500 observações que temos consignado sómente unut vez ${ }^{2}$ foi assignalado esse phenomeno e mesmo em nossa clinica particular não temos podido observar mais de tres casos.

Lesão congenita muito banal, mas que deve ser estudada em sua etiologia - o ankyloglosso -, foi verificada em nossas observações na proporção de 429 para 24.500 , subdivididas como se vê na pagina em face.

## . Dr. Jonas Deocleciano kibeiro - Ohr. cit.

2. Verdade é que o pae de um heredo-syphilitico que foi submettido a tratamento em nosso Serviço do «Dispensario Moncorvo» disse-nos que um outro seu filho nascera com dentes o bem assim um sou irmão, notando se Ifue uma outra fitha, por nós alias examinada, era portadora do uma ectrodactylia. Um tio paterno desta houvera tambem nascido com uma ectro lactylia.

Heredo-syphiliticos (um dos quaes filho de alcoolista)
Quéda da genitora de um bond, achandose no quinto mez de gravidez . . . .
Pae alcoolista e genitora tendo grande emo ção moral no terceiro mez. . . . . . .
Pae alcoolista. . . . . . . . . . ções . . . . . . . . . . . . . . . . .

Somma.


Os casos de complicações subdividem-se :

$$
\begin{aligned}
& \text { Causas Heredo- Somas } \\
& \text { diversas syphilis Sommas }
\end{aligned}
$$

Keratite dupla e hernia umbi-
$\qquad$
Vascularisação supplementar e facies senil.
$\begin{array}{lll}0 & 1\end{array}$

Adherencia do osculo vagi-
nal . . . . . . . . . . .
Phimose.
$\begin{array}{lll}0 & 1 & 1\end{array}$

Hypospadias, fistula anal e perfuração da urethra. . . .
Hydrocele
Hernia umbilical.
Retardamento cerebral
Ectopia testicular
Sarcocele .
Labio lepurino
Guela de lobo
. . . . . . .
Nœvus pigmentario e vascular
Pied bot e ectopia testicular
dupla (quéda da genitora no quinto mez de gravidez)

Total

| -1 | 0 | 1 |
| :---: | :---: | :---: |
| -8 | 13 |  |

A ausencia completa da uvula de orıgem congenita só em uma observação da nossa collecção foi verificada.
c) Dystrophias occu!ares - Deixando de parte as keratites e outras manifestações morbidas oculares e de origem congenita, não pode-


Fig. 14 mos deixar de refor ter mos conseguido observar apenas quatro casos do cotaracta songenita (tres na «Policlinica Geral» e um no «Dispensario Moncorvo»), todos porem re lativos a filhos de syphiliticos por sua vez portadores de estigmas inequivocos da he-redo-infecção.

Giraldés ${ }^{1}$ em época não pouco remóta considerava a etiologia da cataracta conenita tres causas provaveis : a parada do desenvolvimento, uma phlegmasia durante a ida fetal e a hereditarie dade.

Hock ${ }^{2}$ reproduzindo as estatisticas de Becker, de Cohn e de Knappe mostra que o mal foi por estes ophtalmologistas encontrado nas seguintes proporções (sobre as cataractas adquiri das) :
Cohn, $6.1 \%$, Becker (em 11.827 doentes de molestias oculares, sómente 5 1) $7,3 \%$ e Knapp (de 13.004 casos de ophtalmologia, 38 cataractas congenitas) $3,9 \%$
d) Dystrophias auriculares - A unica que observámos, além dos vicios de conformação do pavilhão dá orelha, etc., foi a atresia do conducln auditivo em uma creança heredo-syphilitica.

1. Leçons oliniques sur les malatics chirurgicales des cnfants - Paris, 1869, pag. 104.
2. Cap. Cataracta. Diz. oncycl. di Medicina e Chirurgia de Eulenbourg.

## III - PESCOÇO

a) De fistulas congenitas do pescoço não observámos dentre os 24.500 doentinhos um só caso que merecesse a nossa especial attenção. 1) Todavia o trachelher aton a ou hematoma do sterno-cleido mastoideo, apezar de merecer de nós o mesmo valor que o cephalhe-

matoma, foi registado em qualro de nossas observações, sendo dous relativos a creanças heredo-syphiliticas

Alguns autores teem insistido sobre as relações do trachelhemama e otorticolis congenito. Chaussier em 23.293 nascimentos da Maternidade de Paris, registando 132 vicios de conformação, jamais viu um só caso de torticolis propriamente congenito.

Com a observação de Chaussier concordam Stromeyer, Kare wski, Henoch, Criado, Lovett e Kirmisson (com restricções). Sustentando com mais solidos argımentos módo de ver contrario, Paterson
 (1891), Meinhardt, Schmidt e Guyon procuram demonstrar a possivel existencia do torticolis constituido desde os primeiros tempos da vida intra-uterina.

Conforme assignala Gonzalez Alvares ${ }^{1}$, baseado em opiniões ja citadas, deve ser o resultado da posição viciosa da cabeça do féto nos primeiros tempos da vida intrauterina, posiçāo de vida a anomalias do annios ; para Charrin deve-se filial-o a uma toxi-infecção materna ou fetal (G. Alvarez).

0 caso mais curioso de torticolis congenito que conhecemos refere-se a um facto observado no «Dispensario Moncorvo». Tratava-se de anomalias multiplas, entre as quaes o hermaphrodismo. Adeante nos referiremos a esse curiosissimo caso, o unico de torticolis congenito que pudemos registar.

1. Cap. Tum. du muscle sterno-cleido-mastoidien. Tr. Iles mal. de l' en fance - Grancher e Comby, vol. IV, pag. 677.
c) Thyroillo, ${ }_{\text {ithiths }}{ }^{1}$ (aifecções da glandulia thyroide) congenitas. lim nosso trabalho sobre o assumpto houveramos jif citado 12 casos diversos entre
nós observados, entro os quaes cinco de myxœdema congenito. tres de myxœlema frustro, um de myxœdema infantil, um de idiocia myoxœdematosa, um de bocio congenito e outro adquirido.

Naquelles casos de natureza congenita (8) foi verificada a coincidenc a da here-do-syphilis do seguinte modo distribuida:

Myxwedema congenito (um eomplicalo de inoclusaio do buraco de Botalo ectreltamento da arteria pulmonar rmacio my
Total

Os outros dous, um era um caso de nanismo e o outro filho de um cretino.

No computo dos 24.500 casos da Poli-
 clinica clinica e da Assisten cia á Infaucia figuram 13 casos de thyrodopathias, das quaes nove congenitas, reconhecendo-se em alguns a coincidencia (?) da syphilis paterna ou materna.

[^15] ricano.

Numa das creanças com verdadeiro estado cretinoide, o pae era tuberculoso e a genitora profundamente hysterica.

Eis algumas estampas de casos por nós observados (figs. 13, 14, $15,16,17,18,19,20$ e 21).
IV - RACHIS
a) Spina lifiia - E' uma malformação caracterizada pela presença


Fig. 19
de um tumor mais ou menos volumoso, fazendo hernia por uma fissura dos arcos vertebraes e encerrando geralmente a medulla $\overline{\mathrm{e}}$ seus envoltorios.

Trata-se pois de uma parada do desenvolvimento, cuja causa tem sido bastante discutida e considerada pelos antigos como indeterminada.

Kirmisson ${ }^{1}$ declara que muito puco se sabe sobre a etiologia da spina bifida; Cruveilhier, Lannelongue e Bazy pensam em adherencias com o amnios; Dareste na compressão desto pela reducção do seu volume normal ; Honël, Sulzer, Recklinghausen e Pilliet ligam a spina-bifida a uma causa mecanica (exostose, tumor do epen-
dymo, etc.) e finalmente Lebedeff que considera a inoclusão a consequencia de um exagero da curvatura do rachis.

Estas interpretaçues sào, força e confessar, mal definidas e não justificam grande numero de casos de hydrorachis.

Para Ed. Fournier é notorio o papel da syphilis na sut determinação e corrobora a sua opinião publicando em seu livro ${ }^{1}$ observações de Lannelongue, Neumann, Pinard (II) Fochier, Schwab, Gilles de la Tourstte, Moncorvo Pae (II), Gasne, Carrien, Dron, A. Fournier,

Lemonnier, Laudouzi, Tuffier, Laborde, Du Castel e Budin, em que parece manifesta a inlluencia dystrophica da heredo-infecȩão na producção da spina-bifida.

Piechaud que em 1905, no capitulo «Spina Bifida» do Tratado de Molestias da infancia, de Grancher e Comby, diz que «depois do exame de todas as theorias propostas, observações publicadas, chega-se a peniar que a pathogenia da spina-bifila pren-de-se a circumstancias multiplas cujo effeito immediato e uma parada de desenvolvimento dos arcos posteriores dasvertebras», ho:ivera emittido, no sou excellente livro publicado em $1900^{2}$, uma opinião mais decisiva. Declarando que a pathogenia do hydrorachis é deordem multipla, confessa que seria falta, não reconhecer em ultimo $\log w$ a influencia da progenitora,
cijas radigas, os excessos, a ma saúde, the parece merecer consideração na etiologia dit spina-bifidit.

Para nós todos as causas perturbadoras da evolução do embryão, como com tanta clarividencia provaram Dareste, Feré e Ballantyne,


Fig. 20

[^16]1871

1. Obr. cit.
são capazes de acarretar a inoclusão dos arcos vertebraes o como consequencia a spina-bifida, não se devendo olvidar o papel que a syphilis, a tuberculose e o


Fig. 21 conjunctura.

A nossa observação tem feito reconhecer os maos effeitos das quédas da genitora e dos traumatismos e compres. sões demoradas sobre o ventre durante a gestação.

Algumas das mães a quem interrogamos confessaram ter passado toda a gestação submettidas a trabalhos pesados, occupadas algumas em lavagem de roupa durante todas as horas do dia, comprimindo o ventre de encontro a tinas de madeira.

Eisa nossa estatistica, pela qual se vê que em 24.500 creanças foram encontrados 17 casos de spina-bifida (vide figs.22,23 e 24).

Conforme as informações, eis os resultados a que chegámos:
He redo-syphilis (um que o pae, alem de syphilit ico, era alcoolista e a genitora houvera soffrido uma quéda durante a prenhez). .
Mãe hysterica . . . . . . . . . . . . .
Quedas da mulher durante a gestação (duas

Casos em que foi impossivel colher informações

$$
\text { Somma . . . . . . . . . . . . } \overline{17}
$$

Os casos complicados eram assim distribuidos :
Pied-bot varus (tendo um tambem phimosis e utro rigidez dos membros inferiores) Craniotabes.
Hydrocephalia (caso em que opae era syphili-
tico e alcoolista e a mãe téra uma queda.
b) Tumores da região sacro-cocygiana e infundibulum paracoccygianno. Fistulas-De alguns tumores desse genero, por nós observados, trataremos no fim deste trabalho.

$$
\mathrm{V} \text { - THORAX }
$$

Não temos muitas observações sobre as malformações especiaes do thorax (hernia diaphragmatica, anomalias das paredes thoraxicas, etc.), a não ser um interessante caso de heredo-syphilis matriculado na Policlinica e no qual foi verificada uma deformidade congenita da clavicula, havendo tambem no doentinho um hydrocele congenito e o de um doente de 21 annos de nossa clinica civil, portador de uma lesão


Fig. 28
congenita do coração (cyanose) e que apresentava uma notavel depressão no meio to sternum com a forma de um funil, de modo que a parede anterior do thorax quasi tocava a columna vertebral. Devia ser provavelmente um desses casos que os allemães denominam de Trichterbrust (Infundibulum do peito).

Vale a pena citar aqui um facto de ausencia congenita de costellas complicado de uma ectrodactylia, recentemente visto nu Maranhão
pelo alumno da nossa Faculdade de Medicina Sr . Nosôr Galvão. Essit creança cuja historia clinica vae ser apresentiada pelo Dr. Alvaro Gnimarāes a uma de nossas sociedades sabias, era filho de um syphilitico confesso e alcoolista. (Fig. 25.)

Quanto a alguns tumores da região thoraxica adiante delles nos occuparemos.

## VI - UMBIGO

a) Fistulas congenitas - De extrema raridade na exprossão de Kirmisson ${ }^{1}$, a malformação caracterizada pula existencia de uma


Fig .2:
fistula urinaria do umbigo tom sido muito poucas vezes assignalada (Gueniot, 7 casos ; Levie, 21 ; Naury 1 ; Castel, 35 e Kirmi son 1 caso.)

Tivemos a fortuna de ver um caso que foi conduzido ao nosso Serviço do «Dispensario Moncorvo» e depois entregıíe aos cuidados do cirurgião daquelle estabelecimento Dr. Alvaro Guimarāes.

Pela sua curiosidade reproduzimos aqui a photographia do doente (Figs. 26 o 27), de 9 annos de edade e de côr preta.

O pae desst creança era alcoolista e agenitora soffrera varias quedas durante a prenhez (uma no quarto mez, uma no $7^{\circ}$ e outra no ultimo mez).

De uma outra união anterior tambem com um ethylista essa mulher tivera um filho affectado de esclerena. A creança tinha os orgãos sexuaes bem
conformados, dando curso a urina, mas de quando om vez ou por occasiăo do mais leve esforço, a urina sahia em gottas pelo umbigo. O catheterismo praticado pelo Dr. Alvaro Guimarães, com o auxilio de um estylete fino, deixou perceber a existencia de um diverticulo da bexiga, autes a nós revelado pela palpação e percussão.

Tem sido muito discutida a patho. genia dessa deformidade, e certos caracteres que ella
apresenta muito a


Fig. 34 approximam da extrophia da bexiga (Kirmisson).
b) Hernias umbiicoes - Podem ser divididas em embryonarias, fetaes e dos recem-nascidos (Piechaud).

Varias interpretações existem parı explicação de quaesquer dessas varielales, tendo Malgaigne, Berger, Féé e Kirmisson assignalado a sua frequoncia na raça pretia, o que estii do ibceôrdo com a nossa obser vação.

Para alguns a hornia umbilical congenita teria origem no $3^{\circ} \mathrm{mez}$ da vida intra uterina, pelas tracções do cordão (Scarpa) segundo uns, ou segundo outros pela persistencia do canal vitellino, por uma peritonite adhesiva (Simpson), pela retracção dos musculos (J. Guerin), por compressão devida a posição viciosa do féto (Cruveilhier).

Tratando-se de uma parada do desenvolvimento, visto que na hernia umbilical as laminas ventraes não se reunem convenientomente (Ahlfeld), póde-se admittir na genese do phenomeno a interferencia de uma intoxicação ou de uma affeç̧ão aguda ou chronica.


Fig. ${ }_{5} 5$
Em nosso escrinio clinico de 24.500 observações pude nos registar 59 casos de hernia umbilical assim distribuidos :
Heredo-syphilis. . . . . . . . . . . . . . . 30
Pae tuberculoso.
Pae alcoolis
1
Pae alcoolista.
1
Mãe affectada de malaria durante a prenhez . l
Casos em que não poude ser obtida informação alguma.
26
Somma.

