DEPARTAMENTO DA CREANÇA NO BRASIL

Publicaçao n." 7

## DR. MONCORVG FILHO

Da Academia $N$. di. Metlirinat. IVitw
rtor da $\because$ Assistencriat at Infatheiat rfo Pio de Janciro" $t$ do "1 +rnartamentr dat Creanca na Hrasil

Breves cunsideraçôes sobre a LUES E AS PSYCHOPATHIAS INFANTIS
em suas relações com a delinquencia
(Separata do JORVIL DE SYPHILIS :" 1.5 de deneiro de 1031)

## breves consideraçõe sobre a lues e as pşyCHOPATHIAS INFANTIS EM SUAS RELAÇÕES COM A DELINQUENCIA

1-elo

```
Dr. Moncorvo Fllho Da Academia Nacional de Medicina Director da "Assistencia a Infancie mento da 'reanca no Krasil")
```

De tempos á esta parte muito melhor vem sendo feito o es tudo das psychopathias infantis, não só sob o ponto de vista clinico, como social, sob este ultimo aspecto mesmo muito se in teressando mais recentemente os homens de sciencia.

Até época não remóta, para a criminalidade infantil eo sui cido de menores, por exemplo, os observadores davam a maior importancia ás catsas sociaes e economicas, maxime ao meio pervertido, á ansencia de instrução e educação, ás condicòes de hỵgene physica e moral, á promiscolidadr, á insalubridade da hahitação, ao debóche e outras. A medida, porém, que se foram intensificando os estudos da pediatria, scientistas dos mais notaveis comecaram a volver suas vistas para o factor pathologi co omo o de maior valor, näo tarrando hodiernamente a consi demr-se, graças ás provas e observaçes clinicas, as ralusas eco nonicas e sociaes, na gentralidade dos casos, como circumstan cia- occasionaes.
©s principaes typos de deliquencia infantil pela ordem de fre lencia são os debeis mentaes, os perversos instinctivos. os de uilibrados, os hystericos, os epilepticos, os intermittentes, os de raçados e enfermos e os dementes (Collin e Rollet - Tr. de $M_{t} \quad$ leg-infuntil - Paris - 1920 .

Muito teria eu que me estender si me arenturasse a tratar dei hadamente aqui desses anormaes tão bem estudados, enire oui us, por Collin e Rollet.

Accôrdando todos os psychiatras modernos em considerir as crt nȩas criminosas como verdadeiros psychopathas, "a etiologie ze resume na das perturbacees mentaes da infanciat e da do les ancia" (Drouet et Hamel - L'heredo-syphilis mentule - Pa1i - 1930).

Dois pontos de vista fôram entro determinados: relações da frequencia com a verificação da proporção da hereditariedade
nos estados psychopathas e as relações pathogenicas props mente ditas explicando 0 mechanismo das desordens ment constatadas.


Fig. 1 - Pr Tonto iow miBERA (Hemiplegia infantil direita) Museu do Louvre - (Do ilivro: "Syph, héreditaire du syst. nerveux"

Da maneira a mais completa Ironet e Hamel discutiram assumpto, citando os interessantes trabalhos e estatisticas d

Fit wher, Beach, Suthelewoth, Potte e Ley, já antigos, pelos quaes a proporgão da:heredo-lues entre as creangas anormates psychicas seria apenas de 2 a $4,6 \%$ e as publicaçes mais recortes de Atwood, Mean, Krocher, Henyer Male, Alnan, Queirat, Melle, Bat donnet, Vermeylen e Decampse darcel Pinard que encontratam um coefficiente variando entre if e $57 \%$.

Os proprios Drout e Hamel relatam em sell livoo (ját cita* doi 111 observasoes, rigorosamente estribadas em exames de lat boratorio que lhes proporaonaram o elevado algarismorle !日, ;

Zelliffe e White, jor sell lado, affirmaram que em (i.) a sós, dos pisychopathas se encontra antecedentes familiares de rebilidarle mental e, referindo-se á reficiencia cerebral arlquirida por


Fig. 2 - idiota microcerphato (v. Hutinel ( Babonneix)
(a) as de origem intra-uterina, dita entre ellas os tranmatismos, as moxicagoes e infecgoes, nestas figurando com enome contingo e a lues.

Parecendo a primeira vista exageradas tion elevadas percenta: ns, verifica-se, no exame dos factos, estar ella approximada $\mathrm{d}_{\mathrm{i}}$ verdade como, baseado em estatisticas de mais de cemi mil cr' ncinhas matriculadas nos serviços clinicos que dirijo, tambt + fryi dado registar

Apenas não pósso deixar de chamar a attensão, pelo que me 1. proporcionado a longa pratica. para a influencia, isolada 6) associada, do heredoethylismo.

Em minhas conferencias, sobre alcoolismo infantil ( $\mathrm{Li}_{\mathrm{n}}$ Hygiene Mental), alludindo á minha experiencia pessoal; citasio de meus trabalhos e investigaçées, relembrei as pea tagens nao pequenas rlos casos de degeneracio mental liga - herança ethylica, a esta causa devendo-se attribuir tambem mero não pequeno de crimes, suicidios, etc

Nos servigos que dirijo, afóra os casos não rammente en: atrados de psychopathias ligadas ao heredo-alcoolismo ou it te-


「ix. : - wichoctrbiata familat (Bourneville)
redo-sphbilis isodadamente. motos saio os factos de associa to ta hereditariedade ethylioa á luetica agindo reploravelmente " hre or remero infantil

Assignalam os observadores entre as causas outras de
 toxiracoes ligadas ab morphinismo, cocainismo, as de orio 1 renal on hepatica e as alteraçaes do apparelho neuroendo $i$ : nico, etc.

