# PROTECÇÃO E ASSISTENCIA A' INFANCIA Do <br>  

# RELATORIO ANNUAL <br> (De 1899 a 1900) <br> APRESENTADO Á <br> SESSXO OFDINAPIA REALIZADA EM <br> 9 de Dezembro de 1900 POR SEU <br> DIRECTOR-FUNDADOR <br> Dr. JKoncorvo Filho 



RIO DE JANEIRO
Officina Polytechnegraphica, de M. Orosco \& C., Rua da Quitanda n. 88 1008

## Atgumas <br> palauras

Ao realizar a sua primeira sessão ordinaria o Instituto de Proteç̧ão e Assistencia a' Infancia, cumpre-nos scientificar a selecta assembléa tudo que se ha passado desde a data de 24 de março de 1899 , em que se fundou a caridosa instituição, até á mesma data do corrente anno.

Nesse decurso de tempo, desvaneçemo n'os ao dizel-o, a semente que tivemos a fortuna de lançar em nosso meio social, germinou e progride, senão avantajadamente, pelo menos-dan!! o lugar a espe ranças de fecundo futuro, si para isso não nos faltar o vosso concurso e de todos a quantos tem interessado a nossa iniciativa.

Obra gigantesca como essa que pretendemos erigir, não podia deixar de acarretar obices difficeis de vencer, difficuldades de toda sorte, bem o sabeis, mas que hemos supplantado com a coragem de todos que se consagram, como nós, a cmprezas desta ordem, para a qual se impõem a tenacidade, a dedicação, a paciencia e a actividade, factores basicos de toda philantropica organisação.

O que seria de nos se acaso nos faltasse o acolhimento que temos merecido da sociedade em geral, da Imprensa e da mulher brazileira em particular!

Tudo, porém, tem concorrido para a. realização do nosso desideratün, e é desse congraçamento de auxilios que resultará a creação da grandiosa Obra pia sem igual em nossa Patria.

Ninguem ignora que o generoso concurso das Senhoras brazileiras constitue o mais valioso esteio do novel Instrituro.
A. ellas, as verdadeiras creadoras da caridosa instituição, não têm faltado actividade, abnegação nem sacrificios, para yerem installado e funccionando esse monumento que estamos certos, será um padrão de civilisação e progresso para nossa patria.

A' Imprensa desta Capital, com a clarividencia e espirito de humanidade que são os seus mais evidentes caracteristicos, não se tem furtado a auxiliar-nos poderosamente e mais que isso, com interesse digno de elogio, tem dirigido palavras de animação e de enthusiasmo ao nosso emprehendimento (I), proporeionando nos por seu tado, meios parà a óbtengão de valiosos donativos como se sabe.
ados por toda a Imprensa não on livros todas as noticias or artigos publicados por toda a Imprensa não so desta Capital como da de fórà della.

A＇Sociedade brazileira e em particular ao Commercio do Rio de Janciro，hypothecamos o nosso eterno agradecimento por haver attendido as nossas supplicas，corresponilendo de modo vantajoso ao appello que fizemos．

Alguns dos nossos companheiros de Directoria impóem－nos o dever de demonstrar－lhes todo o nosso reconhecimento pelas incon－ cussas provas de apreço e pelo zelo e solicitude dispensadas ao Instituto de Proteç̧ão á Infancta．O $\mathbf{S r}$ ．Oscar de Carvalho Azevedo，Thesoureiro，principalmente pelo concurso que tem pre－ stado，merece o maior reconhecimento dos menibros do Instituto．

Recebam todos quantos até agora têm amparado a creação do novel Inspltuto os protestos da nossa mais sincera gratidão．

## Offerecimento de servicos profissioncres

Logo que a Imprensa noticiou a fundaçạo do Instituto de Proteç̧ão e Assistencia a＇infancia，ninguem furtou－se a concorrer para a realização de tão uṭil emprehendimento．

Foi assim que distinctos profissionaes correram logo a com－ municar estarem os seus serviços ao dispor da incipiente Obra， digna，por sem duvida do melhor apoio．

Em seguida se encontram os nomes dos benemeritos que com tanto altruismo e abnegação haviain offerecido graciosamente os seus valiosos prestimos até 24 de Março de 1900.

Ir．Isaias Gnedes de Mello，Advogado－－Manoel Moreira da Silva， Cirurgian－dentista．Dr Joamuim Pinto dia Fonseca，Medico．－Dr．Antenor Dr．Ediardo de Mrirelles．Medico．－Dr．Eurico de Lemos Medico Medico．－ Panlal R：anos．（Grurgiao－dentista．－D）．Eurico de Lemos，Medico－Piodo dentist：－parteira－．－1）．I\％abela Von Sidow，Cirurgião dentista．－Dr．Heitor Cordoville．Engentairo－arehitecto．－Dr．Ernesto de Aranjo Viama Heitor nheirw－arhitecto．．1）．Maria Preciosia Pinto，Darteira．－Franciseo Xeres， Desparliante da alfandega e Olegario Tavares，Cirurgiaodentista e Pro fessor music：a．

## Donativos e offertas materiaes

Mostrando o quanto é generoso para com os que soffrem，o mosso publico jamais se poupou a prestar o maior apoio ás grandes Obras de philantropia．

F．＇－nos immensamente grato discriminar nas linhas que abaixo se seguem os numerosos donativos materiaes e offerecimentos de varios objectos em－prol do Instituto，feitos até a presente data．

Como se verá a maioria de promettimentos foram com a maior solicitu te satisfeitos，accrescendo mais a circumstancia de haverem sido todos espontaneos．

A quantos tiveram a gentileza de fornecer elementos de vida a nascente instituição，o nosso mais profundo reconhecimento．

LISTA DOS DONATIVOS E OFFERTAS MATERIAES

PERNANDO FRERRE－－Livros，impressos，objectos de eseriptorio，
VALOR

Dr．Evarinto de Morales．－ $1 .^{\circ}$ Honorarios de todo o mez de Maio do 1899 （quentöes eriminaes）．
$2^{\circ}$ ．Fazer umar conferencia nobre $\Lambda$ ssistencia ：í Infancia o，por essa occasião uma collecta

39 publicar um livro sobre ö assumpto e
Dr．Lopes Trovāo．－19 Parte do sen subsidio mensal de nena－ dor．
20. Venda do sen discurso sobre Proteceão íl la－ fancia．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．（exemplares dine offerecedi）
A Nonצmo．Un alfinete deomro（pepita）para gravata o remet tido as Sr．Arthur Azevedo（d＇O Paiz）para ser ven－ dido em beneficio do Instituto．
PRofessor Vicente Averiar． $1010 \%$ de seus honorarios du－
$2{ }^{2}$ Promessa＇de remetter algnins exemplares do． sen ultimo livio sobre，Eseripturacāo Mercantil，para
ser vendido em benefieio do Instituto．．．．．．．．．．．．．
R EDAEÇÃo I＇A Noticia．－500 exemplares de listas de subseripeio impressis
SNR．TABoina．－Morlelo de diploma feito em aquarella．
BARYTONO INNODE ANNA．－40 bilhetesde senconcertorealizaiolo no Conservatorio de Musica e mais de $50 \%$ ．dat vendat dosbilheten vondidos na porta．
Vicente ba Criniá（ivimanães．－UM rico extandarte de setim verde e branco e hem assim 10 distinctivos
Cochmira Favilla．－（A．Carvalho \＆Cia，Praca de Tirubio． n．49．）－Um elegante landau，quando houvesse d＇elle necessidade em qualquer passeiata on bando prea．． torio em favor do Instituto（ainda não utilizado）．．．
Cochmira Recreio．－（Mendes，Almeida \＆Cia．．Rua do senado n．35）idem idem（ainda não utilizado）．
Frank brown．－ $10^{\circ}$ l．de sen beneficio realizado no Theatro sato Pedrodo Aleantara em 22 de Mato de 1899，e mais
D．Krandina Gbibdes．－20 exemplares do livio trithurchera ele－
 min．
Carlos Abeinibo gomes．Umarmario de jacarania oobrado talha）para gaardar oestandarte．（Ainda não entre－
Paperarin dehonymo Silva．－（Iacheco，Silvade Cia．，Ruat do Netembro n．64）．Circulares，impressoes diversan（in－
Anmeida Marques \＆Cia．－ 1.000 folhas de papel cartonado para a impressaso dos tiplomas， 200 circulares e 200 enve loppes
Ribeiro Macedo \＆CiA．（Papelaria，72，Rua da Quitanda．）Im－ pressões diversas o objectos de escriptorio．
Conde Avellar．－（Por intermedio da Exma．Sura．I）．Maria de Siqneira Costa．）Generos alimenticios desuazasa commerciul．cornecimento durante inu anno para－o Instituto ANTONIO DE LIMA．－Homenagema＂Silva Jardim＂ 500
J．A．GUimarā́es \＆Cia．－（Papelaria e typographia， 22, Ruia General Camara）．Impressöes de circulares，cartōes，

－．．．
500500
500 密 100
100 （1）
Aimala nãa poudr
indantio imbanar railizar
$\frac{\text { Nombs }}{\text { GALNERO DE OFFERTA }}$

1) 1RBP-Cifb. (essito do salão do 19 andar foita pelo Dr. Paulo de Frontin í Exma. Sra, D. Carlota Vieira Sonto. pira alli ser effectuada a Exposição Artistica em prol Instituto.
Clíb l'aid ('ommercial. Cessino do salão de honra para a realizaço de todas as reuniōes do Instituto do Proterean í Infancia.
Essa offerta se deve a gentileza e solicitude do Sur. Zeferino Lobo, ex-presidente daquelle Club.
E円MINDG DF A MEADA Rego. "Canto Novo" 15 exemplares desse fobleto, remettido ao Snr. Arthir Azevedo...
José Chatis Fbrreira Tormes.-Bilheten de loteria do Natar (Durembro de 1899). (10\$000 remettidos a Arthur AzeVodo: 10 caso de ser premiado ser favorecido o Instituto (Brameo).
MENORES APRENDHRES DA (AASA DA MOEDA. Impressĭo lithoIrapliica de 1.000 diplomas do Instituto:
Remertuo N'o I'aiz - Bilhete (decimo) da loteria Nacional 11. 11.9 (1 Braneo).
 nado Eden-Floresta, para a realizaçao de una ker- $\left\{\begin{array}{l}\text { undinnão } \\ \text { utilizado. }\end{array}\right.$ messe em favor do Instituto..................................... , utilizado.
TRAMI N ('A. Offerecendo um fentival no sen theatro Alcazar- $\begin{gathered}\text { Pindanão } \\ \text { Pealizado }\end{gathered}$

OLEAAMO TAMAREA.-Offerecendo-se para organizar um festival Aindanã̃ artistiro-minicat em prol do Instituto....................... , realizada.
 - (la Novembro de 1899. (Branco.)

Antiga ('sis Firmino.-(Julio de Moraes \& Cia., Rua do Ouvi11. (6f. B1. 1\% sacolas de finissimo setim branco e verde, distinctivos da mesma côr para as commissōes de Eximas. Sras.

Avultadas foram, como se vê, as dadivas, cujo cunho de espontaneidade empresta-lhes o maior merecimento. Algumas, pelo Feu extraordinario valor convem ser enaltecidas taes como as de algumas papelarias que gratuitamente se prestaram a imprimir todas Whs pullicações e a fornecer os objectos de escriptorio durante o Wno de 1899 e os primeiros 3 mezes de 1900 o que suprimiu dualquer despeza de expediente.

Importantissimos foram os offerecimentos feitos pela digna directoria do Club Uhião Commercial e pelo Dr. Frontin.

Foi no Salão Nobre do Club União Commercial graciosamente cedido graças a benevola e espontanea proposta feita pelo então seu Presidente, o distincto Cavalheiro Sr. Zeferino Lobo prestimoso nembro furdador do nosso Instituto, que as benemeritas Exmas. Sras das differentes commissões encontraram guarida para as suas treuniões.

Ao illustre 1)r. Frontin deve-se a offerta do Salão do DerbyClub para a realização da Exposição Artistica que organizamos.

Finalmente seria ingratidão, nossa deixarmos no olvido a dadiva que nos fizeram os menores aprendizes da Casa da Moeda por intermedio do seu illustre Director o Dr. Ennes de Souza, tambem nosso digno associado, offerecendo os diplomas lithographados a côres. O Sr. Fernando Freire foi o primeiro que fez donativos materiaes offerecendo as impressöes de varias publicações do expediente do Instituto.

Ao Sr. Vicente da Cunha Guimarães devemos a offerta de um riquissimo estandarte para a nossa institução

## O lemma do Instituto

Uma instituição da ordem daquella que nos aventuramos a fundar em nossa Capital, não podia deixar de possuir uma divisa que lhe servisse de lemma.

Assim recorremos ao preclaro collega e profundo latinista Dr. Furtunato da Fonseca Duarte que nos prestou a fineza de remetter varias legendas para escolhermos a que mais se prestasse aos nossos intuitos.

De accôrdo com os collegas de Directoria adoptamos a seguinte:
«Infantes tuendo pro Patria laboramus».Quem ampara a infancia trabalha pela Patria. "

Realmente não póde ser mais significativa nem mais expressiva essa divisa, da lavra do distincto latinista.

## O nosso estanalarte

Algtimas Exmas. Sras. Protectoras de nossa instituição julgara m de vantagem a adopção de distinctivos e de um estandarte que symbolizasse o Instituto nas solemnidades.

Nesse sentido de accôrdo ainda com a Directoria Geral, resolvemos adoptar as côres verde e branco, a primeira symbolizando a esperança e a segunda a paz e então graças 'a generosidade do conceituado commerciante Sr . Vicente da Cunha Guimarães possuimos hoje um bello estandarte de setim verde e branco com a seguinte inscripção: Instituto ale Proteção e Assistencia a Infancia do Rio de Fanerro (com letras douradas sobre a parte verde), e Infantes tuendo pro-Patria laboramus (sobre a parte branca).

Com uma espontaneidade e solicitude a toda prova os generosos negociantes Srs. Julio de Moraes \& C. se dignaram fornecer laçõs de fita ede setim verde e branco, distinctivos e sacolas da - mesma côr e tecido, destinadas ás diversas commissões de senhoras que delles se têm usado com vantagem nos festivaes.

## Diptomas

Os diplomas do Instituto de Proteção a Infancia foam chrom olithographatos na Casa da Hoeda, em côres variadas, e offerecid os
pelos menores aprendizes daquelle importante estabelecimento do Estado, entáo habilmente dirigido pelo nosso associado Dr. Ennes de Souza.

O primeiro desenho que idéalizamos foi completado pelo Sr . Taborda que graciosamente se prestou a offerecer-nos um modelo colorido e que serviu para que o conceituado artista Hilarião Teixeira desenhasse a pedra lithographica utilizada na impressão dos 1.000 exemplares que nos foram offerecidos.

O desenho é original e significativo; do lado direito n'uma folha de papel encontram-se os dizeres do diploma; no esquerdo, n'um dos angulos, ha um grupo da «Familia indigente» reproduç̧ão de um bellissimo quadro de W. Bouguereau, o celebre artista francez nascido em la Rochelle em 1825 e laureado pela Academia Franceza com 3 medalhas e a Cruz da Legião de Honra.

Esses diplomas serão distribuidos em uma sessão solenne realizada especialmente para esse fim.

## Festivaes em favor do Instituto

Ao concurso de um grupo numeroso de senhoras de nossa melhor sociedade (I) deve-se incontestavelmente o grande incremento que tem tido a nossa philantropica instituição.

Comecemos a enumerar em ordem chronologica os differentes festivaes realizados em 1899 pelas diversas commissões.

## CONCERTO NO THEATRO DO RIACHUELO <br> $$
3 \text { de Setembro de } 1899
$$

Este bellissimo festival foi organizado pela «Commissão de Senhoras de Irajá » de que é digna Presidente a Exma. Sra. D. Mathilde Barbedo.

Concorreram muito para o brilhantismo de tão agradavel festa alem das Exmas. Senhoras da referida Commissão, os maestros Alberto Motta, Nicolino Milano, Luiz Billoro, Costa Junior e outros.

Poucos dias depois a digna Commissão fazia entrega ao Thesoureiro do Instituto da quantia de $946 \$ 000$ producto liquido do magnifico concerto.

## CLUB DRAMATICO DE S. CHRISTOVÃO

$$
7 \text { de Setembro de } 1899
$$

O segundo festival em beneficio do Instituto fli levado a effeito nesse theatro pela operosa «Commissão de Senhoras do bairro de $=$ S. Christovãó, da qual e digna Presidente a Exma. Snra. D. Jandyra Fonseca.
(1) Anne neto
ao presente relatorio
-acha $a$ a lista das

Attrahente foi o programma, haiendo sido representadas O Badejo e Uma vespcra de Reis, applaudidas comedias do nosso illustre amigo Snr. Arthur Azevedo

Além de varios intermedios foi recitada pelo benemerito escriptor uma poesia de sua lavra, escripta expressamente para essa festa de caridade. Foi emfim um festival esplendido.

Muito concorrido esse espectaculo proporcionou aos cofres do Instituto a elevada quantia de $1: 600 \$ 000$.

## THEATRO S. PEDRO DE AICANTARA

## 28 de Setembro de 1809

Coube a Exma. Snra. D. Adelina Lopes Vicira, Presidente da *Commissão de Exmas Snras. de Santa Thereza», a organização de uma das mais brilhantes festas que têm sido realizadas nesta Capital.

Artistas, amadores e amadoras de real merecimento, nesse magnifico espectaculo tomaram parte. inclusive. Nicrlino Milano, Billoro, Chaby, M. Wellisch, Tatti Machado, Y. (ieslin e Olivia Cunha, além da raprichosa orchestra de bandolins dirigida pelo maestro J. Couceiro.

Este grandioso festival, que se deve ao ingente esforço e ao extraordinario amôr pelas creancinhas pobres, da Fxma. Snra. D. Adelina L. Vieira, produziu a elevada somma de $2: 646 \$ 900$.

Foi valiosissimo o contingente prestado pela Fxma. Snra. D. Dulce de A. Pertence á organisadora desse festival.

THEATRO DO RIACHUEIO

$$
7 \text { de Outubro de I899 }
$$

As Commissões de Senhoras do 1. e 2. Districtos do Enge nho Novo, de que são Presidentes Exmas. Snras. 1)D. Cecilia Mendes e Alice Ebeken tomaram a iniciativa de uma festa cheia de attractivos.

Houve uma papte concertante, intermedio dramatico, assalto d'armas e finalmente, um brilhante discurso proferido pelo illustre homem de lettras e presado consocio Dr Leoncio Correia, auctor tambem da ins pirada poesia «Pela Infancia» recitada pela senhorita Alice Ebeken.

Esse delicioso festival produziu o saldo liquido de $670 \$ 000$.

## THEATRO SANT'ANNA

Foi devéras encantadora a festa artistica infantil no Theatro Sant'Anna, organisada e levada a effeito com grande brilhantismo pelas Exmas. Snras. DD. Carlota Vieira Souto, Maria Nabuco e

Germana Barbosa, as Benemeritas ja bastante conhecidas de nossa sociedade pelos seus feitos de philantropia ein prol dos que soffrem. Jamais no Rio de Janeiro sẹ viu espectaculo tão curioso. e attrahente!

Creanças de 4 a in annos, filhas das mais illustres familias, contribuiram com o seu prematuro talento e esforço, dignos dos maiores encomios, em favor dos infelizes pequeninos desprovidos de carinhos e affagos.

Deixou as mais gratas recordações essa festa infantil, deliciosa e significativa que muito bem foi classificada «um mimo» pelo illustre critico Snr. Arthur Azevedo, um dos mais prestimosos protectores do nosso Instituto. entregue pelas Benemeritas organiAo Snr. Thesoureiro foi entregue pelas Benemerias producto liquido obtido da venda de bilhetes.

## KERMESSE NO PARQUE FLUUMINENSE

## Em 20 de faneiro de 1900

Graças aos esforços e interesse da digna benemerita deste Insti tuto a Exma. Sra. D. Luiza Evangelina de Campos Cabral, foi levada a effeito no bello Parque da praça do Duque de Caxias, uma attrahente kermesse, cujo producto de $802 \$ 400$ foi todo destinado aos cofres da piedosa instituição que temos a honra de dirigir.

As Commissões de Larangeiras e de Botafogo cabem os nossos agradecimentos por haver sido esşa kermesse realisada graças ao seu concurso valioso.

## EXPOSIÇÃO DE ARTE

## Inaugurada em 12 de Margo de 1900

A um grupo de benemeritas e protectoras do Instituto de Proteç̧ão e Assistencia á Infancia devemos ter tido a opportunidade de realizar esse certamen effectuado no vasto salão do Derby-Club. Pelo catalogo abaixo pode-se aquilatar quantos trabalhos de valor foram expostos.
Catalogo da exposição de arte me beneficio do instituto de proteção e assistencia $\AA$ infancia do rio de janeiro. - inat gurada em 12 de marģo de 1900.

## Pintura

1 Amoido (Rodolpho), Paysagem á aquarella; ${ }^{2}$ Aurelio de Figueiredo, 1 Amoedo (Rodolpho) Paysagem a aquaraha, 4 Augnste Potit, Paysagen.
 7 Eduardo de Sá, Fructas brazileiras; 8 Fernandes Madiado eabeca (croquis) Jardim da Praça da Republica; 9 Victor Meirelles, Estudo de ederico, Fructas 10 Victor Meirelles, Estudo de mão (croquis) Úma cacada; 13 Lopes Rodrigues brazileiras; 12 Medeiros (Jose Maria de), (Virgilio), Marinha (Palheta); 14 Henrique (Aquarella); 16 Castagnetto, rella: 15 'Henriqu

Marinhe (Aquarella a la minute); 17 Castagnotto, Marinha (Aquarella a la minute; 1 L Lucilio do Albuquerque. Marinha (conchat); 19 Lacilio de Abuquerque. Marinha conchial; 20 Heitor Costa, Laura; 21 Inslev Pacheeo, Payseyem. (ayuarella): 23 Alice Bibiano (D.), Morro da ciloria, (Rio do Janeiro): :3 Fonseca Junior (Jose Pereira); Estudo de cabeca (pintura em
 Vieira (D.). Fores (oleo) Louca das caldas (estudo); 26 Pedro Alambary Lur,
 (D.), Eibritux de luar (Aquarella): 29 Jí d'Orsi Copolla (D.), Praia de Botafogo (Aquareha):30 Jorsi Copohat(D.) Effeito de luar (Aquarella); 31 Ja d'Orsi
 Emilia de Campos (D.). Scuhorita (estudo):35 Mariat Emilia de Campos (1) P'ensturlo.....; ;36 Maria Emilia de Campos (D.), Carambolas; 37 Maria Emilia da ('ampos (D).) Latranjas; 38 Maria Emilia de Campos (D.), Abacudis ; 39 Framenca Emilia de Campos (D.), Aructas naciomaes; 40 Francisca Emilia du Campos (D.). Estudo de cabega; 41 Francisea Emilia de Campos (1). $\quad$ Extudo de calbeca; 42 Francisea Emilia de Campos(D.), Malher (लstullo): fi3 Francisea Emilia de Campos (D.), Cabega (estudo); $4+$ Francisea Emilia de Campos (D.), Laranjas; 45 Castagnetto, Marinhe (miniatara); 46 Frederioo Gonveia, 1 Cigana; 47 Delpino (Albertol, Latôa; 48 CantaHheda (Avaro). Entradu da estinadra do Generat Roca; 49 Goldsehimidt A Charua: 51 Helenia Vaz P. de Viveiros (D.), Nutureza Nuissa; 5i "Theca" (Therraa P' do Amaral). Espigas de milho, s3 Latour (Eugenio) Paysayem ; it Freire (Alfredo), Marinha (estudo); 55 Carmen Marroir (D.), Fructas brazilcirus (estudo); 56 Henri Walder, Cabeca; 57 Marroig ( $\mathbf{G}$. .J.), Os prime ciros pisssos ; 58 .J. R. sucena \& C. (offerecido por), () Baptismo de Christo; 5! (i. Vellasquez, Marinha, (palheta, desenhada en fumaça) 60, Anonymo. Miscellanea (aquarella); 61 Juvanon \& Domingos Conto, P'aimel. ©om pintura aquarella: 62 Juvanon \& Domingos Couto, Prainel, rom pintura anarella: ( 3 Elvira Borges Leitáo (D.), Flores, aquarella em

 A Estaçao, pintura a oleo em prato.

Escultura
69 Silva Pereira, () Selragem, estatua (modelo vivo): 70 Bordallo Pi-
 de orehas (modelo vivo) ; z: B Benevenuto Cellini, Carlos Gomes (medalhio) : 73 Benevonuto Collini. Dr. Campos Salles (medalhao) ; 74 Benevenuto Cellini, Fructas (modelo) ; 75 Benevennto Cellini, Fructas (modolo) ; 76 Beneyennto Cellini, Fructas (modelo): T7 Benevennto Cellini, Pructas (modelo); ت́ (Copia de l3. Cellini, (italiano), Medalhão.

## Gravura

79 Homem de Mello (Barão) offerecido por, Quadro Biblico (Russo) gravira em aso.

OBJECTOS ARTISTICOS em prata, ouro, aluminium, etc.
80 Borgarth (Manoel Guilherme), Escaler de ouro e prata, copia fiel: 81 Angusto Marinho (offerecido por), Porta-cartōes de prata o aluminio ; Rezende \& C. Cuntos Andrade (D.), Dois paliteiros artisticos; 83 Luiz de pulseira de prata; 85 Luiz de Rezende $\mathcal{\&} C$. U Um broche, 49 centenario; 86
 ss Luiz de Rezende \& C., Um broche; 89 D. Carlota Vieira Souto (offeretido por Literinedioder, Cofiede prata massiça:

## Objectos diversos

90 Vieitas \& C. (offerecido por), Porta-cartōes de toronze dourado; 91 Vieitas \& C. (offerecido por), Porta-joias artistioo de bronze dourado; 92
Gomes daSilva \& C. (offerecido por). Galheteiro com copos; 93 E. Coelho
(offorveido por), fima Taalha de crochot; 94 Leonardos \& C. (offerecido por), Un par de porta-cartōes do erystal; 85 Juvanon D. Couto (offereeido por), Um par de porta-cartoex do Guimaries \& Verdinando (offerecido por), Um Dan objecto de biscuit; $9 \boldsymbol{q}$ Raml $P$. de Cerqueira (offerecido por), Caixa par de vasos ariog de madeira; 98 Evangelina M. de Barron (offerecido por), para jogo, inoza de papel; 99 F.A. Moreira \& (C. (offerecido por'), Espelho persa, artistico ; 100 Carlota $V$. Souto (D..) (ofterecido por) 10 (aneau (it setim bordado; 101 Mme Natte, Cesta de flores fer pennit; 102 Anonymo (mandado a o Paiz, Moedas antigas, 108 (armen © M. Jose Chromolithographat diversas: 104 (i, S. Porta-relogio de D.), Sachet do pellacia 105 Maria Nabuco offerecido práo Tureo, Vaso de bisenit: 107 Maria Na bordado a ouro; 106 Casa Grao dureo, Gsadro do papel de Bristol buco (offerecido por itiro de Barros (offerecido por D.), Estojo de marfin 108 Evangerina Meco Tercio Tavares (10r.), Porta-cartōes de bronze douo ouro; 10 Francisca Monteiro de Barros, Porta-cartöes de metal; 111 Francinca Monteiro de Barros; Um perfumador de biscuit inzã̃o Ar Mendes (D).), Flores bordadas a ouro; 113 Maria (C. d'Assmmpȩão Armelim, Alfange japonez.

Grande numero de almofadas, bordados, crochets, joias, objectos do madeira, quinquilharias, ete., ete.

Apezar dos esforços que dispendemos e da abnegação das Benemeritas que cooperaram para o bom resultado da Fxposição de Arte, os lucros liquidos obtidos elevaram-se apenas a cifra de 1:263\$120, visto como as melhores télas e outros trabalhos não encontraram compradores, pelo que os consèrvamos convenientemente guardados até que as commissões de Exmas. Sras. resolvam aprovei-tal-os em favor dos cofres da nossa philantropıca institulção.

A benevola cessão do Salão do Derby para esse certamen foi obtida graças ainda a valiosa iniciativa da I)igna Benemerita Exma. Sra. I. Carlota Vieira Souto.

Cooperaram extraordinariamente para a realização da Exposição, comparecendo ao Salão do Lerby e prestando-se a effectuar a venda de bilhetes para as tombolas as dignissimas Benemeritas Exmas. Sras. DD.: Cecilia Mendes, Carlota Vieira Souto, Dulce Pertence, Maria Pinheiro, Luiza E. C. Cabral, Joaquina Camarinha Chaves, Natalina Campos, Julieta Ramos, Virginia Pennaforte de Araujo, Maria Magno, Corina e Asteria Tavares Bastos, Alice Amado, Zulica Salomé, Maria Nabuco, Adelina lopes Vieira, Atice e Cidaliă Fialho, Maria de Siqueira Costa, Virginia Andrade, Antonina Andrade, Guilhermina Moncorro, Paulina e Adelina Andrade.

Prestaram grandes serviços a execução desse certamen a Benemerita Exma. Sra. D. Adelaide leitāo, digna Presidente da Commis são do Engenho Velho, a Exma. Sra. D. Evangelina Monteiro de Barros, os Srs. I• Tenente Alamiro Mendes, Alferes Arnulfo Sarmento, Dr. Azevedo Pinheiro, Capitão Borges do Couto e F. Fragoso, (o $1^{-}$ Agente da Freguesia do Engenho Velho e o $2^{\circ}$ do Sacramento.)

## A Infancia no Hio de Janeiro

(Artigos publicados na Gazeta de Noticias)
Desde a fundação do Instituto de Proteç̧ão e Assistencia a Infancia, que percebemos a necessidade de mostrar ao publico a
utilidade da sua creação, salientando os pontos capitaes do programma que estabelecemos.

O Instituto é, como se sabe. destinado a amparar a creança desde o ventre materno até a puberdade.

Os referidos artigos visam principalmente elucidar dous factos:I $\cdot$, não existir aïnda entre nós um estābelecimento creado com o fim de cuidar sob todos os pontos de vista da creança na edade mais debil e mais tenra, qual a do nascimento até 5 ou 6 annos; $2^{\text {2 }}$, expli. car o que seja um Dispensario de molestias de oreanţas, primeira secção do Instituto a ser installada.

Para executar aquelle de nossos desiderata, estamos procedendo ao estudo descriptivo dos estabelecimentos de caridade existentes nesta Capital destinados ao patrocinio da infancia desvalida.

Esperamos completar esta série de artigos e de tal sórte que ao terminal-a tenhamos escripto um longo trabalho sobre o nosso Instituto.

## Patrimnomio

O nosso digno Thesoureiro (Geral, o Sr. Oscar de Carvalho Azevedo, tem sido inexcedivel em zelar pelos interesses do Instituto.

Dentre os donativos em dinheiro feitos no correr do primeiro anno de existencia do Instituto alguns salientam-se pelo seu valor.

O maior donativo até hoje consignado é representado pela quantia de 17:144 $^{\mathbf{\$ 0}} \mathbf{0} 0$ que foi designado pelo nosso illustre VicePresidente honorario Exmo. Sr. Ir. Amaro Cavalcanti. Este benemerito cavalheiro tinha em seu poder a quantia de $34: 288 \$ 040$ por S. Ex. angariada quando Ministro do Interior para o estabelecimento de uma escola correccional. Não havendo conseguido a sua nobre intensão, resolvcu S. Ex. generosamente dividir aquella quota em - partes iguaes para a Escola is de Novembro e o Instituto de Protecção e Assistencia á Infancia.

O segundo valioso obulo que mereceu o Instituto foi por parte do eminente Exmo. Sr. General Julio Roca, digno Presidente da Republica Argentina que com benemerencia á toda prova, assignalou o seu estagio nesta Capital com a doação de avultada somma destinada a varias instituições de beneficencia e aos pobres da cidade.

Nessa distribuição foi o Instituto especial e expontaneamente contemplado. com a importancia de 4 contos de reis, a maior que coube ás instituiçoes brazileiras:

Tão importante dadiva muito nos penhorou tanto. mais quanto foi ella acompanhada de honroso cartão com linhas traçadas pelo proprio punho do illustre General.

Abaixo deixamos consignados os maiores donativos feitos durante $o$ anno de 1899 a 1900:

| Dr. Amaro Cavalcantì. | 17:144\$020 |
| :---: | :---: |
| General Julio Roca | 4:000\$000 |
| Dr. Canpos Salles | $1.000 \$ 000$ |
| Candido Gaffrée | 1:000\$000 |
| Ed. P. Guinle. | 1:000\$000 |
| Simão da Porciuncula | 1:000\$000- |
| Abbade 1). João das Merces | 1:000\$000 |
| Do Corpo Diplomatico, por intermedio do Conselheiro |  |
| - Camelo Lampreia | 0 |
| Angariado pelo Exmo. Sr. Conde de Figueiredo | 1:100 \$000 |
| A \% > Dr. Pedro Chermont | $560 \$ 000$ |
| Alberto Corrte Real | $510 \$ 000$ |
| José Carlos de Figueiredo. | $500 \$ 000$ |
| Visconde de Sande. | 5009000 |
| Conde de Sebastião de Pinho | $500 \$ 000$ |
| Commendador Joaquim Marinho | 500 \$000 |
| Angariado pelos Srs. Luiz Valerio da Silva e Henault. | $400 \$ 000$ |
| * pelo Sr. Fructuoso Antonio Botelho | $400 \$ 000$ |

## Fundo social

Segundo os dados do Sr. Thesoureiro o Instituto de Protecçáo a Infancia adquiriu em um anno, isto é, desde a data de sua fundação até hoje ( 24 de Março de 1900), donativos no valor total de 56:132\$905.

Dessa quantia uma parte ( $32: 576 \$ 900$ ) foi applicada em apolices da Divida Publica que representam o valor nominal de 38:200\$000; o excedente 23:556\$005, acha-se depositado em conta corrente no Banco ca Republica dos Estados Unidos do Brazil.

Desde que fomos gradativanente adquirindo os differentes obulos, estabelecêmos definitivamente não fazer a menor despeza, ou melhor dizemos, tocar no Capital angariado, sinão quando feita a installação provisoria ou definitiva da nossa caridosa instituição.

Temos seguido a risca até hoje esse nosso programma, tendo, a custa de nossa bolsa particular, coberto as despe $/ a s$ necessarias.

Infelizmente a epoca que ora atravessamos, em que a difficuldade da vida é extraordinaria e notoria, não permittiu conseguissemos no decurso de um anno de propaganda os recursos necessarios ao prompto funccionamento do Instituto

Resıa-nos, porém, a esperança de, graças ao prestimoso concurso das Commissōes de Senhoras e aos auxilios da Imprensa e da sociedade em geral, podermosir constituindo um patrimonio ate termos a fortuna de ver realizado o nosso idéal. $\qquad$ 0
Não nos faltando a tenacidade para essa campanha, nem o amor pela causa, parece-nos realizarel o nosso intento em breve tempo.

## Furoves pos internmedio do Conselho Municipal

Espontaneamente os honrados membros do actual Conselho Municipal, tamben membros honorarios do nosso Instituto, rão podendo, em vista do estado em que se acha o crario municipal, favorecer o nosso patrimonio com uma subvenção que permitta a manutenção do cstabelecimento, têm procurado indirectan ente cooperar para a prosperidade do Instituto obrigando aos concessionarios das emprezas sanccionadas pela Prefcitura á uma contribuição mensal.

Abaixo damos resumidamente a lista dos differentes projectos decretados pelo Conselho Municipal no coner do nosso primeiro anno de existencia.

Projecto n. 9\%-1899-Cencedendo ao cidadao Fraucisco Salles de
 Pedregulho ao Tingui (Estado do Rio).

Da $100 \$ 000$ mensaes, durante 80 annos $-A$ vigorar dentro de 4 annos o maximo.

Sanccionado pelo recreto n. 705 de 21 de Setémbro de 1899 pelo Dr. Cezario Alvim - Prefeito Municipal.

Projecto n. 164-1899-Concedendo aos cidadios Theodorico Teixeira Silya e souza e Francois Miehel permissăo paria a construção de ama linha ferro-carril do Largo do Bemfica a Penha.

D氏 $100 \$ 000$ mensaes durante 30 annos - A vigorar no prazo maximo 05 annos.

Projecto n. $110 \rightarrow 1899$ - Concedendo aos cidablaos Vicente de Toledo - Angusto di. Almeida Torres para a construegão de uma ou mais usinas de ar comprimido, nesta Capital.

Dáa 100 ono mensaes, durante 30 annos; a vigorar dentro do 3 annos no maximo.

Vetado pelo Dr. Cezario Alvim, Prefeito Municipal, en 30 do Setembro de 18:9.

Projecto n. 109-1899-Concedendo ao cidadao Pedro von Collen permissão para a construção de uma linha ferro-carril do Eugenho do Matto a Vargem (irande.
Da 100 (100) mensaes, durante 30 annos. A vigorar no prazo maximo do 2 annos.

Sanceronado pelo Dr. Cezario Alvim, Prefeito Municipal, pelo decreto n. 713 , de 14 de Outubro de 1899.

Projecto n. 742, do 20 de Março de 1900. Sanceionado pelo Dr. Coellio Rodrigues, concedendo aos cidadaos Alberto Pacear Capitao Joar Antonio
 a Irajía.

Dá borsoon mensaes, durante 30 annos. A vigorar no prazo maximo de 4 ammos.

Como se vê, o Conselho Municipal é dos poderes publicos aquelle que primeiro mostrou desejo de contribuir para a realização de nosso desideratum, que é, estamos certos, o de toda a nossa população.

## Contribuicues mensues

Apreciando as vantagens que muitas instituições, não só nacionaes como estrangeiras, tem haurido da acquisição de modicas contribuições mensaes para auxiliar a sua manutenção, resolvêmos tentar mais esse meio de augmentar o nosso patrimonio.

Já existe uma lista de contribuintes e com o correr do tempo eos esforços de todos que se interessam pela nossa philantropica creacão, é de esperar que o honralo thesoureiro đólnstituto, de accôrdo, com a dignissima Benemérita Exma. Sra. D. Adelina Lopes Vieira, prestimosa Thesoureira Geral das Commissões de Senhoras, consigam grande copia de mensalidades que virão fazer crescer o nosso patrimonio ao cabo de pouco tempo.

Não nos falte esse concurso, nem o vosso incondicional apoio ate hoje demonstrado, e teremos, em curto prazo, a gloria de vêr transformada em realidade a ideia para a qual tem convergido as nossas forças.

Recebam todos quantos para isso têm concorrido o nosso eterno reconhecimento, que é das creancinhas innocentes e puras á serem soccorridas pelo Instituto de Protecjão e Assistcncia © Infancia do Kio de Fanciro.

Sala das Sessões, em 9 de ${ }^{\bullet}$ Dezembro de 1900.

Dr. (f)oncoruo Filho.
Director-Fundador.

## ANNEXOS

AO

## RELATORIO DE 1899 á 1900

## Annexo $\mathbf{N}^{\circ}$. 1.

## Acta da installação publicadà $n$ " $\boldsymbol{O}$ Paiz» de 2ै. de Jameiro de $19 \mathrm{mO}^{\text {. }}$

INSTITUTO DE PROTECÇÃO E ASSISTENCIA A' INFINCIA
₹ Acta da installaģào
Aos 24 dias do mez de Marco de 1899 reunidos no predio da rua da Lapa n. 93 os abaixo assignados, o Dr. Moncorvo Filho expoz nos serguintes Considerando a reunião.
que tenha por fim prodigalizar $\mathfrak{a}$ infancia desprotegida de uma instituicão teqcäo e assistencia de que tanto carece, preenchendodia desta "apital a proqū, ha maito, reclama ser removida, propōe a creaçá de um inatiacuna organisar-se, sobas seguintes bases.

PROGRAMMA DA CREAĢÃO DO INSTITCTO
1 Fica creada,
 que estabeleceŕ sua séde na nossanerro, mma instituiçoro philantropic:a. convencionado. sua séde na nossa capital, em local em occasião opportuma
II. Na primeira reunião da junta fundadora do instituto nomear-se-ha umz director protissional, medico, que oceuparía esse carrocmequmer-se-ha essa humanitaria instituiça, a directoria geral e hem assim as commissōes IIE. Eunifar a fundação do instituto.
III. Este instituto tera por fins :
tuosas, maltratadas proteceño sobre as creanças pobres, doentes, defei - 20 Cuidar, no limite de subandonadas, ete.. da nossa dapital.
especialmente amoreenaria, de sua alcada, da lactaça, na clisse pobre, taçāo adequada sob a prote, que devera ser submetticta a mma regulumen-
so Levar a cabo investo governo on da municipalidade.
as confiços em que vivem as creancas pobres completas possiveis, sobre habitacáoes em que vivem as creanças pobres (alimentacion, roupas pretecção, tratando de concentrar nesse para proporcionar-lhes a devida associacoes de caridade e collectividades religiosos esforços dan diverwas es religiosas que exercem sua ação
4? Diffundir entre a
de hygiene infantil, por meio de pequenos oproletarias nofēes elementares do publico, independentes das instruccöes opracułos, redigidos ao alcance tradas pelo pessoal do instituto.
$5^{\circ}$ pescal do instituto.
para favorecer indirectamente a infancia trabalho da mulher na industria, 6o Focer indirectamente a infancia
Ther as mulheres pejadas nos ultimos mezes de de materuidade, para reco-
recober a amontar durante of dia as ereancia menores de dois anmos
 inf:ll-i:a (-tc.. utc.
-acion Concorrer, por todos os modon para gue wejam ereadas no nospicio idiot:aー.1.1.
s"' ('om acquiescencia dogoverno, entrarem relacoues directas eom os Institutos dos Ceqos co dos Suritos-Mudos, para qua a ellos nejam recolhidas


 IO' ('rear, logodepois de fundado o instituto, mem dixpenario centrat de molostias de crongets, dentimato an tratamento de deverem ser eapecialdambint pobres gue a elle recorrerem, notanho-se ded forem rachiticas, mentilus deheis, ete

11 Ouando an condicoes do instituto o permittam, fundar um hosinital

 Rio the danciro, destinados tambem ao tratamento das creangas.
1:;" Z-lat, quanto possiver, pela vacinagio das creancan que forem ajur-rntadas atomat

If legalamentareexereer vigilancian sobre otrabalho das ereancas ars mombin. para vitar ats fadigas excessivas, o surmenage, e todas ats


 phasion, habituas ourextessivos; habituahmente privados dos cuidados

 prows da flade: as creaņas morahmente abandonadas.

Xiste mbimo caso catao: $1^{\prime}$, aqu-llas cojos paces tenham má conducta

 4\%. aquillas cujon paes tenham sido condemmalos por crimes de quadquer esploic.

16: Fanoreve a rreacio de sociedaden protectoras da infancia nos ditherontes distructos da mossa capital.
N. Todon os favores do instituto serão feitos a couta de ume fando formadorom us donativos due Consiga adquirirdo publeo da nossa caplade e dos rountsos predosamenterone

- Iroburar com que todas as reparticoen publicas e monicipaes


Aronita csta indicacio. foi mannimemente approvado o segninte projecto dle cstatutos, formulado pelo Dr. Moncorvo Fifho:

PROJECTO DE ESTATITOS DO INSTITUTO
[Guqum-se os estatutos, já publicados em ediçáa ante.]

Por proposta do Sr. Oscar de Carvatho Azevedo foi nuanimemente acclanado director-fundador do Instituto o Dr. Moncorvo Filho.