Destes 59 casos, 26 apresentaram concumittantemente outras anomalias como se segue :

|  | Heredo syphlliticos | $\begin{gathered} \text { Oatras } \\ \text { Cansas } \end{gathered}$ | Sommas |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Hydrocele (sendo um enkystado). | 2 | 2 | 4 |
| Eventração. | 1 | 2 | 3 |
| Phimose . | 0 | 1 | 1 |
| Ankyloglosso (tendo um hydrocele e outro uma keratite dupla). | 2 | 2 | 4 |
| Ectopia testicular dupla. | 0 | 1 | 1 |
| Hernia inguinal. - | 4 | 1 | 5 |
| Hernia inguino-escrotal | 0 | 1 | 1 |
| Hernia crural. | 1 | 0 | 1 |
| Pied-bot talus duplo. | 1 | 0 | 1 |
| Esclerose cerebral. | 1 | 0 | 1 |
| Hypospadias (um com fistula urethral) | - 1 | 1 | 2 |
| Sarcocele. | 0 | 1 | 1 |
| Ausencia de anus com abertura do rectum na vulva. | - 1 | 0 | 1 |
|  | 14 | $\overline{12}$ | 26 |

c) Eventraçao - Dos 28 casos de eventração que, sobre os 24.500 doentinhos observamos, eram :

Heredo-syphiliticos (um dos quaes os paes eram tuberculosos e outro o pae al coolista) . . . . . . . . . . . . . . . . Casos em que não se poude obter informações Somma.

## es observadas foram :

Heraia umbilical . . . . . . . . . . . . . . 2
Hypospadias 1
Mudez, ectopia testicular e infantilismo . . . 1
Ectopia testicular dupla. . . . . . . . . . . 2
Cyphose e genu-valgum . . . . . . . . . . . 1
Somma.
$\frac{1}{7}$
A excepção de um dos casos (o de hernia) totos eram portadores de estigmas syphiliticos.

VII - APPARELHO GENITO-URINARIO
a) Aisenciu do penis-Citam-se como raridades os casos de Revolat Nelaton, Demarquay, Gosehler, Hicks, Boutellier e Lemke (Kirmisson).


Fig \%
Caso algum de ausencia completa de penis foi por nos verificado nas nossas 24.500 observações. Apenas tivemos ensejo de observar o phenomeno no fétu natimorto, filho de syphiliticos, a que, em linhas atras, nos referimos o qué concerne a um facto da clinica civil.
b) Duplicidade da vergà - Ficaram memoraveis os casos de Is. Geoffroy de Saint-Hilaire, Lannelongue, Velpeau, Hart, Van Buren, Meisels, Stochman, Low e Keyss,G. Sangalli, Forster, Klebs
e Daunic, eitado pelo Prof, Kirmisson '. Jamais vimos caso algum desse genero.
c) Adherencia da verga as escrôto - Temos observado alguns casos desta anomalia.
d) Torsāo do peni.: Deformidade aliás muito rara essa, por não havermos observado casos muito evidentes, deixamos de referil-os. Ha porém registrados em sciencia os factos de Godard, Verneuil, Guerlain e John Gay
e) Fistulis pemianas congenitas - A Kauffman se deve a descripção de observações de Marchal, Luschka, Picardat, Pribam, Perkowsky e Verneuil reforentes ao assumpto, havendo Englisch publicado dous casos, Duhot um outro e René Lefort que poude colligir quinze observações. São

A. Pousson ${ }^{2}$ affirma consti-

$$
\text { Fig.: } 7
$$

tuirem as fistulas penianas «verdadeiras curiosidades pathogenicas».
Tivemos a opportunidade de observar essa anomalia em um

1. Obr. cil. Fag. 710.
2. Art. Organes genito-urinaires ext. - Tr. des mal de lentane -
T. V pag. 722, 1905.
numero reduzido de casos. Os factos mais importantes foram por nos observados no «Dispensario Moncorvo», um em nosso Serviço de Molestias de Pelle e outro no Serviço de Cirurgia; o primeiro relativo a um recem-nascido heredo-syphilitico portador de uma hernia umbilical e outra inguinal e hypospadias; o segundo a uma creança que tinha uma adherencia do prepucioá glande, e o terceiro de um pequenino com uma fistula anal e ankyloglosso.
f) Anomalias do prepucio - Essas são muito mais communs.

A ausencia do prepucio foi observada por Bloch e outros autores que asseveram a possibilidade da herança da deformidade.

A divisũo do prepucio e a retraç̧ão congenit a do freio encontramse isoladamente ou ao lado de outras anomalias.
g) Adherencias congenitas - Entre os casos que temos observado lembramo-nos de um do Serviçs de Cirurgia do «Dispensario Moncorvo», em que, além da adherencia completa do prepucio á glande existia uma fistula peniana; é o caso que citamos a proposito das fistulas penianas

Essas adherencias não são muito raras como, com justeza, pondera Kirmisson ${ }^{1}$.
h) Phimosis -Vicio de conformação pelo qual o orificio prepucial muito estreitado, impede de descobrir a glande, o que póde acarretar um obstaculo á emissão das urinas: é uma anomalia muito commum.

A existencia da phimosis com outras anomalias não é raro; Schimidt em 90 creanças portadoras dasse defeito, encontrou hernias em 50 ; Karewski, por selu lado, em 100 casos de heinias escrotaes, registrou 60 de phimosis. Do mesmo modo a existencia concomitante do hydrocele tem sido assignalada.

Quanto ás causas etiologicas os au'ores geralmente silenciam e nós, sem termos a pretenção de estabelecer relação de causa e effeito entre os accidentes morbidos dos ascendentes e o apparecimento da phimosis congenita, aqui reproduzimos o resultado das nossas indagações :

Heredo-syphiliticos ( 2 tendo as mães nervosas e outros dous paes alcoolistas) . . . . . .
Pae alcoolista inveterado. . . . . . . . . . 20

Sem informações sobre os antecedentes . . . 9
Somma. . . . . . . . . . . . . . . 30

Nestes 30 casos foram verificadas as seguintes complicações:

|  | $\begin{gathered} \text { Herododo } \\ \text { syphiliticos } \end{gathered}$ | 0atr | Somm |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Infantilismo e retardamento cerebral (caso em que o pae era alcoolata). | 1 | 0 |  |
| Retardamento cerebral | 0 | 1 | 1 |
| Pied-bot talus e spina-bifida | 0 | 1 |  |
| Pied-bot e hydrocele congenito | 0 | 1 |  |
| Ankyloglosso | 1 | 0 | 1 |
| Ectopia testicular dupla (em dous dos quaes havia tambem infantilismo em um genu-valgum) | 0 | 5 |  |
| Hernia inguinal direita <br> > umbilical . . . | 0 | 1 | 1 |
| Epilepsia. | 0 | 1 |  |
| Somma. | 2 | 11 | 13 |

i) Epispadias - Malformação bastante rara, é ella devida a um desenvolvimento anormal da urethra. B.ron tenlo visto 300 casos de hypospadias, só observou dous de epispadias (Pousson).

Na etiologia dessa deformidade tem-se vagamente invocado a hereditariedade e sómente Tuffier ${ }^{1}$ lembra a hypothese da influencia da syphilis, no que é secundado por Ed. Fuurnjer, o qual em apoio de sua presumpção publica no seu livro ${ }^{2}$ tres curiosas observações (uma de Lemonnier, uma de Moncorvo Pae e outra de Gastou). declarando ter conseguido reunir 28 observações de heredo-syphiliticos com dystrophias genitaes.

Além de alguns casos que temos observado em nossa clinica civil, encontramos em nossa colleç̧ão de 24.500 doentinhos quatro casos de epispadias, sendo dous complicados de extrophia da bexiga, como adeante se verá

0 exame rigoroso das creancas e a anamnese bem investigada peixou-nos reconhecer que tres eram evidentemente heredo-syphiliticos (um delles tendo um craniotabes e outro uma hernia umbilical) e o outro (concomitantemente portador de uma estrophia da bj-

[^17]xiga) sendo flho de uma mulher do povo, lavadeira, e sujeita durante toda gestação a trabalhos penosos, comprimindo constantemente o ventre na tina da lavagem de roupa.

São interessantes esses casos que vimos de citar.
j) Hypospa iias - E', como já accentuámos, uma anomalia muito mais commum que a precedente. Segundo a theoria dominante (salvo a opinião em contrario de Kauffmann), no hypospadias, como bservam Kirmisson, Ed. Fournier, Piechaud e outros, existe umi verdadeira parada do desenvolvimento. Quanto à sua frequencia eis o que colligimos na litteratura medica.

Segund Buisson obsorvar-se-hia aquellia deformidade, uma vez sobre 300 individuos; para Rénnes 10 vezes sobre 3.000 .

Em um contingente militar, Forgue poude verificar o hypospadias 165 e 235 vezes sobre 265.000 a 280.000 .

Pousson insisto no valor da hereditarieda le na etiologia dossa anomalia e Kirmissun relere exemplos de Lepelletior (tres irmãos com hypospadias), de Lesser (dous irmãos e outras pessoas da familia).

Ed. Fournier filiando-se á doutrina da parada do desenvolvimento mostra o valor di syphilis no apparecimento dessa anomalia e realmente do 17 casos que resistámos dentre as nossas 24.500 observações, 10 eram de heredo-syphiliticos, não tẹdo, em relação aos sete restantes, sido possivel obter informação alguma de valor.

Quanto ás deformidades concomitantes que apresentaram, eram os casos distribuidos como abaixo se vê e pela enumeração que fazemos facil e inferir do papel eminentemente dystrophico da syphilis.

|  | $\begin{gathered} \text { Horoil9 } \\ \text { syphiliticos } \end{gathered}$ | $\begin{aligned} & \text { 0atras } \\ & \text { ciusas } \end{aligned}$ | Sommas |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Hydrocele | 0 | 1 | 1 |
| Esclerose cerebral. | 0 | 1 | 1 |
| Phimose, hy trocele e eventração . | 0 | 1 | 1 |
| Hernia inguinal esquerda | 0 | 1 | 1 |
| " crural e umbilical. | 1 | 0 | 1 |
| inguinal e umbilical e fistula peniana. | 0 | 1 | 1 |
| Ankyloglosso, fistula anal e peniana. | 1 | 0 | 1 |
| Hermaphrodismo, esclerose cerebral e torticolis. | 1 | 0 | 1 |
| Somma. | 3 | 5 | 8 |

k) Malformaçũes do escroto e c'o testiculo - Com relação ás primeiras deve-se distinguir as paradas de desenvolvimento propriamente ditas e a falta do sen crescimento, ou melhor, a parada do desenvolvimento dos testiculos na sua natural migraçã.

Occupar-nos-hemos aqui das ectopias e das ausencias ou atrophias do testiculo, dos hydroceles e sarcocelo; congenitos e finalmente do hermaphrodismo e do infantilismo.
l) Eclopiu leslicular- Sob esta denominação designam-se os casos em que o testiculo não occupa o seu logar normal no escroto

Deixando de discutir a sua pathogenia propriamente dita, devese citar que, segundo affirma Kirmisson, «a ectopia testicu'ar duplit é infinitamente rara».

Si bem que Godard tambem assevere tel-a visto muito raras vezes, nós temos tido occasião de observar numero consideravel de ectopias testiculares duplas. Na estatistica de Godard encontram-se 58 casos de cetopia uni-lateral, tendo visto a ectopia inguinal 39 vezes ( $67 \%$ ) e a iliaca sete vezes.

Para Kirmisson, «de todas as circumstancias etiologicas, a melhor estabelecidi é a hereditarielade», relatando elle, com intuito de provar a suı asserção, a curiosa observação de Gैosselin, na qual a ectopia poude ser seguida em tres gerações e os estudos de Follin e Gonbaux nos animaes. De resto allude o notavel professor Kirmisson as perquisições de Bourneville e Sollier provando a frequencia das ectopias tosticulares nos degenerados, idiotas e epilepticos.

Piechaud refere a segıinte estatistica desses ultimos invostigadores: em 164 idiotas não epilepticos : 14 ectopias simples e 48 ectopias duplas; em 59 idiotas epilepticos: seis ectopias simples e 15 ectopias duplas.

Ed. Fournier considerando a ectopia testicular o resultado tambem de uma verdadeira parada do desenvolvimento que, em ultima analyse, conduz, no caso, ao encurtamento de todos os elementos que entram na constituição do cordão espermatico, declara que muito deve para ella influir a existencia da syphilis transmittida por herança.

Nossa estatistica sobre 24.500 doentinhos revelou a cilra de 49 ectopias testiculares, sendo assim distribuidas:


Heredo-s!philiticos . . . . . . . . . . . . . 4?
" $>$ e tuberculoso.
Casos em que não foi possivel obter informações 4
Sommi.
$\overline{49}$

Os hered o-syphiliticos tinham os genitores nas seguintes condições:


Das 49 ectopias, 21 cram duplas, sendo 16 destas encontradas em heredo-syphiliticos

Quanto ás complicações, foram verificadas


| Infantilismo (sendo dous mudos, um com eventração e um filho de um individuo com ectrodactylia). | 2 | 6 | 8 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Hysteria. | 0 | 1 | 1 |
| Phimosis (sendo um com genuvalgum). | 0 | 5 | 5 |
| Retardamento cerebral (um acrocephalo) | 0 | 2 | 2 |
| Ankyglosso. | 0 | 1 | 1 |
| Sarcocele | 0 | I | 1 |
| Esclerose cerebral | 0 | 1 | 1 |
| Eventração | 0 | 2 | 2 |
| Piod bot esquerdo e ankyglosso | 1 | 0 | 1 |
| Mudez. | 0 | 2 | 2 |
| Hernia umbilical. | 0 | 1 | 1 |
| Surdo-mudez. | 0 | 1 | 1 |
| Genu-valgum | 0 | 1 | 1 |
| Somma | 3 | 24 | 27 |

Dos dados que vimos de referir pode-se concluir da influencia da syphilis, do alcoolismo, da tuberculose e da degeneração mental, na provocação da ectopia testicular e bem assim da grande proporção
de casos de ectopia dupla, o que está em desaccốrdo com a observa ção de outros autores.

Com relação a outros vicios de conformação como a hypertrophia e a alrophia testiculares congenilas, aliás raras, temos tido a opportunidade de observal-as em casos de nossa clinica e outrosim a monorchyilia e a cryptorchydia.
m) Monorchydia - Além de um caso da clinica civil por nós publicado ${ }^{1}$, em que o genitor era syphilitico confesso e tuberculoso e a genitora tuberculosa, no archivo do «Dispensario Moncorvo» en-contram-se tres casos (sobre o total de 24.500 observações do nosso slock), sendo um em um heredo-syphilitico, um num caso em que não foi possivel obter informação alguma $e$ outro em um fllho de um individuo alcoolata.

Os casos de monorchydia verdadeira são rarissimos e consultando a litteratura medica encontrámos apenas dous casos de Ed. Bournier e os de Godard, Legendre, Gosselin, Follin, Bartelemy, Seringe e Fournier Pae ( $u m$ cada um), ao todo 9. Nessas condições os que aqui citamos constituem $0^{\circ} 10^{\circ}, 11^{\circ}$ e $12^{\circ}$ da serie.

Depois de escriptas estas linhas o nosso collega Dr. Jorge Santos communicou-nos haver observado em sua clinica tres creanças irmäs, filhas de um syphilitico com uma hysterica e das quaes uma tinha cryptorchydia, uma monorchydia e a outra ectopia testicular dupla.
n) Cryptorchydia - Só consta do nosso escrinio um caso observado pelo Dr. Nascimento Gurgel no Serviço de clinica medica do Dispensario da Assistencia à Infancia, por nós visto e referente a uma creança cujo pae era ethylista.

Depois das memoraveis pesquizas de Hutinel sobre a orchite intersticial nos heredo-syphiliticos, ha mais de 20 annos praticadas, muitos outros trabalhos mais recentes teem sido publicados, como os de Lancereaux, Schwimner, Angagneur e Fournier.

As paradas do desenvolvimento do testiculo podem ser modernamente explicadas pela admiravel doctrina de Charrin, estabelecida graças ás suas pesquizas, que mostraram a influencia inconcussi das toxinas sobre a descendencia, o que veio abrir ás sciencias um novo horisonte. Esse illustre bacteriologista poude constatar que os animaes impregnados pelos productos bacterianos podiam tornar-se estereis ou dar nascimento a productos anomalos e inviaveis.

