Tem, ha 9 annos, administrado em suar enfermatia, comomeios de evitar a dôr, owlorotormio, que emprega com 0 apparelhg de J J KER (de real economit do medicamento), o ether dent conforme declarou Fort na Presse Mearale, é o pheotico preferido pelos americanos, e a tropacocaína emjimetáes subduraes.

Le Dente, de 1802 para cá tem imauridu largamente ao ether, apezar do máo concéito de que entre os operadomas francezes esse goza excellente anesthesico. Mostra um archivo, pelo ormor organisado, de doentes que foriam operados em sua enfermaria.
A27 - collargol em soluto aquoso nas dysenterias. - 0 sir. Moucorro traz ao conhecimento da sociedade o emprego. que tem feito do collargol em solução aquosa para irrigações intestinaes nos casos de dysenteria. Na therapeutica infantil varios meios existem para 0 tratamento da dysenteria, na mór parte inefficazes.

Foi a prata colloidal aconselhada por Netter para substituir as irrigacoes da solução de nitrato de prata, que tem inconvenientes e perigos que o collargol não possue, como a argyrose, etc. A eflicacia © tanto maior quanto as lesões se assestam mais inferiormente no intestimo.

Empregon nas dóses de 0,10 até 0,30 por mil. sendo em creancas de varias edades-a menor contando 12 dias. Lema das crameas falleren em virtude de meningite. que complicon a molestia. Eviton os casos em que outra medicação havia sido empregada. Tem a vantagem de poder ser associada a outras medicações internas.

1 Sr. Mpirelles acha que o estudo é omisso, não define a especie de dysenteria, não diz o auctor si se tratava da dysenteria por ameba, pela bacteria de Chantemesse: ou outra, cada uma das quaes tem uma therapeutica especial.

0 Sr . Moncon to diz que sabe distinguir as varias especies de dysenteria, que não confundia a enterite dysenteriforme com a dysenteria idiopathica; dai em resumo a symptomatologia; que nal" procurou casosem que a molestia era frustra, on casos passiveis dr duvida diagnostica. Diz que cabe-the a prioridade no emprego d'essimeio.

## - $233-$

o Sr. Laiz Bulciio diz que acredita serem realmente de dysenteria os casos observados, mas que a creança de 12 dias devia ser melhor observada.

O Sr. Moncorro declara que deu-se o contagio ahi, aliás muito commum, por fraldas contaminadas pelas fezes e pelo bico do irrigador, que servia outra creanca atacada da dysenteria.

Diz que o medicamento espraia-se na superficie do intestino, não atravessa os tecidos, e gosa de propriedade antiseptica. Foi empregado no tetano e na infeção puerperal em injeccões endo-venosas.

O Sr. Octacio Machadio expende ligeiras consideraçoes sobre o emprego de injecçòes endo-venosas do collargol no tetano, não sabendo como actua.

O Sr. Moncorvo diz que é desconhecida a accão intima do medicamento nesses casos. Diz parecer-the ser anti-toxica, ou bartericida. Questio porém inconteste é que o collargol póde jugular acidentes do tetano e da infercão puerperal.
-


tario de S . Raulo, n. 38 ; Tribuna Medica, ns, 18 e 16 -r- nedicina Contemporanea n. yo Gazeta Medica da Bahianno(1094); Le Corpondant Médical, ns. 238 eq2u, Medicinenloderne, n. 199 ; Rua do Ouvidor, Boletim demographoranusio do Rio, ns. 37 e 39 ; Me-dicina-Moderna n. 129

Acta Sío lidas e approvadas, com ligeiras thodificacões, as
$-128=$
Comminicacoes vebbaes e pon eschipta.-Spleñomegalia palustre. Splenectomia. Gura. - 0 Sr. Daniel de Almeidu apresenta a observacio, por extenso publicada na nossa revista, da doente em que, ha pouco menos de um mez, praticou a operacaio da splenectomia.

Diz que, á vista do explendido resultado que teve esta operaçao, estava dispensado de justificar as indicações em que se baseou para pratical-a, e egualmente foram acceitas pelo distincto professor Migcel Couto que, desde o principio, tem acompanhado a sua exdoente, e os seus dignos assistentes Srs. Allaro Ramos, Vieira Souto e Fernando Vaz.

Em attenção, porém, ao seu distincto collega Sr. Moncorvo, que náo acceitou o convite para examinar a doente e assistir a operação, mas tío contràio a ella se mostrou, e ainda se mostra, baseado em idfas que nào podem ser acceitas, e opiniões de auctores que não foram lidas com a devida attencão, vae fazer algumas ligeiras consideracoues e mostrar que os auctores citados pelo Sr. Moncorvo e outros, que o nào foram, estão nessa operaça do seu lado.

Antes, porém, péde aos collegas desculpas de não ter trazido a operada, que se acha perfeitamente curada, como póde attestar o Sr. Genall que a examinou ante-hontem, porque as nossas sessōes sáo á noite e a séde da nossa sociedade é muito distante do hospital.

Egualmente por motivo de forca maior, o que muito tamenta, perdeu-se a peca anatomica que pretendia offerecer ao museu da $\mathrm{S}_{0}$ ciedarle.