OIr. Moncorvo Filho, agratecendo a alta distineeno que the aeaba de ser confurida, assegnva empenhar os sen atia distinepato que the zeaba Presindente honorivio a propö que sejath itechamiados:
Salles. Presidente honorario do Instituto, o Dr. Manool Ferraz do Campos
Vice-presidente honorario, o Dr. Amaro Cavalcanti.
Joaquim Murtinho, Dr: Epitacio Pessoanciseo Dr. Olo Assis Rosit osilva. Dr Amirante D). Carlos Balthazar da Silveira, Goneral Jo No Marablates, Alvim, Dr. Joan, Baptista do Samos Suntos Vieira, Dr. Jose Cesariorde Faria



Protectoras benemeritas : Mme. Camporpo Diplomiatieo.
canti, Mme. Mberto Torres, Mme Cor Campos Salles, Mme. Amaro Cavalmont, oque foi approvido. Mme. Camelo Lampreia o Mme. Pedro CherPrucelle ro
composta :
Presidente Dr Pedro Chermont; Vice-presidente, Dir. C: IT (Yaval
 Procedendo-se á eleiéto das differy Lutes ; 30 dito, M. Moreira dí Silvat. organizadas :
Araujo, Dr. Benjatuin Franklin Conselheiro Ruy Barboza, Dr. Ferreirat de Arthur Éevedo, Dr. Laraing Ging Ramiz Galvao, Manoel de Oliveira Roche damor Veridiamo Cavaitho, Salvado Mello, Major Urbano Dnarte, CommenCorlho Nrtto. Josído Patrocinio, Olavo Bihat, Br. Paranhos Pederneiras, Ayres. Medeiros © Ahbutuerque, Agenor do Roure, Dr. Ciarneiro, Joving
 (ommixsuo nure rentito.
 Bario do Rosario, Uoronel Manoel Cotta, Dr. Joindoredo, Dr. ©scar Varady lo $33_{r a z i l}$, Deputado Cone Manoel Cotta, Dr. Joino do Rego Barros, Dr. Indio Jose Murtinho, Sinabor Dr. Vicente Machado, Semador Dr, Deputado Dr. eputado Aleindo Guanabara, Deputado Dr. Serzedello Correpes Provino, Severo eDescombariador Hosiannat. Barboza Lima, Doputado Dr. Augusto

Commissuos
Azevedo Pinheiro, Consolheiro Sonzas publicos Dr. Dose Rodrigues do Silva Brito. Conde Sonselheiro Souza Ferreirab, Monsenhor Raymundo da Itacurnssí, Alleerto Corte Real Pinho, Evaristo Valle do Barros, Barião de Luiz Fernandes Villeiarte Real, Ranl Pedreira de Cerqueira, Commendador


9a PARTE DA ORDEM DO DAA

## Discussão de propostas

O Dr. Moncorvo Filho propōe que seja dirigido um appello a generosiitariose civilizadores intaita cortamonto so componetriario dos huma sen piedono concurso em far come vadia a peoposta.
Antes de dissolvor-se a rennião o'Sr. Manoel de Oliveira Rocha, muito
 para maprensia testa capital congregar-se-ha, sem distincero porter raffirmar para couvorter om uma realidade este, desideratum, que sera mis politica, E' em sectencente do nosso graudioso paiz.
Lue 6 assignadi pelos peeranda sessao; e ell, 1 . secretario, lavroi esta acta
[Seguem 700 presentes. Pedro Evangelista de Castro, propriotario.
[Seguem 700 assignaturas das pessoas presentes]:

## Annexo $\mathbf{N}^{\mathbf{o}} \mathbf{2}$.

## Actas das sessóes da Directoria Geral do Instituto

As actas das reunioes de Directoria, acham-se lavradas em um livro especial pelo nosso illustre consoció é amigo Sr. Dr. Alambary
Luz, digno 2. secretario em Luz, digno 2. secretario em exercicib.

[^0]
## Annexo $N^{\circ}$. 3.

## Reunides das Comimissões de Senhoras

Sendo da maior vantagem aproveitar o desinteressado e valiosissimo concurso das Senhoras brazileiras, logo depois da fundacão do Instituto em quasi todas as freguezias desta Capital organiza-ram-se Commissōes de Benemeritas de nossa Obra pia, com of fim de dos coffres da piedosa Instituicão.

Havendo necessidadituição.
diffgidas por uma Presidente que taes Commissões, cada uma dellas Geral do Instituto na organisaço dos entretivessem com a Directoria ficou resolvido que se effectuassena dos meios de adquirir obulos, as quaes assistissem se effectuassem sessões peric dicas da Directoria

Realmente assim todas aquellas Commissões,
vista, porém, do accumulo de trabalhos ee Dezembro de 1899 . Em pela propaganda das dignissimabalhos e da importancia adquirida pela propaganda das dignissimas Exmas. Snras. de nossa melhor melhor sociedade que se empertham pela creacão do Instituto, tornou-se necessaria a eleição de uma Directoria Geral composta de commissionadas pertencentes áquellas commissões para que o côrpo de commissionadas
nosso desideratum.

Na sideratum,
seguinte Directoria Geral de Senhoras. ${ }^{\text {. }}$. 1899 -foi então eleita a
Presidente : Exma. Snra. D. Germana Barboza.
Vice «


## Emas. Senhoras, - Meus Senhores :

Aventurando-me a fundar entre nos o Instituto de Protecção e Assistencia a Infancio
io de Janeiro tive o intuito de dotar esta cidede a maic do Rio de Janeiro tive o intuito de dotar esta cidade. a mais importante da America do das existentes na Capital da Republica. Esse commettimento a que me
tente em nosso meio social, em bem de nossos creditos preencher uma enorme lacuna exisao lado das grandes naçoes que marcham na vanguarda do progresso. devenos reuni codas as energias em prol da grandiosa causa da proteç̧ão progresso. devemos reuni, ossa Patria.

Um tão bello movimento requer uma somma incalculavel de dinheiro a Foi assif pensando prompto realizarmos esse humanitario ideal.
tugentes esforidas e consentaneas com a pratica para evitar naufra novo Instituto Passo
Passo a ler o programma que estabeleci
(Segue-se o programma ja iuserto na acta de installação.)
de creancas em primeiro logar. onosso desideratumé fundar um Dispensario de molestias Assim fuil
vasto programma que emprehendi : 1 . Porque se trata da parte menos dispendiosa do riamente valiosos e avultados os servicos que un execuao, embora sejanı extraordina parte da população para a qual foi avára a que um tal estabelecimento possa prestar a produz já a miseria entre nós, aqui a molestia atrophiando conheço sobejamente o que o cyclo vital e produzindo o retardamento cerebral consecutivo andismo. diminuindo-1he quaes difficilmente se poderia desenvolver inanição conduziram ao mais triste estado de magreza, o pequeno ser ao qual o frio e a estado de magreza e debilidade acarretando tantas Que fut e perenne.
taes filhos?

- Na Policlinica den
tenhb um estagie fundou nesta cidade, e primeiro a penuria, a molestigera de io annos acompanhado de experiencia para creanças pobres, Capital a molestia e o abandono de uma grande parte da infa sobre a indigencia
.
As principaes cidades do velho mundo, da America do Norte e das Republicas ptos a exercer a assistencia medica ás crensarios de Molestias de creanças perfeitamente

No Rib de Janeiro seŕ́ a primeiro intas que della carecem.
incalculaveis servicos prestados a nossa população duelle que representaráo inicio dos Instituto.
de recursos, pelo nosso
desta Capital tem jácão desse primeiro passo a que me refiro, a magnanima Imprensa
Nào era
mento merecesse o mais decisivo se me tornava necessario. Era mister que o commetti---a mulher-patrocinasse a nova instituicão. Foi assim que ousei impetrar os bot chao.
sublime Obra !
para a realização dessa
ainda não empossadas das attribuiçores quia de VV. Exas. Em curto lapso de tempo o benefico influxo dirigir-me a todas quanto honram competia, e antes que me fosse dade se fazia sentir vossa incomparavel energia e grande amor pela-cansa da humto, j necessario de Janeiro; de assim havise ol Instituto de Protecȩão e Assistencia-a Trifâimais de so dias mestingo tempo o consideravel augmento do sympathia publica, o preatigio
de 50 dias attingiu a somma de 15 contos de réis.
coçato dos meus ingentes esforcos e resta-nos prestimoso concurso se impunha a reali aristencia a Infancia mais bella e mais util das Obras de Caridade-a da proteccão e da

Ao concluir estas rapidas phrases que a vV. Exas. tenho a subida honra de dirigir. emmpro o sagrado dever de agradecer, com omaior desvanecimento, a distimeça
por $V v$, Ixas. a mim dispensada, acudindo ao meu appello. com os mens mais ardentes por $V$, Exas. a mim dispensada, acudindo ao meu appello. com os meus mais ardentes
votos para que nionarrclecam VV. Exas. 0 interesse eonn que eneetaram tato alevantada pratica em pról da fraqueza e da invalidez interesse eonn que eneetaram tào alevantada
(I)iscurso proferido pelo Dr. Moncorvo Filho em 25 de Junho de 1899 .

3
"Minhas sentrorac Cada ve\% matis nos corrvencemos de que a mulher representa piedadee ede a momana oser no quat som matis vivazes poderosos on sentimentos de


Seja-nos licito lembar a proposito as palavas de Guyan to "A politica seriat pata a maiher mona ocoupacao esteril Guyan, tato fecundas em verdade: e a suat verdadeiratemancanther uma occupaçao esteril e ponco pratica, a philautropia hoje nma verdadeira sciencia que se relaciona com as partes essenciaes da economia aliviar todos os mates humanos ediminuir um de benco acticecia, a que ensina os meios de

Do mesmo modo que julgamos nito poder a a gratide miseria eterna:
ponde na familiat. dit educacato da creanca nao a multe ella abodicar o papel a que corresdade, do papel que the pertence na luctacha, nato pode ella tao potre eximir-se, nat socierefere a intancia desamparada e doente dece conn o matior deswanecimento
declarar. no que concerne ass sacrificios que temos. na presente occasiano a houra de antancia, imposisue seria encontrar maior dedicaço. matior policitude e mais amor que ats dispensadas por VV. Exas. a Instituiça a que nos abalangamos a fundar.
Iestamos conscios, nato fosse or e incontestes estoncoos, nato tosse orianos hoso valioso patrocinio a par dos vosinos ingentes nato estar longe of dia em ghe nos sera dado ver instaliado poder affimar a vV. Exas. da nossa civilizaşao. o Instilulo de Proteção e Ansistentiou a bem dos nossos ereditos e

Asradecemos, pois. pentionadissimos a vorstria a flufatra do Rio de Janeiro. grandiosa ernada de beneficenciat e caridade.n vossa prestimosa comparticipação nessa
(1)iscurso proferido pelo Dr. Moncorvo Filho na $3^{\text {a }}$ reunião das Commissões de Senhoras em 27 de Agosto de 1899.)

Foram tio tocantes as phrases pronunciadas por uma menina alumna do Collegio Williams, em uma das sessões, que desejando a divulgação de sua leitura, abaixo as exaramos.

Discurso pronunciado pela alumna do Collegio R. Williams, Aser Cantanhede, por occasiāo da entrega ao Dr. Moncorvo Filho da quantia angariada entre as alummas do mesmo collegio, e destinada ao Instituto de $P$ e Assistencia a Infancia do Rio de Janeiro
"Snr- Dr. Moncorvo Fitho.-As alummas do Collegio R. Williams offerecem-vos concebeu, e pelo qual trabathais euntmonio do nustituto que o vosso espirito caridoso © que vos trazemos vale pouco podo o ardor de vossa alma gẹnerosa.
da idéa que brotou em nossos corações arem valé alguma cousa mais a espontaneidade dos empiritos infantis, que tentam atravez de todas as classes se apalliaupa universal a sombra da subliue Caridade, como se approxiniavain e ainavan approximar e anar. que iam ouvir-the fesns. quando elle reunia no mesmo abraço todos os po magico ${ }^{\prime}$ '' a modesta offeren conselhos.
agasalho nos coraçóes yeuerosos que têm pouco aos que nada têm, aos que procuram extranho aonde possam abrigar-se do funesto passarinhos orphăos buscam um ninho

Aceitai e dizei aus vows pobresinh
desabrocha, como nmat rosisos poloresinhos: esta parting de comacoes aunde a eatridade uma lembranca de simpathia e frateruidade que vos mandaua Nato é mua exmolate desconhecidos, abandonando matinstante os brincos da man os vosions amigninhos
um ponco nos filhos do infortunio no céo!!" nos filhos do infortunio. seas immosinhos nat terra, irmãos de pensar amjos

## Commissões ale Benemeritas lo Inestituto de Proteçins Assistencia do Instituto de

DTREOTORIA GERAE

1) Germana Barhozat


COMMISSIO ESPECIAL.
(Or!anisuda por moposta de I). Maria N. Nantos Cherment)
1). Amma (i de Campos salles, D. Leonor de Campos salles, I). Nophia








## COMMLSSOES PARCIAES

COMMISNAO DO CATTETE
D. Dulce de $A$
 1. Inah Azevedo, D). Disther Azovedo e D. Alice Darieta Guimmaines,
1). Alice Fialho, Presidenteran DE Bomaroge
1). Astreria Taviares Bastos, I). ( Uorinal Tiar Fialho, I). Isolinib Solomé qollo Silyada.

COMMISSIO DO ENGENHO VELHO
1). Adelaide Leitane, Presidente; Viseondessa Schmidt, Baroneza de
odia, D. Emilia Cirdoso Lispport.

## COMMINSATO DE S. JOSE

 e D. Clara Horreira

## COMMISSÃO DE PAQUET

D. Elvira Pinheiro Freire, Presidente; D. Alelina Alambary eira o D. Firmiana Gianss Antomina Andrade, D. Beatriz de Souza Pe-

COMMISSÃO CENTRAL DO COMMERCIO
D. Maria Pinheiro, Presidente; D. Julieta Feital, D. Zulmira Feital, D. Virginia Pennaforte de Araujo, D. Carlota Viera Sonto, D. Mar!ab Nabnco, 1). Germana Barboza, D. Maria Magmo da Silva, D. Luiza Moraes Jardim, I). Corina Clarinda Fernandes. D. Corina dos Santos Bittencourt, D. Thereza Bahia, D. Elvira Cabedo Guimarães e D. Maria Amelia

## COMMIBSÃO DE CATUMBY

D. Panlina Andrade, Presidente; D. Adelina Andrade. I). Arminda Leal, 1). Maria de Siqueira Costa, D. Eugenia Leal e j). Ritta Leal da Silva.

COMMISSÃO DE JACAREPAGUÁ
Baroneza'da Taquara, Presidente.
COMMISAÃO DE SANTA THEREZA
D. Adelina Lopes Vieira, Presidente; D. Mariana s. Severo de Castro. D.- Antonieta Saldanha da Gama, D. Chiquita Jardim e D. Antonia Perreira.

> COMMISAÃO DA THICA
1). Maria Augusta Monteiro do Faria, Presidente; D. Jesuina Chaves Faria.

COMMISSĀ́O DE S. CHRISTOVAOO
D. Jandyra Fonseca, Presidente; D. Anclia Fonseca, D. Brazilia Durval, D. Hereilia Gaudie Ley e D. Ahaida Macieira.

COMMISAĀO DE LARANGEIRAS
D. Lniza Evangelina do Campon Cabral, Presidente; D. Natalina de Almeida Campos, IF. Alzira Guimaraes e 1). Julieta Ramos

Commisaño po 19 Districto do revienilo Noyo
1). Ceeilia Menden, Presidente: D. Arlelaide Vital de Oliveira, D́ Maria Vital de Oliveira, D. Alice de Aranjo Cormea, D). Helena Burato, -eorgina Tobas, D Eudoxia de Toledo Pattare e D - rinha Chaves.

COMMISSÃO DO 2? DISTRICTO DO ENGENHO NOVO
D.Lanra Eheken, Presidente; D. Alice Eheken. I). (Chotide Aché Cordeiro, $\ddagger$ Maria Engenia Pilar ol D. Castorinail de Oliveira Fonteneme

## COMMISAĀO DO RIO COMPRIDO

D. Maria da Conceicão de Azevedo Macedo, Presidente; D. Juka Silva, D. Maria Elisah Silva, D. Sarah de Macedo Soares Terra Passos D. Esther de Macedo Soares, D. Gabriella Ernestina de Macedo, 1 . Iracema silva e D. Adda Machado e Silva.
D. Mathilde Barbedo, Presidente; D. Maria Sayão Machado, D. Maria de Araujo Motta, D. Mmelia Reis, D. Amalia Moreira Drummond, D. Maria Moreira Drummond, D. Cecilia Sampaio, D. Jandyra Motta e
D. Ernestina Sayão Machado.

## Annexo No. 4

## Helatorio do Thesonreivo

Por motivo de molestia, não poude infelizmente $o$ nosso honrado thesoureiro fornecer-nos, a tempo, o seu relatorio completo Para obviar esse
deste trabalho, dar conta aos leito procuramos, na primeira parte ceiro da instituição.

Por outro lado
opportuna, o balanco promettemo-nos a publicar, em occasiāo existencia. , geral do Instituto no seu primeiro anno de

## Annexo $\mathbf{N}^{\circ} .5$.

## A primeira circular expealida:

instituto de proteccão e assitencia d' infancla

$$
\text { Rió ne }{ }^{\text {Do }}
$$

Rió de Dó Janeiro
Director : Dr. Moncorvo FiLho
Rio deJaneiro,.......de.
-de 1899.

No intuito de preencher nunca ora se impore ácher nossa ma momentosa lacuna que, mais do que respeito á proteção e á assistencia á Infancia, toméne sobre qual a que dive diz
imprecar, a quantos mprecar, a quantos se compenetrassemcia, tomei sobre meus hombros empenho, o seu concurso moral e material, sem on fundamentos de tal

A grandeza de tal desidera de prompto contra obstaculos inna iniciaprogresso civilisador, nầo tardou, tâo fecundo factor para o fiveis. cada espirito superior, um adardou em colher em cada philantropo nosso desde logo viavel e deixando entrever a convicto e enthusiasta, tornando-o O primeiro passo está dado : não foi debalde dermorada realisação de sentimentos mugnanima imprensa. que, com a clarivide a hospitaleira a mão protectora e dortinguem, estendeu-me graciosa e bia e elevação Antes, porém eforte.
nucleo que garanta a firme estaburados irecursos se congreguem em mister rocorrer-se á generosa compartic de tão ingente, obra, em um para o INSTITUTO DE PRoteção e Assistencia
JANEIRo.

Acol
humanitario este appello em prol do exito de tro mais profun tentamen, tenho a subita honra de subso civilisador quanto

## Annexo ${ }^{*}$. 6.

Modelo dos vales para donativos

```
            AUXILIO Á INPANCIA
Illm. Sur Iorector-Fundador do Institulo de Irotcreão e Assistencia a
        Commииieo-lhe que póde mandar receber á rua.
```

    quantia de.
    ....-mensacs comque
concorveri para auxilio do putrimonio dense Instituto ate ómez de

Data, $\qquad$ de. $\qquad$ de 1

Modelo do cavtão que a este companha

| INSTITUTO DE PROTECCAO E. ASSISTENCIA Á INPANCIA <br> Exm ${ }^{\circ}$. Sur. <br> Rogasc a V. Ex. a grasa de uma piedosa csmola para a installasão de tão humanitaria instituisào, de antomão ficando immensamento agradecida a sua |
| :---: |
|  |

$\qquad$

Approvado unanimemente Archive-se. Sala das Sessões, 9 de Dezembro de 1900.

Assignado :
Pelo Presidente: Alamiro Mendes.-Vice-presidente.

## INSTITUTO <br> DE

## PROTECÇÃO E ASSISTENCIA A' INFANCIA

## 

## RELATORI0 ANNUAL <br> (RESUMIDO)

(De 1900 a 190J)
apresentado á
SESSAOSOIEIMNE realizada em
24 de Março de 1901 por seu

DIRECTOR-FUNDADOR
Dr. Moncorvo Filho

Exmos. Sre. Consocios:

De accôrdo com as disposições do Art. $6^{\circ}$ § 1 dos nossos Estatutos, desobrigo-me hoje gostosamente do dever de apresentar o relatorio de todos os trabalhos do Instituto de Proteç̧ão e Assistencia á Infancia no seu segundo anno de existencia, de r900 a r 90 r.

Ha realmente 730 dias que em uma modesta sala do predio da Rua da Lapa $n$. 93, então minha residencial, reuni um grupo de prestimosos amigos e cheio de fé abalancei-me a propôr a fundação do Instituto, cuja creação me parece agora mais que nunca neces. saria, inadiavel mesmo.

Sempre julguei a tarefa penosa, nunca, porém, inviavel tão humanitaria ideia!

Todavia, com o correr dos tempos pude assegurar-me de que o patriotismo dos nossos concidadãos e o altruismo que preside aos seus actos é superior aos que vulgarmente se lhes attribue; hei tido verdadeiras surprezas e não fosse o valiosissimo apoio que minha ideia teve a fortuna de merecer, certamente não se teria em mim avolumado, como succedeu, o desejo ardente pela consecução do meu ideial, não me consagraria, como vae acontecendo, quasi todas as horas de minha vida á esses variados encargos que tomei sobre meus hombros, sacrificando muitas vezes, permittam-me dizel-o, interesses da profissão que exerço e d'onde colho os meios de subsistencia.

Só assim, com sacrificios e dedicação, comprehendo a defeza de uma causa como esta, para a qual todos os esforços são poucos.

E si é verdade que alguns escollhos tenho encontrado na humanitaria campanha em que me empenhei, não posso omittir um facto devéras honroso para a nossa sociedade - qual o de ter o meu tentamen despertado os sentimentos de não pequeno numero de philantropos que, concorrendo materialmente para installação do Instituto, jámais se furtaram a prestigiar a idéa com o seu concurso moral e palavras de animação para que eu proseguisse na caridosa empreza.

Ao indiz̄ivel confôrto que me trouxeram tão significativas homenagens, veio juntar-se a satisfação produzida pelo incondicional apoio da mulher brazileira representada por uma pleiade de Exmas. Senhoras do que tem de mais elevado o nosso meio social e que se identificando com a grandeza da causa santa, se decidiram,
com a simplicidade e a nobresa de virtudes que as caracterisam e congregando-se em commissôes nas differentes freguezias do Rio de Janciro, athgariar obulos e promover festivaes com o unico fito de constituir um fundo para inicio da magnanima Obra de Protecção a Infancia pobre deste abençoado torrão.

Pouco e pouco progredindo, embora sem o bafejo official ganhando incontestavel merecimento, o Instituto não tardou em se sentir fortalecido com o auxilio valioso de sua actual Directoria Geral, defirtitivamente organizada em 9 de Dezembro do anno passado.

## Directoria

Annunciada a eleção para Presidente, a Junta fundadôra em boa hora, lembrou o respeitavel nome do Exmo. Snr. General Quintino bocayuva, o cminente homem de Estado, o integerrimo e legendario republicano, o primoroso jornalista, e logo a assem bléa o elegett unanimemente, prevendo os innumeros e reaes serviços que ao Instituto pudesse prestar esse notavel cidadao.
S. Fxa., rico de dotes intellectuacs e moraes, tem deixado em toda a sua existencia um rastro luminoso e fecundo como luctador infatigavel e conserva sua pujança juvenil em todos os setus actos, quer como escripter emèrito de rara erudição, quer como politico, patrinta alnegado desde os memoraveis tempos da propaganda republicana.

Na physionomia trantuilla e serena de $S$. Exa. vaga scmpre o sorriso ccm seu coraçâo se aninham tão sómente sentimentos de generoso altruismo.

Levalus por esse conjuncto de predicados foi que depuzemos nas mãos de S. Exa. a presidencia da instituição de protecção ás creangets pobres, cujos fins differem em absoluto das ja existentes entre nós, porque vem ella sanar lacunas enormes, porque é ella destinada a amparar "pequeninn, principalmente nas edades primeiras da vida, fuando o ser humano mais carece de carinho e cuidados.

Não se enganou o Instituto em entrever, com a nova acquisição, a prospera carreira que the estava reservada.

Embora pröfunda e muito justamente preoccupado com questoes da mais alta relevancia, inherentes ao cargo de primeiro Magistrado no Estado do Rio de Janeiro, S. Exa. o Snr. General Quintino com o fidalgo cavalheirismo que lhe é peculiar, sentindo ainda uma vez, vibrar o seu patriotismo e movido pelo seu nobilissimo sentimento em prol da humanidade soffredora, acudiu ao appello que the era feito e aceitou a presidencia da nossa modesta ins tituição.

So o prestigio do seu nome valeu ao Instituto uma phase de maior progresso, além do merecimento que ganhou no conceito publico nestes trez ultimos mezes.

Podese, pois, antever o bridhante futuro reservado a esta associação que, começando do nada, sob oinfluxo apenado a esta pouca valia reunida a um intenso amor pela causados peyueninos conseguio atravessar dous annos de luctas por tempos bastante penosos á vida commum e apresenta-se hoje com un patrinonte regular e préstes, estou certo, a abrir suas portas uos patrimonio doentes que d'ella tanto carecem.

E como não pensar assim si para a realização desse philan tropico e civilisator drsideralum en tenho a gloria de pussuir companheiros de Directoria operosos, de tempera rija e capazes
os pela causa que abraçámos.
maneiras, quão infatigavel e nosso Vice-Presidente tão distincto nas 0 valente soldado das fileiras zelozo no (argo official que ocrupa, todos o sabem, é um desses legaes na Revelta de 6 de Sctembro, e engrandecimento - para qualquer enos elementos de prosperidade de possuil-o.

Alberto Corte Real é um brazileiro que no Commercio desta Capital soube imporse pela sua honorabilidade e valor moral a par de um talento superior. F' a elle que está confiada a guarta dos dinheiros do Instituto na qualidade de seu thesoureiro. Pequenos não teem sido os serviços já ha um anno por clle picstados a
esta piedosa instituiçã

Iedro Evangelista
1- Secretario do Institu Castro, estimadissimo cm nossa sociedade, pela attenção dispensada, tem-se tornado eredor de nossa estima sua solicitude e affabilidade.
José Carlos de Alambary Luz é um nome solojamente conhecido 2 dispensa nos aqui todos os louvores a une tem direito. Como 2 Secretario sempre modesto e bondoso, de una doçura de trato de administamais se furtou a nos orientar solbe assumptos varios para que elle conseguisse chegar ao ponto cm que se acha.

## Connmissies le Semhoras

As Commissões de Senhoras representam, a meu ver, o papel mais precioso na humanitaria propaganda. Nada mais sublime, de minorar molestia ou da de soffrem as agruras da - Desvanecido por falta de protecção e assistencia.

Desvanecido com a apolo que thes tem merecido o Instituto, eu agradeço a todas as Benemeritas das Commissões e faço votos advogamos com sempre o seu valioso concurso á causa que do seu progresso e da sua civilisača patria um serviço em bem

Não preciso chamar a attenção para o pauperismo que já vae lastrando nesta Capital, onde a miseria começa a apparecer com os horrores da que se observa em muitos paizes europeus.

Isso tenho-o verificado, por varias vezès, no sacerdocio da profissão que exerço.

Foi principalmęnte movido pela impressão dolorosa que taes scenas me causaram, de um lado, e o descalabro social, permit-tam-me a expressão, verificado no computo das estatisticas demo-grapho-sanitarias entre nós, de outro, que me levaram a encetar a iniciativa de crear o Instituto de Protecção e Assistencia a Infancia.

Em um trabalho sobre a mortalidade infantil que remetti, ha dias, ao 2". Congresso Scientifico Latino-Americano a realizar-se agora em Montevidéo, tive infelizmente a occasião de mostrar que a nossa população tenderá a decrescer forçosamente, si medidas severas nio forem quanto antes, postas en execução para tolher os passus da cxcessiva mortalidade infantil $\mathbf{e}$ mortinatalidade $\mathbf{e}$ augmentar o numero dos nascimentos no Rio de Janeiro. Esta é a unica Capital do mundo em que, pelas estatisticas se reconhece um excesso da mortalidade sobre a natalidade.
F. qual o meio mais seguro e mais prompto de pồr cobro a semelhante descalabro social ?

F' estabelecermos a verdadeira assistencia publica e desta é a assistencia a Infancia que devemos por em pratica, graças á medidas de protcç̧̃o, amparo e tratamento das creanças abandonadas, maltratadas ou doentes, por meio de leis, como existem em naçoes outras civilisadas, e pela creação de estabelecimentos de caridade e nesse sentido o projecto que presidio a fundação do nosso, preenche as lacunas existentes, encarando a questão sobretudo debaixo do ponto de vista scientifico e social.

## Predio

Desde que nos aventurámos á espinhosa tarefa nossas vistas se voltaram para a acquisição de um predio e não permittindo o patrimonio adyuirido a compra de qualquer que se prestasse aos fins exigidos pelo estabelecimento, as Benemeritas do Iastituto se dignaram recorrer aos altos poderes da Nação e solicitaram que, em vista do precedente aberto para outras instituições particulares, como a Escola $I_{5}$ de Novembro de recente creação, lhes fosse cedido um proprio nacional para que o Instituto, de inegavel utilidade publica, pudesse quanto antes funccionar.

Infetizmente a supplica da Benemerita Commissão não foi até hoje attendida e é por tal rasão que o Instituto de Protecção e Assistencia á Infancia nāo poude ainda acolher debaixo de seu tecto, tantos entesinhos que necessitam dos seus soccorros.

## Impprenest

O grito de alarme que me foi dado levantar ha dois annos contra o estado deploravel de uma grande parte de nossa infancia e a propaganda que desde logo iniciei tendente ao estabelecimento de medidas coercitivas de tão grande calamidade social, tocou a sensibilidade e o patriotismo de muitos jornalistas e escriptores fue com

Pennas brilnante e interesse se tem occupado da questão.
José do Patrocinio, Alvares de de Arthur Azevedo, Olavo Bilac Lose do Patrocinio, Alvares de Azevedo Sobrinho, Rami\% Galvão Lopes Trováo, Agenor de Roure, Claudio Junior, Julia I opes de 11 meida, Medeiros e Albuquerque, Alcindo Guanabara, Gama Fernanlos Seidl los Seidl, Baptista Coelho e outros, têm, nestes ultimos tempos abordado a questão, com rara habilidade, mostrando a necessidade que a sociedade brazileira se impõo de cuidar dos pequenimos e fracos de hoje, para que sejam os fórtes de amanhã.

A Evaristo de Moraes, o distincto advogado do nosso fìro devo a causa da infancia um livro primorosamente escripto sob o titulo

Alénças abandonadas e criminosas».
seductor e utilissimo trabalhos por mim confeccionados acerca do seductor e utilissimo assumpto e de memorías apresentadas a varios Congressos Medicos, realizei, em Setembro do anno findo, uma conferencia na qual me occupei do lamentavel estado das creanças pobres entre nós, demonstrando então as inconcussas vantagens do Instituto cujo programma enunciei naquelle momento.

## Congresso Nacional

Tive o anno passado o inexprimivel prazer de ver chegar até o seio do Congresso Nacional os echos de minhas palavras.

No Senado Brazileiro homens da estatura de Bernar
donça Sobrinho, Lopes Trovão e Bernardino Bernardo de Menram se da ram se da proteç̧ão e da assistencia á infancia, por cccasião le ser apresentado pelo primeiro d'aquelles Senadores um projecto assignado por mais de 12 de seus pares, mandando dar permanente açaça em proprio nacional ao nosso piedoso Instituto.

Esse projecto tendo si\&o approvado em primeira discussão, não poude proseguir em seus transmites por haver sido surprehendido pela terminaçio da sessão ąnnual.

No recinto da Camara, o prestimoso Ieeputado Serzedello Corrêa chamando a attenção do Congresso para a mortalidade das ereaneas nesta cidadé, ä par da diminuta nataliđáde, téve a boñade de ler as conclusões de uma memoria de minha lavra, galardoada com medalha de prata pelo IV. Congresso Brazileiro de Medicina e Cirurgia.

Pouco tempo depois o illustre e svmpathico deputado Augusto Severo submettia ao Juizo da Cama:a um bem concebido projecto
creando um imposto de $5 \%$ sobre os premios de loterias, cujo proflicte, na importancia de 6oo contos annuaes, seria dividido em partes iguaes para anxiliar a manutenção da Maternidade, da Liga Yontra a Tuberculose e do Instituto de Proteccão e Assistencia á Infancia Fisse valioso projecto assignado por $S_{4}$ Srs. Deputados despertou larga discussão da parte dos Drs. Augusto Severo, Henrigue Ladgen e Bricio Fitho yue, con a erudicão que os caracterisam, dissertaram largamente sobre a indigencia e a penuria de nossa infancia, salientando as vantasens de se amparar a iniciativa da creacion que propuz

Fonam porem haldatos todos os esforgos dos philantropos que no Congresso Nacional se lembraram do nisso molesto Instituto ; a emenda sobre loterias, apezar de subseripta por $8+$ representantes da Naşa, dos mais prestigionos, foi regeitada in limine!

## Muniecipalialante

Fssas malogradis tentativas de obtensato de auxilios por parte du Fsitado, estenderam-se tambem as que eniprehendi procurando conseguir o concurso da Munieipalidade do Rio de Janciro.

Sob a ahninistação do Exmo. Sr. Dr. Coctho Rodrigues apresentei realmente um requerimento em nome desta Directora, impefrando de S. Fx. a praşa de permittir que o Instituto fosse installado emparte do proprio municipal á rua do Passeio em que funccionára
 levava a crer, fosse entāo favoravel, mereceu despacho completamente negatioo.

Enis fatus nion vieran em nada arrefecer o men enthusiasmo pea bleia: antes, polo contrario, obrigaram-me a redobrar de esforgrspara a açuisição dos meios de leval a a effeito.

## C'onselhen Menneicipal

- 

() actual (`onsethö Municipal cujos membros se têm mostrado algum tanto interessudos pela creaça do nosso Instituto, em varios projectos de enncessóes diversas tèm proposto a obrigatoriedade de dual contribuiciat de 100 tooo mensates ans concessionarios emquanto iitarem at cmpreras.

Como se vera no annexo n. i, o prazo para inicio de taes contribuiços é em geral prolongado; alem disso algumas dessas concessies ji foram consideradas cadućas e outras vetadas pelo
lrefeito.
desta caridosit instituição. Para o primeiro quasi todas as Exmas Sras. concorreran brilhantemente. O segundo, uma festa excepcionalinente bella foi organisada pelas respeitaveis e distinctissimas Exmas. Sras. Dd. Germana Pinto Barboza, Carlota Vieira Souto Dulce Pertence e Maria Nabuco, as quaes tanto devem de serviços O nusso Instituto e um numero nāo pequeno de instituições de beneficencia e caridade em nossa Capital para as quaes tecm sido muito precinsa a existencia de tāo dignas Bemfeitoras.
()s dhis outros festivaes effectuados foram um no Boliche Sant'Anna e outro no Jockey-Club o qual foi levado a effeito graças a bondosar aequiescencia de seu Presidente o illastre Sr. Dr. Costa Ferrar. Mupas Benemeritas entre as quaes a Dxma Sra. I). Cecilia Mendes, a infatigavel batalhadora pela causa dos innocentes, incum-biram-se de evidar esforços para que essa festa tivesse real brilhantismo e proporcionasse boa renda a nossa instituç̣ão. Devem ser citados como tendo tambem concorrido bastante para o exito dessa festa os nomes das Fxmas. Sras. DD. Evangelina de Campos Cabral, Maria Magno e Alice Fialho.

## Donativos

Dentre os differentes donativos materiaes feitos no correr de 1900 a 1 リOI, alguns devo salientar por se haverem constituido elementos de grande incremento e permanente auxilio a nossia Obra (annexo n. 3).

Quero referir-me ao poderoso concurso a que se propoz a Companhia Ferro-Carril de Villa Isabel offertandosem Dezembro do anno passado oresgate mensal dos seus coupons, a um real cada um, para augmento do nosso patrimonio.

A' um estrangeiro de coração magnanimo pulsando pelo bem da patria gue o hospeta, o distincto Dr. Carlos Muller, digno Director darfuelia Companhia, devemos a lembrança de tão significativa quão humanitaria proposta.

Logo nos primeiros dias do mez de Janeiro, em que foi estabelecida a medida, começaram a affluir em numero não pequeno, os bilhetes de passagem d'aduella Companhia havendo attingido no primetro mez a 120 mil e no segundo a 3 If 900 , prometten do serem sempre crescentes as remessas, tendo em vista o espirito altamente altruista desta população.

De accôrdo com os outros Membros da Directoria, tenho dado como estimulo, trez brindes mensaes aos que maior numero de coufons teem remettido ou collocado nos elegantes cofres verde e brances fornecidos graciosamente pela Companhia de-Villa Isabel eque sé actiàm nos escriptorios dos jornaes diarios e nas estações dos bonds.

Incitadas por tão caridoso exemplo varias emprezas e casas commerciaes comeģam já a imitar, nesse ponto a Companhia de Villa Isabel.

E' assim que o estabelecimento de fumos do Sr . J. Macedo Portugal, sito ao Largo da Carioca n. 6, offereceu, ha já alguns dias, - resgate dos chromos de seus apreciados cigarros «Domino», a cinco reis cada um.

- Os Srs. Britto e Lacerda, proprietarios da casa «A Jupyra» ferreceram 100 etis por cada par de calçado que d'ora avante venderem eo Sr. C. A. Lopes, dono da fabrica de «Cigarros Globo* communicou tambem estar resolvido a respatar a 5 ricis cada umos rotulos de seus productos industriaes. Fmfim es Srs. Cezar Gomes \& Comp. em delicada missiva ha dois dias scientificou a esta Directoria haver resolvido, do mez de Abril em diante, emittir talöes correspondentes as vendas effectuadas, resgatando.os mensalmente a viinte ricis cada um.

Alen destas casas commerciaes, outras ja prometteram contribuir com uma porcentagem sobre gencros diversos para auxiliar a ealização da grandiosa Obra de Protecção e Assistencia a ilnfancia.

O Commercio, essa poderosa alavanca do proyresso das naçōes, com a generosidade que sempre o caracterisou, tem sido para o nosso Instituto um dos mais vigorosos factores de sua prospera carreira, aqui contribuindo com valiosos olbulos para augmento do patrimonio, como registram as listas de subscripção, alli offierecendo graciosamente os seus prelos e o material necessario para as differentes impressōes typographicas de que nâo tem podicto prescindir a nossa instituição. Neste particular não se podem olvidar, sob pena de commetter a maior das injustiças, os estabelecimentos commer ciaes dosi Srs. Fernando Frcire, Jeronymo Silva, J. A Guimarães, Ribeiro Macedo \& C. e Almeida Marques, que contribuiram de modo assaz valioso, para uma consideravel economia por parte do Instituto.
F. assim que teem sido impressos papeis de escriptorio, livros, officios, enveloppes, pregrammas, circulares, listas, diplomas e ate os nossos Estatutos em uma edição de mil exemplares!

Com a citação desse facto acode-me assignalar um outro que deve ser registrado e que representa para todos nós um padrão de
gloria.

Quero referir-me ao desenvolvimento financeiro do Instituto.

## Movimento financeiro

Como se sabe dous longos annos temos atravessado sempre em continua e crescente propaganda, procurando usar de todos os meios para acquisição de um capital com que possamos realizar nosso
aspirado intento.

Não poucas vezes, desde o dia da fundação do Instituto eu e os meus nobres e estimados companheiros de Directoria tivemos de satisfazer despezas de todo o genero.
bolsa particular para que nâo fosse data de hoje, o fizemos de nossa bolsa particular para que não fosse onerado o Instituto com a sahida
de dinheiros, embora destinados a prosperidade da humanitaria empreza.

Realmente o nosso sacrificio attingiu a não pequenas propor¢̌̃es; demol-o, porém, por muito bem empregado e dest'arte tenho a ventura de poder declarar jamais haverem, os nossos honrados a operosos thesoureiros, tido a opportunidade de archivar em seus livros-caixa, despeza alguma directamente feita com os dinheiros sob
a sua guarda.

Agora, porém, que a administração do Instituto vac ja se tornando bastante difficil pela variabilidade de serviços, pelo accumulo de trabalhos de toda a sórte, tudo se acompanhando necessariamente um oupezas de maior vulto, sou forçado a propor a acquisiçâo de um ou mais funccionarios que serão gratificados por conta de uma parte da renda que já possue a instituição e mesmo graças a pequenas porcentagens sobre as cobranças de contribuições que forem

Com relação a thesouraria do Instituto convem declarar que em Maio de 1900 por ter de se retirar para a Europa o Sr. Oscar de Carvalho Azevedo, passout este ao novo thesoureiro então eleito o Sr. Alberto Côrte Real, todos os haveres peitencentes a nossa instituição, deste recebendo o Sr. Azevedo a respectiva quitação, como consta do livro de actas da Directoria.

Pela leitura do ultimo balanço apresentado pelo digno actual thesoureiro (annexo n. 4) se verifica que o nosso patrimonio se elevou no decurso de dois annos ao valor nominal de 71:647 ${ }^{\text {So40 }}$ que junto a ultima doação de $38: 238 \$ 230$ rs. actualmente ainda no Banco da Republica, pretaz quantia superior a cem contos de reits, o que é relativamente bastante, considerando-se a época que atravessamos e as difficuldades de todo a sorte de que está nossa população
assoberbada.

O facto mais importante da vida do Instituto no anno social de 1900 a 190ı foi essa doação de $38: 238 \$ 230 \mathrm{rs}$. em data de 3 I de
Dezemp Dezembro do anno findo feita pela Associaf $\tilde{\pi} 0$ Protectora dos Orphãos pobres filhos dos Defensores da Patria, que, não tendo consegar o seu patrimeu programma, resolveu tão utilmente assim empregar o seu patrimonio.

A acta de assembléa geral especialmente para esse fim convocada e publicada no Fornal do Commercio, de 16 de Dezembro de 1900, foi subscripta pela benemerita Directoria e dignos fundadores e por cerca de 50 associados da referida Associação.

Está em via de conclusão a escriptura publica para legalidade completa da excellente doação e por isso devem ser lembrados com louvores os nomes das Exmas Sras DD Germana Barboza, Cartota Viêira Souto, Dulce Pertence, Adelina Lopes Vieira, Maria Drummond Franklin, Urania de Argollo Silvado, e dos Drs. Costa Ferraz, esforcaram considerave er. Moreira da Silva, pessoas todas que se esforçaram consideravelmente para que fosse realizado o vantajoso
donativo.

Pela leitura do annexo n. 6 ves que a sympathia da parte do nosso publico generoso e sempre prompto a amparar as grandes ideias, tem continuado. E tanto assim é que varios bemfeitores, alem dos já citadus em meu primeiro relatorio (1899 a 1900), offertaram espontareamente seus serviços profissionaes, alguns dos quaes teem sido, com grande proveito, pela Directoria do Instituto aproveitados.

Com gentile»a extrema excepcional dedicação o Club União Commercial temonos, desde que iniciamos nossos passos em prol da Infancia, prodigalisado o seu valioso concurso abrindo sempre os seus confortaveis salōes para as reuniões do Instituto

Justo é pois que na o passe despercebido tão valioso auxilio e aceite a Benemeritia Directoria do Club o nosso mais vivo agradecimento.

Con o intuito de manifestar á Augusta e Benemerita Loja Maçonica loous de Dezembro toda a minha gratidão, aguardei propositalmente esta opportunidade, para que de modo saliente fosse assignalada a significativa homenagem de que foi alvo o Instituto na minha humilde pessoa.

Honr:undo-me com um convite para discorrer, em uma conferencía, sobre os humanitarios fins da nossa instit'rição, acudi solicito ao benewolo appello dirigido pela Benemerita Loja e tive entắn a auradavel surpreza de vela mandar imprimir a referida conferencia com folheto, cuja publicação importou em quantia pouco interior a toosooo, offerecendo em seguida toda a tiragem de 1.000 exemplares an nosso Instituto, para ser por elle distribuido e vendido em beneficio do seu patrimoni).