[^18]Seringe, a quem se deve o melhor trabalho nestes ultimos tempos dado á luz da publicidade ${ }^{4}$, diz que, depois da syphilis, produzem paradas do desenvolvimento do testiculo e ectopias : a hereditarieade tuberculosa, a nervosa, a alcoolica e provavelmente as intoxicações: saturnina, mercurial, etc.

Para Ed. Fournier ${ }^{2}$, no caso que discutimos, a hereditariedade yphilitica opera-se pelo mesmo processo d as hereditariedades infetuosas e toxicas em geral ; são estigmas de tara, de degeneração hereditaria.
o) Hydrocele conyenilo - Trata-se de uma manifestação bastan'e commum e cuja etiologia não está entretanto ainda hoje perfeitamente esclarecida, sendo muito controvertidas as ideias emittidas para explicar a pathogenia das diversas modalidades de hydrocele congenito.

A unica noção que encontrámos, interpretando a causa dessa nomalia, foi no capitulo escripto por Pousson ${ }^{3}$, em que cita elle a opinião de Verneuil, J. L. Faure, Phocas, Broca e Pilliet, Jonnesco e R. Petit, justificando a provavel prscedencia de uma peritonito localizada e na opiniāo dos dous primeiros, de natureza tuberculosa.

A nossa estatistica, porém, estabelecida sobre 24.500 observações clinica; fornece o seguinte resultado:

Numero total dos casos de hydrocele congenito : 77.

$$
\begin{aligned}
& \text { Heredo-syphiliticos . . . . . . . . . . . . . } 36 \\
& \text { Pae alcoolista. . . . . . . . . . . . . . . } 2 \\
& \text { » » e nervoso e mãe tuberculo:a } \\
& \text { adeantada . . . . . . . . . . . . . } 1 \\
& \text { Mãe tendo soffrido uma quéda no setimo } \\
& \text { Somma }
\end{aligned}
$$

1. Le testicule dans la syphilis hereditaire. - Th. de Paris, 1899.
2. Obr. cit.
3. Cap. cit. do Tr. du mal de l'enfance, pag. 731.

Por esse computo se vê que, além da influencia manifesta da syphilis, outras infecções como a tuberculose, as toxi-infecções intestinaes ou o alcoolismo, podem ser incriminadas como causa etiologica do hydrocele.

A acção dos traumatismos directos ou indirectos, tão bem comprovada pela teratogenia experimental, năo deve ser desprezada e em um de nossos casos parece ella manifesta.

Eis mais alguns dados sobre os nossos casos :


Quanto ao lado da localização, a proporção foi mais ou menos a mesma, tanto do lado dileito como do esquerdo.

Quanto ás complicações foram assim discriminadas:

> Horedo Oyphiliticos Catras causas

Ankyloglosso (havendo em um sarcocele e em outro uma hernia umbilical). . . . . . . . Hernia inguinal. . . . . . . . . $1 \quad 3$ • 4
" umbilical
101
» inguino-escrotal . . . . .
Pieds e mains-bottes e sarcocele .
Pied-bot e phimose . . . . . . .
Hypospadias
Tabes espasmodico . . . . .
Sarcocele .
1
abio lepurino, guela de lobo,
pied-bot varus duplo e vas-
cularização supplementar. .
Spina bifida.
Sommas

| 1 | 0 | 1 |
| ---: | :---: | ---: |
| $\frac{1}{7}$ | $\frac{0}{13}$ | $\frac{1}{20}$ |

p) Sarcocele - Tivemos dentre as nossas 24.500 observações 22 casos de sarcocele em creanças todas heredo-sy philiticas.

Nellas foram averiguadas as seguintes outras complicações.
Hydrocele (pieds e mains-bottes em um e
ankiloglosso em outro).
3
Estrabismo duplo e convergente.
Ectopia testicular dupla.
Pseudo paralysia de Parrot
q) Infantilism) - Interessando todo o physico da creança, o infanilismo é sem duvida uma imperfeição do desenvolvimento que muito affecta os orgãos genitaes. Ed. Fournier diz com razão que <os casos de infantilismo são moeda corrente na historia da heredo-syphilis».

A nossa estatistics de 24.500 individuos revelon o numero de 47 casos de infantilismo, assim divididos :

Heredo-syphiliticos (mãe hysterica. 2, pae alcoolista 1, avô alcoolista 1, pae vesanico l e outro com ectrodactylia).
Pae tuberculoso.1

* alcoolista. ..... 2

Mãe hysterica. . . possivel obter informaCasos em que não fui possivel obter informa ções sobre os antecedentes.

## Somma.

Quanto ás complicações existiam:
Esclerose cerebral. 1

## Hysteria

Ectopia testicular dupla (com esclerose cerebral l, eveutração e mudez l e surdomudez outro).

## Genu-valgum.

1
Phimose (um com retardamento cerebral) . .
Somma.
Hermaphr, dismo - Anomalia complexa na classificação de G. Saint Hilaire, acceita por Dareste, é ella o caracteristico dos individuos que presentam de um modo mais ou menos completo os attributos dos dois sexos. Essa deformidade é conhecida desde a antiguidade e a sua interpretação tem soffrido as influencias das differentes épocas que as sciencias têm atravessado.

Aristoteles, Plinio e Santó Agostinho indicaram a existencia de um povo hermaphrodita, os Androgynos, que viviam na Africa.

Os antigos, porem, ignoravam a estructura real da anomalia, ate que A. Paré procurasse escl trecer a questão.

Tornou-se então notavel a obra de Marin le Marcis *Traite des Hermaphrodites.. As discussões sobre a origem dessa deformidade multiplicaram-se, sem que cousa alguma se adeantasse durante muito tempo ate o XIX seculo, em que se vê apparecerem Michel, Burdach, Serres e Tiedmann descobrindo a formac̣ão dos orgãos genitaes e dest'arte procurando elucidar o assumpto.

Fixou-se então a doutrinia de que o hermaphrodismo e exactamente o resultado de uma parada ou de um excesso de desenvolvimento.

Como se trata de uma anomalia rarissima, devemos citar os casos de Montaigne em 1498, de Duwal em? 1612, de Bartolin em 1614, de Worbe em 1755, o de M. M. Lefort em 1815, de Dubierre em 1830, de Huguier em 1859, de Henrichsen em 1881, de Tardieu em 1883, de Gevin Rose em 1884, de Garnier ${ }^{1}$, de Adelaide Preville em 1885, de Fevillon em 1886, de Pazi em 1889 e de Polaillon em 1891.

Os tratados de cirurgia e os de affecções cirurgicas congenitas não tratam ein geral do assu'npto, de módo que, pode-se dizer, filiação etiologica alguma tem sido lembrada.

Lip Tay ${ }^{2}$ que tão extensivamente, em seu livro, se occupa da monstruosidade hermaphrodita, citando os exemplus mais notaveis que têm sido registrados em sciencia, nem mes no perfunctoriamente tuea em qualquer probabilidade causal.

Instrue-nos a embryologit que ate a sexta semana da vida inirauterina o embryão humano não apresenta sexo determinado. Ora, assim sendo, justo é admittir-se que ate essa época uma causa qualquer dystrophica actuando sobre o embryão possit acarretar uma anomalia dos orgàos genitaes; eis o que se dá evidentemente no hermaphrodismo.

Os casos authenticos de hermaphrodismo completo são muito raros; o que se encontra con mais frequencia säo os casos de peudohermaphrodismo.

1. Anomalies sexuelles - Paris, 1889.
2. La vie sexuèlle des monstres - Paris, 1904.

Em nossa vida clinica vimos apenas dous casos de pseudo hermaphrodismo (2:24.500) e cujas photogrophias aqui reproduzimos (figs. 28, 29, 30 e 31).
o primeiro é o de uma creancinha de 7 mezes conduzida ao nosso Serviço da Policlinica Geral e na qual predominava o sexo masculino


Fig. 28
muito máscarado. Seus pıes cram allemães. Sua mãe tivera ao todo 6 filhos, tendo 4 succumbido em baixa edade. O doente era o ultimo. Nenlıum dos outros filhos ap esentára deformidade de qualquer especie.

Pelos commentarios obtidns soubemos que a mãe desse doentinho dürante toda à gravide\% se-houver̃a occupado de trabalhos domes-
ticos muito penosos que reclamavam esfórços musculares como lavar casus, etc. Declarou ella outrosim que no $7^{\circ} \mathrm{mez}$ de gestação, ao ver um menino co n um labio lepurino duplo, muito se impressionára,


Fig. 20
ao que não demos valor por se achar então certamente o féto com os seus orgãos genitaes completamente desenvolvidos.

0 segundo caso prolundamente interessante foi ontregue aos cuidados do Dr. Nascimento Gurgel ', no *Dispensario Mon-

1. Degeneração physica epsychica Rev. da soc. de Medicina e Ci rurgia do Rio de Janeiro ns, 7 e $8,1904$.
corvo" e referente á photographia que aqui se encontra nas figuras 30 e 31 .

Tratava-se de uma creança de 3 annos idiota, com um torticolis congenito e portadora de um hermaphrodismo com predominancia do penis com hypospadias balanico, notando-se por um exame muito minucioso a existencia dos dous testiculos muito rudimentares, um com o volume de um grão de milho e outro com o de um grão de arroz, occultos nas bolsas muito apagadas e simulando os grandes labios; entre as bolsts e abaixo percebia-se um sulco com um infundibulum.

-

## Fig. : 0

O facto mais curioso é que esta creança era filha de u'n individuo alcoolista inveterado.
r) Extrophia lla bexiga - Trata-se de uma lesão congenita tão rara que Puech em 700.000 nascimentos viu apenas 7 casos, Neudörfer 2 sobre 100.000 e Kirmisson insistindo sobre essa raridade, affirma que em oito annos do seu estagio nos «Enfants Assistés» tove occasião de observar apenas 4 casos.

Apezar de ser a extrophia da bexiga o resultado de uma parada do desenvolvimento, a maioria dos autores, como assevera Piechaud, nada referem como elomento causal possivel do phenomeno.

Entre as dystrophias genito-urinarias ligadas a syphilis, cita Ed. Fournier duas interessantes observações (uma de Lemonnier e outra de Moncorvo pae).

Fazendo exclusão do caso de fistula umbilical que muitos consideram como devendo entrar na classe das extrophias da bexiga (vide anomalias do umbigo), podemos declarar termos registado


Fig. 31
dentro de nossas 24.500 observações dois casos authenticos de extrophia da bexiga em creanças do sexo masculino, uma matricuiada no «Serviço de Pediatria da Policlinica do Rio», e outra no «Dispensario Moncorvo» e entregue aos cuidados do Dr. Alvaro Guimarães.

No caso da Policlinica, de uma creança de um mez e de côr parda, havia concumitantemento um craniotabes e epispadias; no do «Dispensario da Assistencia á Infancia», tambem existia um epispadias.

O primeiro era filho de um asthmatico e a progenitora apresentava accidentes suspeitos de syphilis que justificavam as efflorescen-


Fig. 32
cias da creancinha que delles se restabeleceu, graças ao tratamento especifico (fig. 32).

Quanto ao sogundo, cujos antecedentos foram muito difficilmente obtidos, poude ser averiguado que sua mãe se houvera entregue a penosos trabalhos durante toda a gravidez dessa creança (fig. 33).
s) Anomalias dos orgios genitars femininos -- O estreitamento congenito do vagince a occlusão do osculo, foram averiguados uma vez cada um, dentre os nossos 21.500 caso clinicor. Kirmisson julga


Fig. 33
essas anomalias de extrema raridule conio a imperfuração da vulva, da qual só vimos tambem um facto.

A hyperlrophia da hyme", foi sómente verificada uma vez no «Dispensario Moncorvo".

Quanto as adherencias dos grandes ou dos peruenos labios, temos observado não pequeno numero de rezes.

Sobre o nosso stock de observitções uncontramos 59 casos de adherencia do osculo vaginal sendo em heredo-syphiliticos 9 veses, de um dos quaes era o pae alcoolista.

As complicações observadas consistiam:

| Ankyloglosso (um em um heredo-syphilitico). | 3 |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Polydactylia . . . . . . . . . . . . . . | 1 |  |  |
| Kysto dermoide da mão direita. . | . | $\cdot$ | $\cdot$ |

t) Seios congc ritos -Desde remotos tempos que anomalias diversas das mummas têm sicio assignaladas. Assim Aristoteles e Humbold viram individuos do sexo masculino com seios volumosos secretando leite.
a hypertrophia dos seios póde attingir proporções extraurdinarias (sete kilos) como no caso de Manet e no da celebre Venus Hotentotte.

Tem sido referido casos de mammas supplementares (polymastia): na especie humana Bruce chegou a considerar a frequencia dessa anomalia em uma proporção 7.5 para mi', sendo ate mais commum nos homens do que na mulher. Citam-se os casos de Lichtenstein (96).

Quanto ao numero de mammas é variavel; tem-se visto uma, duas, tres e mais (casos de Gorré, de Neugenbauer, em 1886, de Robert e de Testut).

Segundo affirmou Louis Blanc e outros a polymastia é frequentemente hereditaria e é nesse ponto de vista digno de citação o exemplo de Blanchard.

Entre as 24.500 observações nossas só existe archivada a de um caso de uma creancinha do sexo feminino e que jri nascera com seios desenvolvido:-
u) Outros vicios de conformação na mulher-A abertura dos ure teres na vulva ou na vagina foram lesões que nunca observamos, o mesmo não havendo succedido com a abertura do recto na vagina (vide adiante: - vicios de conformaçäo do intestino).

Certas malformações da vagina e do utero são muito curiosas como as vaginas duplas, os uteros duplos e bicorneos, como tem sido citado por alguns observadores como Schroder, Barnes, Martin, A. Ollivier, Auvard, Lawson Tait, Littré, Tritsch e Leon Le Fort.

Torna-se digno de citação um caso de utero e vagina duplos observado entre nós pelo nosso collega Dr. Barros Barreto ${ }^{1}$ em seu Serviço de Gynecologia da Policlinica do Rio, unico caso do genero sobre um total de 10.000 doentes alli matriculados.

## VIII - INTESTINO

Osoln acios de con ormação do anus e do recto são tão raros que Trelat ${ }^{2}$ estabeleceu a prop sção de 7 para 73.000 partos ou 1 para cerca de 11.000 recem-nascidos.

[^19]Essas anomalias estão intimamente ligadas a um desenvolvimento irregular do intestino posterior e da cloaca e por isso podem ellas se ligar aos quatro typos seguintes:

1) Estreitamentos ;
2) Imperfurações;
3) Ausencias ;
4) Aberturas anormaes.

Em qualquer dos casos não se terá mais do que paradas de desenvolvimento oı o resultado de um desenvolvimento imperfeito.

No XVIII seculo Ribeiro Sanchez ${ }^{1}$ ligava muitos casos de dystrophias dos apparelhos digestivo e urinario (vicios de conformação, abertura viciosa da urélhra, imperfuraço do anus, etc.) a «molestias venereas hereditarias».