O heredoethylismo e a lues congenita constituem, nāo ha a $\mathrm{n}_{1}$ nor duvida, as causas mais communs da degeneração mentaı d.: creanças.

 Paris - 1930 )

Edmond Fournier astigmutes dystrophtiques de lheredo philix - l'aris - . N!s dá ha mais de trinta ammos, affirm: que da mesma maneira que pata o desenvolvimento physion influencia heredo-spphilitica se traduz no desenvolvimento in lectual segumdo duas modalidades consistindo:



2.". Imperfeiçan on parala do desenvolvimento. em gráos mi to rariados.

Jronet e Hamel, gue tao bem estudaram a heredo-lues me

## -9 -

$\mathrm{ta}_{\mathrm{a}} \mathrm{fm}$ sell ultimo livo sobre 0 assumpto, resumiram numa for In la eschemation, simplificala, os differentes modosparlos quates as tunceoses cerebrates podem ser perturbatias pelos apentes mor hithe aqui alludidos:
1." Cerebro (orgão receptor, transformador e emiswor air on
 tats, demencias verdadeiras, epilepsia
2." Ceremro entravalo no exereicio de mana de sums tres funt




 i) sicasoes. perturbacies the metabolinmol: confusio, mentat, the
11. wias precoces, boxi- infectuosals, mania, melancolia. epilepria - Próses toxicas.
:3." Cerebro nào alterado, meio não toxico, mas ontlas pe!!
 tor balteracoes dos orgatos explanchioos o das elamhlulas da
 as, systhematisadas on hă schi\%ophrenia, muitas - Hementias coces.

Confórme accrestentam os allorers desse exchemal hato se
te fazer distinções absolutas. de nitidez inconfundivel. alte-
raçoes mentaes existem participando de duas das-modalida. assignaladas:

Sio sobremodo interessantes as deduções etiologicas a chegon Babonneix (Syphilis hereditaire du syst. nerveur-


 servacies pessobes. 0 que rem de ser adduzide

Facto que consém veja salientado e mostrarem-se as prot pathias infontis énènis mbito differentes das gife se emor tram na edade adulta e até as psochopathias dos atolescente são mesmo nitidamente distinctas das das ereanças ainda in: tendo attingido á edade da puberdade.

P'or sen lado impossivel e derixar des reconhecer athe a mosa causa morbida agindo sobre 0 svitema nervoso fom plena ohusão possar produzir effeitos bem differentes daquelles que oduziria num cereliro perfeitamente constituids. Além diste diversos orgãos que concórem para 0 desénionvimento har sonico do individuo, e em particular as ghandulas emdorrinas. bat teem um funcelomamento svatrerieg e continno, mas suctes sivo e predominando em certos extatios da evolusion himanal.



Int.rrn...ir

We fraballios de Hutine e seus tiscipulos Bathelema p ste tin, puzeram em relevo or papel das lesoes e perturbatcoes das Indulas de secregio interna, cujas connexoes com torlos os af relhos do organismo humano e principalménte 0 neivoso ve
$-12$


 (Rouhinovit
anormaux")


Fig. 10 - ICES coNd. TE HERLDDO-AL$\underset{\text { cognominado MicRocerphiniA - individuo }}{\text { pelo povo: Homem-macaco }}$ (Colleceão Moncorvo Filho)


Fig. 11 LIEN CONG: HEMEDO-ALcosnominad, MrRoCRPHALAB- Individuo


CHPHABLA OOLNDO, NICROminada pelo powividume Hom-maano ("olleçã" Moncorvo Filho)
getativo, vago-sympathico, explicam na creansa as mais differ tes mais bizarras perturbacoes sobretudo mentaes.

Dahi o eschema apresentado por Drouet e Hamel:
1.0 pertirbagoes por dystrophia nervosa cerebral isolada parallela á dystrophias physiras: em smmma, degeneréseent mental coexistindo com a degeneresceneia physica, on existin, só, romo o haviam entrevisto os antigos peychiatras:
$\because .^{\circ}$ perturbacoes por alteracia do meio homoral por vis... Gio dos hormonios reguladores:
3.0 perturbacoes por desequilibrio. dystonia nemrovegetativa As relaçoes dos disturbios endorrinos rom a lues congenit: são mais frequentes do que se pensa. embóra se saiba não se ru vele a avaria. a unica causai capa\% de gerar pondocrinidias.

 InCOOOLASMO MICROCEPHAIAA mem-macaco (Colleçâo Mo ponco: HoFilho)

Como ja em 1926, entre outros, Nicolas e Gaté, Lería Ba thélemy allegaram, facil não é apreciar o papel da syphilis co genita como factor de perturbaçõs do funccionamento das gla
d: s de secrecão interna, devendo-se ser prodente na interpre tal io dos fartos clinicos.
$\qquad$
Diante das considerações aqui feitas bem patente fica que me:n todos os peychopathas são delinquentes: podem, é verdade selo, mas neressario se toma mma circumstancia orasional que explique o sell gesto.

Os hodiernos scientistas insistem agóra mais do que nunca In. papee pela avaria representado na senese da multidão de de querados que enchem as populasores. constituindo sob o ponte U. rista social um peso môrto para o Estado.

Dahi o grande valor da chamada recentemente pediatria pre. rentiry proclamada entre outros por H. Schaw Veeder o que nada mais, nada menos é do que o aperfeiçoamento dos velhos principios de engenia, particularmente da mericultura intra e extmaterina, da hygienc mental da rreanga, ete, etce.