Fin nome desta Directoria traduzi o nosso reconhecimento por tiõo clevada prowa de apreģo.

## Hallecinnentos

Rendendo homenagem aos que desappareceram da vida no correr do amo de ryoo a igor, depois de haverem prestalo servicos an noiso Institut.), representando-o, compareci aos funeraes dos nossos saulosos consocios Ferreira de Araujo, Manoel Cotta e Magalinães Calret.

Apresentei tambem condolencias pessoaes aos nossos prestimosos Membros fundadores Srs. Mancel Onofre Ribeiro e Mario Paulo de Almeida, o primeiro pelo passamento de S. Ex:ma. consorte e o sesundo, de seu extremoso pae.

Enviei pezames tambem a digna Benemerita Exma. Sra. D. Alice Faller, Presidente da Commissão de S . José, pela morte de um irmão e ao nosso Membro Benemerito e Protector Sr. J. A. Guimzzes por traver perdido seu-extremoso filho.

Tenho, emfim, chegado ao termo da minha exposição sobre os trabalhos do Instituto no periodo do seu segundo anno de vida de
de ig00 a 1901 e antes de terminar não me posso exhimir de una obrigação de honra.

Lançando uma semente util como a do emprehendimento a que me proput, não pensei que tão cedo ella fructificasse e no entretanto depois que me aventurei a tratar da proteção das crean ças, diversas associações destinadas a tão nobre fim teem-se já organisado em nosso paiz, o que prova a valia de nossa humanitaria campanha.

Ao que devemos, porén, em grande parte tão proficuo movimento?

A'magrianima imprensa desta rapital, a qual me vendo desinteressadamente adogar a nobre causa dos pequeninos, correu pres surosa ao men encontro e estendeu-me graciosa e bencvolamente sua mão generosa e fórte e emprestou-me, com a sua solicitude e o incentivo de suas palavras, as energias de que carecia, n'uma tarefa de tanta responsabilidade e estudo!

Desolirigome, pois, de um sacrosanto dever, patenteando, nestas linhas, a imprensa brazileira o eterno agradecimento da lirectoria do Instituto en nome de todos os seus membros, como echo das infelizes creancinhas desprotegidas e qué nelle encontrarão effectivamente a salvação ou attenuaçãe dos multiplos e variados males que a affligem.

Calar seriz uma falta, d'onde me nasceu esse vehemente desejo de contrihuir para o melhoramento das condições en" que vivem as creancinhas polres em nossa Capital cuidando-thes da alma e do corpo

Ha onze longos annos que diariamente, na Policlinica do Rio de Janciro, de oisu observo quantos estragos vae jí produzíndo a miseria, a penuria e a indigencia nesta Capital.

Previra os beneficios que iria prestar esse estabelecimento pio, meu pae o Dr. Moncorvo, seu fundador, quando ainla en 1874 em seu livro sobre "o exercicio do ensmo medico no brazil» proclamára a necessidade de se crear, entre nós, um serviço especial para tratamento das creanças pobres, semelhante aos existentes em Paris, Lonflres, Vienna, etc

Alimentandó sempre essa ideia e reconhecendo cada rez mais a utilidade da exectşào do-seu programma, teve a suprema ventura de inaugurar cm $2 S$ de Junho de 1882 a Policlinica do Rio de Janeiro, Obra para a qual muito concorre» o braça forte e bemfeitor do Ministro do Imperio de então, o conselheiro Rodolpho F., de Souza Dantas.

Entre os Serviços de Clinica logo creados, inaugurou o Dr Moncorvo o de Molestias de Creanças que ininterruptamente tem funcciovido the hoje havendo-soccorrido cerca-de $\mathbf{1} \overline{3} .000$ pe queninos.

O nueu estagio nesse Serviço, tão concorrido, vasto theatro tanto de estudo scientifico como social, deixou-me muitas vezes profundamente commovido pelo estado lastimavel em que dezenas de infe izes alli eram conduzidos em busca de allivio a seus males.

Nenhum problema mais digno de ser resolvido em nosso paiz, pensei eu, do que esse que toca a alma nacional e euja resoluçãc ño mais pode ser adiada

- A proteção da infancia abandonada, disse o distincto phiGantropo italiano Cavaglion, não deve ser consideradamima sociedade de soccorros, mas uma empreza de renovação moral da sociedade pela educação da creança, tão indispensavel como a instruç̧̃̃o obrigatoria, porque a protecção da creança é o preparo do homem sem apoio natural a todas as aptidōes da vida».

Náo temos o direito de mostrarmon'os "impassiveis quando meditamos sobre o futuro das creanças, cssas almas mutas a imnocen tes, como thes chama Bernardin de St. Pierre.
"Desgraçado o egoista que se desinteressa da infancia !'» exclamava com justa razão V. de Bernis, o illustre jurisconsulte francez.
$O$ marco que hoje lançamos, com a solemnisação do $2^{\circ}$ anniverversario de existencia do Instituto de Proterção a Infanciat; significa que jámais nos fraquearam as energias para realizar o nusso desideratum.

A coragem e a persecransa de que rareciamos na caridos:a empreza, haviamos bebido nas paginas da historia da vida de Sãe Vicente de Paula, historia tão seductora quão Enstructiva.

Quem ousara negar ter deixado esse vulto no mundo um admiravel exemplo de bondade e devotamento pelas creafinhas deleci maltratadas e abandonadas, das quaes se constituiu o maior patrono:

Como outros tem o genio da sciencia ou das artes, o da politica ou da guerra, S. Vicente de Paula era dos homens que tirmam o genio da Bondade. Por sua fecunda impulsão estes comprehenden a humanidade como o mais importante de todos os progressos, o quic consiste em augmentar o valor moral e a diminuir o mal physico. Quaesquer que fossem os serviços immediatos prestados por um Sãe Vicente de Paula a seus contemporaneos, por mais admiravel yue pareca a figura desse homem do povo inclinado para os abismos do soffrimento, e a distancia que comprehendemos a extensão da gratidào que the é devida; e cada dia que se passa melhor o averigumans, com o germinar das sementes que elle espargio e que teem tranformado 2 alma moderna.

Nenhum exemplo outro prova, com mais clarividencia, of quante vale a iniciativa individual de bondade, que em Vicente de Paula, muito bem cognominado o Pae da Caridade, era acompanhada de um maravilhoso poder de contagio. Vicente amava por instincto es seus semclhantes e a caridade foi para elle um dom da natureza e como que uma irresistivel vocação

Na perigrinação pelo mundo, graças a suas palavras cheias de amor e de justięa, o Par da Caridate, opèrou nas cunsiciencias, até mesmo refractarias, uma verdade ra revolução moral e foi assim que conseguiu, sem difficuldade, reunir ao redor de si uma phalange de piedosos que lhe offereciamo seu nome, o seu credito e a suaj bolsa. Entre os muitos que secundavam a Obra de abnegação e de perseve-
rança do grande philantropo, resalta o nome de Legras, a nobilissima senhora cujo cortaça, cheio de devotamento, esteve sempre ao serviço dos pobres e dos enfermos.

Essa collaboradora dos grandes e memoraveis feitos de Vicente de Paula, acompanhando-o no sacerdocio da caridade, prodigalisava cuidados aos doentes pobres e levava o alento aos depauperados pela fome e pela miseria.

A grande Obra de Vicente de Paula foi principalmente a de soccorro dé infancia abandonada que succumbia ao frio da noite, ameaçada de cahir nas mâos dos mendigos de profissão, dos explo-
radores de creancas:

Lá figura ent Pa
La figurar em Paris o Hospicio «des Enfants assistés» que reprea maior gha vida de S. Vicente de Paula.
sem lar e sem paon, uma verdadeira cruzada, favor dos pequeninos Rua São Victor pande ina verdadeira cruzada, obtendo o edificio da Rua São Victor onde installou o grandioso estabelecimento que anto honra a lrança.

Esse bemfeitor da humanidade em uma época de dessolação e de angustia, como aquella em que conseguiu realisar prodigios de tão fecunda:benemerencia, deixou ás gerações que the succederam um precioso legado, um exemplo de amor e de altruismo.

Os sentimentos que elle desenvolveu têm enternecido as almas moderinas e nos ensinado a compartilhar de todas as formas de sof -frimento-tal é o contagio da bondade.

De um individuo ella segue o seu caminho atravez da sociedade e atravez de seculos

Eis porque conservar-se ha sempre irresistivel à sedução poderosa e salutar da figura de um licente de Paula.

Historia alguma, melhor que a suta, far-nos-ha comprehender até que ponto pode uma bella aç̧ão possuir a virtude da propaganda
infinita.
'Agradecendo-vos a attenção com que me distinguistes ouvindo as presentes palavras peço permissão para, terminandlo, reproduzirvos uma opiniào abalisada e instructiva.
«Proteger contra a molestia e a morte o berço de seus filhos, è para qualquer paiz o mais imperioso dos deveres, como o mais palpitante dos interesses.
"Como se deve, pois, asir para forçar a viver os que nascem debeis? Como preservar aquelles que, bem constituidos, estão todavia ameaçados de succumbir por carencia de cuidades intelligentes? O interesse ao mesmo tempo humanitario e patriotico destas questões, e tao evidente, que se seguirí com emoção os esforços maravilhosos feitos todos os annos em prol de milhares e milhares de existencias $=$ mfantis, cuja saude está em nossas mãos».

## Dr. IF)oncorvo Filho,

## ANNEXOS

10
RELATORIO DE 1900 á 1901

Annexo $\mathbf{N}^{\circ} .1$.

Concessões do Conselho Municipal
I - Decreto n. 742 - Linha de bonds de Madureira a Irajá - Concessão ao cidadão Alberto P' Pacca e João Antonio T. Barrozo, 100 жо00 por nez para o Instituto, desdeo estabelecimento do trafego. Apresentado em 20 de Marco de 1900 e assignado o conftracto em 12 de Novembro de 1900.
II - Projecto n. 14 -Linha ferro-carril da Estagão do Riachuelo a Penha - Concessão a Jose (fomes Dias. A presentado em 23 de Marco de 1900; 100 por mez para o Instituto, quando iniciar o trafego.
III - Projecto n. - Linha de honds do Bemfica a Vetado pelo Penha - Concessão a Thendono Silva e Sonza Prefeito Dr. tituto. Apresentado em 29 de Setembro de 1900). J Joño Fe
IV - Projecto n. 85 - Linha da Estaço de I). Clara ao Realengo - Concessão ao coronel Francinco Siqueira Queiroz e outros, 100 $\$ 000$ mensaes para o Instituto, a começar quando iniciar o trafego. Apresentado em 12 de Outubro de 1900.

Annexo $\mathbf{N}^{\circ}$. 2.
Festivaes em beneflcio alo Instituto
I - Exposição de Arte - Realizada nos saloes do Derby-Club, de 12 de Mareco a 8 de Abril de 1900 Renda liquida.............................. Nota.-Os quadros o objectos de maior valor mão tendo encontrado compradores, acham-se ghardados atim de serem aproveitados em oc-
caniáopportuna.
II - Fentivalinfantil-Realizado no Eden-Theatro, a rua do Lavradio-Conston de comedias, canconetas, monologos, coros e bailados - 23 de Maio de 1900 . Renda liquida
III - Boliche SANTANNA - Funcẹ̆üo offerecida ao Instituto em 16 de Maio de 1900.
IV - Jockerciob = Corrida em prol do Instituto, effectuada com assistencia do Exmo. Sr. Dr. Campos Salles, em 16 de Dezembro de 1900 .
Renda liquida apurada até 24 de Março de 1901

## Annexo $\mathbf{N}^{\circ} .3$.

## Donativos materiaes

I-J. A. Grimanás-Cireulares, recibon, impressos $\}$ Cumprido.



 -xemplares da polka Zizita, enviada a O P’aiz cebido pelo arn Si. Arthur Azevedo.

Instituto.
Vi Ararsto Baptata Thema Rica capa para\} $\begin{gathered}\text { rrampabido. }\end{gathered}$
 Oe seda expestos na rasa Mme Nató á rua do Guvidor. para serem vendidoscun leneficio do Instituto GOff. a Soce de Agricultura Brazi-l-ifa.!
CHI - Thanor Teinema de Ammida - Broche offerecido paraser rendido em beneticiodo Insti-
 nal C'asa Postal, á rua do Ouvidor, para ser vendido.
X - Dr. Evibinto de Mobabs - 100 exmplares do lived ale sha lav ra intitulado reangos abando-
und "undex cerimimoses, pata serem vendidos a
dinda não vendido.

Ainda nito vendids.

Algume já vendidos.

X - Lora Maconica bors de Dragmbro - 1.0 oo "xmplates dat conterencia Pela Infoneias re- Alguns já ven alizanla
de tonson).

MaETRO DR. OLEGARIG TAMARES
Offereri(110 do Lustituto e da Liga contra a tubereulose. $\left(\begin{array}{l}\text { alizado. }\end{array}\right.$ ,

 valua Kllia, "xpostos ai xenda no estabeleci-t celida at im mento "piano de (rystal" á travessa de säo portancia da
Frada
veno.
ruda.



- $\mathrm{VI}=\mathrm{F}$ messia de sok refis por exemplar que for vendido cebido pelo do sen "Alatanatek Fluminense
\} Instituto.
XVil - Companila de Vhed Isabel - Resgate men- Cumpriu om sal dos coupons de passngem a r real cada um Jan. e Fer.
 -
XIX - Fernasionderespesocza Promessa de $10^{\text {to }}$ to ? A inda

- XX - Brato d Larerda- Proprictarios da loga de ralcalo . A Juprai" promessal de roo réis por -14 25 de Mase de 1901. .
XXI . I Macedo Pobrtan
não ini-

XXII ( A. Lomb Reser
"omos te sens "igatros "(ilobo"
\} Hem.
 2o recis de taloes comespondentes aos artigas as
athe vender.
XXIV - Companila de vilda lsabse, 19 afres verde da mesma companh rial depositados os corpons Comprin. da mesma companhia e as esmolas do Institnto


## Annexo $\mathbf{N}^{\circ} .4$

# Balancete alo patoimonio do Instituto de Protecciáo e Assistencia i Infancia do Rio de.Jancivo Hio ale Jnneiro 

EM 20 DE MMRG(O DE 1901
Ematolietes da Divida Poblima


1) inheiro rin calixat

Total do patrimtonio
S. E. 0.1 ( Kio de Jameiro, 20 dr Mare de 1901.
(G:0xcixito
$45 \times 2: 20$
71:(647\$040
() thesomreiro.

Exposicion annexa ao balancete bo Instituto de Proterçio e Assistencia á Infancia do Río de Janeiro, Feita pelo net thesoltreiro ma 20 de Margo de 1901 .

Pelo balancete orguizada nesta thata rerificast nte je se eleara a
 the dia a dia chegram mo men conhecimento offertas valiosas e espondosos de nossa populacão. Dentre muitas outraso offes sentimentos cari(emos recebicto iltimamente. Do Dr. Beruarde Ramos ada , Di. Puima. sra. 1. Garcia Correat, 190\%000; de um Anonymo man ada a 0 Paiz $200 \% 000$; do sr. José Pires Carrapatozo, $200 \$ 000$; da Exma

Sra. D. Luiza Correa Giarcia, 100\$000; de um grupo de amigos do thesoureire, 170 soo. O facto main importante a registrar 6 gue esperamos realizar em poncoss dias a tramsferencia do patrimonio da Associacuao dos mente doado :a nonso Instituto, nue foi pela sua lirectoria gensi30, o que elevará immediatamente í quantia de 109:885 \$pzo os haveres da nossa Ane cociacão. Na nltimat reuniāo do Instituto, realizada no nalāo do Derly Cluh, foi appovada a proposta do thesoureiro para que os nocios fandadores a benemeriton concorressem com a mensalidade de $2 \boldsymbol{\%} \%$ oo. Presentemente a Thesomraria esta mandando cobrar os mezes de Janeiro e Fevereire do corrente anno e tem a satisfacion de aninnciar que on - recibos apresemtados tem sido promptamente pagos. I essa umat renda
 foro no varombe do ammo patssato, pois qute se achava depositada no mais importante estabelecimento de redito da Republiea a a ninguem era dado prever tian gramde denastre.
ER Essa importandia, conforme o halancete, foi recebida em inseripçoes de :3 "Lo e devera ser regatada dentro de cineo annos. ronforme " aceordo comin os redores do banco. Os juros que essa importante quantia nos dá \& pequeno, mas nato temos ontro raminho a segnir, senáo o da enpera do resgate. En penso que " Instituto polerá com vantagem empregar os sens haveres disponivers em hoas hypotheras, porque abén da garantia que esse emprego de rapital offereere hat vantagem dos juros
 se nesse ente perioto dr propatas antato nto conseguirá elle no dobro
 sympathia surge de todos os lados ain prol de nosso Instituto, como apotheose remmeradora dos esforcos e da dedica̧ão extrema do Benemerito Fundador Dr. Moncorvo Filho.

Rio de Janeiro, : 0 de Marco de 1901.
© THESOCREIRO

## Alberto Côrto Real.

## Annexo $\mathbf{N}^{*} .5$.

## Commissões ale senhovas


1 - Commissio mo Rio-Comprido - Em 9 de Agosto
II - (de 1900 .......................................................
$\square$
II - (ommansio jinectoki -. Ein ig de Agosto de $1!(\%)$. ENGENiO Novo (1). Lanra Ebeken), em 7 de setembro de
 Fooc.

V-Commissáo de s. Chmistová - Producto de umf festival realizado nesse bairro, enn 7 de Setembro de 1899

Total $\qquad$

## Annexo $\mathrm{N}^{\circ} .6$.

## Offerecimentos de serviços profissionaes

I- Avelino ine ANDRADE:<br>$\qquad$<br>II - Antonio Thomé de Moira. - lintor.<br>Baimit martins........................ Concertinta.<br>

Approvado unanimemente. Archive-se
Sala das Sessões, 24 de Março de 190i.
Assignado :
Pelo Presidente : Alamiro Mendes.-Vice-presidente.

# INSTITUTO <br> DE <br> PROTECÇAO E ASSISTENCIA A' INFANCIA DO <br> यस्ञ <br> JHANTHETR (b) 

## RELATORI0 ANNUAL

(De 1901. a 1902)
APresentado á
SESSX O SOIEMINE
REALIZadA em
14 de Jullo de 19O2
POR SEU
DIRECTOR-FUNDADOR
Dr. JKoncorvo Filho
$\rightarrow-$ 是

Exmas. Senhoras:
Meus dignos consocios:

Identificado com a ideia de dotar o nosso paiz com um estabelecimento de assistencia a Infancia, pondo em contribuição tudo que de mais hodierno recommenda a Sciencihe a Philantropia, não trepidei em dar execıção ao men plano e cis que, pela terceira vez, vós trago a relação minuciosa dos trabalhos emprehendidos cm cumprimento do promettido programma que tive a honra de vos apresentar em 24 de Março de 1899.

São passados tres longos annos e cerca de 4 mezes, sem um minuto de repouso, sem um momento de desanimo na lucta ingente que eu e meus nobres companheiros encetamos com o intuito de contribuir para a realização do nosso ideal sem duvida, tambem o ideal da Patria e da Sociedade Brazileiras.

Não nos faltaram dissabores; não deixaram de vomitar sobre nós suas espurcicias os da matula relapsa dos reptis invejosos, dos beleguins e dos nullos, sem que felizmente chegassem a nos macular siquer de leve as repugnantes törpezas e_perfidias sobre nós jogadas.

E' que magnanima era a causa, descommunal o nosso esforço e vehemente a corrente de sympathia que rapida e progressivamente ganhava a nossa Obra. Nada, porém, arrefeceu o nosso enthusiasmo nem a nossa tenacidade e labôr.

E si ha campanha em que mais sacrifitios fôsse preciso empenhar foi essa que gloriosamente vamos vencendo, desinteressadamente, empregando para isso os nossos melhores esforços.

Está iniciada-ninguem o ousará contestar-a verdadeira protecção e asşistencia á Infancia entre nós.

Resta agora que espiritos mais adeantados, que intelligencias mais robustas e que os abastados de nosso paiz, continuem a Obra iniciada, completando a, como meréce, em benéfíció da Sociedade Brazileira.

Que a ideia é sã e utilitaria basta lembrar que ella acaba, em Fevereiro deste anno, de ser abraçada pela Liga contra a mortalidade infantil creada em Pariz, sob os beneficos auspicios do grande vulto politico que se chama Waldeck Rousseau.

Dest'arte teve o Brazil a ventura de ver tres annos depois de encetaďa nossa campanha, a adopção cm lirança na alludida Liga, de fins mais ou menos identicos ao do nosso Instituto, queaquella adheriu em mensagem por mim enviada.

## Homenagem cos mortos

Antes de iniciar a enumeração dos factos relativos ao Instituto não posso deixar de render aqui a sincera e justa homenagem a que teem direito os nossos dignos collaboradores roubados a vida quando innumeros e valiosissimos aincla poderiam ser os -t seus servicos á nossa obra.

De Marco de rion até esta data tivemos a registrar o pas samento dos seguintes associados: Drs. Joáquim linto da Fonseca, Carlos Jrthur Moncorvo de Figueiredo, Augusto Severo, Joaquim Francisco Junqueira, Joaquim Garcia I uarte, Coronel Petro Borges Leitão e os Srs Jorge Martins, Leopoldo Miguez, Commendador Jõ̃o Intonio Gumarães Pinto, Coronel Candiclo Jose de Siqueira Campello, Rozende Julio dos Santos e Manoel Thomé Rodrigues (Membros Fundadores); Conde de Antonclli e Dr. Joaquim Goloy (Honorario e Beuemerito): Dr. I uiz Mario de Sa lireire, Corond Carlos de Magalhães, Fugenio Emilio Raffard e I)r. M. Mattos Rodrigues (Honorarios): Fxmas. Sras. Luiza de Moraces Jardim - (Benemerita) ; Maria (irne B. Vicira, Ernestina Côrte Real e o Snr. I)r. Eduardo dos Santos (Contribuintes).

## Progresso do Instituto

(Com rclação á prosperidade do Instituto de Proteç̧ão e Assistencia a Infancia, devo com sati.facão declarar que, nos tempos que atravessamos, o aleantamento e o progresso obtido - pela humanitara instituiçã: é realmentejassombroso, tendo-se ainda em conta a tradicional apathia com que se encaram entre nós as iniciativas de responsabilidade e trabalhos como esta.

E' que contrastando com esse traço de nossa indole, destacase de modo assa\% avantajado, o espirito eminentemente bemfazejo de nossa populaço sempre prompta a cooperar para as obras de beneficencia com o concurso de seus donativos.

Ahi têm os nobres consocios, porque cstamos com a ia Seç̧ão do nosso estabelecimento funccionando com toda a actividade e preenchendo vantajosamente os fins para que foi fundado.

## Directoria

Desvaneço-me em poder, nestas linhas, assignalar o enorme oncurso dos membres de actual Directoria do Instituto.

Bem avis̊ado andou a assembléa de 9 de Dezembro de 1900 suffragando o nome do Exmo. Sr. General Quintino Bocayuva para o cargo de Presidente.

Relatar o carinho dispensado por S. Ex. á Obra, mostrar o interesse com que trata S . Ex. as questões a ella referentes achandose como é sabido, com as penosissimas responsabilidades que não The faltam como Presidente do Estado do Rio de Janeiro, seria repetir aquillo que todos observam e sabem.

E que mais se poderia esperar do amoravel coração de S . Ex., de seu. espirito altamente patriotico e de sua mentalidade, uma das mais robustas que honram a patria brazileiral
do $I^{\circ}$ Tenente Alamiro Mendes, vice-presidente do Instituto, cabe um logar de honra no presente relatorio. O nobilissimo companheiro de Directoria tornoutse durante o ultimo anno o mais enthusiasta da humanitaria campanha e não tem poupado um ceitil da sua actividade em bem do funccionamento do Dispensario ja inaugurado.

A elle posso garantir, se deve em grande parte o estado de prosperidade em que felizmente se acha o Instituto, onde diariamente o prestimoso Vice-Presidente comparece e desempenha, com solicitude inegualave!, o seu elevado cargo, prestando-me na penosa administração do estabelecimento o mais valioso auxilio.
$A$ elle se deve o importante donativo de $980 \$ 000$ feito pelos socins da extincta Seritdade Funcraria dos Cadetes canficiores de 1. Batallaño de Infantaria.
() honrado e digno Sr. Capitão Alferto Côrte Real, gerente da conceituada firma desta praça N: $\operatorname{colson} \mathbb{N} C$, excrceu atéo dia 7 de Maio do corrente anno com criterio, zelo e interesse o cargo de The-
soureiro.

Para provar o que affirmo basta percorrerem-se os livros da escripta do. Instituto para se reconhecer a minuciosidade dos lançamentos, a clareza e o cuidado com que o nobre companheiro de Directoria se desempenthou da espinhosa tarefa que sobre hombros
tomou. tomou.

Obrigado a emprchender prolongada viagem á Europa em commissão da casa commercial a que pertence, muito a contrasoste foi forçado a pedir em 7 de Maio a sua exoneração do cargo que exercia no Instituto.

Assim sendo, feita para esse fim a réspectiva eleição, unaninemente foi suffragado um- nome bastante ligado a grande Obra le Assistencia á Infancia - quero referir-me ao do Sr. Tenente Kemvindo, Vianna, digno Gerente da Casa Edison, á Rua do Ouvidor.

Este prestimoso membro fundador to Instituto, de ha muito rue a este dedicava desusado interesse e reunindo em si preciosos redicados e caracter illibado, justissima seria a sua indicação para thesoureiro, qual pleña confirmação recebet em de Maio:

Ninguem ignora hoje que Bemvindo Vianna, cuja sympathia e enorme no Rio de Janeiro, tem procurado e com exito, no curto espaço de tempo que occupa o espinhoso cargo consagrar a melhor boa vontade e interesse aos negocios da Thesouraria do
Instituto.

Os Secretarios Pedro Evangelista de Castro e Dr. Alambary Luz continuaram a prestar os seus serviços a instituição.

O Dr. Alambary Luz, espirito altamente cultivado, nunca se esquivou de, com suas luzes e conselhos preciosos, auxiliar vantajosemente a penosa administração do Instituto e entre outros serviços que lhe deve esta humanitaria instituição, corre-me o devel de citar a iniciativa da valiosa doação de 1:605 0000 feita pela Nova Associasã̃o Promotora da Educação da Infancia Desvalida de Paquetd, da qual foi Presidente.

Seria falta de nossa parte si tambem ao illustre Sr. Dr. Alambary luz não registrassemos aqui o nosso eterno agradeciménto.

A actual Directoria do Instituto, cujo mandato sendo de 4 annos deve terminar em 24 de Março de 1903, foi modificada pela substituição do Sr . Moreira da Silva, $3^{\circ}$ Secretario, que se exonerou do cargo este anno, sendo eleito para elle o Dr. Luiz do Nascimento Gurgel.

Sinto verdadeiro jubilo em assignalar as grandes vantagens da bellissima acquisição que em boa hora poude se louvar a gossa Directoria com a entrada desse meu illustrado quão estimavel collega.

O novo 3 Secretario, tambem um dos Chefes dedicados do Gabincte de Clinica Medica do Dispensario, quotidianamente está presente no estabelecimento demonstrando rara solicitude e com a sua actividade collaborando efficazmente para o bom andamento dos trabalhos administrativos.

Com as modificações citadas ficou a D rectoria (ieral assim constituida : - Director Fundador, Dr. Moncorvo Filho; Presidente, General Quintino Bocayuva; Vice-Presidente. $1^{\circ}$ Tenente Alamiro Mendes; Thesoureiro, Tenente Bemvindo Vianna; $1^{\circ}$ Secretario, Pedro Evangelista de Castro; $z^{\circ}$ Secretario, J. C. do Alambary Luz; $3^{\circ}$ Sccretario, Dr. Luiz do Nascimento Gurgel.

## Sessões realizadas

Não tem absolutamente sido perturbada durante o nosso anno social a serie de sessões quer ordinarias quer extraordinarias determinadas pelos vigentes estatutos.

As sessões realizadas foram as seguintes :
Sessão solemne em 24 de Março de 190 r, realizada no Clul, União Commercial, por occasião da qual ficou resolvida a installação immediata do Instituto, Segundo a opinião dos Srs. Deputados Drs. Augustơ Severo e Henrique Lagden, então presentes.

## Sessões ${ }^{\circ}$ ordinarias :

28 de Junho de 1901.
4 de Julho de rgor.
12 de Dezembro de 1901.
12 de Março de 1902.
12 de Junho de 1902.

Sessão extraordinaria:
7 de Maio de 1902.
Todas estas realizadas no Salão de Honra do Instituto.

## Administração

Pelos Estatutos que nos regem cabe toda a responsabilidade administrativa e dirigente do Instituto ao Director-Fundador e a proposito não se póde esquecer o culuanto de penoso e de difficil tem sido, durante tres longos annos, gerir uma instituição da ordem dest que pela multiplicidade de questões a resolver e escassos recursos de que dispōe me obrigou a uma severa economia quasi incompativel com o scu funccionamento.

Todavia é com desvanecimento que posso assignalar que o Instituto está installado hoje já com a sua $r^{a}$ secção-o Dispensariofunccionando com regularidade ha mais de um anno e, graças a uma actividade ininterrupta e a boa voritade e esforço consideravel, o capital que me foi dado angariar e os respectivos juros têm sido conservados intactos nas mãos dos nossos honrados Thesoureiros.

Não tem parado o desenvolvimento da instituição na qual raro é o mez em que modificações ou adaptações vantajosas não temos posto em execução, creando pequenas installações e juntando - novos e proveitosos contingentes a execução dos serviços do Dispensario Central.

Tendo se multiplicado todos os ramos de serviço interno do estabelecimento, tornavase lacuna muito sensivel a falta de um sub-Directór que me pudesse auxiliar na espinhosa tarefa. Essa lacuna foi, a meut ver, perfeitamente sanada com a approvação do nome do Dr. G. Philadelpho, chefe do Serviso de Clinica medica do Dispensario para occupar o cargo.

- . A ninguem é ciado contestar a illustração que possue esse eminente collega que em si reune ao lado da indiscutivel competencia, seconhecida modestia.


## Secretaria

O pessoal da Sccretaria, quando se inaugurou o e tabelecimento, compunha-se apenas de tres empregados: um chefe de secietaria, um encarresado do expediente, um porteiro e um continuo.

Não tardou que augmentando o serviço sob todos os pontos de vista, e havendo impreterivel necessidade de preencher as lacunas que existiam, de accôrdo com os meus collegas de Directoria, nomeasse eu o seguinte pessoal:

Orozimbo de Andrade, Chefe da Secretaria; Evaristo de Andrade, Guardrolitross, Antonio Carlos Cesar Sobrinhō Auxiliar da Secretaria; Octavio de Assumpção Guimarães, Encarregaado do Expediente; D. Izabel da Costa Cesar, Administradora do serviso de distribnisão de leite esterilizado; Norberto Trindade, Porteiro e Alacrino José de Lima, Servente.

Ainda de accôrdo com os meus honrados companheiros du Directoria foi estabelecida a seğuinte remuneração :


Já que aqui me refiro ao pessoal da Secretaria do Instituto, não devo calar o meu contentamento pela correção, zelo e solicitude com que têm todes os actuacs funccionarios do Instituto procurado cumprir os segis deveres.

Bem se comprehende que, desde que não houvesse esforço para o trabalho, a minha tarefa ja por si só espinhosa, mais difficil ainda seria em $\backslash$ sua completa execução, si não se mostrastem correctos e operosos os que teem a seu cargo o movimento do Instituto a sua escripturação.

Por estar ainda no seu periodo de inicio fui obrigado a fazer um regimento interno provisorio até que a observação e o tempo me permittam assentar as bases exactas do movimento do Instituto.
1)esse regulamento que é muito minucioso, aqui deioo insertos os seus principaes topicos.
O) Instituto estí aberto das 7 da manhã ás 5 da tarde, os serviços profissionacs começam porem ás 10 horas da manhã c duram até 5 horas da tarde.

Durante esse lapso de tempo trabalha tambem o pessoal admi nistrativo. Ao. Chefe da Serretaria incumbe todo o secriģo de escripturação, extraç̧ão de recibos, fiscalização do serviço de coupons, etc., além da insfpecção do estabelecimento, principalmente debaixo do ponto de vista do asseio e da ordem.

A administradora do leite faz o serviço de tīstribuição das Io ao meio-dia. Os cobradores de mensalidades prestant contas no dias $1+$ e 29 de cada mez.

## Thesonmaria

Da organização da humanitaria instituicão de que tratamos. a Thesouratia, sem tuvida alguma, uma das seç̧ठes de maiơ responsabilidade e importancia.

Sob esse ponto de vista tem sido porém o Instituto de uma rara felicidade.

A essas despezas invariaveis deve-se juntar uma serie de outras inevitaveis e constantes como sejam as das verbas de medicamentos, drogas, peças de curativo, vestes, calçado, alimentos etc, etc., já não fallando das eventuaes.

Accresce tambem a circumstancia de que tem sido o Instituto e a sua 1 . Secção installados com muita parcimonia e com o correr do tempo muitas lacunas havendo se verificado, tem a Directoria sido obrigada a calcar a despeza mensal com quantias varias despendidas - com a acquisição de novos moveis, objectos diversos, instrumentos de clinica, de cirurgia geral e dentaria, de gymnastica, de esterilização de leite, etc, etc.

Dest'arte difficil não será deduzir a somma enorme de sacrificios a que impõe a administração do Instituto, cuja prosperidade é incontestavel diante das estatisticas ja computadas.

Dos sucios e contribuiç̃̃es. Muito tem ajudado a manutenção do Instituto a resolução da assembléa de 9 de Dezembro de 1900 de que os membros de varias cathegorias contribuissem mensalmente com uma pequena quota destinada a manutenção da húmanitaria instituição. O numero dos que assim contribuem tem augmentado.

Algumas contribuições mensaes pela sua espontaneidade e valor merecem ser aqui registradas :


E' com a maxima satisfação que ora posso assignalar os bemfa. zejos nomes das pessoas que se esforçaram em angariar donativos e e contribuições mensaes e que são: D. Maria da C. de Azevedo Macedo (lenemerita), Lourenço Ribeiro Torres, Antonio Trovão, José da Silva Lamaignère, Virgilio da Silva Lamaignère, $1^{\circ}$ Tenente Alaniiro Mendes, Victor Salgado, Jorge Martins, Alferes Arnulpho Sarmento, José L. da Fonseca Ramos, Coronel Marques Porto, Antonio Andrade, Luiz Andrade, Dr. Alambary Luz, João Cancio, Capitão de Mar e Guerra Antonio Lins Cavalcanti de Oliveira, Major Raul Pedreira de Cerqueira, Capitão de Fragata Silvinato de Moura, Dr. J. 1.. Bolstad, Dr. Evaristo de Moraes, Caןitão Tenente Marques da Rocha, Dr. Cezar de Campos, Corohel Dr. Flavio Falcão, Coronel Dr. Thomaz Gouveia de Almeida, Gustavo Röhr, Capitão Alberto Corte Real, (Todos membros fundadores), General Carlos Eugenio de Andrade Guimaráes e D. Ignacia Fonseca,

As mensalidades dos fundadores teem sido de $2 \$ 000$ mensaes, notando-se que alguns contribuem com quantias superiores. Os socios contribuintes fazem o donativo mensal de $\quad \$ 000$ para cima.

Elevou-se a 8:934 $\$ 500$ a importancia total das mensalidade; recebidas pelo thesoureiro durante o anno de 1901 .

Tudo leva a crêr que essa cifra seja em muito augmenṭada este anno, tendo em vista os offerecimentos'espontaneos que sempre estã̃o
sendo feitos a D Directoria do Instituto sendo feitos á I irectoria do Instituto.

Úma empreza de alta philantropia como esta não póde ser man. tida sem grandes recursos; o programma do Instituto por seu lado é longo e complexo; cada um dos fins'a que se propõe a instituição, por si só, é sufficiente para occupar o tempo e a attenção de muitos Si possivel fosse consegurr de cada um dos habitantes desta (apital uma pequenina quota de mensalidade de quanto seria a renda
do estabelecimento?

As grandes corporações e agremiações existentes no Rio de Janeiro poderiam, sem penoso onus, estabelecer um donativo mensal destinado ao Instituto e estou certo que nos seria dest'arte muito facil poder dar immediata e completa execução ao monumental drsidrratum do nosso programma desde logo fazendo funccionar as officinas para creanças, a escola, as creches, o jardim da Infancia, o asylo de materNo sentido dessas ponderações, não me par já inaugurado.
os Srs. Membros do Conselho Municipal pareče descabido lembrar aos Srs. Membros do Conselho Municipal a creação de um imposto annual de $20 \$ 000$ para cada associação litteraria, scientifica ou recreativa, clubs carnavalescos, dançantes, companhias de seguros, de navegação, cooperativas, emprezas de carros, etc., etc., destinado a manutençio do Instituto que está prestandp serviços de assistencia que incumbem a Municipalidade e que effectivamente ella não os proporciona a nossa população.

Até agora, 3 annos e cerca de 4 mezes após a sua fundação, não poude ainda o Instituto louvar-se do mais insignificante concurso do Estado ou do Poder Municipal, não obstante o appello que lhes tem
sido dirigido por diversas vezes.

Cumpre entretanto lembrar que instituições muito mas recentes e de fins evidentemente mais limitados, têm recebido da Municipalidade recursos nãa pequenos que sobejamente as têm favorecido.

Não ha talvez instituiçĩo de caridade alguma funccionando actual-
nte entre nós que não tenha subvencão do Estado ou da Municimente entre nós que não tenha subvenção do Estado ou da Munici alidade ou de ambos os poderes ao mesmo tempo.

O Instituto de Protecção e Assistencia á Infancia vive dos seus proprios recursos, luctando com difficuldades quasi insuperaveis.

O resgate de coupons das Companhias de bonds tem proporcio. nado ao Instituto uma fonte de recursos consideravel e com tendencia a augmentar, digo, confiandu no espirito altamente generoso de nessa
população.

Considerando que até Outubro só a companhia Villa-Izabel resgatava os coupons a nossa piedosa instituição e que dahi em diante to.sim a quantia de 4.868 as offereceram tão vantājoso auxilio, ainda as. sim a quantia de 4:868\$319 porque foram resgatados todos os coupons enviados durante o anno social de 1901-1902 representou um meio auxiliar digno de menção para a manutenção da caridosa Obra.

Devem tambem ser citadas aqui as casas commerciaes que ennttem coupons beneficentes em prol do Instituto ou que resgatam cartös, etc.

C. A. Lopes-Cigarros Globo.....................
5 réis
Casa 7 uprra-Cada par de calçado.
10 "
10
20
Cisar Gomes iv. C-Coudpon beneficente....... Domino.
Giownc Wascke l'orcentagem sobre a venda de cerveja (ainda não cumprido).
Ac Tincidor-Cada chromo de cigarros Dominó (ompanhia Manufactora de Fiumos - Cigarros Dandy.
,
Ao terminar este capitulo cumpro o grato dever de demonstrar o reconhecimento desta Directoria a todos os doadores das maiores quantias recebidas desde 24 de Margo de rór até a mesma data em 1902 e cujos nomes com prazer aqui registramos:

> Salles, em nome de s. Exma. filha I). Sophia.
> I'a Nova Associação Promotora de Educação de laquetá (dissolvida).
> 1:000\$000
> 1:605\$000
> 1)a seciedade Funeraria União dos Cadetes é Inferiores do $1^{\prime \prime}$ Batalhāo cie Infantaria (dissolvida).
> 989\$000
O) donativo da N. I. Promotora de Eiducaģão de Paqueta foi feito por iniciativa dos Snrs. Drs. Alambary Luz, Pinheiro Freire, Antonio e Luiz Andrade, Manoel Ferreira da Silva Nunes, João Araujo, Mathias H. da Silva, João Alves Cabral e com o voto da Exma. Sura. 1). Adelina Alambary Luz.

A doação da Sucieltade $i^{\circ}$. L. dos Cadetes e Inferiores do $I^{n}$ batallice de: Intantaria por iniciativa dos Alferes Francisco J. Monteiro Chaves, A. F. Villa Nova e Mario de Faria Vianna.

Derem ser assignalados além destes o do Snr. Luiz l)eslandes da apolice Accumulativa n. 20.344 de 500 pezos feito em 12 de
 derneta da «Uniāo Commercial» com a quantia de $6 \$ 000$ já averbada e vales no valor de $2 \$ 000$ ( 20 de Novembro de rigor), e das. acçỏes ns. 6.38 I e 6.382 da Cooperativa Militar no valor nominal
 zembro de 1901) e vendidas a $30 \$ 000$ as duas em, 24 de Janeiro de 1902.

Cumpre-nos ainda citar mais os seguintes donativos: de 150\$000, angariado pelo Snr. Capitão Joaquim Pinto Dias, de um protector do Instituto; dos Snrs. Fructuoso Antonic Rotelho, Zeferino Lobo e Senador Moraes Barros, de 50 Sooo cada um.

Recebam todos as expressões do nosso mais sincero agradecimento.

Quanto aos donativos materiaes, o da Companhiar Iacisicinios, que tem diariamente continuado a fornecer o leite ao Dispensario; o do Snr. Santos Moreira de um bello quadro de photographias dos membrốs da Directoria do Instituto ; o do Snr. Gama Fernandes de um quadro com o retrato do Revdmo. Abbade D: João das Mercês e o de 50 volumes do livro sobre o «Acre» dados por sau autor o Coronel Dr. Thaumaturgo de Azevedo, muito penhoraram a Directoria do Instituto.

## -Lista total alos donativos. materiaes enviados no anno social de 19D1 á 1902.


MANOEL FERREIRA TCNES. -- : Cohmmats de camella.

 1.ок木 eirembares impressias.