Ed. Fournier em sua sempre citada obra, reuniu algumas observações de dystrophias do a'parelho digestivo le origem heredo-syphilitica.
b) Estreitamento do anus ou ilo recto-São ralissimos, como aflirma Kirmisson. Estão registados em sciencia os casos de Ammon e Vrolik, Bernard, Mastirurat, Lagemard, Buisso: (observados nos serviços de Gosselin, Tillaux, Reynier e Lannelongue) e Marchand.
tlem de um facto de nossa clinica civil, pudemos encontrar em nosso stock de 24.500 observações, tres de estreitamento do recto.
c) Imperfuração do anus. ${ }^{2}$ Foram em numero de 10 us casos desse genero que sobre 24.500 observamos eeiam assim distribuidos:

Heredo-syphiliticos (um dos quaes tinha a aber-
tura do rectum na vagina e uma ectro-
dactylia) . . . . . . . . . . . . . . . .
Pae alcoolista (outro caso de abertura do rectum na vagina e hernia umbilical). . .
Casos em que não foi possivel obter informações
Somma.
Alem dos dous casos do abertura anormal do recto na vagina um dos quaes (o do pae alcoolista) acha-se entregue no «Dispensario

[^20]Moncorvo» aos cuida los do Dr. Alvaro Guimarães, podemos declarar que um outro ainda foi por nós visto na Policlinica e sobre os commemorarivos do qual impossivel foi obter dado algum anamnestico.
d) Inperfuração do reclo - Sómente sete casos dessa natureza pudemos encontrar em nosso stock, devendo-se notar que dous se referiam a creauças heredo-sy philiticas, sendo outra filha de uma mulher muito fraca e profundamente hysterica. No; demais quatro casos mpossivel foi obter informação alguma digna de ser assignalada.
e) Ausencia de anıs e de recto - km tres das observações que vem de ser referidas, em duas notava-se a ausencia do anuse em outrid a do recto.
f) Abrrturas anorm $m$ - Como já cita'nos (c), tie: interessiantes casos de abertura do recto na vagina foram por nós colleccionalos dentre os 21.510 factos clinicos registados. Um delles, como vimos, em que a creança era tambem portadora de uma ectuodactylia ${ }^{1}$, a hereditariedale syphilitica ficou provada; em outro, em que se notava tambem uma heinia umbilical, o pae eril alcoolatil; finalmente o terceiro refere-se a uma creança cujus antecedentes impossivel foi obter.

São casos muito raros esses que vimos do relatar.
Quanto a outros vicios de conformação do apparelho digestıvo (exophago, estomago, duodenum, ileon e grosso intestino) nenhum caso digno de nota se encontra em nossa estatistica.

1) Hernias inguinaes congenitas - Não sãn absolutamente raras. Wrisberg cita dous casos, Chaussier um, declarando Malgane nãu ter oh ervado caso algum de origem congenita, mas haver verificado a hereditariedade em 29 "。 dos factos (hernas adquirida) de sua elinica ${ }^{2}$. Para Felizet a proporção de herniarios hereditarius seria de $24.7 \%$, considerando elle a hereditariedade «uma influencia de primeira ordem ".

Eis a estatistica que, sobre 24.500 doentinhos obtivemos:


[^21]As complicações foram vericadas da seguinte maneira :

|  | Hurado syphiliticos | $\begin{gathered} \text { 0atras } \\ \text { oansas } \end{gathered}$ | Samma |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Hydrocele duplo | 1 | $\stackrel{2}{2}$ | 3 |
| Hypospadia (um de fistula peniana) | 1 | 2 | 3 |
| Pied-bot talus duplo. | 0 | 1 | 1 |
| Esclerose cerebral. | 0 | 1 | 1 |
| Atrepsia. | 0 | 1 | 1 |
| Tabes spasmodico. | 0 | 1 | 1 |
| Hernia umbilical. | 2 | 2 | 4 |
|  | - | - | - |
| Somma. . | 4 | 10 | 14 |

De casos de hernia congenita em heredo-syphiliticos relata Ed. Fournier vinte $e$ cinco observações colhidas na litteratura medica.

## IX - MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES

a) Os vicios de conformação dos membros mais graves são as ausencias totaes ou de um segmento na classificação de Saint Hilaire denominados de ectromelia, hemimelia e phocomelia. São em ultima analyse verdadeiras paradas do desenvolvimento.

Tratando-se das dystrophias dos membros, Ed. Fournier mostra a influencia heredo-syphilitica traduzindo-se muitas vezes pelas imperfeições do: membros, que podem accarretar a hypotrophin ou asymetrias diversas e refore numero pequeno de observações.

Por nossa parte embóra não tenhamos em nossos ${ }^{?} 4.500$ doentinhos, casos muito graves de dystrophias desse genero, observámos todavia em nosso Serviço da Policlinica, um pequeno doente com alrophi, congenita dos musculos an'eriores da côxa, o que attribuimos a uma posição viciosa do feto no utero e um outro de atrophia du perna esquirda e ped-bot varus filho de paes syphiliticos evidentes. No ar'chivo do a Dispensario Moncorvo» estão registados tres casos de contracturas congeritas um dos dedos, um da coxa e outro do braço ${ }^{1}$,

[^22]b) Is anomalias dos dedos constituem os tres typos mais conhecidos: a polydaciylia, a ectrodactylia e a synducty ia.

A etiologia dessas malformações tem sido desde longa data muito discutida e ainda recentemente em uma commınicação que fizemos a «Sociedade Scientifica Protectora da Infancia ${ }^{1}$ 》 fundada pelo pessoal profissional do «Dispensario Moncorvo», tivemos ensejo de enittir o nosso juizo a respeito, conforme se póde inferir do resumo que se segue.
c) polydacıylia - A proposito dos interessantes casos trazidos ao conhecimento daquella sociedade pelo nosso intelligente collega Al varo Guimarães, pareceu-nos valer a pena referir o facto de um menino de 17 dias de edade, branco, brazileiro e matriculado no «Dispensario Moncorvo» para ser tratado no Serviço de Cirurgia.

Esse pequenino era portador de seis dedos em cada mão.
0 interesse do caso esta justamente no facto de terem os seus ascendentes anomalias curiosas, algu nas do mesmo genero lo paciente.

Para maior clareza dos dados anamnesticus constituimos o eschema seguinte:

RAMO Materno


Resumo: em uma geraçào inteira de 29 pessoas, 27 do lado materno e dous do lado paterno, todos apresentaram anomalias

[^23](24 vezes a polydactylia e cinco molluscos) predominando a existencia de dedos supranumerarios nos descendentes.

A progenitora da creancinha que faz objecto da presente observação casada com 22 annos, ha 10 annos, tove nove gestações assim distribuidas: $1^{n}$, feto nascido a termo, esti vivo; estigmas da heredo-syphilis (coryza, efflorescencias cutaneas, etc.); $2^{\text {a }}$ um abôrto; $3^{\text {a }}$ feto nascido a termo muito debil e morreu aos dous annos de meningite; $4^{\text {a }}$ abôrto de quatro mezes; $5^{a}$ féto a termo, apoucado e morreu aos oito mezes de meningite; $6^{\text {a }}$ abôrto de dous mezes; $7^{\text {a }}$ féto bem nutrido, manifestações francas da heredo-syphilis; $8^{\text {a }}$ féto a termo, manifestações especificas; $9^{a}$ o doente.

Todos os fétos nascidos a termo tinham um dedo extranumorario appenso ao dedo minimo.
$O$ doente nasceu a termo. muito mal desenvolvido, com um dedo extranumerario em cada mão.

Apresentava todos os estigmas da syphilis hereditaria (syphilides na margem do anus, micropolyadenia, coryza, alopecia, etc.,).

Operados os dedos supplementares ligados do bórdo cubital dos dedos minimos, verificou-se em seu interior uma phalange rudimentar.

Este caso bem como os que foram citados pelo Dr. Alvaro Guimarāes, suggeriram-nos algumas considerações interessantes sobre o assumpto.

Tem-se visto casos de um individuo bem conformado, nascido de um pae uu uma mãe sexdigitaria, podendo produzir filhos igualmente bem conformados, mas muitas vezes tambem transmittindo a seus descendentes a conformação viciosa de qu ilquer dos seus progenitores que della se achavam isemptos.

De todas as variedades de polydaciylia a mais commum é realmente a dos dedos supranumerarios sobre o bórdo cubital.

Observadores liversos tem-n'a verificado em varias gerações (Saint-Hilaire e outros).

Polton, citado por Lo Gendre, atfirmou mesmo que na villa de Iseaux (Isere) a maior parte dos homens e mulheres eram portadores de seis dedos nos pés e nas mãos.

Factos dest ordem não são, pois, muito raros. Geoffroy SaintHilaire cita o caso de Maupertius de uma familia soxdigitaria ate a $4^{\text {a }}$ geração, e Godehen (1751) da familia de Malta. Ha o facto de Renon em 1774.

De todos, porém, o mais curioso é da Gratio Kalleia, citado ainda por G. de Saint-Hilaire, na Historia das Anomalias e cuja eschema abaixo se vê:

Pae
Filhos
Netos

| Pae | Filhos Netos |
| :---: | :---: |
|  | $\left.\begin{array}{r}1^{\circ} \text { Salvador (seis de- } \\ \text { dos nas mãos e nos }\left\{\begin{array}{l}l^{\circ} \\ 2^{\circ} \\ \text { pes) } \ldots \ldots\end{array}\right\} 6 \text { dedos. } \\ 3^{\circ}\end{array}\right\}$. |
| Gratio Kalleia (seis dedos nas mãos e nos pés) . . . . . . . . |  <br> $3^{\circ}$ filha (seis dedos $1^{\circ} 6$ dedos. em cada mão). . $\left\{\begin{array}{l}2^{\circ} \\ 3^{\circ}\end{array}\right\}$ bem conformados. |
|  | $\begin{aligned} & 4^{0} \text { Andre (bem con- }\left\{\begin{array}{c} \text { Filhos bem confor- } \\ \text { formado). . . . } \end{array}\right. \\ & \text { mados. } \end{aligned}$ |

Resumo: Em 16 pessoas, 11 anomalias.
o ponto mais interessante das anomalias citadas é, sem duvida, o da etiologia.

Em sua bella obra sobrs os estigmas dystroplicos da heredo-syphilis (1898) Edmundo Fournier occupando-se da polydactylia e syndactylia faz considerações dignas de serem conhecidas.

Elle depois dè mostrar a coincidencia frequente dessas anomalias nos casos de heredo-syphilis, estunde-se em explicações sobre as diversas theorias ja emittidas.

Começa lembrando o processo embriologico dos membros, nascendo de uma saliencia lateral da somatopleura (crista de Wolf) produzindo os brótos no $12^{\circ}$ ou $15^{\circ}$ dia, que se desenvolvem dandologar a um pediculo arredondado e uma porção terminal que toma a förma de uma pulheta ou uma natatoria parallela ao corpo.

Na $6^{a}$ ou $7^{a}$ semana é que nas extremidades dessas palhetas for-mam-se sulcos que indicam a futura separação dos dedos e dos artelhos; percebe-se nessas palhetas um tecido de malhas cellulares disposto em raios como os futuros dedos.

Segundo Schenk, pelo exame que poude fazer em dous embryões, essas malhas se mostram em numero superior ao normal dos dedos, tendo chegado em um caso a contar ate nove.

Foi esta observação que permittiu se levantasse a theoria atavica cujo maior defensor nestes ultimos tempos, Poirier, considerava que a existencia dessas malhas supplementares nas palhetas de Schenk e


Fig. 34
normal e simples reliquias de um typo ancestral, as que excedem o numero habitual sendo destinadas a desapparecer.

Para o professor Testut a polydactylia é um desvio do processo embryonario, uma anomalia reversiva pois.

Parece que a theoria atavica cahe deante da solida argumentação do professor Delage (l'Hereditc pag. 205), o qual diz que a dou1871

8
trina de Weissmann não é verdadeira, tendo em vista os factos de observação em contrario a sua concepção.

E' pois com certa razão que Dalage prefere explicar a pathogenia das malformações por uma perturbação sobrevinda na evolução normol.


Fig. 35
Neste caso, com as pesquizas recentes, admitte com Grouberg, que a polydactylia cousiste simplesmente em que certos dedos são duplos por divisão. A distribuição dos musculos e dos nervos vem em apoio dessa doutrina fortalecida ja pelos estudos de Boas com relação ao cavallo e ao porco.

Para o eminente profe sor Lannelungue são as n/lecçies prthologicas do fèto e de seus envoitorios que representam um consideravel papel na producção das doformidades.

A polydactylia, por exemplo, reconheceria por causa uma udherencia por um mechanismo qualquer entre a paiheta, que representa a mäo no mumento em que se opera a cisão em brótos digitaes, e um ponto qualquer du corpo do féto o das membrinas do amnios.


Fig. 30
São int ressantes e fecundas as considerações com que Iamnelong̣ue completa a sua theoria.

Conforme muito bem salienta Edmundo Fuurnier qualyuer que seja a doutrina, o que não resta duvida é que a cous' pitmorlial da primeira deformação ou do primeiro vicio d: des nvolvimento ten sempre escapado a sagacidibde dos scientistas.

Não se póde pois abandonar a influmeia das molestiots in ectuos re ou toxicas na explicação do apparveimento das malturmaçoes e paradas do desenvolvimento.

Poder-se-ha porventura negar a incuncass. inflitencia dystrophica da syphilis entre as molestias alludidas? A' experiencia tem-no demonstrado sobejamente e particularisundo a puiyblistylia e a syudactylia muilas veses se tern observa\% up, ese the ase em reliçitu bem manifesta come a heredo-syphilis.

De passagem Ed. Fournier poude reunir 14 casos (de Legrain, Landouzi e outros.)

Dissemos nós então que a nossa observação nesse ponto de vista confirmava a opinião de Founier Filho, e sem todavia nos filiarmos a theoria alguma, haviamos em nosso escrinio clinico registado um

fig. 37
numero consideravel de anomalias encontradas em creanças heredosyphiliticas.

Ainda hoje pensamos do mesmo modo. 24.500 creanças doentes foram registrados 28 casos do polydactylia, assim distribuidos:

$$
\begin{array}{ccc}
\text { Heredo-syphiliticos (teado um o pae alcoolista } \\
\text { e outro a mãe ne•vosa). . . . . . . . . . } & 8 \\
\text { Pae alcoolista e tuberculosu e măe hysterica. } & 1 \\
\text { Sem informaçŏes. . . . . . . . . . . . . . } & 19 \\
& & \\
\hline
\end{array}
$$

Dos heredo-syphiliticos, um tinha concumitantemente uma syndactylia e outro adheroncia do osculo vaginal. N'um dos casos em que foi impossivel obter quaesquer informações, os dedos supranumerarios tinham os caractéres e o aspocto dus angiomas. (Figs. 34, 35, 36 e 37).
d) Ectrodaclylia - A' parada do desenvolvimento dos dedos podemse applicar as considerações que fizemos a proposito da polydactylia.


Fig. 35
Ed. Fournier em sea bello trabulho por nós taio justamente a cada passo citado, refere interessiantes exemplos de syndactylia, em que
foi manifosta it influencia heredo-syphilitica (obs. d) Profes or Fournier (II), de Barbillion, Legrain e (Gastou).

Em nosso stock essa malformação foi 3 vezes ap̣enas verificada, sendo ıuma dellas, no caso já citado, de uma creança heredo-syphilitica provada, em que um oatro vicio de conformação, a abertura do recto na vaginit, infelicitava a doentinha. Um dos outros casos re-porta-se a uma menina que esteve aos cuidados do Dr. Alvaro Guimarães no «Dispsnsario Moncorvo» e cuja photographia aqui reproduzimos ( Fig .38 ).

Essa doentinha, cujo pae era syphilitico, tıvera uma irmã que nascera com dentes do mesmo modo. que o tio paterno, que tendo dous filhos (primos por conseruinte da doentinha), um apresentava uma polydactylia e outro


Fig. 39 mi ectrodactylia.