JERONYMO MACEDO. mil (inculares impresmas.
SILVA IRMTOS. - Formecom gratuitamute os medicamonpos prestripos derante " mimeiro me\% d d’ahi em diante comio abatimento de 50 :1
M. NUNES \& (C.-Ronpas, tomos, chape ribuidos perbas, tonas, chapeos, fazendas, ete.. para seremi disIORACIO DE A NDPSDE Rivis
de botinas due vender. . PINHO. -1 Mac
. PINHO. -1 Machina electrica de correntes continnas.
MARIO PINTO. - 1 Armario de vinhatico.
 ODRLOS Consario, para as creanças, a começar com 20 liftos diarios.
andor CoNTEVILLE \& CHABAUD. - 1 haiança de mola (2:5 kilos)
DOMINGOS TEIXEIRA \& C.- 1 relogio, fantasia, para me\%a.
FERNANDES MALMO \& Ca - Offerecemgratuitamente forlos os concorto e amolacies do instrumentos cirurgicos, ete.
CARLOS A. (ioMES. - I'm grande armario de canella para o estandate MERINO \& $(\cdot-1$ pelvimetro $\because$ gratuitamente qualquer amolacão de
TM ANOXYMO.- 1 grable columna de canella para um busto
CASA FONTES - ${ }^{\circ}$ pincas, 3 facas de amputacão, 1 seringa de Roux, is paFER cotes re saze e 12 vidros de catgut

Fs MALMO
operacoues e exames cirurgicem gratuitamente nma meza para ALBERTO CORTE REAL - 1 pal

J．A．GITMARAES PINTO． 5.060 folhas de receituario impressas e 3.000 rattomes fichas）．
GORONEL BELLARAINO GARNEIRO I Imprimoroso retrato do Snr：（ie－ In rai Quintino Borayuva，ricamente cmoldurado．
IN．RIBFIRO HA LI $\% \quad 1$ caixa de vinho．
MANOEL COELHO Plantas，alornos，follagens para o dia da inaugu－ racuo do Institnto．（emprestimo）
ANoNYMO． 1 thesonra de nickel para cimurga．


CANDIDO FERNBNDES \＆（．2ors．por cada venda de fazenda，que tizer．
BRTTO \＆ILDIO． 100 rs．pelas iendasque fizer de eafé，mantriga，etr． DR．VIEIR． SO WO．－Resgate dos chromos de cigarros Dahdy das col－

（ASAMRO W．FOSEECA．： 2 bisturis de nickel de desarmar．
 dos membros dat Directoria do lustitato．
DOMIXGOA JosE PEREIRA． 3 carretos de moveis do Lycen do En genho Velho at lustitutw．
GILBERTO GAZZERINI \＆ROCHA．－Os preparos de todos os mamores Jo Instituto．
IR．I．SARDNMIA．Premessa dre organzar em Nictheroy um concerto in－ fantil em beneficio do lustituto．
DR MONGORO FHDHO， 1 ensoval de recmanacido，com 2es pecas． I bergo de madeina， 1 apparelho de esterilizaçan de leite，tudn
（WMMENDADOR J A．（iABARAEA PINTO．Objectos de escriptorio．
G．DAA FERSANDES：－Madro ricamente emoldurado com o retrato do Anmemerito do Instituto，Abhade D．Ioano das Merees．
（1：0STINHOHIISN．ALMEIDA．（；latas de chocolate．
1）．IDELA（：OSTA．On pecas de roupinhas para recemansedos．

 pata 0 mimeographo．


LOAREXCOR．TORRES． 1 trapesio parao pavilhão de gymmastica．
M．d．BITTEN（OURT． 1 par de jarras para o salão de homra．

MENANAK ZILDA．OLGA e EDGAR CORTE REAL．－1 peça de superior ＂retone．para os aventaes，lençóes，ete．，do Dispensario．
PCPODE MORAES．-1 festival no jardim Guarda－Velha em beneticio do Instituto（ainda não realisado）．
PASCHOAL．SEGRETO．－Festivates nos estabielecimentos da Empreza de espertarulos econcertos com beneticio do Instituto（ainda nă
CEKAR（aOMES \＆（ $\cdot .-1$ peso de metal branco，para papeis．
 recemnascido．
BENEVENLTO CELINI．Medahấ moldurado．busto do Marechal Floriano Prixoto．em bedixato relevoldurado．
CARVAIAHO COSTA \＆C．－－2 tapetes de ferro para a entrada do Instituto． D．PAULINA ANDRADE．－ 34 peças de roupinhas．
D．JOANNA VIEGAS．－ 21 peças de roupinhas．

D．AMELIA PEREIRA LAGO．－＂Enducha’，musiea manuseripta com－ ponta pela doadora．
MENINO FLORLANO MONTEIRO CHAVES． 1 fogareiro para gaz．
ALMEIDA MARQUES．－2 folhas de papel pergaminho．
D．EVANGEIINA M．DE BARROS．－Flores artiticiaces． J．J．S．POMAR．－1 handeija de doces bom un rastello． REZENDE \＆（．－－5 sacoos de serragem．
（iEOR（iE MASCHKE．Chopps para as festas do Natal． RICARDO RAMOA．－： 2 pares de calçado．
UM GRUPO DE MO（AS（LIE TRABALHAM PARA OS POBREN pecas de roupas．
PINHO \＆C．－Resgate de coupons beneficentes de cigarros á í réis cadaum． WM MEMBRO FUNDADOR．－ 1 relogio de parede．
JOAQUIM TEINEIRA PINTO．－：latas paracafé e assurar．
D．JOANNA VIEGAS．－ 3 apparelhos de electricidade（usadosi．
VIUVA BERNA．－A lapide da inanguração，em marmore．
MENINO AGANSIZ SARMENTO．－35 peças de roupas para recemmaseidos．
DR．（i．PHILADELIPHO．－ 1 Jreometro， 1 Pioskopio e lanceta para 1 （iabinete de amas de leite．
1）．MARIETA PEREIRA MONTEIRO．-4 toncas e $:$ rintrinos．
A．MATVOS \＆（ $\therefore$ \＆pares de sapatinhos de seda，bã e chtremeios．
FRANCISCODESA＇．－（irande mmmero de vidros vazios para medicamontos．
 JOSE＇FERN．INDES BASTOS 1 duzia de pares de rhinellos．
＇THEDIM RODRIGIVES \＆（ ${ }^{\prime}$ ． 1 carroça de carvion，ii． 11.
MENINA LEA MEIRELSEE，（irande quantidade de objectos para o（iar binete de inicroscopia．
1！TENENTE ALAMIRO MENDEA，Diversas ronpinhas．
1）．I，IZA B．（＇ORREIA DE FARIA． 2 toucas e 2 canivetes．
1）．ZITA PIMENTEL．fipares de sapatinhos de lá，famizas e f toura
MANOEL（AONCALVES（ARVALAHO． 1 （
 Buthös Carralho．Volumes das mrelercēes do segundo rompi－ ladas pelo 10 sohre Direito Romano，parat serem vendidas as somo
em henefirio do Instituto．
UEXINDRE（＇IDIDE－－
DR raver
DR．能PHERINO MEIRELLES．—欠 exemplares da obra＂Das diarrhéas na a infancia
MENINA LOURDEA PINTO．．if toucas． $1: 3$ pares de sapatinhos de hat，： habadouros，$:$ vintriros， 1 mandriano 1－1 ramisola．
 tot mandrióes， 2 fraldas， 1 tonda， 2 babadouros e $: 2$ pares de meias，（17 peças）．
D．ANTONIE＇TA（\＆OMES．－1 par de sapatos de la e diversas roupinhas
TENEN＇TE EDVARDO DE MA（iALHAES，－－Ima raderneta da＂luiãa Commercial＂rom fi\＆OO em dinheiro vales no valor de 已\＄（\％）．
1 M ANONYMO DE S．PACLO．－ 3 toncas， 9 camisinhas，o 1 vestido．
 （Bicyclettes，corridan a pé，etc．），a realizar－se em Jezembro do corrente．（Não foi levado a effeito）．
BRAZILINHA，filha do Dr．Sardinha．-2 toucas o $: 2$ pares de sapatos de $1 \overline{1}$ ．
OSCAR GOMES VELLOZO．－ 3 cadeiras para o＂Coneerto Figueiredo＂a realizar－se nos dias 10 ， 17 e 24 de Dezembro do corrente anno．
D．HELOISA FIGUEIREDO．－ 23 fraldas， 9 vestidinhos， 1 camisa de ta－ nella， 2 coeiros e 1 camizeta．

CONE(GO AMADOHE BIENO.-8 vamigolas e 1 par de sapatinhos de lit.


I. JOANNA VIEGAN - 1 vidrode lactone.

 teiros. 8 macon de pannos e $3+$ tiras.
 fpromiado com o mesmo dinheiro: compratoontrosahio branco.



CH. ARCHAMBEAI. 1 वaixa de finissimos bombone parisienses.
 uhos. 1 satia hranca com eorpinho. $\because$ avontases 2 colehas de retalhos. 1 casathinha, fares de sapatos de tricot
 M. Gpates de sapatos de setill.

1M.I INONYA. alatas de ataduras gessadas.
IM INONVMO. 1 broble de prata.
IM INONYMO. 1 par de sapatinhos
11 ANoNVMO. 1 camisola de rhita
IM ANONVMO. 1 vistirlinho.

 lia. 1 I hhasa da lat.


 sald, $\because$ duzias dr moias protas, $\because$ duzias dre sapatinhos de lá.



leaixa de altimetes de fralda.




(ik.io Tl R(O). Diversos ohjectos a fithtasia.

 misinhas.
 Meira re ? pares de sapatinhos.
 6 pecas dre roujuinhast
 s:upatinhos.

RAIL, LAPEN (:URDOSO, - t tomeas e 3 camisolas.
 batouros, $\because$ camisolas, 3 camisinhas, 5 hlusas o 8 paletots de la LM ANONMO.- 1 chapé preto para menino.
1). BERNARDINA AZEREDO, -Grande numero de peças de rouna.

- NOTRE DAME DEE PARLE.- Retalhos detfaremdas divarsas, NAPATARIA BRRA(iA. - B pares de samatos.
13ARBONA FREITAS \& ( $\because$ objecton differentex.
- 1). MLICE FU M(NNTEIRO. - -20 brinquedon diversons.

FRED. FI(iNER.
FRED. FIGNER.- Vm phonographo, musicas, ete.





 ()b. APOLINEA e HELENG

MENINOS FLORLANINHO , FRIN( - 3 tommas de renda.
IM ANONYMO. - 15 peras de mopinhas:
(:ANA NICOINON \& (
MENINA YOLANDA.- 10 duzias de lengos com batras.
 MENINA MATHILDE: REZENIGE RIBEIRO Netim.

1 hlusa.
MARIA LAVRO REOENDH (CHVVEA. 3 pares de sapatinhos, s ramisolas A. BEHRING. -10 páos de
1). BERNARDINI





$\because$ toucas e 3 yestidinhos. FREITAS. $\quad \because$ pares de sapatinhos.

 crystal 1 d jarminha.

R. MORPIRGO. 10 ternos de roupas, 1 blusa e 1 camisinha,
H. MARIA OLNMIDA ROSA. . (; pares de sapatinh camisinha.
D. ANTONINA BOR(iES TORRRS ( caisinatinhos e 1 camisola

MENINO ALFREDO. .-.
D. HEF\&AT BRAGS TODRDES de vestidos.

UMA ANONYMA.- - $;$ vestidinhos rendersos brinquedos.
ANNIBAL, BENEVOLO .
REDA(ÇAO 1). NOT/Cノ Camisolaste 1 par de sapatinhos.

(ioMES LEITi; to estojos de toillete.
IMANONYMO. - -1 par de sapatinhos torneiras para bebidas.
1-1).JANHYRT FONSECK.-1 par de sapatinhos.
lW ANONYMO. - 4 toucas, 5 baixa de brinquedos.
1). ARMINDA LEAL. - 3 bringuedon
1). MARIA. - Divernos brinquedos

PALAIS ROYAL -

MARIA LITIZA FERRAZ. 1 tonca de setim.
1). RONA. : abaxis.
1). AMIEIIA (iALIARI).- 1 sacco de balas.

AL,FRFDINA DA (ONGA MATPON. - 5 pecas de roupas.
ABO HE (ARVALHO AKLVEDO. - duzia de garrafas da fonte de santa PWO INE Thereza.
FRFIRE INE A(illiAR. - - garrafan de licores.
1). MARIA HA GIAORIA. 10 peşas de roupa.
i. AMALIA MOREIRA. 1 touca, 1 bringhedo e um presépe pequenino
1). J1:IEIAOF MOREIRA. IV versos brinquedos.

AILVAHOR MORFRIR. 1 brinquedo.
LIOOVI(O) B.SRBOZ. 1 tonca.
IM ANONYMO.- 1 par de meias.
(). MARIA MOREIRS. 1 ramo.
(I). $1, A I R I$ ARAIJO. 1 brinquedo.

MATTOS \& (. 1 santa.
TENENTE BENVINDO VIANNA. 25 camisas para luz incandescente. 1). 1.1 CIA N. ROHRRIGIEA, 5 camisolas, 1 calca, 1 par do sapatos de lat. I tonca, $: 3$ camisas, 1 camiseta, 1 blusa de cor e diversos chromos 1. roupons.

FAMILIA MOREIRA $A M M A I O$ - 1 chapéo de palha, 2 toncas de setim. I tonca de algodao, ${ }^{2}$ camisinhas, 1 coeiro, 1 córte de fazenda azul e 1 mamadeira.
1). AMEAIA HA FONNECA FERNANDES,-5 pares de meia, 1 terno de roupa e : camisas.
ANONYMO. ifamisas de gomma, 2 camisas de meia, 3 ternos de rompa - blusas.
(HARIAK HIER - 1 peçade lona.

JOMQ1LM PEREIRA JUNOR. - 1010 kilos de assucar.
Jい可 (i: OLIVEIRA. . J kilos de assucar.
MANOFI, (
ANTONHO JONE' (iRFIALA.-5 kilos de assucar.
MENINI EILINA RODRIGI EA. 10 pacotes de matte.
ANONIG JOA SANTOA BARROS. 10 pacotes de mat te.
JosF: VICENTE ROCHA. - imacotes de matte.
ANTONIG HIAS PEREIRA.- Spacotes de matte.
HERNARDJNO (ioMES AZEVEDO... 100 empadas e 100 pasteis para as festas do Natal.
1)R. ALFRFDO MAIA (Ministro da Industria). (Collocação de um telephone no Instituto, por intermedio do ir. Braga'Torres.
COROSEL. HR, TH.MIMTLR(: MO DE AKENEDO.- Por seu intermedio. cessio das handas do 10 e 7 batathoes de infanteria para- ats festas de Anno Bom e Reis.
DR. SAMTEI, PERTENCE.- POr sem intermedio cessĩo da Banda da Brigada Policial para As festas do Natal.
SLLVEIRA. (i) broches de prata.
JOSE' FERNANDES M. I'I('IIECO.-6 chapéos e 1 gorro.
ALMEIDA IVREIRA \& ( -1 harrica de matte.
J. MAHLA SAXO MACHADO.-3 capisolas de chita e fraldas de $\therefore$ atyodão:
GlsTAVO RïHR. - 1 rico enxoval para creança recemnascida e linda AZEV caxa representando um coupé.
AZEVEDO JUNIOR \& (. - 3 sabonetes de alcatrāo, 3 ditos de creolina, Z de glycerinite 8 pacotes de pasta de Lyrio.
D. AMELIA RODRIGUES PEREIRA. - 1 almofada.

ANTONIO M. DE ALMEIDA. - 3 latas de chocolato e 3 do leite con AUGUSTO PANIZZOLO. - 1 par do chinellas e 1 par de sapatinhos do $1 \pi$ OSORIO IBURICHE DOS SAN'TOS. - 6 latas de mameladia.
JOÃO PIMENTEL - 1 lata de goiabadi.
HERACLITO RIBEIRO. - 1 bilhete de Loteria da Capital, n. j8181, a 87 a RADHAEL I ACERDA.

CASA EDINON. - 2F espelhinhos em estojos.
TEIXEIRA NUNES \& C.-.- 200 doces finos para as festas do Anno Bom. MENINAS CHRISTADOLINA e BEATRIZ GOIDNHO. - 1 porta-grampos de fróco e 1 par de sapatos de pellica.
GUSTAVO RÖHR.- 1 tonca, 1 lenço, 1 par de sapatinhos, 1 pintura aquaOÃO NV

AN(iELISTA ARAUJO. - 1 exemplar da. Schottisch "Santos
ALFREDO CAETANO. -1 fardo de paina de seda.
C. A. LOUREIRO. - 6 pares de sapatos para creanças.

IM ANONYMO - 1 Annel do prata.
M. R. JEE BITTENCOURT. - 3 moringues de barro.

CASA EDISON. - $1: 2$ camisas de meia.
1). MARIA IGNEZ MORAES BARKOS.- - camisolinhas de chita.

COMPANHIA.S. CHISTOVĀO. - Cessão gratuita de 3 do chita.

CORONEL Dí The
DR THACMATCRGO DE AZEVEDO. - Por sen intermedio
resta da Banda do 3 so $^{\circ}$ de Intantaria festas de Anno Bom ? do Infantaria do exereito para tocar nas
fand
MANOEL (OELHO. - Folhagens para os festejos do Natal (emprestimo). (OMMANJANTE 10O 1" BATALHÃO IOE INFANTERIA. (essaio dit Banda do mesmo nos dias :z de Dezembro, te i de danciro. DANTE DO CORI'O IOE BOMBEIROS - Idem, idem, no diade. Comman Reis.
MANOEL GON(SALVES MALA.-20 exemplares de valsas diversas.
DM ANONYMO. - 1 exemplar de uma musica.
JOSE' DOLBETH CON'DA - 4 caminh musica.
Presepe de 1). Alexandínat dit (ontreicato.
D. ERNENTINA, Redação do Pair - ventidingoso.
petes, 1 camisolat de laiz 4 drestodinhos, 3 camisinhas, 2 cor-
SILVA IRMÃOS. - Forneciuento rmato
SIA A
rante todo omez de Fevereiro de de drogas ao Dispensario, durante todo o mez de Fevereiro de 190:2.

```
-
```

COMPANHIA DE CARRIS CRHANOS. - Traixas para coupons.
IA(iMAR MONTEIRO CHAVES. - Vidros e caixas diversas.
MENINA LEOVIGILDA GONÇALVES. - 2 peças de roupinha.
RISOLE'TA A. DA SILVA.- 2 pares de sapatinhos.
D. MARIA DO CARMO -2 caixas de maisena nacional. -
D. MARIA DO CARMO LOBO. - 1 tonca, 1 vestidinho, 1 eamisinha,
D. MARIA
D. MARIA DE ARGOLLO BULCÃO. -3 camisinhas e 3 vestidos.
D. CAROLINA A
perna e 1 aspirador de leite. - apparelhos para fractura da
D. CAROLINA. XAVIER GONCAIVEG
tuitamente os aventaes do Instituto.-

## A inauguração do Imstituto

Era preciso que as nossas labutações, a nossa actividade e os nossos descjos fossem até certo ponto coroados de exito, e que, sequiosos de pôr em execução o nosso grandioso desideratum, tomassemos promptamente a definitiva resolução de inaugurar, segundo o programma estabelecido, a $\mathbf{1}^{\mathrm{a}}$ seç̧̃o - o Dispensario Central para tratamento sratuito das creangas pobres.

Resolvido esse tentamen na sessão solemne de 24 de Março de 1901 realizada no Chu União Commercial, eu e o i. Tenente Alamiro Mendes, tomámos sobre os hombros a tarefa de montar o estabelecimento no sobrado alugado da rua Visconde do Rio Branco n. 12. Para isso durante 3 mezes e meio consecutivos nós, auxiliados pelas Benemeritas DU. Cecilia Mendes, Zulmira Feital, Antonina e Virginia Andrade c Guilhermina Moncorvo, os membros fundadores Srs. 'Tenente Arnulpho Sarmento, Jorge Martins e Victor Nervi Monteiro Salgado e outras pessoas entre as quaes os Srs. Ludgero Feital, José de Andrade Junior, ( iastão L. dos Santos Andrade e Carlos Indrade, além dos funccionarios do estabelecimento ()ctavio de Assumpção (ilumarães e Norberto Trindade, dia e noite alli permanecendo, preparámol-o para a data de 14 de Julho de r901 escolhida para a inauguração pelo Exm. Sr. Presidente da Republica. Incançaveis na sua nobilissima missão, além das já citadas as distinctissimas Benemeritas Exmas. Sras. DI. Maria Magno da Silva, Virginia Pennaforte de Araujo, Urania Silvado, Carlota Vieira Souto e Germana Barbosa angariaram no Commercio do Rio de Janeiro donativos rateriaes para a installação do estabelecimento.

Emquanto nos occupavamos no preparo dos differentes gabinetes, a população pobre começou logo a affluir alli e não me furte absolutamente a amparal-a com os recursos que haviam. Foi assim que entre outras recebemos algumas creaturinitias indigentes cuja entrada precisa ser assignalada pela grata recordação que nos trazem.

A primeira matriculada sob on. i era uma infeliz pequenina de um mez que, tendo ido se baptisar na egreja de Santo Antonio dos Pobres por perigar o seu estado de saúde, foi acommettida de aterrador coliapso. A familia pobre que conduzia a creança vendo-a desfallecer rapidamente em seus braços, correu pressurosa ao instituto, onde das 2 ás 5 horas da tarde foi-me dada a fortuna de soc correr a pobresinha, que sticcumbia, entre outros males, ás consequencias da inanição, motivo pelo qual além da medicáção a ella -prodigalisei os cuidados de alimentação que the trouxeram a vida, sahindo entấo do estabécinento en boãs condições.

Foi dest'arte significativa a estréa do Instituto que recebendo debaixo de seu tecto o primeiro pequenino de 1 mez de edade quasi a expirar por carencia de cuidados, restituiu-o com saude a familia.
$\mathrm{O} 2^{\circ}$ doentinho, Raul, de 15 mezes de edade, veiu a collo de sua mãe. Magrinho, esqualido, sem se arrastar sequer podia - era paralytico!

Reconhecendo lhe a paralysia infantil de que era portador, não trepidei en submettel-o logo a poderosa aç̧ão da electricidade que the produziu tantos beneficios que, no curto espaço de 1 mez e 15 dias, já a creança conseguia ficar de pé podendo até andar no dia da inauguração da Casa, que estava destinada a prestar tão relevantes serviços á nossa população pobre.

Em 19 de Julho de 1901, isto é, em pouco mais de 2 mezes aquella creancinha esqualida, triste e paralytica, inutilisada talvez para sempre si não fosse a sua ida ao Instituto, recebia alta por curada!

Aos quatorze de Julho do anno de 190 I inaugurouse, pois, o Instituto

Eis a cópia do auto de installação em papel pergaminho e subscripto pelo Exm. Sr. Presidente da Republica, sua Casa Civil Militar e demars autoridades que estiveram presentes ao acto:
"A os quatorze dias do mez de Julho de mil noverentos e um, reunidos os abaixo assignados no sobrado do predio n: 12 da rua Visconde do Rio Branco, presentes os Exms. Srs. Dr. Nanoel Ferraz de Campos Salles, Presidente da Republica; I)r. Thomaz Cockrane, Secretario; Capitão Dr. Thomaz Gouveia de Almeida, de sua Casa Militar;oDr. Machado de Assis, representando o Exm. Sr. ministro da Viação, Industria e Obras Publicas; Tenente-Coronel Benevenuto de Magalhães, representando o Exm. Sr. Ministro do Interior e Justiça; Dr. Alexandrino Freire do Amaral, representando o Exın. Sr. Dr. Prefeito Municipal; A. H. Caetano da Silva, representando o Exm. Sr. Dr. Presidente do Conselho Municipal; $1^{\circ}$ Tenente Cassiano da S. Mello Mattos, representando o Fixm. Sr. Commandante do 4 . Districto Militar; Coronel Dr. Thauma. turgo de Azevedo, Secretario do Exm. Sr. Marechal Ministro de Guerra: Dr. Luiz Betim Paes Leme, Director Geral dos Correios: Dr. Ituiz Barboza, Director da Policlinica de Bo. tafogo; Dr. Francisro Campello, representando a Sociedade de Medicina e Cirurgia; Deputado Federal Dr. Carlos Augusto de Oliveira Figueiredo; Rubem Barata, representando a «America Illustrada de Bordeaux»; Léo d’Affonseca Juniọr, representando a "Brasilian Review»; representantes da imprensa fluminense, Exmas. Sras. e representantes das mais altas classes sociaes, foi inaugurado á i hora da tarde o Dispensario Central, para tratamento gratuito das molestias das creanças pobres, primeira seccã̃o do Instituto de Protição e Assistencia a Infancia do Rio de Fanciro, fundado pelo Sr. Dr. Moncorvo Filho em vinte e quatro de Março de mil gitocentos e noventa e nove.

E đo que sé làvrou o presente auto para os seus devidos cffeitos.
Em tempo se declara que tambem estiveram presentes a esta solemnidade os Exms. Srs. Drs. Amaro Cavalcanti, Vice-Presidente do Instituto; Revm. Abbade de S. Bento, D. João das Mercês Ramos; Dr. Joaquim Nogueira Paranagua, Senador Federal; Contra

Almirante Dr. José Pereira Guimaráes, Chefe do Corpo de Saúde Almirante Dr. Josenel Dr. Flavio Falcão, Director do Hospital Central do Exercito e Dr. Bulhões de Carvalho, representando o * Brazil Medico".

## Assignados:

M. Forraz de Campos Salles, Thomaz Cockrane, Thomaz Gouveia de Almeida, Machado de Assis, Grigorio Thaumaturso de Azevvide, Tenente-Coronel Bencienuto Magaclhües, pelo Ministro da Fustiga, Dr. Alexandrino Freire to Amaral, seciretario do Dr. Prefeito ; Foaquin Estanislaul de Brito; A. H. Caetano da Silvar, pelo Presidente do Conselho Municipal; Candido José de Siqueira Campello, Luiz Betim Paes Leme, Contra-Almirante Dr. Fosé Pereira Guimarães, $1^{\circ}$ Tenente Cassiano da Silvirira Mello Mattos, representando o Exm. Cassiano al Alveral Argollo, Commandante do 4. Districto Militar: Major Fose Xarvier Figueircdo Britto, representante do $23^{\circ}$ butalhão de Infanteria; Moncorve Filho, Dr. Carlos Arthur. Moncorvo de Figuciredo, Dr. Nuscimento Gursel, Manocl Teixeira de Maggillañes Penidv, Ciccro Cirne Carnciro, Alamiro Mendes, Dr: Luiz de Araujo e Arasã̃o Bulcão, Thomaz Cirne Collares, Lafayette Freitas, Fayme Silvado, Carlos Rois de Moracs Fardim. Gastão Canario, fose Luis da Gama Firnandes, jornalista; Eduardo Meirclles, medico ; Dr. Fulio Montcire, medico; Henrique Fernando Trigo de Leureiro, Carlos Eusrenio Guimarâes.

Por minuciosa e muito approximada da realidade aqui transcrevo a publicação descriptiva da inauguração, gentilmente feita pela sympathica Noticia de 12 de Julho de 1901.

INSTITITO DE PROTECCSTO E ASSLSTENCIA A INFANCIA hatgirafáo do mindensabio cevtral.
Receben hoje, pela primeita rez, este estabelecimento, fundado hat tees annos pelo Dr. Moncorvo Filho, a visita da sociedade fluminense. Domingo proximo. Gi hora da tarde seratica.
Na rapida visita que a convite do selt mindador izeranca, o esforco e pudemos verificar a somma de tenacila aceno pela sua dírectoria, para a inquebrantavel vontade póstos em accão pela sua drectoria, para dotar a capital da Republica te umi estabelecavel.
fancia encontra tudo quanto the e e indispensavel.
O Instituto não é asylo, como erralamente pensa a máa seus filbos, leuitivo.
 दs suas molestias, roupa, calçado, instruçá e assistencia.
para os innocentes que a elle pecam protecção e assistencia.
Os soccorros serão distribuidos das 7 horas da manháa as 5 da tarde Os soccorros serão distribuidas
a todas as pessôas que os solicitarem. Aos leitores, faremos, desde ja ligeira descripcão do estabelecimento, Aos leitores, faremos, desde julo aquelles que tiverem necessidade dos cuja inauguraçaliosos serviços.

O Instituto ōccupa o edificio da rua do Visconde do Rio Branco n. 12.
No saguão principal, fronteiro a escada, está collocada uma lapide de marmore commemorativa da inanguraç̃o, com os nomes dos membros da sua directoria e a data 24 de Março de 1899 , quando foi fundado.

Por cima da lapide, um grande quadro com a legenda do Instituto-uma mulher tendo ao collo nu recemnascido e aos lados, duas ereanças
andrajosas e inspirando piedade. No fundo do quadro w-se um portiéo com andrajosas e inspirando piedade. No fundo do quadro ve-se um portiso com
a divisa: Infantes tuendo pro patria laboramus ( ) acm ampara in infacia


Esse quadro 大 cópia de um outro do pintor francer Bonguerean.
Nas paredes do saguão, pequinos quadros com avisos e conselhos aos soccorridos e caixinhas para esmolas.

Entre os avisos lemos o que lembra ás mines, o perigo da chupita on bico de mammadeira, que costmman dar aos filhos. O isa da chupetae uma das causas que mais contribue para a mortalidade das creanças.

O Instituto compôe-se de duas partes :
A primeira e dedicada exclusivamente ao sen funceionamento como
Divide-se mas seguintes seccoes: portaria, para recepeno dos visitantes e soccorridos; secretaria, salão de honra e gabinete dib directoria.

O salão de' honra on "Marechal Floriano Peixoto" assim se denomina pelo segninte: a Associação dos Filhos dos Défensores dat Patria, nä́u tendo consegnido sens fins, a sua directoria resolven traispassar ao Instituto o seu patrimonio em importancia superior a $38: 0008000$, com a clatusula de dar-se ao referido salion o nome do marechal

Acceita a honrosa proposta, foi o lusto do marechal collocado na parede do salão, fronteira á mesa do presidente. Independente d'essa homenarem ao marechal Floriano, o Instituto collocon no satao mona allegoriat artistica, representando um escuido, tendo no angulo superior esquerdo o
emblema da Associacão dos Filhos dos Defensores dat patria, no angulo emblema da Associação dos Filhos dos Defensores da fatria, no angulo
inferior direito, o emblema do Instituto e uma inseripȩão assignada pela inferior direito, o emblema do Instituto $\begin{aligned} & \text { uma inser } \\ & \text { directoria epelos fundadores da Associaça doadora. }\end{aligned}$.

Na parede da direita, o retrato do Sr. Dr. Campos Salles. presidente honorario do Instituto e mm rico diladio. offerta dos Sis. Santos Moreira \& Filho, com as photographias da directoria actual.

Nas ontras paredes os retratos do senador 13 . de Mendonȩa Sobrinho e do deputado Angusto Severo, que tentaram no senado o na camara beneficiar o Instituto com $m m$ anxilio do governo. O retrato do Dr. Amaro Cavalcanti, vice-presidente homorario, e anctor da iniciativade mindonativo
 ao Instituto a quantia de $4: 00$ owoon. Diversos quadros doados por artistas nacionaes; uma allegoria ao Lycen do Engenho Velho, em bor artistas á doação que fez de forlo o sen material; mma ritrine com on estandarte do Institnto, feito de setim braneoreverde; uma tribuna; diversas e elerantes mesas com as photographias das socias benemeritas; mona estatueta de gesso, do artista Silva Pereira, representando um selvagem; cortinas e galerias douradas e 150 cadeiras, completam o mobiliario e as decorações do salão de honra.

O gabinete da directoria, on sala de canserie para os fundadores e profissionaes do Instituto, e o logar onde sioto discutidos todos os assimptos que interessam í associaç̃o.

Está singelamente nohiliado; apenas n necessario pura o sen fiu.. Fudo con figerese insefor Pemas paredes, quadros to Amoertor, Frechinetti, A. Petit, A. Luz, V. Rodrigues, Adelina Lopes Vicira, Medeiros, Lobo, Jun da Cunha, Latour, Beatriz Miranda, Heitor Costa, Delpino e Fonseca Junior.

Todos esses quadros estiveram expostos a venda no salão do DerbyClub, nāo encontrando compradores por preços razoaveis.

Un retrato do presidente do Instituto, general Quintino Bocayuýa, em ricamolama, duasestatuas, sendo uma do Bordallo Pinheiro, oum


A $z^{4}$ parte, out o dinpensario contral, occupa diversas salas do estabelerimento.

A 1 : sala á direita- (Ampos saldes - on qubinete de clinica-mediea, a rapo do br. Moncorvopae, e destinada ao tratamentodas molestias geraes e internas.

Nella encontra-se uh serviço especial, pela princira rez iniciado no Brazil. o de pesagem das creangas.

Oruam a sala mesas apropriadas aos examon dos doentes, armarios com o instrumental meressario equablros anatomicos.

Possue tres halanças, mana para pesagem de recem nasbidos, com una conchat emma restinha; ontra dynamometrica para as creangas da primeirat cdade e outra, a mais interessante. que serve para pesar crenncas desde 1 ate 14 amons e ate para recem-naseidos.

Fsta sala temo retrato do Dr. Campos Salles.
A sa sala -- Amand (avabaxit-on qabinete para exames de mutheres ratidas a rargo do lor. Jame, Silvado, fo primeiro reado no mundo) destinata a amparar a creançainda no ventre mater̃o.

As pobres, nesse estadn melindroso, vojo parto pode. comprometter a existencia prias posiços viriosas do féto, as molestias uterimas e a erlampisia, receberat ahi os preeisos soccorros.

A Sala Visconbe FERBEIRA DE AbMEIBA - on gabinete ile -linica rirurgica a raroorobr. Paulino Werncelk. ́́ destinata ás molestias ciruratas e apropriada a corrigir os defeitos physicos.

Possue um armario com tolo o material eirurgico nickelado e alguns. de almminio: uma bella mesa para operacoes, offerta da casa Mahmo \& C. ; um lavabo de pore-dhana com agua corrente e torneiras de nickel; irrigadores para solncoes antiseptidas c chbas para enterilisacao do instrumental - 1 min : pparelho interessanteque nosprenden at atencino: ém apparelho de Salve por meio do frail saio applicados os colletes gessidos para tratamento do mal de Poft. 0 ontras syphoses.
() sexmmen lanceilu istabelowimento, á esfurrla, consta tas segnintes nalas:
fa salar D. Join das MEACf: gabincte de molestias de pelle e
 antisepticas apropriadas aws rurativos e todos os medicamentos necessarios. $\ddot{Z}$ o primeiro servico nat especialidade orqanisado entre nós.
 therapia. massarem or gymmastica medica, a rargo do Dr. Augusto de Freitas. Comsta esta sala do tres compartimentos: lo destimad a electro Filate e a massarem. Vimos ahi tm appare da Fonsera. Esse apparelho remberm si seorrotes eontimus as interompidas. Por um dispositivo
 triad fue nito deixa duvidia sobre o sea funcrionamento.

Em um armario existe mona colleceao completa de reophoros, thermometros, escovas e mais apparelhos para banhos medieinates.

E' O pimeiro serviço no qemero drado no Brazil.
() :30 compatimento, destinado a hanhos. possme banheiras especeiacs - apparelhos para banhos de chova, duchas, placas para hamhos electricos, aquecedores instantaneos de agna o diversos apparelhos sanitarios. Estat fudo debaixo do mais rigoroso assemo mas mehores cone
 nastica medica, possue os mais perfeitos apparelhos para o fin a que
destina. Nos fundos do editicio fica a grande e vasta sala-Julio Roca-
destimala a distribuicao do soccóros. Nella estão collocados os retratos do general Roca e do visconde de Ibituruna o e estandarte do Lyeen do Engenho Velho.

Posnme 16 grandes bancos e mom armarid contends roupas, calcados, chocolate, mate, farinha alimentioia, ete. para as creancas socooridas.
 :ín rreanças que tenham neressidade de ficar mais demosur restinada estabelecimento.

Possue the elegante bergo com o mespectivo cortinado.
 Scopia, vaceinagen e exames de amas de leite.
 anarses e microseopia, e 0 z?, a cargo (lo Dr. Herrigue Tommer, para

um eertifuado do respertivo exame Instituto, serao registradas e levaran
reira da Silvanceno Girnif: - Gabinete dentario a cargo do si. Moreira da Silva, para tratamento das creancas mas duas phases da roolucao

Contém esse gabinete todos os apparelhos mais aperfeicoados na respectiva arte.

Sala-Candido GafFrés-Gabinete para molestias dos olhos, oudos e garganta, a cargo do Dr. Abren Fialho.
ectiva lampanda para exame do fando on nma ramara escura, com a res-

vasta e hygienica cozinha, para o servico de esteritisas, ormoxarifado if a vasta ehygienica cozinha, para o serviço de esterilisaceiao do leite, pocesso
esse adoptado pela primeira vaz entre nós. Consiste em vidros de 150 gramman e levaloo ás conbas do eonste en drpositar o leite durante 40 minutos, semdo depoin collocado em clesantes ando onde ferve as creancas. Todo or luite formecido gratuitamente pelat Comitas edado Lacticinios, possmindo o Instituto tres latas parataroonduccao, fipanda do no estabelecimento, ontra em viagem e a ontra em Minas. ficando mmat

Nos fumbos da cozimha, achatse adidearlo on
festmado a segregar as creancas ataradas de males eontage isomamento roup, a variola rit.

No pavilhão existe um appareho de desinfeceão pelo formoil.
Em segnida está collocado ${ }^{\text {fim }}$ tanque hermeticamente fechado, com
fectantes, para deposito do lixo. O numero dos peposito do lixo.
O numero dos protissionaes ocoupados no Instituto rlevatse a 100 , entre medicos, dentistas, pateiras, massalgistas, phammaenticos, ete.

O Instituto entre fundadores, benemeritos, homorarios, potgetores ${ }^{\text {ond }}$ contribuintes deve contar já cerca de soo pessoas. No inicio da propar-
ganda foram creadas commisoes de senhoras em todos os bairus do ganda foram creadas commissoes de senhoras em todos os bairos do
Rio de Janciro, destinalas a colher donativos eromover festivaes oun oneficio do Instituto. Sóbe a mon total superior al $100 \quad 0$ numero das senhoras, do qute tem de mais fino a nossal socidiade, que se congrequram


Das benemeritas do Instituto devemos salientar os nomes de alguman que com incancavel solicitude estiveram dial roite no edifivio do I ispensorio, preparando, com os directores Dr Moncorvo Filho e $1!$ tenente Aambro Mendes, os diversos servicos e salas do piedoso estabelecimento. Sad elas as Exmas. Sras. DD. Cecilia Mendes © Guilhermina Moneorvo,
$O$ director do Instituto Antonina e Virginia Audrade.

 $300 \$ 000$ a $350 \$ 000$

A renda das apolices e das inscripç̃es em que esta empregado o capital com tantos sacrificios angariado pelo Dr. Moncorvo Filho, produz insignificantissima somma de duzentos e poucos mil réis, embora tenham aquelles titulos o valor nominal de 102:800 000.

A installaciodo Dispensario foi para o director-fundador do Instituto nin verladeire tour de force, visto como näo diapenden para montal-o quantia superior a dez contos de reis, com uncrivel paciencia solicitando a reformatos, etc. No entretanto, o estabelecimento montado debaixo de todas as condicoere hygienicin. tendo tudo o que se póde desejar de necessario aos mistrres da ansistemeia mediea eompleta e efticaza avaliamos, represejta valor superior a 50:000*000.

O Instifuto já soccorren 15 creancas. Entro ellas receben para tratamento man paratytiea, de mm anno de edade, que está hoje em boas condicoes. Outra reanca recem-nancida, quasi moribunda pela inanição, eistá perfeitamepte cmrada.

O predio ocenpalo pelo Instituto o de $1: 20$ OOFOO de alnguel annual : sén proprictario reduzin essa quantia a $6: 000 \$ 000$, só cobrando alugued depois do dia da inauguras耍o otticial.
G) piedose estabelee imento merece tim amparo dos poderes publicos i da sociedade fluminense; elle, comeo programma de caridade que lhe trat saram, houra a Repablica no estrangeiro.

Attendenclo a mm convite da Directoria do Instituto estiveram alli.
 prosentantes da imprensa doutras pessoas.

A esses comvidados que visitaram torlas as dependencias do estabelecimento foi servida mola mesit de doces, olsecturiosamente offerecida pelat acreditada ronfeitaria Colombo.

Ao acto solemne da inauguraçđ̃o ao qual concorreram cerca de mil pessoas, estiveram presentes os mais altos personagens de nossa sociedade e que visitarain minuciosamente o estabelecimento immensamente agradando a todos.

As responsabilidades do encargo que por benevolencia da Junta Fundadora me coube assumir, obrigaram-me a produzir o discurso official explicativo dos fins do Instituto que então abria as suas portas. Essa allocução foi impressa e está sendo distribuida em folheto.

Em seguida a mim, uzou da palavra o Presidente do Instituto o Illustre Exmo. Sr. General *Quintino Bocayuva que deliciou o auditorio com a bellissima oração abaixo transcripta :

Fxmo. Sur. Presidente da Republica. - A Directoria do Instituto de Proteção e Assistencia á Infancia agradece a V. Exa. a honra que conferiu dignando-se comparecer modesta installação do Dispensatorio Central dos seus soccórros.

A presença de V. Fxa. \& para nós uma animação e um estimulo. porque embóra seja a creaça dreste instituto exclusivame e porque o não direi? a cooperação dos merece. pelo fim a que se t
Poderes Publicos do Estado.

Ao esforço e á dedicaçào de un cidadão patrioticamente secundado pela generosidade publica, e amparado principalmente pele sentimento piedoso e essencialmente christão da frossa popnlação, ficara deverıdo-a nossa Patria um serviço relevante, ee honrando, como devo, esse exemplo de perseverança e de dedicação a uma causa tão eleyada e util. sinto-me feliz por vereficar, ainda uma vez, que sómente nobre paixào do bem e do amor do proximo, nos pode preservar dos desvios moraes, que sào o testemunho dinteresse superior da collectividade social.
A obra que emprehendemos, não é somente uma obra philantropica e altruistica:
mbem essencialmente politica e social:

Defender a vida e assegurar a existeucia das graçoes que surgem, é garantir o futuro da latria é apparelhal-a para a conquista do sen engrandecimento e darantir o orga. nesse trabalho vasto e universal do aperfeicoaniento das socicdades. trabalho no qual collaboram todas as raças e todos os povos do mundo.
Obomem é e seri sempre o primeire capital de mai naţac, equanto mais para a gloria das sociedades politicais hem constitnide. concomera para o poder e V. Exa. sabe quarte sas imperteitas e deficientes. possumos: apezar disso, si aos dado positivos tos offerecem as tabellas da monta idade verificada com referencia a primeira intancia juntarmos os dados conjectura relativos í intancia desuatika ou ahandonadi. ja for eméto da orphandade, já por effesto da pobreza dat ignorancia on da nogljgenci. dos lacs. 0 abarismo remaltante


Presersar a infancia da destrigao a que a condemma o desamparo dos cuidados de que ella carece. é gatatir a socicdade a permancocia e a successio das vidas que hao de ser o sustentaculo dit sua estabilidade e os elementos do sen progresso cograndecimento

Pela influencia deesta atta comprehensao dos nossos deveres humanos e pela influencia desta alti comprehensao dos nossos destinos sociaes. e que vedes aqui razato e hutis razao e justica. o pimeiro posito n'esta tarefa gloriona essa nobre e delicada fraçao
do genero humano representadat pelas senhoras aqui presentes as quae pertene de facto a primaza pepresentada pelas senhoras aqui presentes, as quaes pertence Guinhâo no sacrificio e maiaior quinhato no desvelo em tavor da conservação é da detesa da especic humana:

Que as henças ho coor recatam sobre o nosso esforço e favoregam o crescimento ea solde\% da nossa dhat que onsents remblados beneficos correspondam ás pura desinteressada dos stus coltaboradotes amparo que the offerece a cooperação boraderes


Apóz as significativas palavras do Presidente, orou ainda com a sua proverbial elofuencia o eminente litterato e membro fundador do Instituto o Sr. Dr. I audelino Freire :

Com a devida vena:
I) Sr . Presidente da Republica.

Do Sr. Presidente do Ifstado do Rio de Janciro.
Minhas senhoras, mens semhores.
Esta festáe uma festa do "Jocirar dos bons, édacuellasque se inscrevem nas paginas angustas da historia em a magestona successoo dos tempos em que se encau-

Fe, emtotas as praudes solemudades due eate to de justiça trazef hymmos equorias aos que sabes que de caracter tão nobre se revestem. $e^{e}$ açoes santas e humanitarias.
Widi Sarremos, pois. ámullaer brasileira o tributo da nossa admiracão, e no Corpo diosa da que sobre os hombro; con luz a sacrosanta cruz ; exaltemos a inspiração grauheroica e verdadeiramente olympica, a transformon que a yolpes

Fim suas mais profundas investigacoes o'espirito philosophico distingue em a natureza humana duas ordens analogicas de attributos: moma constituda pelas conquistas da intelligencia sobre otatalismo da nature\%a : outra, constituida pelos differentes pio-
*um A liberdade, por exemplo, gue c uma forca, um poder inherente ao espirito, nâo é um producto -é uma conquista

A caridade, que é uma resultante do sentimento, não é uma conquista - é um
O sentimento $\in$ ump phenomeno de consciencia, $\in$ um acto de sensibilidade presupõe, sem mesmo ligação a facto algum do mundo exterior, a inclinação do espirito
ante uma dor, um soluço, um aroma. um som. um prazer, uma emoção affectiva de origem qualquer: o que significa que o sentimento nào póde ser elevado a categoria de uma forsa, de um poder, de uma faculdade.

A justiça na plenitude de sua magestade, é outra conquista do engenho himano mas esta é exigivel em nome de uma sugeição juridica.

A caridade já nâo se exerce em nome dessa coacção: ella e essencialmente livre $e$ um act
praticam.
$O$ que nos reme neste recinto?
lissa mesura liberdade em seus grandes vôos, conduzindo na dextra o mais refulgente traşo da moral humana - a caridade.

F nos tempos que passam nâo e admiravel que nosi reunamos a um impulso dalma desinteressado e sincero, humano e altruistico. em busca de um ideal que nato teja utilitario. quando todas as condicoes que nos cercam, concorrem para que no as incertezas nos opprimem. e as mais aterradoras vicissitudes fazem febricitar o orga nismo da patria num oceano de angustias e de tristezas!?

Na contemplaçau da vida que se desenrola aos nossos olhos - que se vé?
Os choques das paixōes, intrigas e calumiias de màos passadas. despeito e odio alimentados, vinganças consumadas, applansós á pratica do crime, recompensa a acções odiosas. O choque ainda das opinióes e das escolas dos ideaes e dos systemas, que se degeneram.

Sào esses os symptomas da existencia moral, Por elles poderes ter uma pes pectiva do que vai pelomundo politico. Aqui os embates sâo mais tremendos; as lucta ao-se nome de principios mais intensamente utilitarios. parece vasculejar as sociedades europeas.

O mundo oriental -- é preza cubiçada e olhada.
Nabo ha muito Negus menelick defendia valentemente ajintegridade do seu reino. agora sâo os transvalianos oppondo heroica resistencia ao espirito intolerante de con quista
() novo mundo comprova a previsiò de sabios sociologos, que auguram em
nato muito remoto. nma politica e mana civilisaçao extra europeas, diluindo esse futuro nào muito remoto, uma politica e uma civilisacao extra europeas, diluindo esse poderio. essa influencia que a Europa, pelas suas origens. pela suatradiçio, pela irreverencia e pelo interesse, tem mantido em face dos outros continentes.
 viver estivesse atheio ao andar dos povos adiantados. Tinha a escravidars, enorme jaça
que deslustrava o brilho de sua civilisacao, e que the vedava bafquetear-se no convivio dais naçes cultas. Tinha como torma de governo umamonarchia. que era uma excepça em todo solo americano. Viut a Republica imposta pelo determinissimo que, como lei philosophica, rege os destinos sociaes. Obedeceu ao fatalismo das leis historicas, e instituin differencial para a obtença de uma integraçá na corrente civilisadoza dos povos adian tados.

Mas, Strs. essa integraçào nós ainda nâo a obtivemos. e elle antes de nos chegat ha de obedecer ato poder supremo do espirito de tradiçao. que e mais forte do gue julgaram aquelles que sonhatam poder substituir um imperio de meio seculc por uma republicatoda de paz, toda de prosperidade.

Fssas condicóés moraes e polico-sociaes nào são porventura factores poderosos para eliminar e extinguir qualquer idéal altruistico. Essa extinção, porem, seria a vio cantasáo de tudo quanto proctama a superioridade da especie, seria o anmiquifiamento pelo amor.
possa de funç̧ões que aqui se exercem são das mais solemnes que jamais um cidadã desempenhar
H rós, Srs. Doutores, $\$ \mathbf{\delta}$, os operarios d'esta officina de soluços e de prantos de maguas e de gemidos, mas tambem de bençãos infantis que valen préces, de riso angelicos e de olhares brandos que agradecem, mesmo na expressào da innoce ncia, creai no seio intimo de vossas consciencias um altar ao idéal. que vos move nesta casa, e firmes caminhae para esse ideal, com a serenidade olymptica dos que são grandes, com

Nessa altura moral em que vos achais, benemerito Doutor Moncorvo Filho aos-olhos da infancia que se contorce nos estertores e nas angustias, no soffrimento e na choram de indisivel reconnfecimento, nâo podieis inscrever no portico desta casa outra divisa que de modo mais eloquente constatasse a beniguidade do vosso coraçào e melhor se reflectisse a limpidez de vossa bondade.

Iifantes tuendo pro patria laboramos - somente e stbline esc po d is almas
grandes, cheias de philautropia e grandeza.
Esta festa solemnisa a entrada triumphante do yosso nome no seio da immor-

- talidade, vós que soubestes tão bem cumprir na vida aima grande misio ainur destino:- Amparastes a infaucia, que é a propria conservaço da latria um grande

Logo depois de inaugurado, começou a funccionar o Dispensario Central, sendo-me dado hoje, um anno exacto após a sua abertura, o grato prazer de poder assignalar os dados estatisticos que, com clarividenc:a, demonstram a importancia da nossa nobre cruzada e o valor dos beneficios prestados com inegualavel solicitude pelos meus illustres companheiros de jornada.

No fim deste Relatorio se acham annexadas as estatisticas do movimento do Dispensario e a respectiva avaliação dos serviços.

Registrando aqui o meu profundo reconhecimento aos membros do corpo profissional do Dispensario, benemeritos companheiros de luta, devo salientar um facto profundamente desvanecedor para o hurnilde fundador do Instituto-quero referir-me ao congraçamento de todos os profissionaes, o que constitue hoje para a modesta quão grandiơsa instituição um verdadeiro padrão de gloria.

Esse benefico influxo ao bom andamento dos trabalhos, ao lado da illustração e indiscutivel competencia da maioria dos profissionaes incumbidos das differentes pecções do estabelecimenio, ao lado dos intuitos indubitavelmente scientificos de todos os chefes de serviço e adjuntos, não tardou que fructificasse trazendo á nobilissima campanha novos horizontes de prosperidade.

Realmente desde que abertas as portas da caridosa instituição até hoje tem progressivanrente augmentado o rumero de estudantes de todos os cursos de nossa Faculdade de Medicina que frequenta

- assidua e interessadamente os differentes serviços do Dispensario, onde as consultas insensivelmente se têm transformado em verdadeiras lições de clinica, de extraordinaria vantagem para os assistentes.

Segundo os meus ardentes desejos vi com a maxima satisfação real zado aquillo que esperava (O) Dispensario Central ado Instituto, cujos beneficios á pobreza tão avultados têm sido, ê hoje uma verdadeira escola de pediatria e mais que isso, um centro scientifico cuja autonomia e valor se demonstram com a publicação dê varias theses de doutorandos que serão defendidas já este anno, cujos autores concentrarain suas vistas na larga mésse de estudo que lhes facultou a permanencia no estabelecimento.

Não parou ahi a dedicação dos profissionaes scientificos que militam com ardor no Dispensario,

Querendo discutir e resolver com mais latidão os multíplos e variados problemas de assistencia á infancia, em 15 de Março deste anno foi fundada, annexa ao Instituto, a Sociedade Scientifica Prolector:a da Infancia, cuja inauguração solemne foi levada a effeito com todo o brilho e na presenģa de altas autoridades, in-
clusive o Exm. Sr. Jr. Xavier da Silveira, Prefeito Municipal, que pronuncicu a seguinte allecuşao:

- Nao sei se infrinjo as normas desta importante associação tomando neste momento a palavra. I esculpem me. porém, os illustres assistentes.
* Cumpro um grato dever cm nome do Poder Publica que represento, formulando protestos de sentimento de verdadeiro enthusiasmo pela magnanima obra do illustie I)r. Moncorvo Fitho e de seus collaboradores na benemerita cruzada de proteccão e assistencia a infancia,
- Entregai-me a mocidade e eu responderci pelo futuro da sociedade, dizia leibnitz, o grande philosopho, e só isto bastara para que possamos compre hender a altura da grandiosa campanha pela proteçcão ás creancinhas.
"A festa de hoje não só me traz a maior sat'sfação, como me faz reconhecer na reação do Instituto de Proteç̧ão e Assistencia á Infancia a realização de uma grande necessidade publica, convencendo nos do que dizia. leibnitz…o grande sentimento de solidariedade humana pela infancia é materia prima. "
() orador ofticial dessa festa foi o mou eminente collega Sr. 1)r. Nascimento (iungel, umdos mas bellos talentos da geração medica actual, e yue em phrases sepassadas de amormpatriotismo e profisciencia, urou com l, rithantismo, arrancando commorentemente lagrimas e applatisos do aulitorio.

Continuando o palido ebreo do yue se refere ao l)ispensamo apresento em seguida uma no'a explicativa, que será breve publicada éque fesume os principacs dados, acerca da ! secceão do Instituto inaugurado.

 firncia. - Nota (M) alotor.)

Como sempre sucrede em tedos os cstabelecimentos, o pessoal profissional se vae substituindo ou augmentardo ou mesmo dimenuindo com o correr dos tempos? de modo que a assiduidade nem sempre é verificada.

Com o intuito de ser minucioso aqui deixo inserto tambem a lista dos facultatives que se incereveram na data da inauguração
do Instituto. do Instituto.

## Pessoal profissional inscripto em 1 tale Tulho de 7901

## SALA CAMPOS S.llI,FS

Chefe do serviço : Dr. Carlos Arthur Moncorvo de Figueircdo. Adjuntos: Drs. G. Philadelpho e Nascimento Gurgel. Adjuntōs extranumerarios : Drs. Alfredo Vellozo, Andrë Jorge Rangel e Esterão Ribeiro de Rezende. Auxilia'es, Estudantes de Medicina : Carlos Justiniano das Chagas, Adolpho Gomes Pereira, Eurico de Azeredo Villela, Roberto Gomes Caldas, José Augusto de Rezende, José Soares Hungria Junior, Jonas Deoclcciano Ribeiro, Ernesto Crissiuma, Antonio José Azevedo do Amaral, Ga'dino Martins do Valle, Abelardo Accetta e Antonio dos Santos Malheiro.

## SALA FEIREIRA IDE ALMELIA

## CLINICA CIRUKGICA

- Chefe do serviço: Dr. Paulino Werneck. Adjuntos: D:s. Liliz Bulcão, Leão de Aquino e Armirdo de Lima. Adjuntos extranumerarios : Drs. Araujo Quintella, Guilherme do Valle e Frnesto Ribeiro de Rezende. Auxiliares, Estudantes de Modicina: Thaden de Medeiros, Henrique Trigo de Loureiro, Manoel Gomss Tarle, Euclides de Giveira Aguīar, Francisco Augusto Monteiro de Barros, Ramiro Magalhãcs, João Marques Filho, Nicolau Ibramo, Carlos Varella, Manoel Mesquita Junior e Laffayete de Lreitas.

SALA D. JQĨO DAS MERCDS
Molestias Da pelife
Chefe do Serviço: Dr. Arthur Moncorro Filho. Adjuntus: 1)rs. Barros-Figueiredo e Alraro de Paula Cuimarães. Auxiliares, Estudantes de Medicina: Roberto (iomes Caldas, Antonio Augusto Ribeiro, Alberto Rodrigues dos Santos, Henrique de ()liveira, Heitor Augusto Montandon, Bento Dinard e E. dos Santos Lima.

## sala amaro caval.Canti

EXAMES IEE MÜLHERES GRAVIDAS
Chefe do serviço : Dr. Jaime Silvalo. Adjuntos: I)rs. Luiz (iur gel, Castro Peixoto e Antometa Morpurgo. Adjuntos extranumerarics: Dr. Henrique Lacombe. Parteiras: DD. Maria Preciosa Pinto
e Alzira de Mello Machado. Auxiliares, Estudantes de Medicina: Getulio Florentino, Joaquim Francisco Junqueira, José Marcellino de Rezende, Oscarlino I'ias, Manoel Theodoro dé Oliveira Penteado, Tancredo Lopes, Carlos Pinheiro da Fonseca, Edgard Quinet de Andrade Santos, Alberto Ribeiro de Oliveira Motta, Antonio Epaminondas de Gouvêa

## SAIA CANIDIOO (iAFFRIEE

MOLESTIAS DE OLHOS, OLVIDOS, NARIZ E GARGANTA
Chefe do servicó: Dr. Abreu Fialho. Adjuntos: Drs. Mario Costa, Aprigio do Rego Lopes, Francisco Salcma Garcão Ribeiro e Otavio do Rego Lopes. Auxiliares, Fstudantes de Medicina : 1). Maria da (iloria Fernandes, Cezario de Mello, João José de Castro, Istolpho N. (iomes da Slva, I)elphim Pinheiro Ulhôa Cintra, Rodolpho Vaccani, Orozimbo Corrêa Netto, luiz Soares de Gouveia e Juvenil da Rocha Vaz.

## SALA THOMAZ LIAR.INJEIRA

ELELTR OTHERADIA, BAINEOTGERAPA, MASSAGEM E GMINASTICA MEDICA
Chefe do servico : lr. Augusto de Freitas. Adjuntos: Drs. Augusto do Amaral Peixoto e Alvaro de Paula (inimarães. Adjuntos extranumerarios: I Irs. Alfredo Velloso e J. F. de Azevedo Corte Real. Massagista : Mme. C Malon. Auxiliares, Estudantes de Me. dicina:- J. Bezerra de Menezes, Furico Pereira, Joaๆuim (iarcia Duarte e Jose Martins I )elgado Motta.

> S.\LA J. A. (GUIMARIES PINTO
> b. ANMLASES E MCROSCOMA

Chefe do serviço: I)r. Eduardo Moreira de Meirelles. Adjuntos: 1)rs. Henrique 1.)uque Estrada, Olympio Rodrigues Pereira e Ituiz do Nascimento (iurgel. Idjuntos extranumerarios: I)r. Reynaldo Jayme Maia. Auxiliares, Fstudantes de Medicina Carlos Faller, José Cavalcanti (Goyano, Dario Ferreira de Aguiar, Jayme Verney Campello, Samuel Esnaty, Paulo Parreiras Horta, Estevão Castello Branco e Mario de Miranda Valverde.
11. Exanifs de amas de leite e vaccinação

Chefe do serviço. Hr. Henrique Tanner-I rs. Adjuntos: Leonel Rocha e Ernesto Bandeira de Mello. Adjunto extranumerario: Dr. J. 13. A. de Mello Mattos. Auxiliares, Estudantes de Medicina Junior e Euclides do Oliveira Aguiar..... João Coelho de Mello

## SALA ED. GUINIE

## CIRURGiA DENTARIA

Chefe do serviço : Cirurgião Dentista Manoel Moreira da Silva Adjuntos: Cirurgiões: Dentistas Izabella von Sydow, Jayme Sardinha Ivo de Mello e Souza, Olegario l'avareś, Hortencio de Carvalho Pio de Almeida Ramos, Cassino de Carvalho, Randolpho de Paiva Junior, Oscar Cadret, Hugo Caminha, Luiz Saint-Clair de Abreu, F. de Paula Severino dá Silva, José Obino e Antonio Mattos de Azevedo. Adjuntos extranumerarios: M. de Magalhães Penido, Phî. lomeno Ribeiro e Affonso Faller. Auxiliares: Pedro de Alcantara Nunes de Sá, Agenor Marccndes Torres de Queiroz, Eurico Costa, Alfredo de Hollanda Cunha, Affonso Loyola, Marió Corrêa Pinheiro e Francisco Berrint.

## Liuno alos risitantes

São profundamente desvanecedoras as impressões que illustres visitantes do Instituto tèm deixado no livro respectivo e que fallam bem alto pelo valor da grande Obra de Protecção e Assistencia á Infancia.

-     - Fuvores officines

Ao Ministerio da Industria, então sobre a direç̧ão do Dr. Alfredo Maia, a Directoria do Instituto se dirigiul afim de agradecer a isenção do imposto da Estrada de Ferro Central para o leite da CompanhiaLacticinios, importade directamente para o Dispensario Central.

Foi tambem agradecido o serviço prestado pelo Dr. - Julio 'T'a vares, Deputado Estadoal, que obteve no Congresso Mineiro, a isenção do imposts mineiro para aquelle leite.

Tisita
O. Instituto mereceu a visita do Exme Sr. I)r. Sabino Barroso então Ministro do Interior, que se mostmou muito bem impressionado e promettendo auxiliar o piedoso estabelecimento

## Offerccimento de serviços

Foram registrados no correr do anno os seguintes offerecimentos que a $\mathrm{D}_{11}$ ectoria do Instituto muito agradece :

Irs. Barros Figueitedo, Philadelpho, Luiz A. Gurgel, Augusto do Amaral Pexoto, Henrique Duquelpho, Luiz A. Gurgel, Augusto e George Naaman (medicos) Mme C (medicos)
Hortencio de Carvalhsagista).
H. Francisca P. Chouin (professora). Mello e Souza dentistas).

## Comm issdes le senhoras

Jinda é com prazer que aqui consignamos os ncssos agradecimentos a tolas as dignas benmeritas que durante o ultimo anno a:xiliàram a manutenção do Instituto.

Realisaram-se nesse decurso de tempo uma sessão de benomeritas emit de Abril e outra em it de ledembro de 190 em que foram risolvidos os programmas das festas de Natal.

Foram as seguintes as quantia; angariadas pelas Benemeritas no ultimo anno de 1901 a 1902

| 1). Alice Prialho. | 55\$000 |
| :---: | :---: |
| 1). Urania Silvado | $10 \$ 000$ |
| 1). Alice faller. | 25 \$000 |
| 1). Maria Azevedo Atacelo | $200 \$ 000$ |
| 1). Heloisa liguneiredo. | $100 \$ 000$ |
|  | 390\$oco |
|  |  |
| 1). Intonina Andrade. | $35 \$ 000$ |
| 1). (inithermina Moncorvo. | $22 \$ 000$ |
| 1). Maria Augusta Monteiro de Faria. | $22 \$ 400$ |
| 1). (icorgina Tobias. . . . . . . . . . . | $31 \$ 000$ |
| - D Adar Machado da Silra | 20\$000 |
| 1). Batriz Pereira. | 36\$500 |
| 1). Armmila laal | 33 \$oco |
| 1). Flvira Freire. | $30 \$ 000$ |
| 1). Jestina Monteiro liaria | $8 \$ 000$ |
| 1). Kita I cal. | 12 \$000 |
| Baroneta de Vista Alegre | 50.\$000 |
| 1). Evangelina Campos Cabral | 3\$000 |

## Festivces <br> -

Além de dois festivacs, um realisado pelo Club Euterpe em i4 de Junho de 190 I e outro da Companhia Zarzuelas em 23 de Agosto do mesmo anno, que não produziram lucro algum aos cofres do Instituto, nenhuma outra festa externa se realizou.

No entretanto foram sobremolo esplendidas as festas de Anno Bom, Natã $e$ Keis que o Instituto resolveu organisar eom grande vantagem todos os annos dedicadas aos seus pequenincs protegidos.

Devem ser aqui registrados os nomes seguintes de pessoas que, com interesse digno de elogios, cooperaram para o brilbantismo dos interessantes festivaes do Natal, Anno Bom e Reis ; DD. Dulce

Pertence, Carlota Vieira Souto, Bernardina Azeredo, Urania Silvado Cecilia Mendes, Virginia e Antonina Andrade, Paulina Dolbeth Marieta Monteiro, Guilhermina Moncorvo, Arminda e Eugenia Leal Adelina e Paulina Andrade, Brazilia Durval, Jandira Fonseca, Marieta Guimarâes, Heloisa de Figueredo, Zulmira Feital, Maria Augusta Monteiró de Faria, Laura Torres, Jesuina Monteiro de Faria e Jose phina Vianna e os Srs. $\mathrm{I}^{\circ}$ Tenente Alamiro Mendes, Juvencio Nogucira Pinto, Jorge Martins, Paulo Bretas, Victor Nervi Monteiro Salgado, Gustavo Röhr, Alferes Arnulpho Sarmento, Tenente Bemvindo Vianna e Lourenço R. Torres.

Abundaram os donativos materiaes para a solemnisação dessas festas cuja descripção resumida passamos a fazer.

NATAL: Na presença de milhares de pessoas entre as quaes as da familia do Exmo. Sr. Presidente da Republiça, começoin o festival ao meio-dia pelo concurso de coupons sendo conferido um bello coffre de prata aos alumnos do «Externato Hermes» por terem remettido 52.270 coupons. Em seguida uma numerosa commissão de senhoras e senhoritas procedeu a distribuição de soccórros; tendo centenas de creancinhas miseraveis recebido muitas véstes, chapéos, toucas, calçado, alimentss, etc.. etc., ao mesmo tempo que uma outra commissão distribuia 500 brinquedos os mais diversos. A's 3 horas da tarde foi servido lauto, banquete $\{$ mais de duzentas creanças pobres da edade de 5 á 14 annos. A mesa tinha a forma de I lendo sido os pequenincs servidos com todo o carinho pelas benemeras senhoritas DD. Paulina Dolbeth, Virginia, Antonina e Adelina Andrade, Marieta Monteiro e Zulmira Feital que se achavam trajadas a fantasia representando cada qual uma creada de uma nação curopéa differente. Fm inesperado momento a graciosa menina Adelia Pereira, protegida do Instituto, levantou se cheia de commoção e convidou scus companheiros alli presentes a levantarem umbrinde ao Director do estabelecimento, no que foi correspondido com enthusiasmo. A's creancinhas menores de cinco annos que não puderam se sentar a mesa furam distribuidos cincoentas frascos de leite esterelizado, fornecido pela Companhia Lacticinios.

Quando grande era a animação da festa, ás 7 horas da noite, entrou nos salő́s do Instituto um bando de 20 creancinhas pobres vestidas a caracter e que, sobre a direcção do Sr. Juvencio Noguéira Pinto exhibiram diante do lindo presépe armado na sala Marechal Floriano a annunciada festa pastoril, com scenas semelhantes as dos Estados do Norte, bailados que encantaram a todos os presentes. 1)urante o dia e a noite milhares de confeitos, ballas, pães, doces, etr, foram distribuidos pelos pobresinhos do Instituto. No vasto-sałåo Lulio Roca achavam-se construidas elegantes e bem ornamentadas bäraquinhas onde durante toda a fcsta as benemeritas da instituição sortcaram prendas.

As creancinhas presentes deliciaram se com uma grande Arvore de Natal ricamente enfeitada.
1)urante toda a festa que terminou ás in horas da noite tocaram tres bandas de musica e houve exhilição do holophote japonez, de um grande phonographo, tendo sido tambem todo o predio especial mente adornado para a festa liue descrevemos.

ANNO BOM : Esta como a primeira, teve tambem grandes attractivos. F assim que cm um outro concurso de coutons coube ao grande Bemfeitor do Instituto o Sr José Carlos de Figueiredo, por ter cnviado 202.100 collpons de todas as Companhias de bonds, um magnifico brinde consistindo em uma palheta com uma pintura a oleo, premio que o digno lienemerito offercceu novamente ao Instituto.
loi feita uma farta distribuição de soccórros aos protegidos do Instituto, attingindo a mais de 200 os contemplados.

As senhoritas 1)I) Alice Fialino, Zulmira Feital, Paulina Dolbeth, Antonina, Adelina e Virginia Andrade, mercadejaram lindos objectos em beneficio da instituição; essas incansaveis Protectoras da instituição tivcram a felizideia de se trajarem imitando as vendedoras japoncza, turca, hespanhola, franceza, italiana e portugueza.

Uma lauta ceia foi prodigalizada a mais de 200 creancinhas pobres. A' noite reproduzio-se o baile pastoril infantil semelhante ao que houre no dia de Natal.

REIS : Como para as outras festas já referidas, agradou tambem muito a dio dia de Reis tendo sido feitas n'esta ultima, além de diversöes variadas, uma tombola de um esplendido phonographo com 36 phonogrammas, tudo no valor de $200 \$ 000$, tendo cabido a sórte ao portador do lifilhete n. 113

Passou se cm seguidla a divisão do grande e artistico bôllo de Reis, cabendo o premio pela amendoa no. interior d'aquelle encontrada, ao pequenino Humberto, de de\% mezes, antigo protegido do Insti-
tuto.

Olindo, premio gue the coube consistindo em um rico coupe de setim azul contendo ume finissimo conoval completo para baptizado, foi piedosamente offer tado pelo amoroso Protector do Instituto o Sr. Gustavo Köhr.

- Nos intervallos deessas festas, durante algumas noites, esteve exposto ao publico o grande presépe da Sra. 1). Alexandrina da Conccicano, matrona de 95 annos, que ha 840 expunha sempre no Natal, cm qualyuicr ponto da nossa cidade.

Infelizınente, porém, um accidente desagradavel e imprevisto perturbou, ate certo ponto, o prazer d'aquelles yue dirigiam os humanitarios festivacs. Queremos nos referir ao incendio do aliudido presepe the se tew na noite de 4- नe-Faneiro de rgoz, nóotivàdo por têrem algumas creanças, que no momento o visitavam, feito cahir uma das luzes sobre a folhagem secca que circumdava a armação. Graças ás praças da banda de musica do. i. batalhão de infanteria do exercito, alli tocando no momento, e de alguns populares
que acudiram ao estabelecimento, não houve, além do abalo moral dos circumstantes e de pequenos ferimentos, a lamentar com a catastrophe, senão a destruição quasi completa do grandioso presépe.

A *Companhia Fquitativa» na qual estava seguro todo o material do Instituto indemnisou a nossa associação com a quantia de $300 \$ 000$ que foram entregues a D. Alexandrina proprietaria do presépe incendiado.

Colemy Club - Esta sympathica sociedade constituida exclusivamente de creanças, realizou no dia 12 de Janeiro de 1902 um attrahente festival ao qual compareceu o Exmo. Sr. Presidente da Republica. A Directoria d'essa sociedade demonstrando a sua sympathia pelo Instituto estabeleceu um concurso de coupons destinando todos os recebidos, em numero superior á 400.000 , a este Estabelecimento pelo que resolveu a Directoria do Instituto offerecer ao Colony um mimo que consistiu n'um escalér de prata em miniatura, competentemente apparelhado.

## Araxilios da limprensa

São inolvidaveis os grandes beneficios que a Imprensa desta Capital deve o Instituto de Proteç̧ão e Assistencia á Infancia desde a sua fundação.

Na sua louvavel e nobre missão de concorrer com todas as suas energias para a prosperidade e feliz desenvolvimento do nosso povo, jámais regateou a imprensa concurso a magnanima Obra de beneficencia. Pode-se affirmar mesmo, sem receio de contestação, que a ella se deve o bello e piedoso nrovimento ra que attingiiu a nossa instituição.

E' ocioso declarar ser profunda e verdadeiramente sincera a gratidão da Directoria do Instituto a todos os Orgãos da nossa Imprensa pelo módo gracioso, gentil e delicado, com que sempre distinguiu esta associação, acudindo promptamente ás supplicas pelos desherdados da sórte, pugnando pelas suas necessidades com aquella convicção e interesse que são os seus mais dignos predicados.

Sala das Sessões, 14 de Julho de 1902.

## Dr. IT)oneoruo Filho,

 $\square, \square-\infty$ Dirctor Frundador,-     -         - 

Approvado nnanimemente em 14 de Julho de 1902.
Archive-se - Alamiro Mendes, Vice-Presidente

## ANNEXOS

AO
RELATORIO DE 1901 á 1902

## Annexo $\mathbf{N}^{\circ} .1$.

## Relatorio apresentado pelo 1. Tenente Alamiro Mendes, Vice-Presidente do Instituto de Proteç̧ão e Assistencia á Infancia do Rio de Daneiro

EM I 4 DE JULIIO DE 1902

$n a$ sessão solemne commemorativa do $I$. anniversario da sua installação

Em observancia do artigo $9^{\circ}$ dos nossos estatutos, venho apresentar-vos conforme a exigencia do $\S 3^{\prime \prime}$ do artigo 8., o presente relatorio do que tem occorrido durante o corrente anno no Instituto de Proteç̧ão e Assistencia á Infancia do Rio de Janeiro

Não sem temor foi que assumi o presente lugar pertencente a alme mater d'este Instituto o Exmo. Sr. Presidente General Quintino Bocayuva, a quem, como sabeis, negocios politicos de alta monta e serviços relevantes ao Paiz, não permittem a sua presença entre nós, mas acompanhando e indicando com suas luzes e saber todo o movimento da grande obra de caridade, da vida do Instituto.

Entretanto valendo-me da minha propria fraqueza e desejoso de ser util a Patria, cumpro respeitoso desobrigar-me perante os presentes consocios.

E' dever meu informar aos protectores da Instituição e al publico em geral, do estado progressivo do Instituto, dandotambem relatorio do movimento geral da humanitaria aggremiação.

Corre-me a obrigação de levar ao conhecimento dos interessados a serie de beneficios que esta Instituição nascente, já vai produzindo na ampla seara da caridade, no rapido espaco de tempo da sua existenéa. $\qquad$
Muito se tem colhido de orientacão para a melhoria d'este Instituto com as suas sessões realizadas de conformidade com o artigo $17^{\circ}$ dos estatutos : uma solemne em 24 de Maio de 1901, cinco ordinarias e uma extraordinaria em 7 de Maio ultimo,
onde tratou-se de importantes successos inherentes á vida do mesmo, reproduzindo os factores que tanto contribuiram para o exito feliz desses commettimentos. Refiro-me ás offertas oriundas de fontes diversas, recolhidas em differentes occasiōes, conhecidas pelas publicacoes nas columnas das folhas diarias d'esta Capital.

O que distingue uma obra durante a sua existencia, o que torna celebre uma instituição, o que attrahe a attenção em uma empreza, todos sabem, sīo os fructos que produz essa obra, são os efferitos da instituigao, saio os factos que emanam da empreza.

Tem sido notado infelizmente n'estes ultimos tempos a falta do concurso das Exmas. Sras. Benemeritas para o engrandecimento da magna obra de Proteccao á Infancia; ellas que com tanto carinho e assiduidade prestaram o seu valioso concurso para a fundasio d'esta casa de caridade, parece que perderam um ponco do enthusiasmo e zelo com que iniciaram os seu trabulho. Tomo. a liberdade hoje de fazer um appello a estas Exmas. Benemeritas para que derramem os seus sacrificios e trabalhem no seio da protecgão á Infancia ateando a pyra sagrada dos limpidos sentimentos de caridade para que jamais se apaguem on arrefeçam o grande amor da causa que tão sympathica se apresenta aos olhos de todos.

Grande a presentemente a necessidade que nos cerea e a escassoz de recursos para levar de vencida o problema traçado.

De tudo tem-se congitado e agora, vem de molde lembrar a conveniencia que temos de dirigirmos ao Governo e a Municipalidade um appello pedinds um laivo de caridade chamando A attençáo das mesmas para a marcha de uma instituição talhada para atravessar sernlos derramando sens beneficios no seio da infacia soffredora adesvalida, e que apezar da sua boa vontade nada conseguio ainda da mesma Municipalidade e do Governo da Vniao que tanto podem fazer, realizando assim os


A acquisição de min predio proprio é actualmente o pezadello que assoberba a Directoria e o que mais necessita o o instituto para o sea bom furecionamento.

Immensos têm sido os sacrificios, pezares e preoccupações da Directoria do Instituto afim de mantel o ; fastidioso seria rela-tal-os, e tem-se capacitado porem the que a responsabilidade que assumira era com effeito maior do que se lhe afigurava. Entretanto apezar da grita dos invejosos e inconscientes e do regougo dos malfazejos que sato por certo desprezados têmse feito 13 distribuições de soćcorrós en vestes, calçado, chapéos, farinhas alimenticias, generos, ete. a 600 creanças matriculadas, serviços medicos prestados a 2.120 entesinhos pobres, alem do leite esterilizado fornecido diariamente a mais de 20 recemnascidos.

A Providencia Divina que vela sobre o universo e a forsa d'Aquelle que dirige os destinos do mundo hāo do poderosamente, nessa cruzada santa do Bem, da Caridade, do Amor e da Philantropia, manifestar-se e longe dos erros e perto da verdade.....teremos a certa recompensa do nosso esforço. Assim Deus nos ajụde!

## Annexo $\mathbf{N}^{\circ} .2$. <br> RELATORIO DO THESOUREIRO

## DO

## Instituto ale Protecç̃̃o Assistencia Infancia do Rio de Trmeivo

## Illustres collegas e dignos consocios:

E' com a maior satisfação que venho dizer neste relatorio aos meus dignos collegas de directoria e illustres consocios que o Instituto desde a sua fundação tem sido dirigido com grande tino administrativo pela sua actual directoria composta dos meus prestimosos collegas, isto sem olvidar o nome de alguns outros membros que tambem cooperaram para o engrandecimento d'esta humanitaria Instituição e que se retiraram para o exterior por motivos justificados; refiro-me, como sabeis, aos illustres thesoureiros, meus dignos antecessores.

Si todos têm contribuido com o seu valioso concurso, tamhem é bem digno da maior referencia o illustre Dr. Moncorvo Filho a quem não é demasiado dizer que tudo se deve no tocante ao que já é o Instituto, pois que, com a sua perseveranca, tem feito tudo quarito é possivel em proveito do ideal do seu coração 'aritativo - O BEM DAS CREAN(, AS.

E' admiravel ver a tenacidade com que esse nosso digno rollega tanto se interessa pelos pequeninos entes, pedindo como se para si fosse, e por isso a elle se deve o grande augmento do patrimonio e os donativos que diariamente o Instituto recebe, tomativos esses que come sabeis são representados ém dinhéro, vestuario, calçado, medicamentos, leite, etc., etc., com os quaes esta instituição minora as necessidades dos pequeninos desproDes sorte.
Deve este Instituto os dois primeiros annos de existencia, os mais difficeis visto que foram os de propaganda e difficulda-
des naturaes, a Moncorvo Filho, pois este de sua bolsa fez todas as despezas como podeis verificar nos livros e balancetes nos quaes näo encontrareis outras verbas a não ser as da Receita. Despezas năo existem; mas, porque não estão escripturadas si as houveram? Porque Moncorvo Filho com a sua costumada philantropia concorreu com os supprimentos necessarios para solvel-as. Sómente de Março de 1901 em diante, data em que começou o preparo da installaçũo das diversas seçōes componentes do nosso Institute é que se encontra nos nossos livros a verba Despeza.
$\Lambda$ par das pessoas que muito têm feito em nosso auxilio, cumprimos um dever de justa gratidao citando os nomes das dignas directorias das companhias de bonds, que nos tem prestado inestimaveis serviços com o resgate dos coupons de passagens e isso como sabeis dános uma renda mais ou menos regular; não é no entanto a que devia ser tendo em vista o fim a que é destinada, pois infelizmente o nosso publico que tem as maiores tradiçoes de caridade ainda não deu ao coupon dos bonds a importancia e fins beneficos que elle encerra. Vemos ainda algumas pessoas que se recusam a guardar o coupon de bond ou si o recebem despresam-no em seguida; no entanto o coupon representa uma esmola de cada passageiro em favor das rreanças algumas orphans es soffrendo no interior de suas modestas habitaçoes as necessidades que a ignorancia da sua tenra edade supporta inconscientemente.

Quantos dos passageiros que recusam o coupon terão ao lado de suas habitaçoes cercadas de todo o conforto, uma viuva que honestamente vive e rodeada de filhos soffrendo toda a sórte de privações? Quantos outros que, embora hoje vivam independentes, possam ficar de hoje para amanhä sugeitos aos revezes da sorte e tenham mais tarde necessidade de recorrer ao Instituto? Eis porque digo que o nosso publico aceitando o coupon e euviando-o ao Instituto, reforça mais a sua jábastante conhecida caridade tendo em tróca os intimos agradecimentos dos filhos dos póbres que esta casa protege.

Acho porém que as companhias de bonds, deviam cómo no principio do rengate de eoupons, dar direito a este recebimento ao nosso Instituto e a Liga contra a Tuberculose pois sendo como são immensos os beneficios que ambas prestam á populaŞão, e não contando ellas por assim dizer, sinão com os auxilios do publico, não deviam esses coupons ser desviados em proyeito de outras, como-para sociedades recreativas ou benef centes cujo fim é muito diverso do nosso.

Tambem seria de grande alcance e fim mais util que as companhias só resgatassem os coupons apresentados pelas duas Instituiçōes, visto que d'esta forma impederia que particulares, aos quaes o resgate só aproveita em beneficio proprio, se
apresentassem a fazel-o. Conscio porem como estou de que os illustres directores das companhias attendam a estas minhas ponderações, ouso apresentar as mesmas directorias esta minha opinião convidando se a Liga á secundar-nos.

Este Instituto em Dezembro do ultimo anno expoz ao publico um presepe, estabelecendo-se tambem na mesma occasião leilão de prendas e divertimentos para as creanças pobres, distri-buindo-se nessa festa brinquedos, roupas, calçado, doces, ete, ete.

Isso porem não trouxe para o Instituto despezas, pois a generosidade do publico que affluio a essa casa e que deixou as suas esmolas, deu direito a que fizessemos essas festas sem dispendio, pois como podeis ver da estripta os donativos em dinheiro foram em grande numero e os objectos os secundaram. Não deixarei aqui de agradecer as Exmas. Benemeritas que prestaram á essas festas inesqueciveis auxilios, já acariciando as creanças pobres dando-lhes doces, roupas, brinquedos, ete, etc, já concorrendo para que os leilōes de prendas attingissem a resultado satisfatorio.

Acho portanto que essas festas e outras identicas devem continuar a ser feitas pois assim teremos a satisfação de levar ao coração das tenras creanças desprotegidas, as alegrias que merecem e isto eom a solemnidade de serem taes festas realizadas no dia em que a Egreja commemora o nascimento de Christo.

Tomando posse do cargo de thesoureiro em 7 de Maio de 1902 me é justo elogiar mais uma vez meus dignos antecessores pela escripta do Instituto feita com a maior clareza e minuciosidade pouco vulgar, pois todos os livros achavam-se em dia e em condições de poderem ser examinados e os papeis em bôa ordem.

Ao Sr. Evaristo de Andrade, Guarda-livros a quem se acha entregue o serviço de escripturação d'esse livros é muito justo que eu aqui lhe consigne as palavras do louvor que merece pelos seus esforços.

O Sr. Orozimbo de Andrade que está desempenhando o lugar de chefe da secretaria e caixa, tambem é digno do nosso elogio pela bôa ordem e clareza em que se acham os serviços a seu cargo e pela honestidade que sempre tem revelado no exercicio desses serviços. Reconheço que o seu ordenado é diminuto porem nem sempre o Instituto se manterá na pobreza actual; dia virá em que se possa remúnerar os trabalhos de tão digno auxiliar e oxalá que isso seja breve.

Ao corpo clinico e poofssional do Instituto hypotheco aminha gratidão, posto que reconheci o grande auxilio prestado, tendo tido já occasião de assistir á operações de alta cirurgia em que se tornavam precisos ferros e instrumentos que o Instituto nào possuia e esses, reconhecendo as necessidades do Instituto, procuravam fazer as operações servindo-se dos seus instru-
mentos cirurgicos particulares não encontrando assim difficul dades e fazendo pois ruasi impossiveis. Reconhecendo porem que o Instituto póde já dispor de uma pequena verba espero fazer, de accôrdo com os meus collegas de directoria e o director cundador, acquisigao dos ferros e instrumentos cirurgicos mais precisos aros gabinetes de cirurgia e odontologia.

Aproveito o ensejo para pedir desculpa aos illustres elinicos da demora em attender aos pedidos; como devem porem saber, muitas das rezes a falta de recursos a isto nos ohriga, pois na thesouraria de uma casa como esta que vive de favores do publico, sem o menor auxilio do Governo (o que espero que náo será por muito tempo) e da Municipalidade, o que se está fazendo representa um tour de force evitando, assim de tocar no fundo de reserva existente ; convencido estou de que no dia em que tal fizesse teria iniciado a quéda do Instituto.

Infelizmente até hoje ainda năo se poude dar o desejado movimento ao capital do Instituto que se acha actualmente em inseripcoes do Banco da Republica capolices da Divida Publica

Como sabeis si se procurasse vender as inscripgoes, o Instituto aufcriria fatadmente prejuizo; assim pois espero que se finde o prazo de $\overline{5}$ amnos para quie nesta occasiáo entao o melu successon possa converter o capital nellas empregado em apolices ou procurar empregar em hypothecas. predios ou dar outro destino fue possa proporcionar maior renda at Instituto, para assim augmentar o seu patrimonio.
() rendimento do Instituto hoje é:

Juros - Iseripeoses do Banco da Republica (mensal) © $164 \$ 000$ de apolices da Divida Publica

163\$433:

Com extes clementos tem-se. ao lado dos donativos sempre remettidos. mantido of Instituto, pois as suas despezas, que não săo exageradas, saio enormes diante das grandes difficuldades com que este se mantem: o aluguel do predio que ore opa o Instituto é ts. .onowoor ; or ordenados dos empregados (o que é insignifi cante) é de Rs. $660 \$ 0 \% 0$, notandose que com esta importancia paga-se 1 chefe de secretaria a caixa, 1 empregado de secre taria. 1 guarda-livros. 1 encarregada da distribuição do leite. 2 contimuos e 1 portciro. pessoal este que como sabeis, é pequeno, tende am vista o movimento do estabelecimento. Dest'arte vereis que a manutenģào do Instituto representa um milagre
 que tem sido mantido o Instituto muito tem fatigado o nosso digno director e fundador.

Creio que se torna necessario e inadiavel mesmo que todos nós unidos procuremos qualquer auxilio dos poderes publicos,
pois uma instituicão como essa, que presta grandes sonimas de beneficios á população, não poderá ficar esiquecida dos Governos

Emfim creio que uma luz apparece ainda bem longe, porén que muito se approxima das portas do nosso Instituto para illu-minal-o efficazmente. Tal é o desejo de toda a população de nossa Capital.

Seguem-se a este relatorio os annexos relativos ás financas do Instituto no decurso de 24 de Margo de 1901 a 14 de Julho de 1902.

Rio de Janeiro, Sala das Sessiòes, 14 de Julho de 190 )
O thesoureiro,
Bemvindo Gomes Vanna.

## Acta Aa sessão extraoralinuria realisada mo alia ${ }^{2}$ de Maio ale $190 \%$, e convocala para a eleição do thesonreiro.

Ao meio-dia estando presentes os Srs. Dr. Moncorvo Filho, 1 ? Tenente Alamiro Mendes, Dr. Alambary Luz, Capitão Alberto. Corfe Real, Dr, Nascimento Gurgel, Tenente Carlos Albriti do Espiritosianto, Antouio Moreira dos Santos Andrade, Victor Nervi Monteiro Salgado, Manoel F. Magalhães Penido. Dr. Alfredo Velloso, Orozimbo Aidrade, Dr. AlVaro Gnimarates, Joato Cancio lereira Soares. Campos Seabra, sanpos Lima, Roberto Gomes Caldas. José Joagnim dos Nantos Amelade, Panlo Bretas. Dr. Luiz de A. Arasão Buldo. Tenente Jemvindo Vianna, Frederico Fignere (p. p. B. Vianna), Javme Sardinha, Oscarlino Dias
 Thtonio E. Gouvéa, Trigo Loureiro, Jose Humgria, Dr. Jaime Silyado, a sessão, commonicando o motivo da suáreere, foi pelo Sr. presidente aberta

Pede a palavra o Sro. Capitão Alberto Corte Reab
socios presentes a sua partida em servico commereial (ille rommminia aos hreves dias, ignorando a data de suaso commereial, para a Europa em resignar o cargo de thesoureiro do Instituto de poteceno a Rio de Janeiro. Exomerando-se desse catro patentere suat ratancia do Dr. Moncorvo Fillro, fue com denodo se tem lancado a moma liteta ardua sempre visando o sell nobilissimo fim: agradere as attencoes que a s foram dispensadas durante o tempo em que exered o dareo de thesommion
 sando a ler o ultimo balancete? dia ato :30 de Ahril proximo findo, pas

Balancete do Instituto de Iroteç̧̃o e Assistencia á Infancia
Emi 30 de Abril de 1902:
ACTIVO
Ipolices da Dirida P'ublica : valor de diversas apolices.
lpolice Accumulatira: valor ile uma apolice..........................
Inscripgões do Banco da Republica: valor de diversas ...................
Moveis e utensilios : importancia lesta
mstrumentos de cisuraia importancia contia.
1:000\% 010
1:000) 000
(55:600 \% O O
Täxa Economica : saldo em uma curderneta-conta 8:5243090
$\because$ S. Nicolson o C. : dinheiro em deposito garaniolo $989 \times 00$
'aixa : dinheiro existente em cofre
3.745840
$880 \% 285$
12::697*425
122:697*425

Passando-se á cleção do Thesourciro, que foi feita por escrutinio secreto. houve o segininte resultado: foram eothidas 36 cedulas, havendo mobre a mesit tres vótos a descoberto dos srs. Tenente Carlos Alberto do. Eano, Antomo Moreira dos santo, que assignaran o livro de presença e retiraram-se antes de começala a nessão.