A Fig. 29 representa uma creança portadora de uma ectrodactylia muito accusada, complicada de syudactylia e de outras deformidades, como se ve pela photogriuphia (bi/urcagrio do lemur e pied-bot varuin. E', como se deprehende da figura, um caso bastante raro em que se observa uma verdadeira fusío dos dedos.

A fig. 40 reproduz um caso de ectrodactylia muito curiosu e que obsarvámos.
e) Syndac!yiia -- Além do facto que ha pouco citá mos, só tivemos occasião de registar mais dous pertenceutes ao archivo clinico da «Assistencia á Infancia» e n'um dos quaes ela evidente a degeneração nervosia hereditaria. i) Mão tor:a (main-lotte) - A attitude fixa anormal da mão sobre o ante-hraço é uma defomidade analoga is que se chamuu pe torto (jziect-bot).
,

Kirmisson no seu livro sobre as molestias cirurgicas de origem congenita salienta a raridade da mão torta congenita, tendo o illustre cirurgião em oito annos de e tagio na Policlinica dos \& Enfants Assistés» observado apenas oito exemplos.

Hoffa enı 1114 deformidades vilu apenas em cm só caso ; Dollinger em 859 malformações não observou caso algume e Sayre só cunseguio registar, ate 1893, cinco factos em sua clinica.


Fig. 50
Pela nossa parte sobre 24.500 erヨanças encontramos apenas cinco faccos de mão torta, todos assuciados ao piol bot e outras complicações, como se segue:
$\underset{\text { Hyphordo }}{\substack{\text { Oatras } \\ \text { syphiticos } \\ \text { cansas }}} \begin{gathered}\text { Somma }\end{gathered}$
Pied bot varus direito e talus esquerdo

| 1 | 0 | 1 |
| :--- | :--- | :--- |
| 1 | 0 | 1 |


Pied bot varus hydrocele e sar-
cocele.
10

I
Pied bot varus equino e tabes dorsalis espasmodico .
$1 \quad 0 \quad 1$
Caso em que näo foi possivel obter informaçães. Sommas
$\frac{0}{4}$
$\frac{1}{1}$$\frac{1}{5}$

Dessa pequena estatistica póde-se deduzır o papel eminentemente dystrophico da syphilis.

A fig. 41, representa o caso de main botte em que não foi possivel obter informações sobre os antecedentes e tratada pelo cirurgião da «Assistencia á Infancia» Dr. Alvaro Guimarães.


Fig. $\quad 11$
g) I'e torto - Malformação importante sob o ponto de vista cirurgico, o pé torto congenito tem sido registado com a seguinte frequencia: Chaussier em 23.923 recemnascidos vin 37 pied-bots (1.616) ; Lannelongue sobre 15.229 recemnatos, apenas observou oito casos (11.90.3) ; Besset Hagem achou-0 n'uma proporção de (1.1000

6, you 1.200; Tamplin em 10.217 deformidades registou 1.780 pés tortos (1.5170); Londsdale em 3.000 malformações congenitas viu 495 pied bots (1.6) e finalmente Kirmisson teve ensejo de assignalar em cinco annos 166 casos sobre 1.100 deformidades.

Sobre 24.500 doentinhos pudemos escripturar 95 casos de pe torto congenito assim distribuidos :


Segundo a duplicidade
Eram uni-lateraes . . . . . . . . . . . . . 71
» duplos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Somma. . . . . . . . . . . . . . . 95
Quanto a fórma :


Quanto ás complicações:
Mains bottes (tendo um hydrocelle e sarcocele, um pseudoparalysia de Parrot e outro tabes dorsalis espasmodico)
Microcephalia (um de Spina-bifida) . . . . . . 7
Hernias umbilical e inguinal. . . . . . . .
Spina-bitida (tendo uma phimosis)
Hydrocele e phimosis1
E topia testicular dupla.
Labio lepurino, guela de lobo, hydrocele e vascularisação supplementar . . . . . . .
Cephalæmatoma .
Genu-recurvatum . . . . . . . . . . . . 1
Genu-valgum

Somma


Fig. 42
Ed. Fournier muito bem discute as causas etiologicas productoras da malformação de que nos occupamos, mostrando com eloquencia que varias podem ser ellas.

A compressão intra-uterina, observada em raros casos, foi exa. gerada por Bar ; a theoria dasbridas anmioticas expósta e defendida por Dareste e Nelaton explica alguns factus; como bem fez notar Kirmisson, na maioria dos casos deve-se filiar o pe torto a uma parada do desenvolvimento.

Si a theoria nervosa (lesão medullar) tão sabiamente estabelecida por Gilles de Tour tte ${ }^{1}$ e abraçada por Lannelongue e Courtillier, apezar de evidente em muitas dessas defor. mações, não explicaria um sem numero dellas; a influencia das toxinas microbianas, infecções e intoxicações evidenciaria, como pensavam Charrin, (iley, Fere, Moran e o propri Ed. Fournier, a origem de grande cópia de pés törtos verificados na clinica.

Dessa sorte póde-se concluir com Ed. Fournier que o pied-hot érima mal;ormaçio sobrvinda no curso do desenvolvimentu do féto. mulformução seja lrimilina, (compressin) seja secundarie e poile do neste caso, ser ligerdo "influencin cxercida subre o systemce nervoso por um ryente infectuoso ou toxico.
g) Genir-va!g'am - Tivemos ensejo do registar
 24.500 creanças $i^{\prime}$ casos do renu-valgum, 35 dos quaes portadores de estigmas heredo-syphiliticos ovidentes.

[^24] -1896 .

## Complicações :

. . . . 2
Cyphose e eventração (heredo-syphilis)1
Infantilismo (tendo um ectopia testicular dupla, phimosis e heredo-syphilis).
Somma

A fig. 42 representa um dos casos de genu-valgum operado pelo


Fig. 44 cirurgião Dr. Alvaro Guimarães.
h) Genu-varum Monta a 19 sobre o total de 24.500 doentes, o numero dos casos de genu-varum que observamos.

Desses 19, quatro foram reconhecidos em heredo-syphiliticos, sendo o pae de outro delles alcoolista inveterado, nos 14 outros restantes não tendo sido possivel colher informações de qualquer especie.

Nas flgs. 43, 44 e 45 encontram-se tres exemplos de gentuvarum observados no serviço de cirurgia da Assistencia a Infancia a cargo do
Dr. Alvaro Guimaräes.
i) Genu recurvatum - Vicio de conformação raro, foi elle pela primeira vez estudado por Chatelain (1821), tendo sido em seguida publicada a descripgão de outros por Klouberg, Bard; Cruveilhier,

Bouvier, Guerin, Gueniot, Hibon, Phocas, a finalmente. por Kirmisson que, em seu livro, refere a observação de douslcasos curiosos.


Fig. +5
Piéchaud ${ }^{1}$ mostrando-se embora indeciso, declara que para o gnu-recurvatum congenito teem sido invocados, como causas pro-

1. Obr. cit.
ductoras, o rachitismo e o descollamento epiphysario intra-uterino violencias pela genitor durante a prenhez, circulares do cordão umbilical e loiões norvosias centraes cuja influencia so faria sentir pela existencia de outras malformações.

Dos 24.500 doentinhos por nós observados, pudemos registar tres casos apenas da deformidade, notando-se que em um er, manifesta a heredo-syphilis, havendo em outro concomitantemente um pe torto.


Fig. 4
j) Descollamento epiphysuri, - I'semlo praralysia de l'arrot - Esta dystrophia heredo-syphilitica assignalada por Parrot e estudada entre outros por Millard, Comby e Moncorve Pae ${ }^{\text {" }}$ e mais commum do que se julgit.

1. Gaz. Llebdomaire - Jinciry de ts? - ns, \& e 5 e Fevereiro de 1893.

A nossa observação, aliás longa, permittiu-nos registar, sobre 24.500 casos clinicos, 36 de descollamento epiphysario de natureza especiflea, sómente em tres havendo notado complicaçũes consistindo no craniotabes, zarcocele e mains e pieds-bots. Deve-se relevar que em um dos casos a gonitora de um dos doentinhos era muito hysterica.

Aqui reproduzimos a gravira do interessinte caso de pseudoparalysia de Parrot complicando-se de piods e mains-bottes, e por nós tratado om nosso serviço de molestias de pelle do Dispensario Moncorvo (fig. 46).


Fig. 4
k) Elephantiase congenita - Em nosso trabalho ${ }^{1}$ sobre as lymphangites infantis e em uma communicação que fizemos ao Con-

[^25] -1896 .
resso de Medicina de Moscow，publicamos uma serie grande de casos de elephancia congenita cuja etiologia procuramos estudar， tendo tambem Moncorvo Pae feito，em publicações esparsas，a des－ cripção desses casos．

Aqui referimo－nos a elephancia por preferir essil allecção a localização nos membros superiores ou inferiores，si bem que，como se vêem nas nossas proprias photographias possa evoluir ella em qualquer outra regiăo．

A hereditariedado parece um facto e a transmissão do estrep－ tococco de Fehleisen e em alguns casos da filaria sanyuinus hominis， da genitora a féto，não parece ser absolutamente impossivel．


Fig．is

Foram em numero de 10 os casos de elephantiase congenita por nús registados sobre 24.500 doentinhos，deveirdo－se notar que em dous delles haviam estigmas de heredo－syphilis．

Aqui reproduzimos algumas estampas que em nossa alludida obra publicamos，todas referentes a casos por nós estudados no Serviço de Pediatria que hoje dirigimos na Policlinica do Rio． （Figs．47，48，49，50， 51 e 52）．

Alguns casos desses são de clephantiase fibrosa e kystica．

## X－TUMORES DE ORIGEM CONGENITA

Tumores differentes e de naturezas diversas，podem affectar o recemnascido，tendo origem na vida intrauterina．Dividiremos os tumores，como é de estylo，em
benignos e malignos．

Acceitando o methodo de Kirmisson diremos algumas palavras sobre： $1^{\circ}$ ，os angio－ mas； $2^{\circ}$ ，os lipomas； $3^{\circ}$ ，os kystos； $4^{1}$ ，as hypsrtrophias； $5^{\circ}$ ，os tumores diversos，inclu－ sive os malignos．
a）Angiomas－Eis um dos mais seductores capitulos da pediatria，visto que nelle está incluido o estudo dos neevi ma－ ternos，cuja etiologia tem dado logar as mais bizarras intor－ pretações．

Não nos permittindo o es－ paço entrar em larga discussão do assumpto，como desejára－ mos，cingimo－nos a enumerar a nossa estatistica com os de－
 talhes que possivel foi obter．

Sobre 24.500 doentinhos registamos 41 casos de angiomas，sondo assim distribuidos ：

$$
\begin{array}{r}
\text { Angiomas propriamento ditos . . }  \tag{14}\\
\text { Noevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . } \\
\text { Somma }
\end{array} \frac{14}{27}
$$

Um dos angiomas era cavernoso e segundo as sédes dividiam－se elles：

|  | Angioalas | Nievi | Total |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Região lombo－sacra． | 2 | 6 | 8 |
| Labio inferior． | 1 | 1 | $\stackrel{ }{2}$ |
| 》 》 e antebraço | 0 | 1 | 1 |
| Régião parotidiana direita． | 1 | 0 | 1 |
| Região temporal ． | 0 | 3 | 3 | 1871


|  | $\underset{1}{\text { Angiomas }}$ | $\begin{gathered} \text { Novi } \\ 0 \end{gathered}$ | Total 1 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Fronte | 1 | 2 | 3 |
| Nariz. | 1 | 0 | 1 |
| Nuca . | 1 | 0 | 1 |
| Torax. | 4 | 0 | 4 |
| * e braço direito | 0 | 1 | 1 |
| Palpebra. | 1 | 1 | 2 |
| Maxillar inferior | 1 | 0 |  |
| Região mamaria | 0 | 1 | 1 |
| Côxa . | 0 | 2 | 2 |
| Face . | 0 | 4 | 4 |
| Couro cabelludo. | 0 | 2 | 2 |
| Mão esquerda. | 0 | 1 | 1 |
| Abdomen . . . | 0 | 2 | 2 |
| Sommas | $\overline{14}$ | $\overline{27}$ | 41 |



Os nœevi conforme o seu aspecto eram :

Pigmentarios. . . 16 Vasculares . . . . 9 Pilosos

Somma.
Kirmisson em I. 100 deformidades teve a opportunidade de observar 53 casos de angióma.

Dos nossos casos dessa anomalia congenita, eram heredo-syphiliticas 11 das creanças (uma tendo o pae tambem tuberculoso), uma dellas filha de um tuberculoso cuja esposa houvera tido uma emoção moral durante a preuhez, outra toudo a genitora estigmas classicos da grande hysteia, e flnalmente outra sendo o pae alcoolisia.

Quauto a outras manifustações concumittantemente observadas com os angiomas ou ncevi propriamente ditos, existiam:


Nas figs. 53 e 54 veem-se dous casos de tumores erecteis por nós observados na Policlinica do Rio.
b) Lipomas congenitos-São assignalados como frequentes pelos autores. Nós, porém, só tivemos occasião de observal-os em 4 casos.
c) Kystos conyerilos - Dos doentinhos portadores de kystos e matriculados nos nossos serviços clinicos, foram elles assim diagnosticados :

| Kystos serosos . . . . | 9 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Sebaceos . . . . . . . | 8 |
| Hydaticos . . . . . . | 1 |
| Dermoides . . . . . . | 2 |
| Somma . . . . . . | 20 |

Esses 20 kystos registados sobre um total de 24.500 obser. vações clinicas pelas regiões em que assestava o tumor, toram dest'arte classificados:


Fig. 51
Região mamaria ..... 1
Pescoço ..... 4
Couro cabelludo2
ace. ..... 4
Gengiva ..... 1
Região temporo-mallar ..... 2
Palpebra.1
Perna ..... l
Māo. ..... 3
Orelha.$\frac{1}{20}$

O kysto dermoide, aliás de pequeno volume, era localizado na mão direita dà doentinha, que tambem tinha adherentes os pequenos labios.

Somente uma das creanças que era portadora de um kysto seroso. da mão apresentava estigmas do heredo-syphilis.

Nas figs. 55 e 56 reproduzimos a photorraphia de uma pretinha come um volumoso kysto sfroso do pescoço que foi, na «Assistencia

a Infancia», operada pelo Dr. Luiz Bulcão.

Cum relação aos kystos dermoides, Legrain chama a attenção para a coincidencia da verificaçãu desses tumores em heredosy,hiliticos. Em nosso caso foi impossivelencontrar a mais ieve suspeita da infecção luetica hereditaria.

Hyperl rophits congenitas - A proposito da elephantiase congenita, já citamos 10 casos desta neophasia e chamamos a attenção do leitor para um trabalho comrleto, que publicámos sobre o assumpto em 1896, além de communicações feitas ao Congresso de Medicina de Moscow e á imprensa medica nacional e estrangeira.

Como já houveramos feito em varias épocas; reiteramos aqui a asserção de que, em geral, os autores fazem completa confusão entre a elephancia, cujo processo anatomo-pathologico e bem definido e certos edemas de varias naturezas.

Ainda muito recentemento Looper e Crouzon ${ }^{4}$, Sainton e Voisin 2 Gayet e Pinatelli ${ }^{3}$ tratando das hypertrophias e edemas fazem manifesta confusão que deixam o leitor em difficuldades para
bem conhecer os differentes processos morbidos que acarretam o augmento de qualquer parte do organismo humano.

Desejamos aqui referir um interessante caso, desses que, pela sua extrema raridade, devem ficar archi vados em sciencia.

Trata-se de uma hemihypertiophia total congenita em um recemnascido de poucos dias e que foi conluzido a nossa consulta no Ser. viço de molestias de pelle do *Dispensario Monejrvo.»

Conforme se evidencia da fig. 57, a creancinha, aliás bastante robusta, apresentava notorio augmento de volume do lado esquerdo
 do corpo, verificando-se que esta hypertrophia era proporcional em tolas as resiões e membros, os quaes se mostravam mais extensos do que os do lado direito, conforme demonstraram as medidas tomadas. Viam-se sobre a regiăo lombo-sacra do doentinho vastas manchas de nœuus pigmentario.

O estudo deste caso que constituira um traballo ospecial que hemos em preparo, apresenta tambem indiscutivel interosse pela causa etiologica que a clle se prende $\rightarrow$ pas era alcoolista. O deo-

1. -Trab. da Clinica Medica do «Hotel Dieu" Serviçu do Prof. Disula foy. :905
2.-Contr. a l'étude the trophedeme - 1905
3.-Revue de Onthopddie de T'aris 1905.
olismo, como a syphilis, podem ser incriminados como causa efficionte dessa dystrophia ${ }^{1}$.

A hemi-hypertrophia congenita verdadeira, só foi ate hoje bem estudada e descripta por Trelat e Monod no seu memoravel trabalho ${ }^{2}$ sobre a hypertrophia unilateral parcial ou total do corpo. Nesse artigo os autores citam casos rarissimos da malformação como um


Fig. 54
eu e os de Saint-Hilaire, Foucher, Devouges, Beck, Friedreich, Virchow (II), J. Adams, Broca, Ollier e Chassaignac (total: 12 observaçõesi.

Quanto a etiologia nada esclarecem Trelat e Monod, mostr indo-se infensos a acreditar na hereditariedade.

Kirmisson em um seu livro ${ }^{3}$ reedita alguns dos topicos do artigo de Trelat e Monod e cita tambem o trabalho de Wagner, em 1887,

[^26]que declarou ter reunido 46 casos, o de Masmejean com 12 observações, elém de referir-se tamhem a um caso de hypertrophia das extremidades, publicado por Naitz.

Os outros factos de Polaillon, delle proprio o de Pinard, de Dubreuil e Duplouy reportam-se a hypertrophias limitadas.

O capitulo do illustre Prof. Kirmisson collocou novarnente a questão em confusão, porque inclue a descripção e o estudo das hypertrophias com as elephantiases, cujo diagnostico differencial houvéra sido tão bem estabelecido em 1869 por Trelat e Monod.

Dahi facil é inferir quão confusas são as noções que sobre a pathogenia das hypertrophiasinsere em seu livroaquelle eminenteProfessor.


Fis. 55
e) Tumores diversos - Não obstante Kirmisson assegurar que os tumores maliynos na infiuncia estão longe de ser raros. apesar da rande cópia de factos clinicos da nossib estatistica (24.500) só nos toi gado registar os seguintes :

Tumores congenitos do baço (um sarcoma). . 3
Tumor congenito abdominal e da fice.
Tumor congenito do pé.
Tumor congenito do pe. * • . . . .
Tumor congenito do joelho (osteosarcoma?).
Tumor congenito da perna ( osteotarcoma?).


Preferimos assignalal-os pelas sédes, dadas as incertezas de diagnostico, visto que, nem todos tendo sido operados e consequentemente não tendo sido praticadas investigações anatom )-pathologicas, impossivel foi precisar a natureza dessas differentes neoplasias.


Fig. 56
As figs. 58, 59 e 60 representam tres dos caso; que cairam sob o dominio du nossa observação.

Os ontros tumores congenitos aliás benignos, que pudemos registar foram: um epulis, um papilloma de face e seis casos de molluscuin pendulum, existindo n'um dos doentinhos notoria tara hysterica.

$$
\mathrm{XI} \text { - DYSTROPHI AS DA PELLE }
$$

Embóra em varios topicos deste nosso trabalho tenharnos tratado já de algumas dystrophias da pelle, aqui desejamos referir dous factos bastante curiosos e que devem ser conhecidos pela sua extrema raridade, pois que representam unidades sobre os 24.500 dos doentinhos inscriptos em nosso archivo.
a) Esclerema - O primeiro é um caso de esclerema typico que, graças a obsequiosidade do nosso collega Dr. Maximino Maciel, pudemos ob iervar em nosso Servico do «Dispensario Moncorvo *.

Tratava-se de uma creancinha do um mêz e filha de uma mulher de côr preta, de constituição fraca; o pae da creança era alcoolista.

Essa mulher, de uma primeira união com outro alcoolista houvera tido um filho portador de una fistula umbilical congenita eque foi tambem por nós visto e descripto neste mesmo trabalho (Vide Fistulas congenitas do umbigo).

Com relação a etiologia do esclerema é de toda a vantagem lembrarem-se, como bem affirma Ballantyne om sua monumental obra ${ }^{1}$, as causas possiveis de determin ur a molestia entre as quaes o estado pathologico dos genitores.
b) Hirsutia. e anonychose total congenita - A fig. 61 representa um notavel caso que o Dr. Nascimento Gurgel observou no Serviço de clinica medi-
ca do «Dispensario Moncorvo» ${ }^{2}$


Fig. 37

Refere-se elle a uma creaucinha branca, do sexo masculino, de mêz e meio, muito debil ( 2 k 900 gr . e 54 centimetros de comprimento) e que succumbiu a uma enterite aguda. Os cabellos da cabeça dessa creança, escuros e abundantes, eram extraordinariamente longos, tocando as espaduas; grande copia de pellos sedosos e escuros co-briam-lhe as coxas, as pernas, os braços e antebraços. Não se encontravam absolutamente unhas nem nos pes nem nas mãos, cujos dedos eram bastante alongados mórmente os artelhos que o eram muito accentuadamente, dando a esses appendices o aspecto do de um symio.

Os paes desse doentinho, de origem franceza, disseram gozar saude.

1. The diseases and deformities of the tetus Edimburg-1895-Vol. II. pag. 33 en diante.
2. Vide Revista da Soc.de Msd. e Cir. do Mic Ie Jamero-Pag. 258 , nö. 7 e. 8 Anno VIII - 190 .

A genitora, cujo primeiro filho é robusto, confessou que durante a gestação do segundo filho, o caso em questão, soffrêra longas e


Fig. 58 profundas emoções moraes, atravessando toda a gravidez sob a pressão das mais graves contrariedades.

O autor dessa observação aventou a hypothese de haver essa intensa perturbação psychica influenciado de modo indirecto o blastoderma cuja evolução foi de tal modo perturbada a ponto de, uns elementos (as unhas) se atrasaram em detrimento de outros os pellos) que se desenvolveram exaggeradamente. Deu-se, pois, uma verdadeira compensação.

A hirsutia congenita e uma anomalia cuja explicação, como refere Duhring, ${ }^{1}$ ainda não foi positivamente dada.

Segundo Michelson ${ }^{2}$ póde-se encontrar a coincidencia de ausencia de dentes com a hypertry-
chosis congenita como assignalou Unna
Quanto a anonychose, ella representa uma lesão de raridade extraordinaria ${ }^{3}$

[^27]3. Ernest Schivismner - Cap. Unghie Diz, encycl. de Eulemburg

Bartolini, Vulpius e Ancel relataram casos de ausencias parciaes de algumas unhas. Casos, porém, de ausencia congenita total das

unhas não encontramos na litteratura medica nenhum outro, alem do que acima foi referido.

## xil - DYSTROPHIAS CARDIO-VASCULARES

Os moderios estudos de embryologia e de teratogenia fizeram reconhecer alguns dos muitos pontos obscuros que encerrava a
etiologia das anomalias congenitas do coração e dos grussos vasus alem de algumas observaçães isoladas, deve-se evidentemente a

Moussous um magnifico livro ' sobre o assumpto e o excellente capitulo do "Tratado de molestias da infancia» de Comby e Grancher, os mais completos estudos que conhecemos acerca de tào momentosa questão.


Fig. 61
Tivemos a fortuna de ver registados em nossa estatistica subre um total de 24.500 doentinhos, 17 casos de dystrophias cardio-vasculares assim distribuidas :

Communicação intraventricular.
Estreitamento da arteria pulmonar
-•••••
Insufficieucia mitral.
Persistencia do buraco de Rotal e do canal arterial
Casos de cyanose em que nào foi possivel precisar a sede exactia da inomalia. . . .

Somma.
7
$-\quad 17$

[^28]Segundo os antecedentes foram colhidos os seguintes dados:

$$
\begin{array}{cc}
\text { Heredo-syphiliticos (dos quaes um filho de uma } & \\
\text { mulher hysterica) . . . . . . . . . . . . } & 7 \\
\text { Paes tuberculosos. . . . . . . . . . . . . . } & 1 \\
\text { Mãe tendo tido uma emoção moral durante a } & \\
\text { prenhez . . . . . . . . . . . . . . . . . } & 1 \\
\text { Casos em que não foi possivel obter informa- } & \\
\text { ções . . . . . . . . . . . . . . . . . . } & 8 \\
\text { Somma. . . . . . . . . . . . . . . } & 17
\end{array}
$$

Quanto as complicações, existiam :
Psoriasis
Rachitismo congenito ( com paresia dos mem bros inferiores). Tuberculose. $\qquad$

$$
\begin{array}{r}
1 \\
1 \\
\hline
\end{array}
$$

Somma

Dous dos nossos 17 doentinhos portadores de dystrophias cardiovasculares nasceram precocemente aos sete inêzes.

Na etiologia dessa ordem de malformações diz Moussous ser incontestavel a influencia da hereditariedade. Tem-se incriminado como principal factor para a producção de tão graves dystrophias o reconhecimento, nos ascendentes, do rachitismo; da tuberculose, do alcoolismo, da saturnismo e principalmente da syphilıs, além de certas outras influencias como a consanguinidade dos paes (?), as impressòes moraes, os traumatismos o os resfriamentos (?) subitos durante a gravidez.

E' tudavia notorio o pıpel das intoxicações $\theta$ das infecções, que ate certo ponto explicariam a endocardite fetal acarretando a parada do desenvolvimento de qualuquer depsrtamento do orgão central da circulação.

Em sua brilhante these Edmundo Fournier ${ }^{1}$, estudando as dystrophias cardiacas e vasculares, relembrando as observações mais antigas de Crocker, Virchow, Rauchfluss, Moussous e Eger em que os paes dos doentes eram syphiliticos, relata uma serie de 13 casos de

[^29]- varios autores e ate pessoaes, de dystrophias acarretando a molestia azul, nos quaes foi evi-
denciada a influencia da heredo-especificidade.

Em 1900, Moncorvo Pae ${ }^{1}$ em uma nota publicada na "Pediatria» da Italia, referiu todas as anteriores investigações sobre o assumpto e alludiu a quatro novos casos (de Labadie-Lagrave, Papillon e Renda), dous dos quaes eram de filhos de syphiliticos.

O autor brasileiro nesse traba lho publicou duas interessantes observações de casos de sua clinica nos quaes foi manifesta a herança syphilitica na ge. nese das malformações congenitas apresentadas.

A fig. 62 representa um dos doentes que tivemos occasião de observar. E ' um caso de estreitamento da arteria pulmunar, com cyanose intensa, e no qual a semiologia das mãos apresentava grande curiosidade. Os dedos dessa creança


Fig. 6\%

1. Alcune osservazioni sulla influenza ctiolojica delle eredita sifilitica suivizu cardici congeniti - La Pediatria, n. 2, 1900.
eram hypocraticos e muito claramente com a conformação de baguela de tambor.

Esse caso foi observado no «Dispensario Moncorvo".

## XIII - DYSTROPHIAS CEREBRAES E MEDULLARES

a) Lystrophias do desenvolvimento intellectual -Do mesmo modo que sobre o desenvolvimento physico, a influencia dystrophica póde attingir o desenvolvimento psychico.

Eis por que aqui diremos algumas palavras sobre a nossa obserEà nesse sentido
O estudo dos typos clinicos dos retardutarios por E. Apert ${ }^{1}$ eito em seu recante livrinho, é bem aproveitavel. Elle discute as causas dessas perturbações morbidas tendo origem na tuberculose, na syphilis, nas infocȩões agudas ou chronicas, nas intoxicações e nas molestias locaes

Edmundo Fournier occupa-se dà questão mencicnando factos anteriores de Critchett, Hutchinson, Jackson, Mercier, Parrot, J. S. Bury, Tarnier, etc., e adduzindo novas observações clinicas releva o papel causal de syphilis em uma serie grande de casos de anormalidade psychica.

Elle considera duas principaes modalidades

1. ${ }^{\circ}$ Retardamento do desonvolvimento.
2. ${ }^{\circ}$ Imperfeição ou parada do desenvolvimento, em gráos os mais variados.

O retardamento do desenvolvimento intellectual acarreta um conjuncto de phenomenos que ciracterizam o typo clinico da creanca retardada (arrière).

Apezar de considerar como causa desse phenomeno toda áque actuar desfavoravelmente sobre o producto da concepção durante a sua formação ou evolução, não se póde desconhecer a importancia do factor syphilis na sua inconcussa acção na maioria dos casos.

Em 67 casos de retardamento cerebral colhidos dentre os 24.500 pequenos doentes de noss) archivo, foram assignalados os seguintes dados:

Heredo-syphiliticos (dos quaes um teado a mãe
hysterica e tuberculosa....................
59

1. Les enfantes retardatairs - Paris, 1902. $\qquad$


Fig. 63
Quanto ás complicaçies que apresentivam furam assignaladas

$$
\begin{aligned}
& \text { Phimose (um dos quates com infantilismo..... } \mathfrak{\sim} \\
& \text { Aphatsia. ............. ........................ . . } \\
& \text { Arikyloglosso. ............... ................... } \\
& \text { Inlintilismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . } \\
& \text { Ectopia testicular (tendo um acrocephatia)... } \\
& \text { Somma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }
\end{aligned}
$$

Todos extes oito easos eram de creancas heredn-syphiliticas.
A fig. 63 representia it jecies de um menino retwordido a acrocephalo, filho de pars tuberculosos e enja mat e prolumdamente hys terica.

Na segunda classe de dystrophias do desenvolvimento intellectual collocaremos, como a maioria dos autores, a idiocia, a imbecilidade a esclerose cerebral, a surdo-mudé $\%$, etc.

Intiocin-Foram om numero de 32 para 24.500 os casos registadose que eram assim distribuidos:
Heredo-syphiliticos (um tendo a genitora hysterica, um outro tuberculosia e finalmente outro cujo pae era alcoolista e a genitora houvera tido sustos durante a gestação). . . 18
Pae alcoolista. . . . . . . . . . . . . . . . 1
Mãe hysterica. . . . . . . . . . . . . . . . .
Casos em que foi impossivel conseguir quaesquer commemorativos.
Somma.
As complicações observadas consistiram :

|  |  | Harelo <br> syphiliticos | 0utras <br> causas | Somma |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Microcephalia . . . . . . . . | 4 | 2 | 6 |  |
| Esclerose cerebral. . . . . . | 1 | 0 | 1 |  |
| Hysteria . . . . . . . . . | 1 | 0 | 1 |  |
| Sommas . . . . . . . . | $\frac{1}{6}$ | $\frac{2}{8}$ | $\frac{8}{8}$ |  |

Imbecilidade - Nesta cathegoria a proporção foi de 6 para o total dos casus clinicos em geral. Em 5 dos imbecis, um dos quaes era microcephalo, foi recoahecida a existencia da heredo-syphilis; o outro era fllto de um ethylista immoderado.