Passindo-se á votacio, verificou-se o semuinte :
Tencnte Bemrindo lianna: za rótos (com os tres rótos a descoberto acima reforidosi, Dr. L.॥iz Bulcão $i$ vóto. Ibr. Alfredo lelloso 1 vóto.
('heqaram aí sala das sessöes. depois de feita a deição, os Srs. Dr, Jaime Silsals. Thation Medriros e Jose da Niva Lamaignere que votaram ho st. Tenento Bemvindo Vianna.
() Wr. Moncorvo Filho receben mma carta do (ieneral Qinintino Bocavuva. justificando sua ansencia í sessão, e aftorisando-0 a votar uo. Nr. Beminimb Vianma para o cargo de Thesonreiro. Assim, pois, o resultado tinal assignala: 31 rotos para o Sr. Bemrindo lianna.

O Ji. Moncorvo Filho, tomando a palarra, pede que tique consignado natacta 1 m vóto de lomvor at Thesoureiro que se retira, pelo módo digno


Pode tambem que se insira em acta im voto de sincero jubilo pela cutrada para o cargo de Thesoureiro do Br. Bemvindo Vianna, cidadāo listimeto equidestr 0 inicio dan luctas para organisação do Instituto, para rlle trabalhon sempre rom dedicaço e interesse.

Essas propostas foram unanimemente approvadas.
() Sis Bemvindo Viama, tomamdo a palavra, agradece penhorado, a distimeráo da rlereao de que foi alvo, promettendo cumprir com os deveres inherentes aí cargo que passa a oceupar.

Em sernida $\sigma$ Sr. Capitão Alberto Corte Real, ao depositar nas mães do novo Thesoureiro, ó sr. Tenente Bemvindo Vianna, todos os titulos, haveres . livros dat Thesouraria comstantes do Balancerte apresentado.


As. $:$ horas da tarle encerrada a sessão, tomando logo posse dy rargo de" Thesoureiro os. Tenente Benvindo Viana.

Dr. Nancimento (ictrgel,
30 Secretario.

## Halancete alos valores que constituem o Patrimonio do Tnestituto de Protecçato e Assistencia Infancia.

## ACTIVO

Apolices da Divida Publica:
Diversas adquiridas por compra..
38:200\$000 Ima (inalienavel) n. 25034 , doada pelo Gre mio Philantıopico Homenagem, ao Marechal Foriano Peixoto.

1:000\$000
Apolice Accumulatiza
Una ni. 20.344 doada peto Sr. Antonio Luiz Deslandes; agente da Companhia Accumulativa, com séde em Buenos Ayres, valor nominal 500 pesos.

## Transporte

Inscripides de $3^{\circ}{ }^{\circ} \mathrm{Io}$ do bianco da Repullicar
Diversas recebidas por liquidação da- clc com o Banco.
$40: 000 \$ 200$
, por donativo feito pela Associacầ Protector dos Orphãos Pobres Filhos dos Defensores da da Patria.
Uma adquirida por compra:
38:200\$000
Moveis e Utensilios:
Saldo desta conta.
Instrumentos de Cirurgia:
Saldo desta conta. de Cirurgia
Dinheiro:
Em deposito garantido.
Em Caixa.
2:456\$800
1:268\$840
2:403\$335
120:754\$975

## Patrimonio

Valor representado pelas contas do Activo
120:754\$975
Rio de Janeiro, 3 I de Dézembro de 1901.
O Thesoureiro, Alberto Côrte Real.

## Balanço aos valores que constituem o Pa toimonio do Instituto de Protecc̣ío Assistencia i Infancia. <br> ACTIVO

Apolices da Divida Publica:
Importancia de diversas apolices. .
38:200\$000
1:000\$000
39:200\$000
Apolice Accumulativa:
Importancia de uma, valor nominal 500 pezos.

Inscripsoes do Banco da Republica
Importancia de diversas. $\qquad$ 65:600\$000
Moveis e Utensilios
8:867\$00.0

Saldo da caderneta n. 218.1 r6..................... $4: 489 \$ 000$
Caixa:
Dinheiro existente no cofre

## PASSIVO

Recapitulação da Receita do Instituto de Proteç̣̃̃o e Assistencia í Infancia no periodo de 14 de Julho ale 1901 it 14 de Tulho de 1902.

Rio de Janeiro, 30 de Junho de 1902.
() Thesoureiro, B. Vianna.

## Donatives :

Importancia dos donativos recebidos mensalmente, termo médio.....
$615 \$ 345 \quad 7: 384 \$ 10$

## Mensalidades :

Importancia das mensalidades recebidas mensaḷmente, termo médio
$744 \$ 54 \mathrm{r}, 8: 934 \$ 500$
Ressati de coupons:
Importancia dos coupons resgatados mensalmente, termo médio.
$405 \$ 693 \quad 4: 868 \$ 319$

## Furos:

Importancia de juros (inclusive atrazados) recebidos das Apolices da Divida Publica mensalmente, termo médio..... $245 \$ 000 \quad .2: 940 \$ 000$
Recebidos das Inscripções do Banco da Repụblica do Brazil mensalmente,


Becapitulaç̃̃o das Despeaís Gevaes ao Tns. tituto le Protecção e Assistenciou á Ine.. fancia wo periodo de 1, de Thilho de 1901 á 14 de oTrilho de 190 ?.
P. ISSIVO

## P'atrimomis'



Rio de Janeiro, 7 de Maio de 1902
() Thesoureiro, B. Vianna.

## Transporte

$\qquad$
Ordenado do Pessoal
Importancia de ordenados，mensal－ mente． 660\＄000 7：920\＄000

## Giastos liventuacs：

Importancia despendida com orna－ mentaços para as festas do Natal é Anno Bona e Reis，publi－ cações em jornaes，carretos e con－ ducções a serviço do Instituto， porcentagens para as cobranças das mensalidades e resgate de coupons，estampilhas，tele－
－grammas，sellos e registros do correio，impressões de circula res e recibos，livros e artigos para a Sccretaria e outras des． pezas，calculadas mensalhente， termo médio

1）espeza annual Rs．

| $608 \$ 440$ | $\frac{7: 301 \$ 285}{23: 734 \$ 040}$ |
| :--- | ---: | ---: |

Justituto de Proteç̧̃̃o e Assistencia í In． fíncia．

リE゙\％Dだ ZANEIRO ME゙ IOOI RECEITA

＇Yuros
Kecebidos das Cautelas do．Thesoúro Federal，juros
do 2 semestre de igoo．．
WEZ IE FIElEREIRO DE IQOI

Donatious
Recebidos n＇este mez． $801 \$ 500$
HE\％I）E MARSO DE 1وOI RECEI＇TA
Saldo de Fevereiro
Recebidos n＂este me 2：093\＄720
Furos：
RECEI'TA

Donatizos
n＇este mez．．．．．．．．．．．．．．．． $39+\$ 000$
Mersalidades：
Tdem，neste mez．．．．．．．．．．．．．
Resgate de coupons：
Idem，neste mez．
$\square$ $54 \$ 80 \overline{0}=$ este mez．．．．．．．．．．．．．．．． 481\＄900 2：974\＄420

## DESPEZA

Pago por diversas miudezas．．．．．．
－－ $\mathbf{1} 65$ \＄100
－3：610\＄820 $=$

MEZ DE ABRIL DE IOOI

## RECEITA

Saldo de Março．
Donativos：
3：610\＄820
Recebidos neste mez．．．．．．«．．．．． $3.763 \$ 480$
Resgate de coupons：
Resgatados neste mez．．．．．．．．．．．．．．．．．．．337\＄124
Mensalidades ：
Recebidas neste mez．
565\＄000

## 1）ESPEZAS

Pago por publicações，carretos，por－ centagens ao cobrador e outras despezas．

I：998\＄980
－6：277．444

## MEZ DE MAIO DE IGOI

## RECEITA

Saldo de Abril
Donativos：
Recebidos neste mez．．．．．．．．．．．．．． $208 \$ 160$
－Resgate de coupous：
Importancia dos resgatados neste mez 379 \＄200
Mensalidades：
Recebidas neste mez．．．．．． $\qquad$ $164 \$ 000$
$\qquad$

DESPFZAS
－Pago por poorcentagens ao cobrador，
－folha do pessoal，conducções， estampilhas，sellos，etc．．．．．．．

$$
6: 2779+44
$$

## RECEITA

galdo de Maio
Mcnsalidades :
Recebidas n'este mez
Ressate de coupons:
Importancia dos resgatados n este

$$
\begin{array}{r}
\text { mez . . . . . . . . . } \\
\text { Donatizes : }
\end{array}
$$

Recebidos n'este mez.
Furos:
Idem n'este mez.

$$
630 \$ 000
$$

## 1)ESPE/AS

Pago por publicações, carretos, estam-

$$
\begin{aligned}
& \text { por publicações, carrctos, es de } \\
& \text { pilhas, sellos, vencimentos } \\
& \text { empregados e diversas miudezas. ........... } \begin{array}{l}
1:+32 \$ 170 \\
6: 867 \$ 314
\end{array}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{gathered}
\text { MI\% DE } \mathcal{F}(L H O \text { DE IgOI } \\
\text { RECEITA }
\end{gathered}
$$

$\bullet$
Saldo de Junho
lonatizos:
Recebidus neste mez.
$1 ; 2959+30$

$$
1: 2958+30
$$

Minsalidades
Idem neste mez.
R'tssatc de coutons: $\qquad$ 5639000 $606 \$ 870^{-} \quad 2: 555 \$ 300$
Importancia dos resgatados neste mez
$\square$

## 1)ESPEZAS

Jago por vencimentes de emprega dos, porcentagens ao cobrador,
$\checkmark$ sellos, conducções e outras despezas
$\qquad$


## MEZ DE AGOSTO DE Igor - RECEI'TA

Saldo de Julho . . . . . . ................................ 8:203\$934
Donativos:
Recebidos neste mez. . . . . .......... $\quad 298 \$ 350$
Mensalidades :
Idem neste mez... ................. $1: 665 \$ 000$
Resgatc de coupons :
Resgatados neste mez.............. $317 \$ 600$
$\frac{2: 280 \$ 950}{10: 484 \$ 884}$

IDESPEZA
Pago por vencimentos do pessoal, aluguel do predio, porcentagens ao cobrador e outras despezas

- $3: 085 \$ 853$

7:399\$031

## MEZ DE SETEMBRO DE: 1901 RECEITA



Pago por aluguel da casa, vencimentos do pessoal, porcentagens ao cobrador, e outras despezas...
-
1:145\$010
7:555\$16I

ME\% DE OUTUBRO DI: IMOI RECEITA

| Saldo de Setembro. | 7:555\$161 |
| :---: | :---: |
| Donativos : |  |

Recebidos n'este mez. .. . . . . . . . . . 397 $\$ 020$

Mensalidades:

$397 \$ 020$

Idem neste mez. .................. 918\$000


Pago por aluguel da casa, vencimentos dos empregados, porcentagens ao cobrador, sellos, estampilhas, conduç̧ठes e outras mindezas...

$$
1: 616 \$ 040
$$

$$
9: 205 \$ 911
$$

## AIE: DE NOVEMMBRO DE YOOI

 RECEITASaldo de Outubro:
Donatizos:
Recebidos n'este mez
9:205\$911

Mensalidades:
1:812\$120 $797 \$ 500$
Ressati de Coupons:
Resessate de Coupons:
$45 \$ 30 \quad 2: 655 \$ 250$
11:861\$161

## I) ESPE//A

Pago por aluguel da casa, vencimentos de empregados, porcentagens ao cobrador, etc......


``` RECEITA
```

Saldo de \ovembro.

1) Onatizes

10:956909\$
10:950\$908

Recebidus n'este miz. Mensalidades.
Idem, n'este mez. $61+5000$ Rescörte dic colupens.
Resgatados ncste mez.

$$
\begin{array}{r}
904 \$ 163 \\
\hline 00956998 \\
\hline
\end{array}
$$

$\qquad$

$$
1: 7988+60
$$

()ESPE/AS

Pago por aluguel da casa, folha de ordenados, porcentagens ao cobrador e outras despezas.

1:806\$180
Saldo do anno anterior e do dinheiro depositado na casa P'. S. Nicolson \& C...................
Gasto cm moveis e instrumentos de cirurgia e gymnastica para a installaçato do Instituto.
Saldo em caixa no fim d'este mez $\qquad$


## MEK DE $\mathcal{F} A N E I R O$ DE 1002 RECEI'TA

Saldo que passou de dezembro... $\quad 2: 403 \$ 335$
Mensalidades
Kecebidas n'este mez.
Donatioos:
387 \$0co
Recebidos de diversos e encontrados
nas caixas.
Producto de tombolas............ $495 \$ 370$
Ressate de Coupons:
1:129\$660
Recebido de Coupons das Compa-
nhias de Bonds e Chromos de
casas commerciaes.. . . . . . . . . .
DESPEZA
I. 3.35 \$ 140
$5: 750 \$ 505$
Pago pelos rencimentos dos empregados, de Dezembro e do corrente mez...................
Idem, r mez e 10 dias do aluguel do predio.
Idem, porcethtagem ao cobrador. Idem, medicamentos de Novembro e Dezernbro.
Idiem, por impressos. . . . . . . . . . . . . .
Idem, por madeiras, trabalho de carpinteiro, pinturas, adornos, etc.
Idem, por cerveja, chopp, e artigos de confeitaria, etc
gratificaçöe
I: $3.30 \$ 750$
666\$660
$149 \$ 695$
381\$100
$226 \$ 000$
$468 \$ 000$
$262 \$ 000$

$$
13: 847 \$ 675
$$

$$
\overline{12: 041 \$ 495}
$$

$$
1: 644 \$ 640
$$

$$
-13: 686 \$+35
$$

e outras despezas miudas..... utras despezas miudas..... $\quad 383 \$ 760$
Saldo que passa a Fevereiro, S. E.....

$$
\begin{gathered}
\text { MEY DE FEVEREIRO DE IQO2 } \\
\text { RECEITA }
\end{gathered}
$$

Saldo que passou de Janeiro
RECEITA

- Merisalidades

3:868\$865
1:881\$640
5:750\$505
$1: 881 \$ 640$

## Donativos:

$467 \$ 000$
Recebidos de diversos e encontrados
nas caixas...................
89\$030
dem por indemnisação do prejuizo

- causado pelo incendio-de 24 de

Dezembro proximo findo......
Resgate de coupons:
$300 \$ 000$
Recebido de coupons das :
nhias de Bonds das Compa-
casas commerciaes

## DESPEZA

Pago por aluguel do predio....... 1 dem porcentagens ao cobrador.... Idem á Companhia Mercurto pelo seguro constante da apolice n. $417 \ldots \ldots . .$. Idem por fornecimento para as fesplantas e folhagens par Bom... $180 \$ 000$ tas do Natal e Anno hom... ldem por contras despezas miudas.
out outras despezas Março Saldo que passa a Março-S. F....

## 500\$000 $105 \$ 007$

$194 \$ 200$
$\qquad$

500\$000
Pago pelo aluguel do predio.....
Idem de porcentagens aos cobra
159\$882
dores pelo serviço de cobrança
Idem a Sociedade Anonyma du Gaz,
por concertos e consumo dc gaz. (do 4.0 trimestre

- 110 点344

8269660 e gratjificações.

12\$500
5\$000
Idem por estampithas e sellos do Correio

39 \$000
dem a- Gidade do Rio " pela pu-

- blicação da Acta da Sessão do dia 12 do corrente.
Idem por conducções á serviço do
Instituto e outras despczas
Instituto e
eventuaes.
$67 \$ 920$
1:730\$306


## DESPEZA



## MEZ DE MAIO DE゙ 1902 <br> RECEITA

| I) onativos recebidos | $660 \$ 160$ |  |
| :---: | :---: | :---: |
| Mensalidades recebidas | 800)\$000 |  |
| Resgate de Coupons. | 3719635 | 1:8+0\$795 |
| $\cdots$ - |  | 8:352\$124 |

I)ESPEZA

Pago por aluguel do predio.
500.\$000

Pago por ordenados de empregados e gratificação.

660\$000
Idem de porcentagens aos cobradores pelo serviço de cobrança
Idem por publicações nos jornaes. .
1525864
Idem por estampilhas, sellos e re.
gistros do Correio.*..........
$6 \$ 500$
II $\$ 470$
dento de papel, cartões, etc...........
$15 \$ 400$
Idem por impressão de circulares e listas.
Idem por condúç̧ões a serviço co Instituto e outras despezas eventuaes . . . . . . . . .......... $146 \$ 700$
$\frac{1: 522 \$ 734}{5: 508 \$ 676}$

## DESPE/A

Pago por aluguel do predio..... .
Idem, vencimentos dos empregados conforme a folia. dem, porcentagens ao cobrador Idem, por idemnizaçĩo do prejuizo

$$
\cdots
$$ causado pelo fogo no Presepe cm exposição no dia $2+$ de Dezembro de iloor

dem, por diversas despezas mitudas Saldo que passa para Julho 1905 1968780
$500 \$ \mathrm{coo}$
$660 \$ 000$ $120 \mathrm{~S}_{4} \mathrm{H}^{\circ}$

000\$coo …
$924 \$ 342$

$$
\mathrm{I}: 40_{2} \$ 486
$$

$$
2: 326 \$ 828
$$

## Donatrios

Recebidos n'cste mez.............
Mensalidades :
-Recebidas n'este mez. . . . $\bullet$
Resciate de Coupens;
Resgatados n'este mez.
Saldo que passou de Maio.
$249 \$ 662$


## DONATIVOS BM DNHEERRO RECEBDIDS

## 1899

## MEZ IDE ABRIL

Candido Gaffrée.
Mme. Moncorvo Filho.
1:000\$000
1)r. Horacıo Ribeiro da Silva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . $\quad$. 0 .

Por intermedio d' $O$ Paiz. . . . . . . . . . . ........ . . . . . . 20 000

| $"$ | " | do Fornal do Brazil..... |
| :---: | :---: | :---: |
| $"$ | $"$ | do Fornal do Commercio.. |

$45 \$ 000$ I ISOOO $85 \$ 000$ $30 \$ 000$ I 2 Sooo 55\$000 $27 \$ 000$
Ed P. Guinle. 000,5000
Monsenhor I). J. Arcoverde 50\$000
King Ferreira \& C
Ottoni Silva $\mathbb{N}$ C $50 \$ 000$
Pontes Ekiof.
.305000
J. Espinola da Veiga.

Fernando Pereira Alonso \& Cunha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 .
Domingos (xuedes $\&$ Louzada
Elizeu Espinola \&
C.....
$10 \$ 000$
José Carlos de Figueiredo
II P. de Azevedo Junior.
Pereira Valentim \& C C.
Vasconcellos Couto $\mathbb{C}$. 10.5000 500\$000
. . . . . . . . . . . . . . . ..... 50\$000

$\begin{array}{ll}\text { houza Almeida \& C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . } & 50 \text {. } 5000 \\ \text { Braga Falcão \& C. . . . . . . . . }\end{array}$
50.3000


Reis Veiga \& 1 , 1
Cyra Junior \& C.............................................. T00\$000
Jeronymo de Oliveira.
$\begin{array}{ll}\text { 'Thomaz d'Aquino \& C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . } & 50 \$ 000 \\ \text { Brandão Irmão \& C. . . . . } & 50 \$ 000\end{array}$
Brandão Irmão \& C.
50 50 5000

A' 'Transportar

## Transporte

Manoel Marques I citão.
José Antonio de Queiroz. .........................
Joño laptista Pereira
José Saraiva
Viscondessa de Sande.
1)r. Campos Salles.

Hime $心$ C.
Moura lias $\underset{C}{C}$
Dias Garcia \&
/eferino l,obo.
Luiz Mendonça.
Zeferino Campos....
Jeronymo de Oliveira
Braulio Guidã \& C $\qquad$

50 5000 $30 \$ 000$ 5S000 $208 \$ 500$ $10 \$ 000$

MEZ IDE MAIO
Saldo de Abril...
Tabelliao Belmiro de Moraes
.r. Camarão.
Mor intermedio do
dem da Gazita di Votion
Idem do I)r. Pedro Chermont:-1). Ma ria S. S. Chermont, zoos; I). Adelia Aron, 100 : $\overline{\mathrm{D}}$. Carmen Chermont, 20s; Snr. Rodolpho Chermont. 205; Snr. Armando Chermont, 20 : Snr. Edmundo Chermont, 205 : Snr. Pedro Chermont, 205
m do Snr. Raul Cerqueira.
Idem, Sr. Conselheiro Camello I ampreia (Corpo Diplomatico)

Junior
dem, M. P'. de Azevedo Junior
Idem, A. Azevedo: Angariado pela me: nina Anna Figueiredo, no Collegio Sant'Anna, em Poços de Caldas...
Idem, Angelo Torteroli, nossa parte no bando precatorio de 3 do corrente
Idem, 1). Maria Cirne Baptista Vieira : collecta que fez em Santa Thercza de Valença.
Luiz Valerio da Silva e A-Henautt :uma collecta feita pelos mesmos na barca de Petropolis $\qquad$ Commendador Joaquim Valverde Miranda

5:275\$000

[^1]$150 \$ 000$
2:781\$500

## Transporte

Dr. Alambary Luz.
2:781\$500 5:275\$000
50\$000 do barytono De Anna

20\$000
. Amaro Cavalcante, 2 cadeiras do beneficio do barytono De Anna.

20\$000
Dr. Uchóa, 2 cadeiras do beneficio De Anna.
Dr. Oliveira Santos, I cadeira idem
20\$000
$10 \$ 000$
$30 \$ 000$
$220 \$ 000$
Alvaro Cantanheda, 3 cadeiras idem....
Domingos Alves Pereira
1:000\$000
Manoel da Veiga Meneze $\qquad$
Frank Brown
$50 \$ 000$
Angariado pela Commissão de Senhoras do bairro de S. Christovão
$390 \$ 500$
60\$000
roducto de $50^{\circ} f$ da venda de bilhetes do beneficio do barytono De Anna, na porta do Conservatorio.

58\$000
dem, de um alfinete de gravata, offerta de um cavalheiro, por intermedio do Snr. A. Azetedo.
$300 \$ 000$ ecebido de bilhetes do beneficio De Anna..
$270 \$ 000$
5:280\$000

10:555\$000

## MEZ DE JUNHO

Saldo de Maio.
Visconde de Sande .................................... $10: 555 \$ 000$
Conde Sebastião de Pinho............ 500 . 5000
Um anonymo 500, 500
Carvalho Costa \& $\dot{C}$.
50,\$000
Baroneza Salgado Żenha (entregue a
Commissão de Senhoras do Enge
nho Velho.
30\$000
:000.\$000
40, 5000
$120 \$ 000$
Por intermedio

$$
\begin{aligned}
& \text { d’O Pai } \\
& \text { Paiz............. } \\
& 500 \$ 000 \\
& \text { " da Gazeta de Noticias } 18 \$ 000 \\
& \text { » do Fornal do Commercio } 22 \$ 000 \\
& \text { do Sr. Domingos Alves } \\
& \text { Pereira de F. A. } \\
& \text { M. C. } \\
& 20 \$ 000
\end{aligned}
$$

$130 \$ 000$

Angäriado pelo sr Manoet Onofre Ki-
beiro.
$120 \$ 000$
, pela Snra. D. Clara Ferreira, em um
pic-nice entregue peloSr. J.F.Serpa
101\$000
A' Transportar

Remettido por 1). Virginia Andrade da Commissão de Paqueta.

2:027\$200

Commissão de Paqueta. . . . . ...... Angariado pelo Snr. A. Corte Real. . : Idem, pela Commiss 0 do Centro Commercial.
1.

Idem, pela Commissão de Botafogo... Idem, na tourada em beneficio de Paco Busto, entregue ao Dr. Vicente Reis e por este depositado na /mprensa

MEZ INE JULHO

## Saldo de Junho

Angariado pela Commissão das I arangeiras............................
, pelo diversos..
Angariado pela Commissão do Engenho Velho e entregue por 1 ). Adelaide Leitão
Idem, pela Commissão do Cirmio dos Internos dos Hospitaes. Internos dos Hospitaes.......... tregue por ID. Yaulina e Adelina .Indrade.
Por intermedio do ('ais............ . .
 da Ciasita di Noticias
$51 \$ 000$
$510 \$ 000$
$570 \$ 000$ $365 \$ 000$
$35 \$ 000$

558\$000
1:100\$000

600\$000
70 0. 0 00

200 S000
775000
$15 \$ 000$
2.374000
$15: 000$
160 , 000
4005000
217 §

## $100 \$ 000$

## 10 \$000

10,8000
$50 . \$ 000$
$100 \$ 000$
2.37\$000

## MEZ I)E AGOS'1

Transporte e Saldo de Julho
Angariado pela commissão do Engenho Velho, entregue por I). Adelaide Leitão...
Idem, por A. L. Teixeira de Campos.. Idem, pela ${ }^{\text {Commissão do Centro do }}$ Commercio, entregue por I). Ma ria Pinheiro
Idem pela Commissão de Botafogo... Idem, pela Commissão de Catumby, en tregue por 1). Arminda Leal.. ...
Idem, pela Commissão do 2 districto de Engenho Novo, entregue por I). Co rina Fernandes
Idem, pela Commissão do 2 districto do Engenho Novo, entregue por DD. Castorina Fontenelle e Corina Bittencourt.
Idem, pela Commissã̃ de Catumby, entregue por I). Maria de Siqueira Costa............................................ tregue por. D. Alice Amado
dem, pela Commissão do Rio Comprido, entregue por D. Maria da Conceição de Azevedo Macedo....
Idem, por intermedio d' $O$ Paiz.......
Idem, por intermedio do $\mathcal{F o r} \mathrm{nal}$ do Com. mercio, de Um Anonymo

000
20 em, por intermedio da Gazcta. ......
$16 \$ 000$ cias, angariado pela menina Sarah Fernandes. . . .
General Roca.
$80 \$ 000$
D. João das Mercês Ramos . . . . . . . . . 4:000\$000
I). Maria Eliza de Sá Gomés. . . . . . . . 1:000\$000
Y. Leopoldina Quartin Pinto. . . . . . . . . .
$-25 \$ 000$
Barão de Itacurussá
7 I\$000
$200 \$ 000$

## MEZ DE SETEMbR()

1). Stella Wilson. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I). Rosa Amaral P.nto da $1.1 \%$. $100^{\circ} 900$
Jurcs contados na caderneta do Banco da Republica ate 30 de Junho proximo passado.

## Transporte

- Angariado pela Commissĩo da Tijuca. Idem, pela Commissão de S. José (Listas 78 e. 247).
Idem, por I). Emilia P. Coelho (Lista 248) Commissão de Irajá, producto do Concerto de 3 do corrente.

Carlos Angariado pelos tenentes Carlos P1mentel e Alcides Tiburcio.
.. D). F. Costa e A. Costa. $\qquad$ Almirante Carlos Balthazar da Silveira Ministro do liruguay:
Consul Geral da Suecia e Noruega....
Collegio R. Williams, angariado por suas alumnas
Angariado por Gastão Andrade.......
Por intermedio d' $O$ Paiz. . . . .........
Por intermedio da Gazeta de Noticias.
Por intermedio do Fornal do Commercio Angariado por Adriano Cirne.

405\$000 $300 \$ 000$

334\$000 $193 \$ 000$
$946 \$ 000$
$80 \$ 000$
$125 \$ 000$
$200 \$ 000$
1 co $\$ 000$
50\$000
80\$000
11 \$000
$5 \$ 0 c o$
$10 \$ 000$
5\$000
55\$000

26:706\$370

MEZ DE DEZĖMBRO
Transposte e Saldo de Novembro.
Entregue pelas Exmas. Sras. DI). Carlota Vieira Souto, Germana Barboza e Maria Nahuco, producto liquido do festival infantil no theatro Sant'Anna
Commissão de Irajá, entregue pela Exma. Sra. D. Mathilde Barbedo.
$800 \$ 000$

Idem de Catumby, entregue pelas Exmas Sras. Julieta e Guiomar Car. neiro.................................
Fntregue pela fxma. Sıa. D. Maria da Conceição Azeredo Macedo
Saldo liquido do benéficio do theatro S. Pedro de Alcantara, organizado pela Exma. Sra. 1). Adelina Lopes Vicira $\qquad$ 2:646\$900
Recebido do Sr. Zeferinio I obo. . . . . . . .
Recebido por intermedio do Formal do Brazil.
por intermedio a o $O$, Pais .... Juros contados, até 3 I do corrente mez, na caderneta do Banco da Republica do Brasil. $\qquad$ 240\$210
35:973\$480

Saldo de Setembro
29:605\$370
Commissão do Engenho Velho, entregue por 1). Adelaide Leitão.
$250 \$ 000$
$75 \$ 000$
Por intermedio do () Paiz. . . . . . . . . . .
Por intermedio do 7 (orinal do Brasil. . . .
Por intermedio de 1). Adelina Vieira...
$30 \$ 000$
50\$000

MEZ DE NOVEMBRO
Saldo de Outubro.
30:010\$370
Entregue pela commissão de Paquetá... $148 \$ 000$
Angariado por D. Joanna Santos Viégas........ $80 \$ 000$
Angariado por Paulina Andrade.............................................. 4006 Angariado por D. Laura Coutinho . . . . . . 60 . 000 Entriade pola commisso de Senhoras
Entregue pela commissão de Senhoras do Cattete.

1:470\$000 A' Transportar.
$\frac{1: 798 \$ 000}{31: 808 \$ 370}$

MEZ DE FEVEREIRO
Transporte e Saldo de Janeiro proximo passado Entregue pelo Dr. Amaro Cavalcanti.. 17:144\$025
„ pela Exma. Snra. 1. Mathilde
Barbedo. . . . . .........
pela Exina. Snra. D. Evangelina Campos Cabral, producto da Kermesse do Parque Fluminense
Visconde de Santa (ru..............
Barao do Rosalio..
Feder Sussekind c familia
$200 \$ 000$
100 \$000
dio d’ $A$ Noticia............. 10.1000
$55 \$ 000$

ME\% IDE MARÇO
Saldo de ferereiro p. p... . . . . . . . . . . . . . .
Snr. Joaquim Marinho.
Entregue pelo lor. Monccrio lilho.... .
'or intermedio d'O Paiz.

## MEZ IOE JUNHO

Saldo de Março p. p........
Saldo liquido da Exposição no Derby (`lub. .
intermedio da Tribuide, recebido da Exma. Sra. 1). I.uiza Quintaes, parte duma collecta feita no (lub da Piedade. .
dem, idem da Tivibunt, secebicio da Exma. Sura. 1). Francisca de Moraes, por collecta feita no Club da Piedade.
mio de um bilhete de loteria de Mil contos de reis offerecido pelo Exmo. Sinr. Conego Miguel Calmon Araujo Bulcão, por intermedio da Gazeta de Noticias.
Recebido de utna pesso caridusa,
Idem da familia J. F. Lima Mindelio.
Idem, por intermedio da Giazeta de. Noticias.

A' transportar
$\frac{1: 356 \$ 920}{57: 489 \$ 825}$
500.4000
$13 \$ 000$
$13 \$ 000$

523\$000

56:132\$905

1:2638120
56:132\$905
$20 \$ 000^{\circ}$
$30 \$ 000$

## MEZ DE AGOSTO

Transporte e Saldo de Junho p.
$57: 489 \$ 825$
Recebido do Sr. Bernardo Ramos emnome de sua filha Aurora - por intermedio do Sr. Alferes Arnulpho Sarmento.
Entregue pela Exma. Sra. I). Maria da Conceição de Azevedo Macedo, producto das mensalidades das socias contribuintes do bairro do Rio Comprido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem pela Exma. Sra. D. Carlota Vieira Souto, saldo do festival infantil do Eden Lavradio
Recebido da Exma. Sra D Dulce Per tence, angariado pelo Sr. A. Côrte Keal.
$120 \$ 000$
1:136\$000
Juros do Banco da Republica do Brazil contados na caderneta até 30 de Junho p. findo

286 9 O○○
58:911\$915

## MEZ DE SE'TEMBRO

Saldo de Agosto p. p.......... Anna realizada em 30 de Agosto p. findo
$225 \$ 400$
Commissão do 2 districto do Engenho Novo, entregue pela Exma. Sra D. Laura Ebeken $\qquad$
$\qquad$
Por intermedio da Gascta de Noticias remettido pela Exma. Sra. I). I uiza Correia.

58:911\$915
-
$30 \$ 000$ -2 2000 5\$000
$26 \$ 800$

## 1901

## MEZ DE JANEIRO

Transporte e Saldo de lezembro de 1900 Juros recebidos das Cautelas do Thesouro Federal $2 \cdot$ semestre de
900.

MEZ IIE FEVEREIRO
Saldo de Janeiro pp........
Recebido do Snr. José Pires Carrapatoso em nome de seus filhos Roberto, Julia e Nelson. $\qquad$ in por intermedio d:o Paiz, de um anonymo, em memoria de Regina Angelica de Oliveira Alves.: n, dos cartũes da corrida realizada em 16 de Derembro de 1900 no Jockey-(Tub)
2004000
2004000
$\because$
4014500

61:906\$815

- $512 \$ 500$
$62: 419 \$ 315$
Transporte
ermedio do
Recebido por intermedio do
0 Paiz.........
de bilhetes do Jo.
ckey Club...
Resgate de 43 . 903 coutons da
Recebido por intermedio do
0 Paiz.........
de bilhetes do Jo.
ckey Club...
Resgate de 43 . 903 coutons da
Recebido por intermedio do
0 Paiz.........
de bilhetes do Jo.
ckey Club...
Resgate de 43 . 903 coutons da
Recebido por intermedio do
0 Paiz.....
de bilhetes do Jo-
ckey Club...
Resgate de 43 . 903 coutons da Companhia Villa Izabel

Deduzindo-se: despezas feitas conforme a nota em poder do Thesoureiro..
$144 \$ 200$
$16 \$ 000$
$32 \$ 000$
$230 \$ 000$

$$
431 \$ 900
$$

$709 \$ 900$
$565 \$ 700$
Mensalidades recebidas $\qquad$ $54 \$ 800$
Juros recebidos de inscripções du Banco d) Brazil, deduzidos $2 \$ 000$ de estampilhas
......

$$
\begin{aligned}
& \text { Brazil, de- } \\
& \therefore \text {. . . }
\end{aligned}
$$

## MEZ IDE ABRIL

Saldo de Março pp.
66:195\$235
Recebido do Sr. Joseph Hasselmann, por um exemplar do impresso do Dr. Moncorvo Filho
$10 \$ 000$
Idem, por intermedio d'OMPaiz, de l... R . 200 , 0
" por intermedio do Fornal do Brazil $59 \$ 360$

- da casa «Bogary», por intermedio
da liga Contra a Tuberculose
». do Sr. Elviro Caldas.
$10 \$ 000$
" da Fxma. Snra. D. Alice Fialho.
" da Companhia Loterias Nacionaes
" do Commendador Thnmaz Larangeira.
de Mme Borges do Couto
Angariado pelo Sr. Moreira da Silva...
1:500\$000

Recebido do Capitão Alexandre Borges do Couto.

5 5000
55\$000
2:000\$000

10\$000
15\$000
5*oco
2\$000
2\$000
" da Exma. Snra. D. Adelia Costa Pereira.

* do socio fundador que occultou
o nome. . . . . . . . . . . . . . .
" do Club do Riachuelo.
$30 \$ 000$
Fncontrado nas caixas ,......... Institilo caixas pertencentes ao

Recebidos de mensalidades. . . . . . . . . . . .
Idem do resgate de coupons da Compa-
nhia Villa Izabel. . . . . . . . . . . . . .
$A^{\prime}$ transportar.
$-8 \$ 840$
$415 \$ 000$

63:220\$815

## MEZ DE MAIO

Transporte e Saldo de Abril p. p Recebido do socio fundador Manoel Onofre Ribeiro, por alma de sua esposa Idem, dos Alferes da Direcsão de $\backslash \mathrm{rti}$ -
lharia.
20\$000
$10 \$ 000$
" da famnia Orosco...
5\$000

- de I. Carolina Rossi

1 1\$000
" de (i. Bastos.
$86 \$ 160$
» por intermedio do Fornal do Brazil Commissão S. José, entregue pela Exma. Snra. I). Alice Faller.

25\$000
$60 \$ 700$
Encontrado nas caixas pertencentes ao Instituto..
Resgate de coupon; diversos
Mensalidades recebidas
$164 \$ 000$

Transporte
nscripçōes do Banco da Republica do Brazil. Donativo feito pela "Associação Protectora dos Orphãos Pobres Filhos dos Defensores da Pa tria: valor nominal

38:200\$000
MFZ IEE JULHO
Saldo de Julhö p. p.
$25 \$ 000$
Recebido do Sr. Gustavo Röhr. ........
Idem, do Sr. Coronel Baptista. . . . . . . . . I 3 \$000
Idem, do Sr. Evaristo das Chagas An. drade
$15 \$ 000$
Idem: da Exma. Sra. I). Heloisa Figueiredo.
$100 \$ 000$
50\$000
Idem, do Exmo. Ablade D. J. das Mercês
Idem, do Sr. J. Borges Linhares
$10 \$ 000$
Idem, do Sr. Coronel Pinheiro Bittencourt
Idem, de um anonymo
$17 \$ 000$
2\$000
Idem, da Exma. Sra. D. Anna Campos Salles em nome de sua filha D. Sophia.

1:000\$000
Idem, do Dr. H. Regadas, moedas colleccionadas por seut filhinho José Henriques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem da Exma. Sra. I). Carolina Rossi...
Idem por intermedio do $7 o r$ nal do Brazil
Idem por intermedio d' $A$ Noticia. . . . . .
$11 \$ 200$
I\$000
$4 \$ 020$
$21 \$ 500$
Encontrado nas caixas pertencentes ao Instituto. $\qquad$
Resgate de coupons diversos...........
Recebido de mensalidades.
$20 \$ 710$
$696 \$ 870$
563\$000

## MEZ DE AGOS'IO

Saldo de Julho p. p.
kecebido do Sr. Coronel J. Marques Porto
Idem do Sr. Consul da Suecia e Noruega.
$17 \$ 500$
60\$000
Idem da Exma. Sra. I. Ignacia V. Fonseca.

19\$000
Item do memino tedinto Garnaval:.......... $10 \$ 000$
Idem, do menino Carlos A. Galvão 2 \$000
Idem, da Log. $\therefore$ Maç. $\therefore$ Redempção. . . . .
Idem, de um anonymo. $13 \$ 000$ 1\$000

Idem, de Cecy e Aracy......................
Idem por intermedio do mercio.
$12 \$ 000$
644\$000
Mensalidades recebidas
$467 \$ 500$
573:000

1:040\$500

## Transporte

122 \$000 76:457\$684
Transporte. . ............. Capià de
Recebido por intermedou do Cavalcanti de Mar Oliveira, angaria!lo yelo mrsmo..
$23 \$ 200$ m, do Capition Tenente Francisco
$13 \$ 000$
Marques da Rocha
Fragata Silsinato
Idem do Capitato de Fragatia Sibinato Moura.
Idem da menina Loregilda (ionçalles de Souza.

17500
$1 \$ 000$
lem por intermedio do 1)r. Caetano Cezar Campos.
$10 \$ 500$
$40 \$ 500$
$20 \$ 000$
5\$000
Idem; do I)r. Moracs Barros. Idem, da venda de livros do Dr. Evaristo de Moraes no theatro Lucinda
$11 \$ 200$
$6 \$ 500$
$14 \$ 650$
I\$000
Idem, por intermedio do Fornal do Brasil
Encontrado nas caixas pertencentes ao Instituto .
$12 \$ 300$
Resgate de coupons diversos. . ............
317\$600
Ilensalidades recebidas.
2:280\$950

## MEZ DE SF:TEMBRO

Saldo de Agosto p. p...............................
Recelido da familia Orosco......... neral Carlos F. A (inimarães.

28,000
Idem, do Sr. Capitão Thomaz Goaveia de Almeida.
40.5000
em, da menina leovegilda.
78:738\$634

Tlem, da lien, - tnj. Cap s. Sitencio
Idem, da Loj. $\because$ Mac.. Imparcialidade e
-

$$
\begin{aligned}
& \text { Caridade. . . . . . . . . . . . . . . } \\
& \text { Idem da menina Olıa Lange. . . . . }
\end{aligned}
$$

$10 \$ 000$
Idem, da familia ()rosco................ 5\$000
Idem, porintermediodo Corrio da Manhã 2 2\$000
Idem, idem do Furnal do Brazil..... $14 \$ 000$
$78: 738 \$ 634$

Encontrado nas caixas pertencentes ao

## Instituto.

$8 \$ 300$
Resgate de coupons diversos..........
Mensalidades recebidas.
Kecebido de um anonymo.
$303 \$ 840$
$865 \$ 000$ $2 \$ 000$

## 'Iransporte

$\qquad$
$1: 618 \$ 000$
$10 \$ 000$
$50 \$ 000$
$19 \$ 600$
$50 \$ 000$
$10 \$ 000$
$8 \$ 000$
$2 \$ 000$
$20 \$ 000$
$11 \$ 000$
$13 \$ 520$
$45 \$ 630$
$797 \$ 500$

MEZ DE IEZZMBRO

$$
\text { Saldo de Novembro p. } \mathbf{p}
$$

Recebido de um anonymo
$20 \$ 000$

Idem, da Exma. Sra. 1). Hilda M. de Barros
Angariado pelo Sr. Joaquim Pinto Dias Idem, pelo Capitão Alexandre Borges do Couto.
Idem, pelo 'lenente Arnulpho Sarmento Idem, pela Exma. Sra. 1). Elvira Freire (de l'aquetá).

1 © $000^{\circ}$ 150\$000
$15 \$ 000$
12\$000
$30 \$ 000$
(de l'a
31\$000

- Jobias
$35 \$ 000$
$17 \$ 000$
, pela texma. Sra. I). Antonina An dıade.

Paulo Bretas
...........
Idem, pelo Sr. Yaulo 13retas ..........
Idem, pela Exma. Sra. D. Beatriz Pereira.
Idem, pelo Capitão A. Côrte Real.
Idem, pelo menino Gastão Andrade
$36 \$ 500$
dem, pelo menino Gastão Andrade.... $\quad$ I\$ooo
Idem, pela Exma. Sra. D. Arminda Leal Idem, pela Exma. Sra. D. Adelia Amaral Idem, pela Exma. Sra. I. Aug usta Mon-teiro-de Faria, , Angariado pelo Capitao Thomaz Gouveia de Almeida.
Idem, pelo Sr. Gabriel (i. de Souza. A' transportar. $\qquad$

## Transporte

$594 \$ 860$ $65 \$ 000$
Angariado pelo Sr. Jacomo Lima
Idem, pela Exma. Sra. D. Guilhermina Moncorvo........................ 22 .\$000
Idem, do menino Everardo Barboza.... $\quad 15 \$ 000$
Recebido da Exma. Sra. D. Rita Barros de Moraes.
Idem do Sr. Fructuoso Antonio Botelho Idem, da Exma. Sra. D. Ignacia A. V. da Fonseca........................
Idem, do Sr . Commendador Thomaz La-- rangeira, para a festa do Natal..

Idem da familia Orosco
200 $\$ 000$
Recebido da Exma. Sra. Baroneza de Paranapiacaba...................
Idem, de um Protector do Instituto....
Idem, da Exma. Sra. D. Maria Amelia de Queiroz.
$50 \$ 000$ dem, da Exma. Sra. D. Maria do Carmo

10\$000

Valença Lopes.Idem, da Exma. Sra. D. Adda Machado
$2 \$ 000$
da Silva. .

Idem, das Exmas. Sras. DI). Beatrize Ro

20 \$000 sinda.
dem, da Companhia Carris Urbanos, para as festas do Natal. .

20\$000
para as festas do Natal.............. 50 oooo
Idem, do Sr. General Moura, em nome de sua filha.

10 onoo
Idem, das meninas Nuta, Leonarda e Urania.

8\$0oo
Idem, das meninas Carmen e Izabel. filhas do Sr. Francisco Covas Péres

5\$000
Idem, de Alberto e Marietta............ Io
Idem, do Tenente Azevedo.................. . $\$ 000$
Idem, de Yolande de Souza............. $10 \$ 000$
Idem, do Coronel Falcão..................- $\quad 8 \$ 000$
Idem, do Tenente Arnulpho Sarmento $3 \$ 000$
Idem, de Antonio da Silva Paes......... $\quad 7 \$ 000$
Idem, do Dr. Francisco Monteiro de de Barros........................
Idem, de Lady, Miudinho e Vera........
Idem, de Ernestina e Marina............. $5 \$ 000$
Idem, de Saldanha Serra Pinto......... $10 \$ 000$
Idem, por alma de Maria Carolina Pinto da Silva.

6\$000

A' transportar. . . . . . . . . . 1:384\$360

85:961\$814

Transporte................ ${ }^{\text {for }}$
Recebido por intermedio do fornal do Brazil.
Idem, por intermedio $\mathrm{d}^{\prime} \boldsymbol{A}$ Noticia.......
$1: 384 \$ 360$ Idem, d'O Puiz
Idem, por intermedio do Club de Na tação e Regatas.
$\qquad$
Club de m da Cidadic do Rio.
Encontrado nas caixas pertencentes ao
Encontrado nas cail..

Producto de tombolas.
Mensalidades recebidas. . . . . Producto da venda de Crativa Militaro
Companhia Cooperativa Militar*
$12 \$ 120$ $108 \$ 500$ $40 \$ 000$
$2 \$ 000$ 5\$0.00 $42 \$ 300$ $47.8 \$ 217$ $174 \$ 180$ $614 \$ 000$

$$
\text { ns. } 6.38 \text { i e } 6.38
$$

## Transporte

$\qquad$
$\qquad$ 245\$740 5\$000
Recebido da familia Orosco $110 \$ 000$
$6 \$ 000$
Idem, dos menincis Octavio e Sergio...
Idem, producto de um vispora de familia
Idem, de um bilhete de loteria.......... $10 \$ 000$
Idem, por intermedio do Fornal do

$$
\text { B'azil.............................. } 14 \$ 000
$$

Idem, por intermedio do Correio da Manhã.

30\$000
Encontrado nas caixas pertencentes ao Instituto. . . . . . .
$\qquad$ $21 \$ 450$
Producto das tombolas e entradas para

$3: 347 \$ 170$
$92: 199 \$ 661$

## MEZ IE FEVEREIRO

Saldo até ${ }^{\text {Janeiro }}$ proximo passado.
92:199\$661
Recebido de Mourão Braga \& C., enviado por alma de Antonio Cabral de Oliveira $\qquad$
 $20 \$ 000$
Idem de Lyliróe Nair Gomes..........
Idem por intermedio d' $A$ Noticia. . ....
Idem idem da Gazeta de Noticias......
Idem idem d' $O$ Paiz....................
Encontrado nas Caixas pertencentes ao Instituto.. ...............

129000

Indernnisação recebida da Companhia A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil: prejuizo causado pelo fogo


$$
\text { - } \quad 93: 303 \$ 786
$$

## MEZ DE MARÇO

Saldo até Fevereiro proximo passado......
93:303\$786
Recebido do Sr. Charles M. Taylor, Gilho
do Sr. Taylor.
$25 \$ 000$
Idem do Sr. Ive Lilian Taylor, filho do
Sr. Taylor.
$25 \$ 000$
Idem do Sr . Jcaquimbernandes Machado
$A^{\prime}$ Transportar. ......... $60 \$ 000-93: 303 \$ 786$
$10 \$ 000$

## Transporte

Recelido da Exma. Sra. 1). Margarida Cecilia Medeiros
$60 \$ 000 \quad 93: 303 \$ 786$
dem de um crente da Igreja Presbyteriana
dem idem.
Idem por troca de um livro, Notas de Mathematica
dem da Exma Sra. 1). Isaura Decorcinaen.
Ldem da l.oj. $\because$ C. $\therefore$ Liberdade, Igualdade e Fraternidade do Or. . de Nictheroy
dem do Sr. Arthur 1. Y. Campos, saldo de seus ordenados que cedeu em donativo ao Instituto.
$33 \$ 660$
dem da Sociedade Funeraria Lnião dos Cadetes e Inferiores do $1^{\circ}$ Batalhão de Infantaria.
$989 \$ 000$
dem dこ um anonymo
$1 \$ 000$
Idem por fração da folha de pagamento do vapor de guerra Carlos liomes.
$1 \$ 300$
Idem do Sr. Miguel (i. Arpon, $25^{\circ} \mathrm{lo}$ do lucro liquido obtido por troca de estampas.
$599 \$ 689$
Encontrado nas Caixas pertencentes ao Instituto.
$2 \$ 600$
Recebido por intermedio d' A Tribuna.
Idem idem do Corriou da Manhio. .
Resgate de conpons diversos.
Mensalidades recebidas.
$21 \$ 000$
5\$000

Juros recebidos das Inscripções do Banco da Republica do Brazil, vencidos em zS de levereiro proximo passad.... -

## MEO゙ DE ABRTR

Saldo até Março proximo passado.
20,
831\$000
$2: 77+\$ 399$

MEZ DE MAIO
Saldo até $\Lambda$ bril proximo passado.
$99: 815 \$ 115$
Recelsido do Dr. Antonio Pires de Car-
valho...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 \$000
Idem por troca de uma estampa. . . . . . . $5 \$ 000$
Idem idem............................. . $\quad 2$ \$0oo
Idem producto de um fardo de alfala vendido ao Sr. J. P. da Silva Quinze Dias.

40 \$000
Idem dos Officiaes da Brigada Policial: saldo de unia subscripção para um

- mimo destinado ao Dr. Henrique Benassi

33 \%ooo
Idem do Dr. Magalhâes,
2 SOOO
Iden do Dr. Campos Seabra, em troca de um livro Creangas Abandonadas, do Dr. E. de Moraes
$2 \$ 000$
Idem, na entrega dos diplomas, dos seguintes Srs.:
A. de Pinho............................ $\quad$. $5 \$ 000$

Antonio Mario Nunes. : ..e. . . . . . . . . . . . $\quad$ - $\$ 000$
Abilio V Monteiro......................... 5000
Fructuoso Antonio Botelho............ 5\$000
José da S. Lamaignère. ............... . $\quad$. $\$ 000$
Joaquim Teixeira Pinto................. $\quad 5 \$ 000$
A Transportar. . . . . ...... $116 \$ 000$

Transporte.
... $\qquad$ Commiss issario de do do Petropolis

- .

I\$000
Idem em memoria do innocente Nenato
6\$000
Item de Manoel A. da Silva Brandao. . . 3 \$ooo
Idem por intermedio d'A Noticiar.......
Idem de um anonymo.
95500
Inem de um anonymo. . . . . . . . . . . . . . . .
2 2 \$000
Idem por troca-de mil e sissena rés do tempo do Imperio..

3\$000
Encontrado nas Caixas pertencentes ao Instituto
...... . . .......
2\$000
Resgate de coupons diversos. . . . . . . . . . . 414 .
Mensalidades recebidas. 509\$000
Kecebido do Sr Miguel (i. Arpon: : $25 \%$ do lucro liquido de troca de es: tampas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$174 \$ 900 \quad 1: 260 \$ 430$
$1: 492 \$ 500$
$\therefore 99: 815 \$ 115$

Juros recebidos de Apolices da Divida Publica


A' I'ranspontar . . . . . . . .
$136 \$ 000 \quad 97: 062 \$ 185$

## Transporte.

| João José da Graça Joan Borges. |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
| Commen |  |
|  |  |
| Octavio de Souza S. Moreira......... |  |
| Rodolpho L. M. Rezende.... |  |
|  | Salvador Santos |
| 'Ihomaz Costa.. |  |
|  | Virgilio S. Lama |
| Dr. Moncorvo Filho |  |
| Joaquim José Martins. José Rodrigues da Costa. |  |
|  |  |
| George Mascke...................... |  |
|  |  |
| Dr. Manoel Moreira da Silva |  |
| Idem da Exma. Sra, D. Isaura Decorcinaen |  |
| Idem-do Dr. Luiz Botelho............ |  |
| Idem da Exma.Sra. I). Constança Brandão de Andrade : parte por si'e parte por subscripção. |  |
| Enviado ao O I'aiz pelos alumnos da Escola Polytechnica: |  |
| Idem idem por I.. K. Encontrado nas Caixas pertencentes ao Instituto |  |
|  |  |
| Recebido do Sr. Miguel (i. Arpon : 25 I. do lucro liquido da troca de estampas. |  |
|  |  |
| Resgate de coupons diversos......... |  |
| Mensalidades recebidas . . . . . . . . . . . . |  | Saldo até Maio proximo passado.............. $10 \mathrm{E}: 655^{\$ 9+4}$

$10 \$ 000$

101:655\$91"
$16 \$ 000$
$5 \$ 000$
5 \$000
$5 \$ 000$
$5 \$ 000$
$5 \$ 000$
$5 \$ 000$
5\$000
5\$000
5\$000
Io\$oro
5\$000
$5 \$ 000$
5\$000
5 \$000
5 \$óoo
$10 \$ 000$ $2 \$ 000$
$200 \$ 000$
$100 \$ 000$
10 कоо0 -
5\$180
$136 \$ 980$
371 \$635
$809 \$ 000$
I: $840 \$ 795$

Transporte
63 \$000 101:655\$910

## Benevenuto Berna.

Idem de um anonymo
Iden em memoria do menino Jose Barboza Filho.
........... . . .. ......
em do Barão Itacurussá, em troca deuma estampa
Idem dos meninos Paulo, Sylvio e Jorge, em troca de uma estampa.
Idem em troca de uma estampa
Idem por intermedio d' $A$ Tribuna.... $10 \$ 000$
Idem idem do Corrcio da Manhã.....
Idem idem do fornal do Brazil......
Idem idem d' $A$ Noticia.
Resgate de coupons diversos
Mensalidades recebides
Idem idem
$10 \$ 000$
2\$000
$2 \$ 000$
$41 \$ 840$
$48 \$ 340$
r
$14 \$ 500$
$249 \$ 662$
$389 \$$ roo
83\$000

Approvado unanimemente em 14 de Julho de 1902.
Idem do Dr. Octavio Machato.......
Idem, na entrega dos diplomas, dos seguintes Srs. :
Tenente Alamiro Mendes...........
1)r. André Rangel $\qquad$
$\qquad$
$10 \$ 000$
............................... $5 \$ 000$
A. H. Caetano da Silva................ $\quad 5 \$ 000$

Tenente-Coronel Lydio
Dr. Amaro Cavalcanti.
$20 \$ 000$
A' transportar.

## Annexo No. 3 .

Hestituto de Proteccāae e Assistencia á Infancia do fio de Janeiro 1* SECCÃO: DISPENSARIO MONCORVO* PARA TRATAMENTO DAS CREANCAS POBRES Estatistica Geral do $1 .^{\circ}$ anno de 14 de Julbo de 1901 a 14 de Julbo de 1902


Consultas
Gumativos cirmuicos.
Applicacoes de apparelhos. Appresores de apparelho
Se electricidade. Duchas ${ }^{\text {a }}$ banhos.. Sessöes de massagrem (iymmastica Mediea
Exames de amas de. latite
Analyses 1 exames microscopicos.
Obturagoes dentarias.
Extraccoes dentarias
Curativos dentarios
Lator dos noceórros dist ribuidos Medice enterilisado distribuido. Medicamentos dadon no Dispe........

Servigo extraordinario
Festan do Natal, ete.

Total deste a inauguracato do Dispensario (14 de Julho de 1901)
Avaliação dos nerviços até 14 de Julho de 1902 ( 19 amo Somma do me\%

# PR(OTECÇÃO E ASSISTENCIA A' INFANCIA 

 i)
## 



$$
\Rightarrow \rightarrow \dot{c} \mid
$$

# Minhas senhoras 

## Meus senhores

No quinto anno de uma cruzada sem tregoas, de uma dedicação constante em busca da realização de nossas aepirações, eu tenho, neste momento, indizivel jubilo, trazendo-vos o meu quarto Relatorio, acompanhado da minuciosa exposição do movimento e progresso do Instituto de Proteç̧ão e Assistencia a Infancia ao cabo do segundo anno de seu utilissimo funccionamento.

Nos tempos que ora atravessamos, por maiores que sejam as preoccupações mercantis, por mais vigorosas as tendencias a tudo que se refere ao interesse proprio $\mathbf{e}$ aos nossos politicos tedas essas grandes questões que hoje movem entre nós os espiritos mais elevados, ainda se apercebe no intimo de muitos o sentimento do patriotismo, tão nobre e tão natural ao coração humano, necessario á gloria e á prosperidade das nações e sem o qual, seriam ellas arrastadas á decadencia e á ruina.

Era com asserto que criterioso moralista já dizia que « o patriotismo é um dos mais sagrados deveres do cidadão civilisado, pela independencia e prosperidade de sua patria, a mãe coimmum, "grande familia de que fas parte; todo o bom cidadão deve sacrificar a sua propria vida, quando preciso seja.

Foi pelo ardente e sincero amor a esta patria, com o meu espirito completamente disposto a contribuir à pratica do Bem, guiado religiosamente pelo que nos têm ensinado, com tanta clarividencia, os principios scientificos e sociaes, que me abalancei á tīo ardua tarefa, sem vislumbre de desfallecimento até o dia de hoje.

Se por si so não me valesse, como recompensa salutar, a satisfação de um vehemente desejo ha tantơ aspirado, bastava-me a valente cooperação do grande numero de fervorosos adeptos e principalmente dos meus illustres companheiros de lucta, para que cu me considerasse fartamente compensado de tantos esforços e sacrificios.

A causa é nobilissima, certamente! Mas a dedicação dos que me acompanham, o seu incondicional concurso, n'um afanoso labutar quotidiano, danda a vida desta Casar um mixto de amor e-
de sciencia, procurando cada qual adivinhar os meus pensamentos para a resolução dos variados problemas sociaes que a carla passo se apresentam; excedendo as normas commumente observadas em nosso paiz, impõe-me a obrigação de declarar nestas linhas que, si o Instituto progride, si elle ja mereceu a consagração da veneração e da estima publicas como uma necessidade imprescindivel ao nosso meio, deve se-o a essa pleiade de moços que táo patrioticamente se compenetraram da sua missao como homens e como
scientistas.

Iigamos a verdade como ella e.
Emquanto todas as nações prosperas do Globo jámais se can savam de investigar medidas para o melhoramento de suas con dições politicas e sociaes, pelos cuidados prodigalisados á geração do futuro para preparar-lhe a força e o-vigor physico e intellectual emquanto todos os economistas, homens publicos e hygienistas estudavam aturadamente como resolverem problemas complexos com o intuito de combater a despopulação, desafogando suas patrias dos factores dizimadores; emquanto todos os jornaes, revistas vinham rechios da imprensa medica e profana dos differentes paizes, vinham recheiados de trabalhos, noticias e estatisticas sobre assis assumptos, era inexplicavel era cruel a nossa situação as contemplarmos o mais inexplicavel silencio, a mais triste apathia com relação a estudos da nossa infancias que melhorassem, de qualquer modo, as condiçós sequestrada pela indigencia

Haviam de quando em ou pela miseria.
movimentos que a nossa populaza tito de passagem; pequenos rença como se a nossa população recebia com glacial indifferença como se fossem inuteis cousas, esquecendo este bom povo
que assim que assim procedendof commettia dos mais reprovaveis e tristes nacional.

Taes tentamens tinham por isso a duração que todos conhecem. os planos que vingavam, pelo circulo limitado de suas vistas ou pela falta da precisa orientação scientifica e social, não preenchiam de modo algum as necessidades innumeras de que se resentia o nosso meio, nesse ponto de vista, muito aquem das nações collocadas entāo na vanguarda da civilisação.
(Jue soberbo e edificante exemplo veio dar a fundação do Instituto! Fille excitou esta população despertando a do prejudicial lethargo, elle desvendou, antes de abrir suas portas, os deploraveis horizontes que a mossa patria devia esperar; elle demonstrou, i luz das estatisticas, gue nesta Capital morriam mais creaturas do que nasciam e que si a immigração para aqui então attrahida diminuisse, como ora está succedendo, fatal seria a despopulação pela logica evidencia dos factos; elle teve finalmente o alto merito de concitar as almas boas $e$ uteis a um unisono alarma por essa multidão infantil que n'uma grande Capital como a nossa, vivia assediada por todos os males, depauperando-se pela ausencia
completa de condições hygienicas, succumbindo pela ignorancia ou por falta de um tecto que em tempo a salvasse:

Aqui estou hoje trazendo-vos os commemorativos do Instituto no seu $2^{\circ}$ anno ja de proficua existencia e posso assegurar-vos, com a mais firme conviçã̃o e orgulho, que a essa pleiạde de moços digna da maior admitaçã̃o e que com inapreciavel solicitude motreja quotidianamente neste abençôado templo de caridade, deve a nossa população tão importante serviço, inegavelmente ó mais estimavel e mais valioso que tem ella haurido nestes ultimos tempos.

Os dades que serão lidos adiante o demonstrarãn sobejamente.
Ha cinco annos passados quem insistia entre nós pela necessidade de leis de protecção á infancia? Quando se installou um serviço completo para exame das amas mercenarias? Quando se fundou aqui um estabelecimento especialissimo em que a mulher gravida pobre fosse amparada merecendo a assistencia ao parto e outras intervenções no seu proprio domicilio; que mais de mil creancinhas de todas as edades se provessem de vestuario, calçado, alimentos, etc.; que dezenas de recemnascidos pobres, sem sahirem do lar paterno, pudessem receber o leite esterilizado e abundante que lhes saciasse a fome; que tomasse a sí a salvação, pela inclusão nas incubadoras, dos infelizes pequeninos nascidos prematuramente: que ensinasse e divulgasse largamente pelas familias pobres as imprescindiveis noções de hygiene infantil; que estabelecesse premios para a emulação do aleitamento natural; que mantivesse emfim uma associação scientifica especial e um orgão de imprensa, exclusivamente dedicados ao estudo e conveniente resolução dos magnos problemas de assistencia á infancia?

Pois bem, alem de muitas outras referencias que o espaço não me permitte fazer, tenho a fortuna de poder declarar que ha dois annos o Dispensario do Instituto tem proporcionado á nossa pobeza tudo quanto vem de ser citado, tendo já amparado, como adiante vereis, mais de 5.500 individuos indigentes, miseraveis ou doentes !

Coube-me ha dias a ventura de levar ao $5^{\circ}$ Congresso Brazilciro de Medicina e Cirurgia duas communicações scientificas sobre o funccionamento desta Casa, nas quaes eu mostrei que, antes do Instituto installar-se a mortalidade das creanças, sempre crescente entre nós de 50 annos a esta parte, tendo attingido em 1899 a $36.4^{\circ} \mathrm{lo}$, havia se reduzido em 1902 , um anno depois de funccionar 0 nosso estabelecimento, a $33.2^{\circ}{ }^{\circ}{ }_{0}$, embora tivesse registrado o - obituario geral neste ultimo anno maior numero de victimas prostradas pelas epidemias reinantes.

Passando os olhos pelas cifras dos nascidos mortos, foi-me dado tambem verificar que ellas crescendo gradativamente haviam attingido em 1899 a $7.6^{\circ} \mathrm{lo}$, reduzindo se em 1902, depois por conseguinte de estar funccionando o Instituto, a $6.8^{\circ} \mathrm{I}$ o, o que pode ser levado em conta de melhora obtida com os soccórros proprios nesse sentído proporcionados á populaçã.

Era patente, por seu lado a diminuição gradativa e constante da natalidade, o decrescimento sensivel até 1899 do numero annual dos casamentos, etc, etc.

Quando em 1900 cu apresentava ao $4^{\circ}$ Congreso Brazileiro de Medicina e Cirurgia a minha memoria sobre mortalidade infantil, que mereceu então o premio de uma medalha de prata, cu havia chegado, nas minhás estatisticas, pelo côtejo dos dados officiaes, á desoladora conclusão de que em mil habitantes morriam mais de seis individuos do que nasciam.

Commentando nessa época esse tristissimo traço de decadencia social e lozbrando ans competentes que estudassem quaes as causas de tamanho descalabro, tive occasião de accentuar que, si ate aquella época não se haviam ainda percebido as funestas consequencias de tîo grave mal, se devia isso attribuir á constante immigração es trangcira e dos Estados do Brazil para aqui attrahida pelo advento da Republica que favoravelmente movimentára entiòo esta Capital.

I'ão extenuantes factores a ccntinuarem sua acção malefica e continua sobre esta pobre cidade, acarretaria certamente, si fraqueasse a immigração que mantinha o equilibrio do desfalque, uma fatal despopulação que é, todos o sabem, o phantasma aterrador das sociedades modernas.

Fazem poucos dias apenas, era por um popular jornal vespertino publicada uma triste nota para o Brazil e os outros paizes da America do Sul, mostrando que a immigração italiana, aliás uma das que mais procuravam o nesso idolatrado torrão, havia sido de 3.000 individuos para a nossa patria, de $6.0 c o$ para a Republica Argentina e de $106^{\circ}, 000$ para os Estados Unidos!

Desnecessario é procurar demonstrar que d'esse facto, sern duvida de extrema gravidade, seja responsavel a nossa incomprehensivel e absoluta inactividade, tanto mais quanto conhecemos o valor que os Fistados Unides consagram, com justa razão, ao camigrante como estimando em mil dollars a valorisação de cada im-
F. a prosperidade pujante equeza estavel para o paiz.
vivo attestado de que não são c crescente d'essa republica é um phantasistas. de que não são os americanos positivamente uns

Nào tendo a pretenção de estudar n'estas linhas o momentoso problema da despopulação da nossa Capital, julgo-me apenas com o dineito de perguntar si o algarismo da mortalidade entre nós so bripujaz'a bastante ao da natalidatle, si o coefficiente da mortin ata
 cafitaes cultas cular demosraphia conlicicmos, e si por outro lado se elvidenciassc um decicscimento noturio da immigragão, não seria licito tissimas consequencias para este nossa Capital, gravame de trismelhor sorte?

A tudo isso junte-se o pauperismo a extender sobre nós as suas aceradas garras, o enfraquecimento notorio de nossa raça pelas condiçóes de cruzamentos pouco apropriados, o anniquila-
mento acarretado pelo clima e finalmente o peso de molestias dizimadoras e debilitantes, e poder-se-ha imaginar o que teriamos a esperar, si medidas do maior rigor, si providencias principalmente dirigidas para garantir as gerações do futuro, não fossem, sem perda de tempo, postas em pratica em nosso meiol

Eis ao que se propoz o. Instituto por mim fundado em 24 de Março de 1899 e installado em 14 de Julho de r901, o qual tendo em vista a situação de inferioridade physica e moral em que se achavam collocadas as creancinhas pela sua miseria, pela ausencia de vigilancia de paes ignorantes ou negligentes, pelo abandono de paes que desappareceram, por serem victimas de molestias, maus tratos, torturas, etc., já deixou bem patente $n^{\prime}$ esses dois annos de existencia o merito da sympathica e patriotica campanha, ministrando o balsamo tranquillizador a mais de 5.500 indigentes !

Essa inferioridade da infancia, ninguem o poderia contestar, era compromettedora do nosso futuro social, da existencia mesmo dos pequeninos infelizes que amparámos

Deve ser reconhecido o papel que representa a creança e o adolescente na sociedade moderna e foi por isso que logo ao iniciar seus primeiros passos, o Instituto foi alargando seus intuitos e cuidando severamente de uma propaganda hygienica toda dirigida em beneficio das familias pobres do Rio de Janeiro, não sendo extranho ja a esse salutar movimento alguns outros pontos do Brazil aos quaes têm chegado os echos do nosso legitimo alarma e da nossa liga pela salvação da infancia.

E as iniciativas já prosperas na Bahia de Joaquim Tanajura, e em S. Paulo, de Nascimento Gurgel, com o intuito de fundar filiaes congeneres á nossa humanitaria instituição, é uma das mais eloquentes provas de que a cruzada é sacrosanta e os resultados animadores.

Não menos digna de relevancia foi o contingente que o $5^{\circ}$ Congresso Brazileiro de Medicina e Cirurgia veio prestar a esta obra polit co-social.

Apresentando as minhas communicações já alludidas, uma sobre o movimento geral do Instituto e outra especialmente sobre o nosso serviço de exame de amas de leite, o primeiro que funccionou no Brazil, tive o prazer de submetter ao julgamento do grande certamen scientifico um projecto de regulamentaf $\tilde{a}_{0}$ de amas de leiti.

A primeira d'essas communicações que solicitava do Congresso a iniciativa de projectos de lei de protecção á infancia, despertou por parte do Secretar:o Geral, o Dr. Carlos Costa, uma benefica proposta para que se nomeasse logo uma Commissã̃o que se encarregasse de apresentar uma lei de proteção a primeira infancia, no genero da que, em França, immortalisou o nome de Th. Roussel.

Composta a Commissão dos Dis. Senador Nogueira Paranaguá, Pinto Portella, Carlos Costa, Felicio dos Santos e da minha pessoa, por excessiva gentileza, quizeram os illustres collegas que eu, o mais moço e mais incompetente de todos, como relator, me incumbisse de elaborar a benefica lei

E' summamente agradavel poder confessar aqui que, ao encer-rar-se $\circ 5^{\circ}$ Congresso Medico em 4 do corrente, tinha eu a mais viva satisfação levando ja prompta a incumbencia que havia sido commettida

Foi então que o benemerito Senador Dr. Nogueira Paranaguá, um dos mais desvellados protectores que tem esta Casa, com o maior empenho, offereceu se para submetter, depois de revisto e concluido, o projecto de lei ao consenso de seus pares no Par lamento.

Náo preciso me deter em considerandos para exaltar o merito de tão, util medida, bastando apenas relembrar os enormes beneficios que a Lci Roussel tem proporciònado á França, poupando, desde 1877, milhões de vidas tão preciosas n'aquelle paiz em que a despopulação se mostrava ameaçadora!

Com esse movimento de assistencia á infancia em boa hora posto em pratica pelo nosso modesto, mas utilissimo Instituto, com os progressos da Socicdade Scientifica Protectora da Infancia, sua dilecta filha, e con a publicação vantajosissima dos Archizos de Assistencia a Infanicia, orgão official do Instituto, podemos declarar, parodiando luiz Defert, que pensamos assim secundar utilmente os esforgos de todos que, sem distinç̧ão de religião e de crenças, querem, sob a guarda do pavilhão brazileiro, fazer a obra de caridade e de solidariedade humana.

Negar a enorme lacuna que o funccionamento do Instituto veio em nosso meio sanar, procurar empanar o brilho de suas conquistas, não divisar os proveitosos resultados que os factos revellam, é fazer a mais solemne injustiça a tudo quanto é digno, é profanar os mais nobres sentimentos, é mentir a propria consciencia!

Para que a instituição attinja, porém, ao maximo de desenvolvimento, alargando suas vistas, abrangendo em sua esphera de acção toda essa multidão de filhos da pobreza que se debate angustiosamente contra todos os males que a assediam, de ha muito se faz sentir o concurso dos poderes governativos, que se havendo tornado credores da estima publica pelos auxilios de varias ordens proporcionados a quasi todas as instituições de caridade entre nós existentes, não têm, no entretanto, ainda contemplado o Instituto de Proteccão e Assistencia á Infancia com um ceitil siquer da sua benefica pròtecção e prestigio.

Já não reitero agora o pedido tantas vezes dirigido nos meus anteriores Relatorios e escriptos.

No Governo actual da Republica se acham collocados alguns homens, que pela sua illustração e interesse ás causas publicas, sabem pesar o valor de uma iniciatira da ordem da nossa, reconhecendo em seus resultados, o bem para a collectividade e para a prosperidade da nação.

Agradecendo n'estas linhas as palavras de confôrto e as promessas que verbalmente fizeram os illustres Exms. Srs. Drs. Rodrigues Alves e J. J. Seabra quando affirmaram á Directoria do Instituto que, tendo em vista os reaes servicos de assistencia publica que
estava a instituição executando, a ella dariam guarida definitiva condigna em um proprio nacional, faço ardentes votos para que possam SS. Exas. realizar tão louvaveis desejos

Nos temos confiança nas affirmativas dos eminentes Estadistas que, de modo tão carinhoso, acolheram as supplicas que faziamos pelos pequeninos pobres e doentes, assim como confiamos tambem que o Congresso Nacional, em cujo seio existem tantos associados, fundadores uns e titulares outros deste Instituto, na actual legislatura não se olvidem de amparar a obra que tanto estí concorrendo para a felicidade desta patria.

A pobreza que o Instituto soccorre è bem digna da compaixão dos Srs. Membros dos Poderes Publicos Brazileiros. E' para os seus sentimentos de patriotismo, pois, que eu appello, lastimando a sórte de tantos desgraçados que affluem ao nosso templo implorando-nos caridade e amparo!

E' impossivel que, na marcha ascencional em que caminhamos para o ideal do progresso e civilização de nossa patria, no grau em que se acha a cultura dos sentimentos humanos, não encontrem echo no coração dos homens publicos brazileiros as nossas palavras dictadas pela sinceridade de nossa alma alanceada pelo șffrimento de tantas creaturas!

## Fallecimentos

$\mathrm{E}^{*}$ bem doloroso iniciar as referencias ao funccionamento do Instituto de Assistencia á Infancia no seu $2^{\circ}$ anno de existencia pela enumeração dos benemeritos associados que, no correr do anno social de 1902 a 1903 foran roubados á vida

A homenagem porém que merecem suas respeitaveis memorias assim o obrigam.

No prazo a que alludi teve o Instituto a registrar o infausto passamento dos seguintes protectores :

MEMBROS FUNDADORES
Almirante Wadenkolck.
Dr. Manoel Victorino Pereira.
Dr. Alfredo Menna Barreto de Barros Falcão
Pharmaceutico Abraham Lincoln Silviano Brandão.

Exma. Sra. D. Isaura Godoy Rocha (da Commissão Especial de Senhoras).

A todos esses bemfeitores prestou o Instituto as homenagens a que tinham direito, devendo ser especialmente citado que aos actos funebres pela memoria do illustre brazileiro Dr. Manoel Victorino a nossa instituiço foi representada por uma commissâo.

Além disso em 17 de Novembro de 1902 a Sociedade Scientifica Protectora da Infancia realizou uma Sessão Funebre especial em homenagem ao illustre Morto.

E' immensa a saudade que carpe o nosso peito pela morte precoce e inesperada de Abraham Silviano Brandão, profissional distincto do Dispensario do Instituto, o qual lhe devia reaes serviços.

## Prosperidade do Instituto

Pelo que já foi dito na introduç̧ão deste Relatorio póde-se facilmente inferir que o Instituto tem prosperado sempre sob o ponto de vista dos beneficios que vae prestando á nossa sociedade.
l)eve-se porém assignalar que as difficuldades da manutenção do caridoso templo tem por isso mesmo crescido muito, a ponto de se poder chamar hoje de precaria a sua situação pela escassez consideravel de recursos financeiros ante o extraordinario numero de pobres que the solicitam auxilios.

Com o programma economico que mantem esta Directoria de não tocar absolutamente no capital que, em boa norma, deve somente crescer, é bem facil aquilatar das difficuldades da minha administração sem os precisos meios para dar cumprimento aos encargos de que me acho invest: do.

Sobre tal ponto de vista a Jirectoria do Instituto se vê na absoluta necessidade de tomar as mais urgentes providencias afim de que jámais naufraguem os nossos esforços nem se arrefeça o nosso enthusiasmo por $t$ a sublime cruzata

A Seciedade Scien'ifica Protectora da Infancia (fundada em 15 de Março de 1902), annexa ao Instituto e constituida pelo pessoal technico que nelle milita, tem progredido avantajadamente, sendo já numeroso o contingente de contribuições scientificas valiosas sobre a infancia, discutidas no seio da sympathica associação.

Por seu lado a publicação mensal dos Archivos de Assistencia a $/$ infaluia demonstram de modo inconcusso o quanto todos nos que aqui operamos, nos interessamos para a completa execução da verdadeira proteç̧ão aos filhos dos pobres que habitam esta Capital.

Desde I• de Novembro de 1903 que se publicam os Archivos sob a proficiente direção do illustre clinico Sr. Dr. Luiz do Nascimento (iurgel, um dos mais distinctos membros da nossa classe medica, e com a collaboração dos prestimosos collegas Drs. Philadeipho, Eduardo Meirelles, Jaime Silvado, Antonieta Morpurgo, Luiz Bulcão, Leão de Aquino, Leonel Rocha, Alvaro Guimarães, Alfredo Vellozo, Julio Monteiro, Octavio Machato, Jefferson de lemos, Leocadio Chares e Alberto Motta, a'ém do meu fraco concurso, dos operosos Cirurgides-dentistas Izabella von Sydow, Jayme Sardinha e Magalhães Penido e da dedicada Massagista Mme. Paula Berking.

Em relaçio ás medidas geraes de assistencia á infancia, a iniciativa do regulamento das anas mercenarias e a da lei de pro-
teção a primeira infancia, já representam um gigantesco passo em nossas condições sociaes.

Oxalá consigam ellas ter prompta execução em bem dos nossos creditos e das nossas imperiosas necessidades sob tal ponto de
vista.

## Ansilios uo Instituto

Reinava no scio da Junta Fundadora o mais pungente desanimo pelo desprezo com que os poderes publicos de então olhavam para a nossa cruzada, quando um raio de esperança veio illuminar nossas almas.

- Era a publicação da mensagem do Dr. Xavier da Silveira, Prefeito Municipal n'essa occasião, na qual S. Ex., por ter visitado esta instituição, extendeu-se em largas considerações sobre o valor desta Obra chamando a attenção do Conselho Municipal para os serviços de assistencia publica que estava prestando o Instituto serviços que embóra da alçada municipal, estavam sendo dispensados pródigamente a este Districto, exclusivallentc graf̧as à iniciativa privada de um grupo de philantropos e scientistas.

Qual não foi porém a nossa surpreza, assistindo o correr impavido do tempo, sem que, por attenção siquer ás palavras exaradas na mensagem prefeitural, fosse o Instituto de Protecção á Infıncia lembrado no Conselho Municipal como de algruma utilidade ao menos à nossa populaf̧ão pobre.

Tudo prosegułu, até hoje, como d'antes e jamais foi dado a esta modesta instituição merecer o interesse de qualquer dos administradores que tem tido o Districto Federal, dos quaes o Dr. Xavier da Silveira foi o unico que deu a honra de uma visita ao nosso estabelecimento.

Impõe me especial menção n'este Capitulo o modo expressivamente animador com que o eminente e actual Presidente da Republica, o Exm. Sr. Jr. Rodrigues Alves se dignou de rece-ber-me e a uma commissão do Instituto, quando nos dirigimos a S. Ex. para expor em que consistia a nosia lucta social e a imperiosa necessidade que ao Estado cumpria de amparar a iniciativa privada cujo lemma "Infuntes tuendo pro Patria laboramus» era a expressão mais fiel dos seus louvaveis intuitos.

O interesse do Illustre Chefe de Estado, tocado no amago dos seus mais nobres e puros sentimentos de patriotismo e altruismo, ante os resultados expóstos obtidos com o funccionamento desta piedosa Casa, não tardou em se revelar pela visita com que o Exm. Sr. Dr. J. J. Seabra, illustre Secretario do Interior, honrou o Instiiuto em Janeiro do corrente anno. Inutil será dizer que S. Ex., cujo espirito superior e illustração tem sido sobejamënte postos em prôva na sua actual administração, sentiu-se visivelmente satisfeito ao contemplar tão bem mantidos serviços de assistencia publica, assumpto que se prende á pasta com tanta distinção por

As palavras com que deixou o eminente Exm Sr. Ministro do Interior, no Livro dos Visitantes, expressa a sua magnifica impressan e o seu acto, quasi immediato, mandando solicitar do Exm Sr. Ministro da Fazenda o proprio nacional da raa Lavradio n. 72 para a permanente installação do Instituto, falam bem alto pelo grande interesse do Dr. Seabra em prol da nossa causa.

Nova desillusão veio ennegrecer as nossas esperanças ja então fundamentadas com o edificante exemplo do Exm. Sr. Secretario do Interior.

Tendo o Aviso do Dr. Seabra seguido em Abril deste anno para o Thesouro Nacional so ha alguns dias apenas, o Dr. Leopoldo Bulhōes despachou-o tolhendo, pela negativa absoluta, os ardentes desejos e inabalavel intenção do digno Ministro da Justiça.

Não encontrando justificação alguma para tão exquisita resolução, continuamos em nossa campanha, a mercê das intemperies que ainda tenhamos de atravessar, confiando na Providencia, tan gidos porém pela dura convicção de que muito pouco comprehendem em nosso paiz certos homens publicos, o valor de uma causa santa como esta que implica na salvação de um povo e no progresso de uma patria!

Depois de já se haver esquecido que, no Senado, ha mais de um anno tinha sido apresentado um projecto mandando dar installação condigna ao Instituto, projecto que a Commissão respectiva remettet ao Ministerio do Interior antes da brilhante entrada do Dr. J. J. Seabra, o Governo em Outubro do anno passado informou ao Parlamento que os predios nacionaes vagos que possuia eram no Retiro Saudoso e nas praias da Lapa e da Saudade e nas condi ções sabidas, o que levou o Senado a recolher-se ao silencio sobre o beneficio que a Assistencia á Infancia ia ser prodigalisado.

Finalmente por occasião da approvação da prorogação do prazo das Loterias Nacionaes, foi o Instituto contemplado com uma pequenina verba de remanescentes cujo computo ainda não é conhecido, mas que segundo consta é exiguissimo relativamente áquellas com que foram favorecidas outras instituições de muito menor valor.

Esse auxilio, que durará pela lei sete annos, começará em Janeiro proximo-futuro.

Como se vê, relativamente ao concurso dos Poderes Governativos tem falhado toda a espectativa e a situação financcira desta Casa se torna cada vez mais afflictiva, apezar de se impôr o Instituto como uma inilludivel necessidade.

O facto é perfeitamente explicavel : a associação vive exclusivamente dos nossos esforços e dos dinheiros com que esta benemerita população tão dignamente a ampara. Nenhum auxilio official The sendo dispensado e tornando se por seu lado cada vez mais penosa a vida de nosso povo, não será difficil comprehender porque augmentam, com a affluencia de pobres ao estabelecimento os onerosos encargos que the competem para que possa manter tão civilizadorá cruzada.

Por outro lado o concurso das senhoras brazileiras, que tão nobremente se empenharam pelo exito desta Obra antes de instal-lar-se ella, tem-se mostrado, triste e confessal-o, bastante fraco nestes ultimos tempos.

Com raras excepções como adiante será citado com as homenagens a que têm direito essas benemeritas pela seat dedicação e sacrificios á causa da infancia, o numeroso grupo de senhoras das commissões parochiaes que em tão piedoso movimento de módo assás digno de encomios beneficiaram $o$ Instituto, emprestando-nos outrosim o incentivo para proseguir na ardua tarefa, não continuou, no anno social de que aqui me occupo, a comparecer neste templo prestigiando-o com a sua presença e organizando festivaes e outras fontes de renda para attenuar o penoso encargo da manutençio de uma instituição da ordem desta.

Só podem avaliar o esforço das senhoras que se entregam a tão caridoso mister e o valor do seu concurso, aquelles que, como nós, tiveram a fortuna de vel as aqui n uma afanosa preoccupação de colher obulos para mitigar os soffrimentos dos pequeninos, trazendo lhes além disso o conforto moral.

Tenho fé que nos posteriores Relatorios eu possa, como nos tres primeiros, registrar ainda o muito que hão de fazer as benemeritas senhoras deste Instituto, as quaes, representando um exemplo glorioso de affectuosidade, e seus corações, verdadeiros thesouros de purissimos sentimentos, trarão sempre a esta Obra um cunho essencialmente magestoso!

## Filiaes do Instituto

Foi sempre meu intuito que, ao fundar-se o Instituto, a sua esphera de acção não se circumscrevesse sómente á Capital da Republica, porque uma campanha evidentemente social como esta, não deveria deixar de reflectir-se sobre todo o nosso vasto paiz tal como devem aspirar quantos nutrem os mais acrysolados sentimentos de patriotismo.

Os movimentos parciaes dos distinctos collegas Drs. Penjamin Moss, em Bello Horizonte, e Joaquim Sardinha, em Nitheroy, deram a nota da iniciativa da creação de congeneres ao nosso estabelecimento nos Estados do Brazil

Não sei porque motivo porém taes tentamens não foram ainda levados a effeito, guardando os seus iniciadores silencio sobre as suas intenções.

Já não querendo deter-me em considerações sobre a Assistencia a Infancia do Maranhão, de cuja creação official não temos neste Instituto conhecimento, sabendo apenas vagamente que entre as verbas de favores do novo contracto de Loterias, lá está aquella instituição contemplada, me é grato declarar ter tido em Março deste anno o prazer de saber que o distincto medico Dr. José Nava fundára em Juiz de Fóra (Estado de Minas) um Gabinetc especialmente destinado ao exame das ado de Minas) um Gabinetc
semelhança do nosso aqui, creação a que se aventurou diante dos excellentes resultados por nós colhidos, o que levou aquelle facultativo a insitallal o sob a mesma orientação com que fundei o daqui.

Ao chegar aos meus oulvidos tão auspiciosa noticia, corri ao encontro d'aquelle collega, enviando the officialmente todos os documentos necessarios e solicitando que tornasse o novo Serviço uma filial do nosso Instituto aqui. Desde a época a que alludi até hoje não recebi infelizmente resposta alguma.

Mais ou menos na mesma data tive ensejo de receber do jovem mas já distinctissimo collega Dr. Joaquim Tanajura, da Bahia, solicitação de informações sobre a nossa cruzada, visto como pretendia elle n'aquelle Estado fundar uma instituição congenere á nossa, para o que pedia o official consentimento desta Directoria.

Bem é de ver que não tardamos em remetter tudo quanto fosse necessario, além da autorização pedida, e sendo passados apenas alguns mezes temos gratissima satisfação em declarar que longe já vae a propaganda erudita e esforçada d'aquelle philantrofo, o qual além do preparo material indispensavel, tem escripto nos jornaes d'aquelle Estado grande numero de artigos sobre o magno problema da proteç̧ão á infancia pobre.

Parece pois que dentro em breve a filial bahiana do Instituto se transformará em realidade.

Um dos mais devotados apostolos do Bem n'este Templo, desde a sua installação, e já de algum tempo a esta parte, membro desta Directoria, como Secretario, o illustrado pediatra Dr. Luiz do Nascimento Gurgel, cuja cultura intellectual posta ao serviço dos nossos pobrezinhos, ao lado dos seus dotes de coração, o constitue um dos maiores Bemfeitores desta Casa e fervoroso adepto da campanha principalmente debaixo do ponto de vista scientifico, se deve a tentativa da fundação na Capital do Estado de S. Paulo da seç̧ão filial do Instituto alli.