Esclerose crebral - Sobre a totalidade de 24.500 creanças matriculadas em nossus serviços, eram portadoras de esclerose cerebral evidente 70 , as quaes, pelas informaçũes obtidas, puderam ser grupadas da seguinte maneira:

| Heredo-syphiliticas |  |
| :---: | :---: |
|  | Mãe tuberculosa . . . . . . . . 3 |
|  | Pae epileptico. . . . . . . 1 |
|  | ( .... Somma . . . . . . . . . 11 |

Paes alcoolistas (uma hysterica).
» epilepticos. . . . . . . . . . . . . . . . 2
Mãe com impaludismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" tendo tido emoções moraes durante a prenhez
Pae tuberculoso e măe hysterica. .
Casos sobre os quaes não foi possivel obter es la

## Somma.

 13Relativamente ás complicaçũes observadas foram registados:
Mudez e surdo-mudez

## diocia.

Paralysia labio-glosso-laryngea. . . . . . . . . . . . . . . . 1
Hermaphrodismo, torticolis congenito e hypospadias
Hypospadias.
1
Atrophia muscular
Somma. $-9$

Mudes - Subiu a 28 o numero dos mudos matriculados em nos-
sos Serviços.
Elles foram assim discriminados :
Heredo-syphiliticos (um dos quaes filho de um
alcoolista) . . . . . . . . . . . . . . . 26
Adenoidiano . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Caso sem iuformação . . . . . . . . . . . . l
Somma . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pelas complicações foram elles reunidos:


Surdo-mudes - Inscrevemos sobre o nusso stoch de 2t.ju0 casos clinicos 15 de surdomudes,--Lथ des- quaes oran portadores de esti-
gmas de h redo-syphilis (um tendo a genitora hysterica, um tendo ambos os paes alcoolistas o outro havendo sua mãe soffrido abalos moraes durante a gravidez) ; em tres não foi possivel obter dado algum sobre os antecedentes.

As complicaçũes observadas foram :

| Microcephalia. . . . . . . . . . . . . . . | 1 |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| Ectopia testicular e infantilismo. . . . . . . . | 1 |  |
| Esclerose cerebral. . . . . . . . . . . . . . | 1 |  |
|  |  |  |

Somma. 3

Convem notar-se que esses tres casos eram todos de creanças he-redo-syphiliticas.

Surdez - Esta foi sómente ob ervada em dous casos de heredosyphilis.

Gagi cira - Só tres casos desta anormalidade foram registados em nosso escrinio, notando-se que em um não foi possivel obter inormações; os outros dous, porem, foram observados em dous irmãos portadores de inequivocos symptomas da infecção luetica herereditaria.

Atrophia cerebral - Quatro foram os casos em que na ausencia de malformações craneanas, era evidente a atrophia do encephalo. Em dous delles, dado algum poude ser assignulado; os outros dous eram syphiliticos pela herança.

Existia em um dos primeiros casos um vicio de conformação do apparelho cardio-vascular.
b) Dystrophia de predisposição - Outras lesões congenitas do systena nervoso teem merecido acurado estudo da parte dos scientistits do nota que hão procurado filial-as a perturbações diversas duranto a evoluç o embryonaria ou fetal, consagrando muito valor as molestias dos progenitores.

Assim Ed. Fournier consagra a esse estudo, em sua conhecida obra ', um interesssnte capitulo que denominou de «Dystrophias de predisposição», nelle incluindo as nevroses.

Sobre algumas dessas dystrophias forneceremos aqui o resultado dus nossos dados estıtisticos.

Astasia a'asia - Tiremos opportunidade de registar em nosso escrinio um caso bastante curioso referente a uma creança cuja

[^30]mãe houvera soffrido a iṇluencia de um accentuado traumatismo no periodo da gestação.

Tubcs dorsalis espasmorlico (mo'estia de Lillle)-0s primeiros casos dessa affeç̧ăo publicados e citidos pelos Professores A. Fournier e Gilles de la Tourette incitaran a um observador brazileiro, Moncorvo Pae, a estudar o assumpto, havendo conseguido reunir sete interessantes casos que fazem parte do stock de doentinhos do nosso Sırviço da Policlinica.
$\frac{7}{7}$ Eis, s?gundo os dados obtidos, como se subdividiam esses casos:

$$
\text { Heredo-syphilis . . . . . . . . . . . . } 5
$$

Demora do parto
1
Caso em que foi impossivel conkecer os ante-
cedentes. . .. . . . . . . . . . . . . . l
Somma . . . . . . . . . . . . $\overline{7}$
Dos casos desses heredo-syphiliticos, em um existia um hy lrocele e om outro uma hernia inguina!, amhos de origem congenitt.

Como se vê foi notoria nos casos que citamos a influencia da syphilis na genese da molostia de Little.

Corroboram o módo de pensar de Ed. Fournier sobre essa influencia, além das observações já publicadas, duas outras que transcreve em sua obra, uma de Breton e outra de Gasne.

Epilepsia -- Os antores modernos que melhor teem estudalo esta affecção dividem na em dous grandes grupos: a epilepsía verdarleira, -o mal comicial - e a epilepsi symplom tica, da qual faz parte a opilopsia syphilitica. Esta porsia vez se subdivide, segundo Ed. Fuurnier, em epilepsia syphilitica verduleir,z e a epilepsit parasyphilitica.

Nos 36 casos de epilepsia que se encontram registados em nossos archivos, pudemos colher as seguintes informações

> Heredo-syphiliticos (dos quaes um tondo a mão hysterica e o pae ethylista e ourro o pae epileptico e alcoolista e a mãe hysterica)
> "
> " epileptico . .

Veem-se por essa enumeração os tristes effeitos das hereditariedades : infectuosa, toxica e nervosa, produzindo a grave degeneraração.

Pelo interesse que naturalmente deve despertar, aqui reproduzimos a estatistica pelas edades dos 36 casos do epilepsia por nós registados:

| $1^{\circ}$ anno | . | . | . | . | . | . | . | . |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |.

Desta discriminação se conclue que a epilepsia nessa conjunctura foi verificada em todas as edades com quasi a mesma proporção de casos, não havendo poupado siquer as primeiras edades, pois de nascimento até sete annos foram observados 17 fuctos sobre o total de 36 , isto é, pouco menos de um terço.

Hystero-spilepsia - De 5 casos registados, um era referente a um filho de alcoolista, sobre os outros quatro não nos tendo sido possivel apontar dado alguin positivo sobre os antecedentes.

Hysteria - Desta nevrose, cujo estudo, mórmente na infancia, tem tantos attractivos, tivemos a opportunidade de reunir 81 casos sobre 24.500 de nosso stock. Dividiam-se elles, segundo a anamnese obtida, da seguin:e fórma :
Mãe epileptica
" surda-muda e com estigmas de grande hysteria
" hyterica e pae alcoolista
Pae alienado e alcoolista》 idiota." tuberculoso
Paes nervosos
Casos em que não se puderam colher informações.Foram nesses casos annotadas as seguintes complicações:121111$\frac{49}{81}$
Ectopia testicular (um em um heredo-syphili-
Infantilismo (num heredo-syphilitico) ..... 2
Lichen plano ..... 1
Moluscum pendulum ..... 1
Tuberculose ..... 1
Idiocia1
Microcephalia ..... $\frac{1}{8}$

Degeneraciõo mentral - De tão deploravel mal foi archivado um caso ácerca do qual impossivel foi obter quaesquer informações.

## XIV - DYSTROPHIAS GENERALISADAS

Sob essa denominação occupar-nos-hemos da athrepsia e da fra queza congenita, dest'arte fechando a serie de dystrophias que conseguimos colligir por espaço de muitos annos.
a) Athrepsia - Qualquer que seja a interpretação que se dê a essa denominacāo introduzida em sciencia pelo eminente Professor Parrot, quer se a considere, como querem os hodiernos autores, um syndromo apenas de varias affecções e não uma entidade morbida definida ${ }^{\text {! }}$, não se póde contestar a influencia da herança no seu apparecimento, principalmente da hereditariedade syphilitica.

1. Thiercelin - Cap. Athepsia do Tr. de Mal. de l'Enfance. Comby e Grancher-20 edição, 1905, pag. 290.

Pirra o nosso eminente amigo professor Francesco Fédo ${ }^{\text {' }}$, de Napoles, haveria uma atronhia primitiot (athrepsia de Parrot, atrophia do Henosh) dependente do toxi-infoções intestimes e uma atro. phia secun laric sobrovinda ia syphilis, a tuberculose, ete.


Fig. ió
Fim nissa estatistica de 24.50 pequenos doentes encontram ve 166 casos de atrepsia, tento sid) averigitada a existoncia das soguintes antecedentes:

Heredu-syphilis (um chio pae era aleoolista e outro a mäe tuhorentoss)

## (;9)

Pia tuherculoso
Wite com bocio.
1
Casos em que nāo nos lor.um dudas informirẹ̆es 95 Somma.

Dentre as com!licações mais notaveis obsorvalas, alem das manifestações intestinans e a curhexia que carracterisam a athrepsia, foram observadas:

```
Hernias . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Psendo-paralysia de Parrot.
Tuberculose pulmonar 2
```

Somma.
. . . . . . . . . . . 5


Eig. in
As figs. it5 e li6 representam um typo de dystrophia seneralista ligada á syphilis congenitit. Essa creancinha ert cega, appesentando os estygmas especificos mais patentes '.

1. Moncorvo Filho-Syphili-herelfaria mntenita - Comm, apresen


[^31]b) Iraquesa congenita - Foram inscriptos 8 casos de fraque\%a congenita, dos quaes 3 precocemente nascidos aos 7 mezos. Nos antecedentes foram averiguados:
Traumatismo materno. ..... 1
Vomitos incoerciveis da genitora durante a

prenhezCasos em que não foi possivel indicação alguma1
6
Somma ..... $-$

## CONCLUSÕES

A transmissão das propriedades, qualidades naturaes ou adquiridas, dos ascendentes aos descendentes, phenomeno biologico que governa o mundo, a hereditariodade é ainda a força conservadora das propriedades da materia viva, pelo que, ao meio ambiente tem ella necessidade de adaptar-se ou accommodar•se na transformação dos seres vivos, mediante a sua lucta com a fircre evolutiva.

Reinava outr'ora o obscurantismo, obumbrando os horisontes da medicina no tocante ás interpretações da herança, quando surgiu a triade de sabios que se chamou Darwin, Wirchow e Pasteur, revolucionando, com as suas descobertas e ensinamentos, todas as noções até então dominantes e enriquecendo as̀ sciencias com sua fecunda observação em torno das theorias cellultre emicrobiana.

De uma serie de estudos que se succederam vertiginosamente impellidos para a descoberta da verdade, resultou a divisão das differentes formas de hereditariedade e que procuramos synthetizar no seguinte quadro, constituido de accórdo com os hodiernos conhecimentos scientificos:

Directa.
Longinqua.
Similar.
Dissemelhante.


Das diversas formas da hereditariedade, a de familia toca do perto a questão da consanyuinidnde, encarala de modo o mais diversa pelos observadores de todos os tempos.

Diante da nossa observação ousamos pensar como Hallopean, Debierre, Oldendorff e outros, que só a consideram prejudicial a próle, si os conjuges nāo s $\vec{a}_{o}$ absolutianente sidios,

A leredilarictale pathologica é a que, sobremódo nos interessa, quer sob o ponto de vista da leredileriodade concepional, quer do da heredilariedade uterina.

Deve-se entretanto distinguir ias molestias herelitarias das molestins congenilas.

Na horeditarie lade concepsional, admitte a maioria dos altores tres modalidades, na primeira observando-se manifestações muito approximadas da hereatior edule physiolnima sob a forma inilivi lual. familiar on alavica ( jerturbação da nuđ̃rição, arthritismo, hemophilia. certas nevroses, etc.). no segındo. a herança se transmittindo accentuadamente (toxinas microbianas, etc.), comu se obsorva no aborto, na esterilidade, om certas monstruosidades e outras, e, finalmente, no terceiro, a herança concepcional pathologica operandis a infecção ovular, exigindo tambem uma infeção materna intensa e precoce.

A heredit.riedate ulerinh, por conseguinte, de origem directamente materna, observa-s, com reconhecida frequencia, o agento masculino figurando com osecundario prpel de ter sido apenas o res. ponsavel da contuminação maternit.

Como factores dessa modalidade de herança ahi estã.u em primeiro plano os agentes toxicos ou micro-organismos e suas toxinas, etc.

A sciencia é fertil em investictesões que comprovam e su asserção e nesse ponto de vista tornaram-se memoraveis as perquisiẹõs de Dareste, Charles Fere, Charrin, (iley, Artanlt, Iovane e Chiarolanza e outros.

Das pesquizas contemporaneas nio se tem conseguido forensamente resultitdos mais curiasos nem mais importuntes do que aquelles que se referem is int ricesons e inconje, acarretando toda a sorte de maleticios sohee o prolneto da roncopecio. Deste as primeiros ensaios de Mayer em 1817 ate at redentissimas demonntrones to Iovanc e Chiarolanza em 1904, a experimentaçio colls suin positivamente explicar um sem numero de casos que juziam no mais deploravel obscurantismo, ficando exuberantemente provada a transmissão da progenitoria ao prolucto ta concepção de agentes capates de estigmatisal-o com as mais graves dystrophias,
b) Friquesa congenita - Foram inscriptos 8 casos de fraque\%a congenita, dos quaes 3 precocemente nascidos aos 7 mezes. Nos autecedentes foram averiguados:
Traumatismo materno.
-. . . . • .Vomitos incoerciveis da genitora durante a
prenhez . . . . . . . . . . . . . . .prenhez . . . . . . . . . . . .11
Somma

## CONCLUSÖES

A transmissão das propriedades, qualidardes naturaes ou adquiridas, dos ascendentes aos descendentes, phenomeno biologico que governa o mundo, a hereditariodade é ainda a força conservadora das propriedades da materia viva, pelo que, ao meio ambiente tem ella necessidade de adaptar-se ou accommodar-se na transformação dos seres vivos, mediante a sua lucta com a firça evolutiva.

Reinava outr'ora o obscurantismo, obumbrando os horisontes da medicina no tocante ás interpretações da herança, quando surgiu a triade de sabios que se chamou Darwin, Wirchow e Pasteur, revolucionando, com as suas descobertas e ensinamentos, todas as noções até então dominantes e enriquecendo as sciencias com sua fecunda observação em torno das theorias cellultr emicrobiana.

De uma serie de estudos que se succederam vertiginosamente impellidos para a descoberta da verdade, resultou a divisão das differentes formas de hereditariedade e que procuramos synthetizar no seguinte quadro, constituido de accôrdo com os hodiernos conhecimentos scientificos:


Das diversas formas da hereditariedade, a de frmilia toca do perto a questão da consanyuinilode, encarala de modo o mais divers, pelos observadores de tolos os tempos.

Diante da nossa observacão ousamos pensar como Hallopeau, Debierre, Oldendorff e outros, que so a consideram prejudicial ia próle, si os conjuges não sāa absolutamente sadios,

A heredilarictaile pa! hologica é a que, sobremólo nos interessa, quer sob o ponto de vista da lereditariedale conceprimal, quer do da heredilariedade uterina.

Deve-se entretanto distinguir is molestias herehitarias das molestiats congenilas.

Na hereditarielade concepcionnl, admitte a maioria dos autores tres modalidades, na primeira observando-se manifestações muito approximadas da heredtitar chlut physinlamica sob a forma indivi lual. familiar oul alavica (gerturbação da nutrição, arthritismo, hemophilia. certas nevroses, etc.), no segundo, a herança se transmittindo accentuadamente (toxinas microbianas, etc.), comu se obssiva no aborto, na esterilidade, em certas monstruosidades e outras, e, finalmente, no terceiro, a herança concepcional pathologica operando a infecçãa ovular, exigindo tambem uma infecção materna intensa e precoce.