Em fins de Abril realmente o nosso prestimoso e estimado collega dirigiu-se áquella Capital e depois de uma convicta propaganda que de modo vehemente conquistou todos os espiritos superiores que alli abundam, realizou com brilhantismo uma conferencia em r." de Maio no seio da Sociedade de Medicina e Cirurgia Paulista, onde a classe medica o applaudiu enthusiasticamente.

A idéa não tardou em ser fortalecida pela valiosa cooperação de muitos, entre os quaes citarei com desvanecimento os nomes dos Drs. Martim Francisco, notavel jurisconsuho, e Rubião Meira, Campos Seabra, Alberto Seabra, Roberto Caldas e Moraes Barros, conceituados e distinctos clinicos.

Quem conhece a envergadura de Nascimento Gurgel, póde affirmar sem receio de errar, que a secção paulista do Instituto fundar-se-ha, mesmo que além das difficuldades naturaes a taes conquistas, pretendam obstar os seus nobres passos, os invejosos banaes ou os espiritos retrogrados.

Os nossos parabens, pois, aos autores de tão auspiciosos ten tamens, com o agradecimento sincero desta Directoria

## Impprensa

E' profundamente penoso termos necessidade de exprimir um sentimento qualquer e esbarrar a nossa pretenção com a insuffi ciencia dos nossos recursos.

Tal é precisamente o caso n'este momento, em que depois de longo cogitar percebi não possuir vocabulos com que pudesse re ferir o poderoso auxilio que toda a Imprensa desta Capital tem incessantemente prodigalizado á nossa cruzada

Desde que a nossa idéa cahiu no seu carinhoso regaço até a data de hoje nunca regateou ella o mais insignificante serviço prestigiando a com o mais decidido acolhimento.

Um dos mais importantes orgãos do jornalismo brazileiro - o Corieio da Manhat-publica até, n'este momento, uma serie de artigos subordinados ao titulo de Assistencia a Infartia no Brazil, nos quaes tenho me esforçado por deixar o nosso publico ao cor rente da situação é dos fins actuaes do Instituto do Rio de Ja neiro.

A Redacção do Fornal do Brazil, em cujo scio tantas sympathias sempre mereceu nossa causa, tem reiteradas vezes demonstrado a sua boa vontade, principalmente graças á benefica interferencia do nosso $2^{n}$ Secretario e tambem funccionario d'aquella Redacção, o Sr. José Luiz da Gama Fernandes, incançavel amigo dos pequeninos amparados n'este carinhoso Templo, e que merece especial menção n'este Relatorio

Representando pois o echo dos sentimentos de gratidão de todos quantos por esta Casa se interessam, eu significo á Imprensa d'esta Capital os meus sinceros agradecimentos.

## Directoria

Cumprindo religiosamente os dictames dos nossos Estatutos, realizou se em 24 de Março do corrente anno, uma sessão especial para a eleição da Directoria e respectivas Commissões no quatriennio de 1903 a r907, as quaes ficaram assim constituidas :

## DIRECTORIA

Presidente, Bento José Leite.
Vice-Presidente, 1. ${ }^{\circ}$ Teneṇte Alamiro Mendes (reeleito).
Thesoureiro, Tenente Bemvindo Gomes Vianna (reeleito).
. ${ }^{\circ}$ Secretario, Dr. Luiz do Nascimento Gurgel.
2. ${ }^{\circ}$ dito, José Luiz da Gama Fernandes.

## COMMISSÃO PARA OBTER FAVORES IOO ESTADO F DA MUNICIPALIDADE

Dr. Lauro Muller, Dr. Henrique Lagden, Coronel Thaumathurgo de Azevedo, Dr. Lopes Trovão, Dr. Fidmundo Muniz Barreto, Dr. Nogueira Paranaguá, Dr. Alvaro Machado, J. L. da Fon. seca Ramos, Dr. Renato Carmil, Tenente Carlos Alberto do Espirito Santo, Dr. Antonio Candido do Amaral, Coronel Manoel Thome Cordeiro, Coronel José Caetano de Faria, Barão de Ibirocahy, Dr. Antonio da Silva Moutinho, Coronel Dr. Flavio Augusto Falcão, 1)r. Caetano Cezar de Campos, Capitão-'Fenente F. J. Marques da Rocha, Capitão Alexandre Borges do Couto e Dr. João Pereira Lopes.

COMMISSAO DE DONATINOS
Conde de Avellar, Commendador Casemiro Alberto da Costa, Visconde de Sande, Visconde Ferreira de Almeida, Commendador A. J. Peixoto de Castro, Commendador Julio Cezar de Oliveira, J. F. Hasselmann, José Carlos de Figueiredo, Luiz Valerio da Silva, Capitão Alberto Corte Real, Domingos A, Pereira, Manoel Joaquim de Andrade, Gustavo Röhr, Thomaz Costa, Dr. Abelardo Saraiva da Cunha Lobo, Fructuoso Antonio Botelho, Edgard Beauclair, José Pires Carrapatoso e A. Bhering.

COMMISSÃO DA IMPRENSA
Manoel Jorge de Oliveira Rocha, Dr. Laudelino Freire, "Capitão Tenente Jovino Ayres, Dr. Leonel Rocha, Dr. Magalhảes Penido, Lindolpho Azevedo, Luiz de Andrade, Capitão Luiz Lisboa da Silva Rosa, Coronel Belarmino Carneiro, Barão de Paranapiacaba, Commendador João Rodrigues Chaves, Luiz José Pereira da Silva, Machado Correia, Dr. Edmundo Bittencourt, Arthur Azevedo, 1)r. Leoncio Correia, Antonio Pereira leitão, Carlos Americo dos Santos, I)r. Dermeval da Fonseca e Salvador Santos.

A simples enumeração d'esses nomes é bastante para se aquilatar da excellente escolha que em boa hora fez a Junta Fundadora do Instituto.

Não é possivel que com tão preciosos elementos possa deixar de prosperar sempre esta instituição, para beneficio da humanidade soffredora.

A Directoria recem-eleita já começou a pôr em evidencia o seu alto valor entre outras iniciativas, havendo resolvido em sessão especial fossem novamente redigidos os Estatutos vigentes com a addiç̃̃o das recentes clausulas estabelecidas de accôrdo com o art. 21 e já approvadas em Assembléa Geral.

Querendo tornar perfeitamente elucidativos e legaes os Estatutos afim de serem registrados no Registro Facultativo Official, a Directoria nomeou com todo o acerto para esse fim uma Commissio composta-dos Srs, r: Tenente Alamiro Mendes, Tenente

Carlos Carlos Alberto do Espirito Santo, Pharmaceutico José Luiz da Gama Fernandes, e Drs. Nascimento Gurgel e Laudelino Freire.

Este ultimo, illustre cultor das lettras, um dos nossos mais distinctos mas modestos advogados, dignou se de aceitar o encargo de ser o relator da Commissão.

E' desnecessario que eu aqui releve o alto alcance de tão bem escolhida nomeação; todos sabem que o Dr. Laudelino Freire, espirito imminentemente culto, é um dos mais esforçados protectores e convictos adeptos d'esta Obra, o quanto basta para que antevejamos o mais completo resultado de tal deliberação.

## Thesonmaria

Graças ao empenho constante do actual e digno Thesoureiro, o capital do Instituto tem augmentado, a despeito da ingente lucta que tem sido mantida contra os onus pesadissimos da difficil manutenção da ia. Secção do Instituto - o Dispensario Moncorvo.

Pelo Relatorio a este annexado, bem patente fica demonstrado haverem sempre affluido mensalmente os donativos mantidos pela excessiva generosidade do publico d'esta cidade.

As dadivas materiaes e de coupons tambem provam a preferencia com que tem revela do elle a sua sympathia pela assistencia ás creancinhas pobres.

E' digno de ser observada a média da receita e da despeza durante o anno social de 1902 a 1903 e comparal-a com a do anno anterior, o primeiro depois da installação do Instituto.

Não podem ser olvidadas as importantes dadivas de uma apolice da Divida Publica (deixada em testamento pelo Sr. Vicente Ferreira de Souza, Novembro de 1902), a de uma outra remida da Companhia Economica (offerta do Sr . Jeronymo Macedo), e a quantia de $500 \$ 000$ offerecida pelo digno fundador e benemerito Exm Sr. Visconde de Sande.

O Sr. Miguel Arpon tem entregue sempre a porcentagem de $25 \%$ da venda das estampas da Ceia de Christo, assim como a Empreza Bonus-Brazil faculta de ha algum tempo ao Institnto, o resgate de seus coupons.

Mensalmente o Instituto tem premiado os bemfeitores que maior numero de coupons de bonds remettem.

## Secretaria

O pessoal effectivo da Secretaria que funcciona desde 1902 é ainda o mesmo citado no meu anterior Relatorio, além dos em-x pregadlos addidos Srs. Oscar Medeiros e Paula Basboza, o primeiro Auxiliar e o segundo Continuo do Gabinete da Directoria.

Estes funccionarios foram admittidos sob proposta da Directoria pelas exigencias do serviço tão augmentado n'estes ultimos

## Sessöes realizadas

Sempre com todo o rigor, nenhuma lacuna se encontra no funccionamento do Instituto no seu 5 ." anmo de existencia.

As sessōes realizaram-se nos prazos fixados, encontrando-se nos livros respectivos actas minuciosas de todo o movimento adminis. trativo e financeiro d'este estabelecimento.

## SESSÕES EXTRAORDINARIAS

25 de Julho de 1902 .
Em homepagem ao primeiro anniversario do fallecimento do I)r. Carlos Arthur Moncorvo de Figueiredo.

24 de Março de 1903 .
Assembléa Geral para eleição da Directoria e Commissões.
30 de Maio de 1903 .
Sessão stlemne para posse da Directoria e Commissóes eleitas. $1+$ de Julho de 1903 .
Sessão Magna do segundo anniversario da installação do Instituto.

SESSOES ORDINARIAS:
2 de Setembro de 1002
12 de Dezembro de 1902 .
12 de Março de 1903.
12 de Junho de 1903.

SESSÕES DE DIRECTORIA
31 de Março de 1903.
is de Junho de 1 go3.
25 de Junho de 1903.

## As Benemeritas

Seria falta sentidissima si nas paginas deste Relatorio não consagrasse eu algumas palavras ao menos a esse grupo de mensageiras do carinho e do affecto aos nossos famintos e maltrapilhos pequeninos, os quaes tantas vezes desconhecem os encantos e a divina caricia materna.

No principio deste Relatorio lastimei arausencia de grande numero de Exmas. Senhoras e Senhoritas que, depois de prts. tarem assignalados serviços a esta causa, haviam se retrahido, como que desanimadas com as difficuldades que sobrevinham


Ha porem um grupo cujos nomes devem ser registrados nos annaes desta institlição em lettras d'oiro, porque tão dignas Benemeritas, pelo seu acrisolado amôr a esta casa, pela tenacidade com que, ha mais de 4 annos supplicam auxilios, concitando os indifferentes a reconhecerem a grandeza de nossa missão, convencendo os septicos da necessidade de agir em beneficio da pobreza e mitigando com suas proprias mãos os soffrimentos piedade.

São essas carinhosas damas as Exmas. Senhoras DD: Cecilia Mendes, Paulina Andrade, Graciana Fonseca, Guilhermina Moncorvo, Marieta Monteiro, Antonina Andrade, Zulmira Feital, Urania e Amelie Silvado, Virginia Andrade, Paulina Dolbeth, Maria da Gloria Leite Ribeiro, Adelina Andrade e Maria Magno da Silva, as quaes têm captado todo u reconhecimento desta Directoria pelo inexcedivel zelo e inimitavel interesse pela santa cru zada das creancinhas pobres.

Pelo seu efficaz concurso devem ser tambem citados, com gratidão, os nomes das Exmas. Senhrras DD: Maria Eliza l ceite Gurgel, Baroneza de Ibiapaba, Adelaide Leitão, Maria Augusta do Argollo Bulcão, Josephina Vianna, Maria da Fontoura Costallat, Mathilde Philadelpho, Zulmira Vasques, Maria A. de M. Abreu, Maria Candida de Figueiredo, Julieta de Figueiredo e Adelina Lopes Vieira.

Querendo o Instituto render homenagem ás distinctissimas Benemeritas que, de modo tão digno cooperaram para a sua installação, pretendemos organizar um quadro com as photographias de todas, pelo que tem esta Directoria feito reiterados pedidos havendo sido apenas recebidos 12 retratos, motivo pelo qual ainda não foi prestada tão merecida demonstração de apreço.

## Festivaes

Infelizmente não posso neste Relatorio mencionar festival externo algum com que houvesse o. Instituto mencionar festival renda efficaz, no decurso do anno de 1902 a 1903.

Cabe-me no entretanto o prazer de communicar que alem da festa anniversaria em 14 de Julho do anno passado, tiveram o maior brilho os modestos festivaes que organizamos no Natal, Anno Bom e Reis aqui mesmo no estabelecimento.

Até agora estavamos habituados a assistir festas dedicadas ás creanças ricas, as pobresinhas não tendo um brinco siquer para attenuar o seu alquebramento moral.

Pois bem. Foi nosso intuito, tornando taes festas do programma desta casa, proporcionar aos pobresinhos, cuja vida se tornava profundaments desoladora, momentos de agradavel convivio nas epocas em que a infancia, como a passarada-deve chitrear e alegrar

As festas do Instituto, em Dezembro e Janeiro ultimos fôram extraordinariamente concorridas e encheram do mais justo jubilo as milhares de creanças que encontram proteç̧̃̃o debaixo deste tecto.

## Concurso de Robustez

Pela vez primeira entre nós foi estabelecida a medida de tal commettimento, na nobilissima intenção de melhorar o aleitamento natural nesta Capital pela emulação das mães pobres.

O primeiro concurso realizado em iq de Julho do anno passado produziu a mais viva impressão no espirito do publico, que sobremódo elogiou a nossa iniciativa.

O segundo effectuado em Janeiro deste anno foi tambem seguido de bons resulta los esperando nós que o de hoje consiga o fim almejado.
$E^{\prime}$ inestimavel o merito de tal medida, já reconhecido nos paizes cultos, em que tem sido posta em pratica.

As recompensas pela bôa puericultura estimulam as familias pobres a cuidarem melhor de seus filhos, concorrendo desta sorte para melhorarem tambem as condições da próle.

Existem no archivo do Instituto as photograpias de Tupan, Constantino e Guido, os interessantes e robustos petizes até hoje premiados.

## Premio á Debilidáde

Não foi só a robustez que excitou os Benemeritos desta casa o consagrarem valiosos premios aos vencedores dos concursos que venho de tratar.

Houve uma alma bôa, um coração bemfazejo que solicitou desta lirectoria venia para premiar, com uma libra esterlina, a creança mais debil que se apresentasse no dia do $2^{\circ}$ concurso de robustez.

Accedendo ao nobre desejo de tão digna Protectora, o Jury profissional especialmente para esse fim nomeado consagrou o premio a uma infeliz de 9 annos, victima de uma tuberculose adiantada e que pelo seu estado de miseria organica bem o mereceu.
F. ainda mais tocante foi essa scena quandu se veio a saber que essa victima da indigencia era filha de uma familia que, tendo sido outr'ora abastada, sua pobre mãe viuva, esmolava agora pela via publica implorando um obulo para mitigar sua penuria.

Sajo todos nessas condicões que o Instituto ampara, protege, atlivia e ategra.

## Livro de Visitantes

Tem sobremódo penhorado esta Directoria o numero não pequeno de visitantes que teve o estabelecimento durante o anno social de 1902 a 1903 .

Personagens da mais alta estatura social, mostrando interesse incontestavel honraram o Instituto, conforme provam as impressõos deixadas no Livro dos Visitantes pelas seguintes pessoas: Dr. Salvador B. M. Cavalcanti, Marechal R. de Moraes Jardim, Dr. Benjamin Moss, Senador Dr. Alvaro Machado, Senador Dr. Lopes Trovão, Senador Dr. Nogueira Paranaguá, Senador Dr. Manoel Duarte, Dr. Joaquim José de Carvalho, Dr. Henrique Roxo, Dr. Emiliq Gomes, Dr. Leopoldo Prado, Dr. Cezar de Campos, Dr. Belizario Tavora, Dr. Vicente Reis, Dr. J. J. Seabra Ministro do Interior, Dr. Federico Schimidt de Vasconcellos, Dr. Manoel Pereira Cardozo Fonte, Dr. Arthur Leandro de Araujo Costa, Dr. Ber nardino Maia, Dr. João Paulo da Silva Britto, Dr. Lucidio Martins, Barão de Capanema, Dr. Octavio de Capanema, Mr. Renato Carmil, Dr. Borges dos Reis e Dr, Domingos Sergio de Carvalho.

## Manifestaçes de apreco

Como paga de uma divida sagrada, o Instituto representado pela sua Directoria, membros do Corpo profissional do Dispensario e funccionarios do mesmo, não deixou de patentear aos dignos cooperadores da grandiosa obra, os Senhores tenentes Alamiro Mendes e Bemvindo Vianna e Dr. Nascimento Gurgel, trez apostolos de elevada benemerencia, a demonstração da sua gratidão aos relevantissimos favores que lhe hão dispensado.

Na data de seus anniversarios natalicios foram esses dignos amigos alvo das justissimas manifestações de apreço de seus companheiros da I irectoria do Instituto e dos membros do Corpo profissional
do "Dispensario Moncorvo»

## Medallaa Commemorativa

Por uma gentileza que não sabemos como agradecer o eminente artista Snrs. Girardet, Professor da Escola de Bellas Artes teve a bondade de fazer o modelo para uma medalha commemoque fida inauguração do Instituto, trabalho artistico de tanta valia que figurou no Salão de Paris em rgoz.
Receba o distincto artista nestas linhas as expressões de agra-
decimento desta Directoria.

## Alministração

Penosissima embora me tenha sido a administração do Dis-- pensario para tratamento das creanças pobres, $I^{2}$ seç̧̃̃o insfāllada
do Instituto, tenho me sentido reconfortado pela inequivoca solidariedade dos meus illustres companheiros de trabalho os quaes, com uma dedicação indizivel aqui mourejam diariamente, dando a este templo a nota do carinho, da bondade e da proficiencia.

Os servicos technicos tệm progredido sempre porque incançaveis em fazer prosperar o movimento de seus Crabinetes, todos os distinctos profissionaes me_solicitam sempre novos elementos que eu forneço tanto quanto o permittem as precarias circumstancias em que se acha a instituição, com um onus de mais de dois contos de reis mensaes, pagando só da casa $500 \$ 000$ de aluguel e sem outro auxilio a nāo ser a renda de coufons e o contigente das mensalidades de seus bemfeitores.

A renda do capital pouco excede como se sabe de $300 \$ 000$ mensaes.

Bem teria eu desejo que pudesse proporcionar aos meus dignos companheiros de lucta todos os recursos com os quaes tivessem ensejo de mais evidentemente ainda demonstrar, na pratica, o seti amôr por esta casa.

Tolheram-me porem, por completo, os passos, as vicissitudes em que sempre tem vivido o Instituto.
$\mathbf{E}$ esses benemeritos que relevem as minhas involuntarias faltas e acceitem ainda nestas linhas a demonstração mais solemne do meu reconhecimento.

Muito particularmente merece as minhas homenagens o SubI)irector do Instituto, Dr. Gabriel Philadelpho, cuja dedicação cresce de dia para dia, a medida que se accumulam os relevantissimos serviços desde a sua installação prestados a esta instituição por tão preclaro collega e amigo.

Pelos dados a este annexados póde se ajuizar das multiplas vantagens do funccionamento do Dispensario no seu $2^{\circ}$ anno de existencia.

Não posso calar porem nessa minha rapida exposição a innovação trazida com a installação de dous serviços de uma importancia capital - o de Pucrimetria e o das Inculiadoras, o primeiro tendo por fim scientifico e pratico estudar a parte da puericultura que se refere ao peso e á medida da creança em todas as edades c o segundo destinado a salvação das creancinhas nascidas precocemente.

Sinto o espaço não me permittir entrar em largas considerações sobre as vantagens que temos podido colher do funccionamento do nosso Dispensario.

Quanto aos resultados beneficos da assistencia domiciliaria tal qual a prodigaliza o Instituto, será inutil insistir no seu valor já tão satisfatoriamente demonstrado por todos os scientistas e economistas que se teem entregue ao estudo do palpitante assumpto e a proposito bastando-nos citar os importantes trabalhos de Foville, E. Coni e até muito recentemente do nosso illustre e conspicuo companheiro do Instituto, o Dr. Jaime Silvado que acaba de publicar uma interessantissima monographia sobre Assistencia Publica.

Sobre a utilidade dos fins do Instituto si não fossem porten tosas as contribuições de nutaveis hygienistas, bastariam os trabalhos originaes acerca do retardamento da infancia, de Nascimento Gurgel, do aleitamento mercenario de Octavio Machado, de cirurgia infantil de Luiz Bulcão, Leão de Aquino e Alvaro Guimarães, de microscopia de Eduardo Meirelles e Julio Monteiro e tantos outros assumptos correlatos tão bem cuidados por esses nossos infatigaveis e distinctissimos confrades, para que não se possa mais ter duvidas sobre a absoluta efficacia da nossa campanha

A parte scientifica do Dispensario é sobretudo merecedora de elogios.

Póde-se hoje consideral o como uma escola especialissima para o estudo das molestias das creanças, onde grande numero de estudantes dos cursos de nossa Faculdade de Medicina está colhendo a mais solida instrucção e já confeccionando suas theses com elementos exclusivamente oriundos do Instituto, como succedeu o anno passado aos distinctos doutorandos. Antonio E. de Gou veia, Roberto Gomes Caldas L Lafayette Freitas.

## Conclesaño

Este meu Relatorio ja vae longo e para o meu reconhecimento profundo e sincero não se me torna necessario obrigar a jllustre assembléa a maior sacrificio do que lhe devo ouvindo essas mal alinhavadas e toscas palavras.

A campanha é grandiosa e o pallido esboço que venho de fazer é, sem duvida, muito insufficiente para uma informação clara e minuciosa.

A magnitude da causa porém prescinde a eloquencia que me falta.

Entregando a porém a discussão dos muitos que, interessados por esta Casa de Caridade, podem melhor do que eu angariar para ella sympathias e auxilios, encerro a minha narração pedindo a todos que lerem estas modestas e despretenciosas linhas a graça de dirigirem os seus beneficos olhares para aquella tella que enfrenta os humbraes deste templo, nunca se olvidando de que se amparando a infancia trabalha-se pela patria!

## Dr. 17)oncorvo Filho, <br> Director-Fundador

Approvado unanimemente em 14 de Julho de 1903. Archive-se.
1 ,_, Dr foaquim Nogutira Patanagüă, Presidente.

## ANNEXOS

AO
RELATORIO DE 1902 A 1903

## Annexo $\mathbf{N}^{\circ}$. 1

## Relatorio da Thesonraria do Tnstituto de Protecção e Assistencia á Infancia do Rio de Taneiro no periodo de 14 de Julho de 1902 a 14 de Julho de 1903

São sempre tâo minuciosos os relatorios do Director Fundador do Instituto, mesmo em relação as questões que se referem ao movimento financeiro, que, a năo ser a exposição dos balancetes e enumeração dos donativos, quasi nada me caberia dizer.

Ainda uma vez desejo demonstrar nestas linhas a minha admiração pela vida da nossa instituição, cujos beneficios a pobreza crescem dia á dia, e cuja manutenção penosissima é vencida sem que se tenha tido occasião de tocar no seu patrimonio o qual tem augmentado como se poderá verificar. Uma vista d'olhos sobre o côtejo da despeza e da receita do primeiro e segundo anno de funccionamento do Instituto deixa ver que, embóra tivesse sido a receita de 25:113\$864 no primeiro anno e de $28: 507 \$ 080$ no segundo, isto é mais $3: 393 \$ 216$, a despeza que no primeiro anno foi $23: 734$ (040, subiu no segundo anno á $30: 547 \$ 700$, isto é, mais $6: 813 \$ 660$, em virtude de muitos factores entre os quaes se podem assignalar.

1" - Muito maior movimento do Dispensario.

| Numero de indigentes matriculados | 1901 a $190 \%$ | 1902 a 1903 | Total |
| :--- | :---: | :---: | :---: |
| Numero de consultas.................... | 6.21\% | 2.891 | 5.676 |
| Valor total dos servicos prestados | $9.91:$ | $16.1: 4$ |  | Numero de consultas.

inclusive serriços prestados
camentos e as festas de Natal
Anno Bom e Reis. - - Installação de novos servicos como os de Incumba oras, de Puerimetria, a Bibliotheca, etc., etc.

3:-A acquisição de grande numero de apparelhos e instrumentos de microscopia, cirurgia geral, dentaria, auricular, etc., etc.

4:- Manutenção dos Archivos de Assistencia á Infancia.
5.- Augmento do pessoal addido e gratificacões a elles
$\qquad$

Aos collegas de Directoria meus agradecimentos e ao illustre Director-Fundador a quem deve esta casa os que é, meu eterno reconhecimento.

Rio, 14 de Julho de 1903.
O thesoureiro,
13. Vianna.

## Cotejo du alespeza e receita mensaes (ménlia approximada) nos dois primeiros unnos de funccionamento do Instituto

## RECEITA

Resgate de coupons das Companhias de bonds.
$1901-1902$
1802-1903
Contribuiç̃es dos associados (variavel)
Renda do capital empregado em apolices. .
Idem, idem, idem em inscrippgoes.....
Donativos diversos e esmolâs das caixas 7 (muito variavel)

## Total

Kenda annual

| $405 \$ 693$ | $505 \$ 518$ |  |
| ---: | ---: | ---: |
| $744 \$ 541$ | $705 \$ 291$ |  |
| $163 \$ 333$ | $163 \$ 333$ |  |
| $164 \$ 000$ | $164 \$ 000$ |  |
| $615 \$ 345$ |  | $837 \$ 448$ |
| $2: 092 \$ 912$ | $2: 375 \$ 590$ |  |
| $25: 113 \$ 864$ | $28: 507 \$ 080$ |  |

## DESPEZA

|  | 1901-1902 | 1902-1902 |
| :---: | :---: | :---: |
| Caz. | 26\$896 |  |
| Medicamentos. | 182\$500 | $37 \$ 325$ $237 \$ 575$ |
| Despezas diversas, compra de soccórros a distribuir, festas dedicadas ás creanças pobres, impressões de car- |  |  |
| toes, papeis, livros, eventuaes, porcentagens aos cobradores, etc., etc. |  |  |
| Ordenados do pessoal e gratificasões.: |  | 1:016\$575 |
| Aluguel do predio............ | 500\$000 | $\begin{aligned} & 754 \text { \$0oo } \\ & 500 \$ 000 \end{aligned}$ |
| Despera Total | 1:977\$836 | 2:545\$475 |
| Despeza annual | 23:734\$040 | 30:547. 700 |

## Movimento do Institute de Proteçãoo e Assistencia á Infancia do Rio de Janeiro

RESUMO DO BAIIANSO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1902 ACTIVO

| Apolices da divida publica. | 39:200\$000 |
| :---: | :---: |
| Apolice accumulativa. | 1:000\$000 |
| Apolice : A Economica | 500\$000 |
| Inscripģes do Banco da Republica | 65:600\$000 |
| Caderneta da Caixa Economica | 1:189\$000 |
| Caixa : saldo em dinheiro | 1:701\$260 |
| Moveis, utensilios e instrumentos de nastica. | 33:528\$800 |
|  | 142:719\$060 |
| PASSIVO |  |
| Patrimonio. | 142:709\$060 |



[^2]
## DESPEZA

Pago por aluguel da casa $\qquad$ Idem, por vencimentos do pessoal conforme a folha deste mez
cobrador.
$500 \$ 000$ Idem, por porcentagens ao cobrador.. Idem, por sellos, estampilhas, conduçסes e outras despezas miudas...

Saldo que passa para Dezembro...........

## MEZ DE DEZEMBRO

## RECEITA

## Donatizos:

## Recebidos neste mez

Mensalidades:
Recebidas neste mez.

$$
\begin{array}{r}
660 \$ 000 \\
144 \$ 618 \\
165 \$ 420 \\
\hline
\end{array}
$$

Ressate de coupons:
Importancia dos resgatados neste mez .

## Caiza liconomica:

Dinheiro retirado da caderneta Saldo do mez de Novembro..

1:979\$680
$417 \$ 000$
$230 \$ 240$
1:300 $801 \$ 138$

## 1903

## MEZ DE FANEIRO <br> RECEITA

## Donativos:

Recebidos neste mez.................. $2: 011 \$_{3} 80$
Mensalidades:

- Recebidas neste mez.................. $\quad 387 \$ 000$

Resgate de coupons:
Importancia dos resgatados neste mez. 1:611\$820 Furos:
Recebidos de apolices. . . . . . . . . . . . . . $980 \$ 000$
Saldo de Dezembro de 1902................
4:990\$200
1:701\$260
6:691\$460

## DESPEZA

Pago por aluguel da casa.............
Idem, ao pessoal conforme a folha....
Idem, gratificações por serviçō extraordinarios.

500\$000
215 \$000
dem, por um soberano para premio do
Bồlo de Reis
2いゆ700
Idem, por porcentagens ao cóbrador... $156 \$ 676$
ldem, por medicamentos.
So ${ }^{3}$ ooo
Idem, por brinquedos para o Presepe e barracas

401\$770
Jdem, por diversos impressos.
13 ○ 000
Idem, uma arvore de Natal, publicaçĩes, sellos, madecia e ornamentação para festas do Anno Bom e Reis, etc.
$1: 890 \$ 540 \quad 4: 069 \$ 086$
2:621\$774

Nota. - Além dos donativos em dinheiro houve o de uma aprlice da divida publica, do valor de m:ooo \$ooc.

> MEZ DE FEVEREIRO RECEITA

Donativos:
Recebidos neste mez.................... 773\$750
Mensalidades :
Recebidas neste mez..................... $671 \mathrm{I}_{500}$
Resgate de coupons:
Importarcia dos resgatados neste mez. $545 \$ 530$ 1:090 $\$ 780$
Saldo de Janeiro.............................. $\frac{2: 621 \$ 774}{4: 612 \$ 554}$

## DESPEZA

| Pago por aluguel da | $\begin{aligned} & 500 \$ 000 \\ & 616 \$ 0044 \end{aligned}$ |  |
| :---: | :---: | :---: |
| Idem, ao pessoal conforme a folha |  |  |
| Idem, direitos, sello e mais impostos das incubadoras. | 154\$050 |  |
| Idem, gratificações ao pessoal por serviços extraordinarios. . . . . . . . . . . . . | $130 \$ 000$ |  |
| Idem, por medicamentos. | $70 \$ 000$ |  |
| Idem, por impressão de diplomas, circulares, cartōes, etc. | $187 \$ 000$ |  |
| Idem, por uma conta de ga | 179\$232 |  |
| Idem, por porcentagens ao cobrador. | 1599176 |  |
| Idem, seguro na Companhia Mercurio.. | $386 \$ 100$ |  |
| Idem, uma conta de calçado para o Dispensario. | $100 \$ 000$ |  |
| Idem, carretos, sellos e outras miudezas | $671 \$ 046$ | 3:152\$608 |
|  |  | 1:459\$946 |



## DOWMITIOS REEEBIOSS

## 1902

## MEZ DE JULHO

Saldo até Junho p. p....................... 102:580\$252
Recebido da Exma. Sra. D. Jesuina Brandão de Faria; donativo feito para festejar seu $3 \mathrm{I}^{\circ}$ anniversario de casamento.
$500 \$ 000$
Idem, do Dr. Eduardo Meirelles, por venda de tres quadros a oleo..

200\$000
Idem, de D. João das Mercês, pela entrega do diploma
$10 \$ 000$
Idem do Sr. Joạo Rodrigues Chaves $\quad 5 \$ 000$
Idem, em troca de uma estampa... 5 \$0oo
Idem, do Major Pedro Rosado. . . . . : 20 oooo
Idem, do Sr. Corino Rosado Garcia
$15 \$ 000$
Idem, do menino Mauricio da Silva Araujo
io\$ooo
Idem, em memoria de Luiza de Mascarenhas Moraes Jardim

30\$000
Idem, por intermedio d' $A$ Noticia.
13 \$000
Idem idem, do Fornal do Commercio
7 \$0oo
Idem idem, do Correio da Manhã... $\quad$ ı\$0оо
Idem, de um anonymo.............
i\$0oo
Idem, producto de amarrados de cannas
10\$000
Idem, encontrado nas caixas. . . . . . .
5\$360
Resgate de coupons diversos........ 24 r $\$ 3$ Io
Mensalidades recebidas. . . . . . . . . . . . 333 \$000
Juros de apolices, $I^{\circ}$ semestre deste anno.........
1:415\$670
980\$000
104:975\$922

## MEZ DE AGOSTO

Saldo até Julho p. p.
104:975\$922
Recebido da Companhia "Sul America" ro ${ }^{\text {I }}$. do seguro do Dr. Antonio
C. Amaral
$78 \$ 200$
Idem da Exma Sra. D. Amanda von Sidow, pela entrega do diploma.

2\$000
A Transportar.
$80 \$ 200$


## MEZ DE OUTUBRO

Saldo de Setembro p. p.
Recebido de Francisco Covas Peres.
Idem, de um anonymo.............. Idem, por intermedio do fornal do Brazil.
$10 \$ 000$
io\$000
....
$12 \$ 000$
Marques Hermogeneo de Azevedo Margues.
ta das c.................
Idem, collecta das caixas
$50 \$ 000$ Idem, resgate de coupons diversos Idem, mensalidades. $1 \$ 300$ $399 \$ 800$ $964 \$ 500$

## MEZ DE NOVEMBRO

## Saldo até Outubro p. p.

Recebido de Augusto Ferreira da Costa.
Idem de um anonymo
5\$000
Idem 5\$0oo
Silva Brandão.
Silva Brandão................... queira.

3\$ 300
dem de um anonymo (de S. Paulo)
Idem de Etmiro Caldeira de Queiro\%.
Idem do Dr. Evaristo Gonçalves de Sá Peixoto. Brazil. . . . . . . . ...........
Idem, idem, da $A$ Noticia.
Idem por collecta das caixas.
$50 \$ 000$
$50 \$ 000$
$80 \$ 000$ 50\$000
$3 \$ 000$
2\$000
Idem por resgate de coupon; divers
$1.9 \$ 200$ $2 \$ 700$
Idem por mensalidades............. $300 \$ 360$ 648 \$0oo

## MEZ DE IDEZEMBRO

Saldo de Novembro p. p

## Pinho.

D. Izaura Dermmeau. 50 ..................
(icorge Maschke \& C................... $\begin{aligned} & \text { I4\$noo } \\ & 50 \$ 000\end{aligned}$
Associação Commercial do Rio de 50\$ooo
Janeiro
200\$000
314\$000

1:447\$600 110:881\$022

110:881\$022
$109: 433 \$ 422$
-
$1.168 \$ 260$
12:049\$282

Transporte
D. Amelia da Silva Costa $\qquad$
D. Guilhermina Vinhaes Bulhǒes.
D. Adelaide Monteito da Silveira...

Oliveira Junior.
Lisboa.
Viuva Marques
a....................

Mello Sampaio.
I). Maria Teixeira de Freitas

Dr. Henr que de Almeida Regadas..
José Dolbeth Costa.
João Cancio Pereira.
Menino Fabio
..........................
Um anonymo.
Um anonymo...........................
Altahir Lobo.
Menino Gustavo Gaba,................
Commendador José Pereira de Souza
D. Marieta Monteiro

Capitao Alberto Corte Real
E. Andrade.

Menino Edgar Brandão.
D. Rosalina Teixeira de Freitas
D. Maria da Gloria Bastos.
ença.
D. Maria do Carmo da Motta..

Dr. Roberto Gomes Caldas.
Tenente Alamiro Mendes.
Luiz Coutinho Sotto Maior
Menino Augusto Pinto de Oliveira..
D. Rosa Luiz de Souza.

Dr. Cicero Cirne Carneiro.
Albano Andrade.
José Ricaldone.
D. Albertina Lima.

Dr. Alvaro de Paula Guimarães....
Dr. Sigmaringa Costa.
Abelardo Machado.
D. Adalgiza Fonseca.
D. Aida Fonseca.
D. Jurandir Fonseca.

Catixto Candido de Lima Carmo.
Julio Machado de Olivelra.
Adriano Cirne.
D. Antonina Sampaio

Commisão de S. José.
Tenente Bemvindo Vianna.
$314 \$ 000 \quad 112: 049 \$ 282$
$2 \$ 000$
$10 \$ 000$
10\$000
$10 \$ 000$ $4 \$ 000$ $5 \$ 000$ $2 \$ 000$ $20 \$ 000$ $20 \$ 000$ $50 \$ 000$ $5 \$ 000$ $\$ 500$ 1 \$000
10\$000
$18 \$ 800$
1 \$000
$77 \$ 000$
$45^{\$ 300}$
9 \$000
$40 \$ 000$
$15 \$ 300$
$10 \$ 000$
$16 \$ 600$
$21 \$ 500$
8\$0no
ro\$ioo
28\$000 80\$000 $19 \$ 500$ $30 \$ 000$ $14 \$ 500$ $30 \$ 000$ $20 \$ 000$ 5\$000 $30 \$ 000$ 20 \$000 $5 \$ 000$ 8\$000
$-10 \$ 600$ $11 \$ 800$ $8 \$ 400$ $.9 \$ 000$ 6\$000 15 \$0no $25 \$ 000$ $39 \$ 500$ 30\$000


## Transporte.

D. Graciana Fonseca
.
$417 \$ 500$ $25 \$ 000$ 24\$000 $60 \$ 100$ $12 \$ 000$ $21 \$ 000$ $15 \$ 000$ $14 \$ 500$ $7 \$ 600$ $11 \$ 300$ $25 \$ 200$ 20\$000 $12 \$ 940$

1:345\$340 1:611\$820 387\$000

Carolina F. da Fonseca
D. Elisa Candida de Aratijo
rauio......
Commissão de S. José.
$\qquad$
$\qquad$
Recebido de Mme. Pinto de Sá
Hermenegildo Couto.
$\qquad$ e Sá. . .

Dr. Sigmaringa Costa
es Wech
Por intermedio d' $A$ Noticia
Do Correio da Mankã.
Collecta das caixas.
Entradas na porta e resultado de llombolas nas festas de Anno Bom e Reis Resgate de coupons diversos
Mensalidades
Juros de Apolices do semestre findo


Apolice da por Vicente Divida Publica (valor nominal, r:000\$000), doado Ferreira de Souza.

## MEZ DE FEVEREIRO

Saldo até Janeiro p. p......................
Recebido de Miguel (i. Arpon....... $252 \$ 350$
Visconde de Sande. . . . . . . . . . . . . . . 500\$000
D. Maria do Carmo Valença Lopes.

6\$00o
15\$400
Por intermedio do $\mathcal{f o r l l a l}$ do Brazil.
545\$530
$671 \$ 500$

Resgate de coupons diversos
Mensalidades.

1:990\$780
$121: 666 \$ 182$


MEZ DE ABRII,
Saldo até Março de p. p.
Recebido de J. Seiblitz.................................
Miguel (3. Arpon. . . . . . . . . . . . . . . . $376 \$ 500$
Tenente Alamiro $\quad 2$ 2000
Francisco dos Santos Loureiro. 10\$000
Commendador Thomaz Larangeiia. 1:000\$000
Em memoria de Zinha e Agostinho.. $20 \$ 000$
José-Ricaldone. . . . . . . . .............. . .
10\$000
Por intermedio do $O$ Paiz. . . . . . . . .
Por intermedio da $A$ Noticia.
$30 \$ 000$
$11 \$ 000$
Collecta das caixas.
$9 \$ 170$
Resgate de coupons diversos. . . . . . . . $669 \$ 765$
Mensalidades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
768 \$000
Juros de inscripções do Banco da
Republica.

ME/ JE MAIO
Saldo até Alril p. p
127:322\$327
Recelido de Miguel G. Arpon.... $304 \$ 250$
Um anonymo. 1\$000
Ben. • Loj. . Cap. • Amor ao Trabalho... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IOI \$000
Em memoria de Raul de Mattcs Rudgen. $\because, \quad, \quad, \quad, \quad, \quad, \quad 000$
Lim anonymo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $\quad$ 2\$ooo

Avelino Alves de Carvalho.......... $\quad 4 \$ 210$
Um anonymo...................... 2 .
Dr. Eduardo Meirelles (por dois quadros que comprou ao instituto).. $150 \$ 000$

121:666\$182 Recebido de: Francisco Covas Peres Manoel Augusto da Silva Brandăo.
Capitão Faustino Henrique Pereira.
Herminio B. Ferraz Luz
A' tiansportar
--........

Transporte

## Eurydice de Azevedo

Menino Ranulpho Ferreira Lima. Menino Eduardo Augusto Cardoso Por intermedio do fornal do Brazil.
D'O Paiz.
D' $A$ Noticia $\qquad$ as.
Collecta das caixas
Resgate de coupons diversos
Mensalidades

MEZ DE JUNHO

Saldo até Maio p. p................... Recebido da Commissão de socios da extincta sociedade "Diplomata Club».
$242 \$ 000$
Cra. D. Adelaide M. de OliExma. Sra. D. Adelaide M. de Oliveira Monteiro, em troca de dez mil coupons da Companhia Carris Urbanos
$10 \$ 000$ 5\$000
Octavio Geroud $\qquad$
Estanisláo Fabrica.. 6\$000 1\$500 5\$000 II\$500 $7 \$ 860$
201\$750 $10 \$ 000$ $1 \$ 000$
$483 \$ 800$
$430 \$ 000$
$129: 171 \$ 527$
Annexo N. 2.

HESTATMISTITAES
$1902-1903$

## Institute de Protecepãe e Assistencia á Infancia do fio de Janeire

" SECCAO : •DISPENSARIO MONCORVO* PARA TRATAMENTO DAS CREANCAS POBRES Estatistica Geral do anno de 14 de Jullo de 1902 a 14 de Julbo de 1903


Avaliação Geral:


Iastituto de Proteçăo e Assistencia á Infancia do Rio de Janeiro 1 SECCȦO: ©DISPENSARIO MONCORVO» PARA TRATAMENTO DAS CREANCAS POBRES Estatistica Geral de 2 annos de 14 de Julbo de 1901 a 14 de Jutbo de 1903


Avaliactao (xeral:

| Consult | S0:603)(\%)0 |
| :---: | :---: |
| Curativos | 15:7108000 |
| Operacoes | 10:900\%\%00 |
| Applirasoes de appar |  |
| Sensoes de electricidad | 5:9608000 |
| Sessots de grymmastima mat | 958000 |
| Sessoes de massagem |  |
| Exames de amats de leite. | ?:1ロ05roc |
| Analyses e exames microseopicos | 2:510x100 |
| Obturacoes dentarias. | :025sioc) |
| Extraccoes dentaria | 1:96\% |
| Curativon dentarios | 15:bifesoto |
| Valor dos soccorros distri | $1+: 495 \times 400$ |
| Leite esterilisado distribinido.......... | 8:04:3800 |
| Medicamentos dados mo Dispensario. | 3: $\times 3 \times 10 \pm 100$ |
| Servico extraordinario (partos, visita | 4 : 4 (1) |
|  | 1:74080(0) |
| Festas do Natal, Anno Bomm e Red | 4: $\%$ (\%) |

Total dessie a inauguraça do Dispensario (14 de Julho de 1901):


[^0]:    - 

[^1]:    A Transportar

[^2]:    Rio de Janeiro, 30 de Junho de 1903.