A heredit.riedade merina, por conseguinte, de origem directamente materna, observa-ss, com reconhecida frequencia, o agento masculino figurando com o secundario papel de ter sido apenas o res. ponsavel da contıminação materni.

Como factores dessia modalidade de herança ahi estão em primeiro plano os agentes toxicos ou micro-organismos e suas toxinas, etc. A sciencia é fertil em investigações que comprovam ess asserção e nesse ponto de vista tornaram-se memoraveis as perquisições de Dareste, Charles Feré, Charrin, Gley, Artault, Iovane e Chiarolanza e outros.

Das pesquizas contempormeas nio se tem conseguido forcosimente resultiados mais curinos nem mais importintes do gue aquelles que se referem is intromenose e incenos, iccarretando toda a sórte de maleticios sohre o prolneto da concopegio. Desde os primoiros ensaios de Miver em 1817 até ats receutissimas demontrebcios de Iovance Chiarolanza em 1904, a experimentaçio conswruin positivamente explicar um sem numero de casos que jaziam no mais dephravel obscurantismo. ficando exuberantemente provadia is transmissão da progenitoria ao prolucto da concepção de agentes capazes de estigmatisal-o eom as miis graves dystrophias.

Bis o que se da na heroditarielarle toxica ou na infectrosa, devendo-se exaltar nesse sentido a influencia dos tres grandes factores da degeneração social - a syphilis, a buberculose e o alcoolismo.

A acção eminentemente dystrophica da syphilis sobre a geração foi pósta em prova pula sábia experiencia clinica, ontre outros, do Professor Fournier e seu filho Ed. Fournier.

Da tuberculose, mostrou a sua nociva influencia sobre a próle, a proficiente observação de Rohloff, Jani, Gærtner, Landouzi e Martin, Grancher, Strauss, Nocard, Hüss e Hutinel, Ricochon e Hanot, ja sob o ponto de vista experimental, já sob o ponto do vista clinico.

Quanto á hereditariedade alcoolica, si já não fossem extraordinariamente eloquentes as conclusões das experiencias do Charles Feré, Mairet, Combemale, Demme, Dujardin Beaumetz e outros, bast ariam os exemplos clinicos de Ballet e Nicloux para justiflcar o papel notoriamente degenerador do alcool, que levou Ed. Fouruier a declarar «que o alcoolismo não se extingue com o individuo; transmitte-se à sua descendencia sob fórmas extremamente multiplas e varialas» e a Legraiu que «o alcool se tornou um veneno ethnico.»

A hereditarie lade nervosa é incontestavol; a clinica e a experimentação sobejamente o comprovam.

Considerando na herança nervosa"as duas modalidades -a da similitude perfeita ou homologa o a dissemelhante, admittidas geralmente pelos autores de maior nota, deve-se reconhecer o papel grandemente nefasto da procreação em familias de nevropathas, epilepticos, hystericos, etc.

A associação de modalidades diversas de hereditariedade (lados paterno e materno) ao que chamamos hereditaricdnde mixlit, é commumente encontrada na clinica, com effeitos funestissimos como no caso de uma familia que nos foi dado registar em que a tuberculose de um lado e a degeneração nervosa de outro influiram de tal modo sobre a próle que, de 79 pessoas, sómente 13 eram sadias, notando-so tres cardiacos, 13 tuberculosos, 13 nevropathas (alcolismo um, hysteria un. meningite quatro, paralysias tros, surdez duas o gagueira duass, com imperfuração do hymen seis, abortos tres, precoce um, e finalmente mortos em bitixal edade vinte e sete.

Eis-nos finalmente chegados ao topico principal do nosso trabalho - o estudo das anomalias e monstrustilutes na especie humana.

Desde que haja um desvio do t!/po espucifico estaremos em face de uma anomalia, resa a tératologia. As deformidades congenitas pọ́dem. se revelar pela ausencia, pelo excesso on pela diminuição das partes competentes do organismo, em ultimit analyse operando-se o phenomeno por effeito de uma parada do desenvolvimento ou um excesso de nutrição.

Não é sómente o meio interno que póde concorrer para a producção das anomalias; os agentes externos, como provam a experimentação e a clinica, actuam tambem muitas vezes inteusamente sobre o producto da concepção.

Os traumatismos directos on indirectos e as compressões sobre elle agindo, explicam certamente muitos casos de malformações congenitas.

Quanto a influencia moral sobre a mulher no melindroso periolo da'gestação muita cousa ha a respigar.

Rebuscando toda a litteratura medica ou, melhor, a historia da medicina, encontra-se de todos us tempos interpretações as mais variadas para o effeito da impressão moral materna sobre o embryão ou o féto em evolução.

Comprehende-se bem que, datando de não remota épuca o conhecimento, graças á descoberta do microscopio, dos se fredus relativamente intimos da lecundação e subsequente desenvolvimentu do ovulo, tambem só de data thais ou menos recente, se tenha ji approximado do caminho la verdade na interpretação de muitos factos scientiticos.

Abandonadas as idéas dus que acreditavam nia colera celeste ou na diabolica, ou ainda na influencia dus astros na producção das anomalias, a evolução da sciencia faz-nos chegar a Isidoro Geoffroy de Saint Hilaire, o verdadeiro creador da teratogenia.
seguem-se entre outros deotroy de Saint Iilaire, filho daquelle notavel scientista, Hareste, C. Fore, Ballantyne, Fol, Warynsky e tantos outros, desven iando problemasinnumeros, ate ention sem solução plausivel.

Solfrendo consequentemente a saiencia uma verdadeira revolu. çãonas idéas, até essa época dominantes, a da impression moral flucull reduzida a casos muito restrictos que se explicariam pelas contra. eções uterinas intensas sobre " producto da concepção e resultante da alludida intluencia.

Explicar-se-hiam desta sórte certas paradas do desenvolvimento commummente observadas:

O meio uterino deve timbem ser estudado sob o ponto de visti teratogenico, pois que sobre elle actuam, por exemplo, as pyrexias influindo para o desenvolvimento anormal do um embryão em gestação, não devendo nessa conjunctura ser esquecido o papel representado pelas infecções.

Do mesmo modo as molestias uterinas poderio ser incriminadas na genese de anomalias diversas.

As perturbações nas funç̧̃̃es do amnios pódem, por seu lado, acarretar certas desordens embryonarias ou fataes caracterisadas pela presença de bridas, idherenciass, compressões, etc

Não se póde deixar de reconhecer ainda o papel do cordão umbi ical, sendo elle proprio, com a placenta, iu séde de dystrophias, ou capaz de produzil-as no producto da concepção.

Duas observações interessantes : uma de dystrophia placentaria de origem syphilitica por nós ubservada, e outra do cordão umbilica e de origem alcoolica pelo Dr. Nascimento Gurgel verificada, constituem exemplos profundamente instructivos.

Por sua vez o enrolamento do cordão em qualquer resião do féto póde ser a causa de graves malformações, como as amputações congenitas ou mesmo a diminuição da grossura do pescoço como no tem sido dado observar em alguns casos.

Procedendo ao estudo da frequencia é etiologia das anomalias congenitas, tarefa difficil á qual consagrámos muitos annos e reiteradas investigações, servimo-nos dos factos observados em nosso Serviço de Pediatria da «Policlinica Geral do Rio de Janeiro»e dos do «Dispensario Moncorvo». do «Instituto de Protecęão e Assistencia ii Infancia» desta Capital, que fundam \%, havendo o stock de obscrvaçües subido a 24.500 , subre o qual estabelecemos a nossa obscrvação além do numero não pequeno de casos que nos facultou a clinica civil

Sobre 24.500 doentinhos foram por nós registadas 2.005 dystrephias, o que fornece a proporção de maiss $8 \%$

Segundo os commemorativos inscriptos sobre cada caso clinico. os 2.005 portalores de anomalias podem ser assim considerados :

Casos em que os antecedentes poderam ser registados
Casos em que impossivel foi obter informaçũes sobre os antecedentes.

As dystrophias archivadas puderam ser grupadas do seguinte modo

| Do craneo e encephato Da face . . . . . . | 108 508 |
| :---: | :---: |
| Do rachis. | 20 |
| Do umbigo | ¢8 |
| Do apparelho genitu-urinario | 324 |
| Do intestino. | 51 |
| Dos membros superiores e inferiores. | 274 |
| Tumores congenitos. | 81 |
| Dystrophias da pelle | 2 |
| Anomalias cardio-vasculares. | 17 |
| Dystrophias cerebraes e medullares | 358 |
| Dystropuias generalis ıdas | 174 |

Curioso e conhecerem-se as condições em que se achavam os 893 duentinhos em relação aos antecedentes averiguados nas nossas cuidadosas inquirições.

Como esclarecimento necessario devemos dizer que os agrupa. mentos foram feitos pela accentuaçio da causa, quer dizer, pela predominancia deste ou daquelle elemento causal ou supposto tal.

Heredo "712

Heredo " e alcoolismo . ... 16
Heredo " e hysteria . . . . . . 1 ?
Heredo » tubercilose e hysteria
Heredo " e emoçũes moraes maternas. 1
ternas . . . . . . . . . . . .
Heredo-syphilis e epilepsia
1
Her do " alcoolismo e hysteria.
Heredo " alcoolismo e trauma
tismo materno durante it gestação
Heredu-syphilis, alcoolismo e emoçöes maternas.
Meredo-syphilis, alcoulismo e tubercu-
lose. . . . . . . . . . . . . .
Heredo-syphilis, alcqolismo e epilepsii
Heredo-syphilis e loucura
.
1
-1
uberculose e hysteria . .Tuberculose, alcoolismo e hysteria . .Tuberculose e emoģũes moraes mater-nas . . . . . . . . . . . . .,
Alcoolismo
5
Alcoolismo $\because \cdot$. . . . ..... 5
Alcoolismo e loucura ..... 1
Alcoolismo e emoções moraes mater- nas. ..... 1
durante a gravidez $-\frac{1}{38}$14
Hysteriib
ysteria e traumatismos maternosdurante a gestação3
Hysteria e epilepsia.Hysteria e emoções moraes materuas
19
Epilepsia ..... 3
Degeneração nervosa ..... - 3

Traumatismo durante a prenhez . . . 11Traumatismo e infecção intestinal
$\square$12
kmoções moraes maternas durante a gestação
Emoçũes moraes e trabalhos maternos penosos. $\qquad$
Posição viciosa do féto. . . . . . . .
Parto demorado.
Casamento consansuineo.
Bocio materno
Infecção estreptococcica e filuriuse (?)
Malaria materna durante a gravidez.

Como se ve da suceinta exposiçan apui feita foram as diflerentes dystrophias agrupadas plas antocedentrs lit seruinte maneira, conforme predominavia esta on aquella raus determinanto on tida como tal, isoladit ou associtiamente (ypo te hereditariedat: mixton, ou ainda concomitantemente obervada com acoidentes liversus on impressões moraes:


O enunciado destes algarismos ésufficiente pora so avoriguar da nefasta influencia, sohre a reração. dus tres grandes factores sociaes - a syphilis, o alcoolismo e a tubereuluse - ito luto dia influencia nevropathica.

Eis a summa do nosso trabatho, e si delle nto resaltit grande merito, resta-nos a convieçda uilidade dos conceitu emitidos em pról da humanidade soffedra edo aperfeiçamento da expecie a que pertencemos.

Como diz Metchnikoff pario moditicat at natureza hamatab ef per


Viver sém fé é impossivel; esta nito moduri sed, pmis, sint a lü na potencia da sciencia.

INDICE

IV.- Conctusónes . . . . . . . . . . . . . . . . . 154


[^0]:    1. Obr. cit.
[^1]:    1. A descoberta do treponema foi posterior á confecção deste trabalho - Yota do autor.
[^2]:    1. Vide-Comptes Rendus des seances de la Société de Biologre.
    2. Frouillard-Contr. a l'etude du diabéte et de la glycosurie phys. dans l'ctat puerperal (Th. Paris-1893).
[^3]:    1. Tr. des mal. de l'enfance-Granchor e Comby. pag. 666.
[^4]:    1. Rech. sur la non inocul. syphil. du sperme.-Arc. de syph. do 1876-77
    2. Les processus generaux - 1901
[^5]:    1. Soc. dos medicos de Vienna-1903.
[^6]:    1．Uma creança procreada syphilitica nāo contagia sua mãe．
    2．Stigmates dystrophiques de l＇heredo－syphilis．Paris－1898．

[^7]:    1. Beitr, zur. Frage von Erblichkeit der Tuberkulose - Kiel - 1885.
    2. Ueber Vorkommen von Tuberk in gesunden Genitalapparat, etc. Virchow's Archives - Bd. C III-1885.

    1871

[^8]:    1. Academie des Scicnces -1900
[^9]:    1. Histoire des anomalies de l'organisation - Paris - 183 ..
[^10]:    1. Loc. cit.
[^11]:    1. The diseases an l deformities of the fotus - Edinhurg - 1895.
    2. Introduction à l'etude de la médécine Paris 190 i .
[^12]:    1. Obr. cit.
    2. Loc. cit.
[^13]:    1. Cours a operation fle chirlurgic -- 1782. Pag. 604
    2. Lce. cit.
    3. Traite do mal. chirurgicales d'origine congenitale - 1898.
    4. Art. Nocii - do Tr. dos mal. de l'eufance do Grancher e Comby T. IV, pag. 951.
[^14]:    1. Obr. cit.
    2. Arthiv. für klin. Chirur, 5za Band.
[^15]:    1. Vide
[^16]:    1. Oh. cit.
    2. Precis de chirurgie infuntile - Paris, 1900.
[^17]:    1. Traite de chirurgie.
    2. Obr. cit. pags. 211 e 212
[^18]:    1. Revista de Medicina - Rio de Janeiro n. 12, de junho de 1904
[^19]:    1. Obscruação de um caso de utero e vagina duplos - Comm. ao IV Cong Br de Med. e Ci , publicada no *Brasil Medico -1901.
    2. Artigo do Dicionnaire encyclopëdique.
[^20]:    1. Observations sur lis mal. veneriennes - $1699-1783$ publieés par Audrev-Paris.
    2. Vide: Moncorvo Filho - Trees casos de imperfuração do anus operados com resultado. - Rev. da Soc. le Med. e Cirurgia do Rio de Janeiro, n. \& $-1898$.
[^21]:    1. Moncorvo Filho Heredo-syphilis. Falta do primeiro metarcapiano da mão direita. Ausencia de anus; abertura do recto na vulva. Rev. da Soc. de Med. e Cir. do Rio de Janeiro, n. 81898.
    2. G. Felizet-Les hernies inguinales de l'enfance. Paris 1893.
[^22]:    1. Tāo frequente na Europa, não tivemos ensejo de registar um só caso luxaçũo congenita do quallil sobre as 24.500 observaçỏes do nosso stock,
[^23]:    1. Sessão de 11 de dezembro de 1903.
[^24]:    1. Path. N. trait. des pieds-bots - Semaine Medicale - 30 - Dez
[^25]:    1. Das lymphangite: na infancia e suas consiquencias-Rio de Janeiro
[^26]:    1. Comby - Cap. Hypertrophie congénitale. - Tr. des maladies de l'en tance 20 ed., Paris- 1905
    2. Arohives Générales de Medécine - Pag. 530 - 1869.
    3. Obricit.
[^27]:    . Traité pratique de malalles de la peau Paris 1893.
    2. Citado por Kaposi - Path. et Trait. des mal. de lapeau - Paris - 1891 . vol

[^28]:    1. Maladies congenitales ciu caur-Paris.
[^29]:    1. Obr: cit.
[^30]:    1. Obr-ilada =pags.232-264.
[^31]:    1. Congresso Pediatricu de lilorenza, 1901; Congrésso de Madrid, 1903.
