# hygiene propiylactica 

## MONCORVO FILHO

Assistente do laboratorio de biologia do ministerio da industria.

Os trabalhos de Pasteur, o grande sabio europeu, do descobridor do methodo de genio, na phrase de Dujardin Beaumetz, foram os alicerces lançados para a base da bacteriologia, que veio impulsionar a therapeutica, e principalmente abrir uma nova senda scientifica - a prophylaxia.

De um lado trouxe-nos o precioso conhecimento dcs micro-organismos pathogenicos, do outro a descoberta das toxinas por esses germens secretadas e causadoras das perturbaçōes morbidas.

Os progressos impressos á sciencia pelas descobertas de Pasteur prestaram relevante impulso a hygiene e therapeutica hodiernas.

E é por esse facto que o illustre sabio acaba de ser consagrado pela França e por todo o résto do mundo por setenta annos de gloriosa existencia.

Cahiram por terra, pois, á vista dos novos horisontes abertos pela bacteriologia, todas as interprctaçōes, todas as theorias até então lançadas para explicar a molestia.

Já Bichat e outros tinham adiantado largos passos em avançar a existencia do principio vi-tal-do elemento cellular.

A cellula, essa unidade vital, tem hoje o principal papel na i-terpretação dos factos que se referem á saude e d́ molestia. A saude, segundo Beaumetz, resulta do bom funccionamento de cada um desses elementos, da harmonia do concurso de uns com os outros e do apoio reciproco que uns prestam aos outros.

Causas ha que podem interromper ou modificar essa harmonia, taes sejam a idade das cellulas, a sua nutriçẫo, a difficuldade das excrecções e mesmo forças estranhas que actuem sobre ellas, vindo neste caso a soffrer o organismo inteiro; é o que se dá nos tumores malignos.

Os microbios pathogenicos, esses sêres infini-
tamente pequenos, poderosos inimigos do organismo humano, obedecem constantemente á lei destruidora da incessante multiplicação.

E' um inimigo terrivel! Desde que a sua facil penetração - na econoinia se dê, apenas algumas horas passadas, a infecção aṕparece, zombando por vezes do organismo mais resistente Neste caso a infecção póde ser localisada em um só ponto ou affectal-o completamente, produzindo as desordens conhecidas.
Não é senão devido á sua incalculavel e constante proliferação que o microbio triumpha da robustez e vigor do organismo.
Ha, porém, casos em que o inimigo luta com causas desfavoraveis, sahindo em geral vencido pelo elemento mais foite
A mobelidude cellular (Legroux) ou o phagocy. tismo (theoria creada por Metschnikoff) é um dos mais robustos obstaculos que enfrenta o microbio pathogenico na sua marcha destruidora.
Os phogocytos representam um papel importantissimo com relação ás vaccinações preventivas contra as invasões microbianas.
Por ahi vê-se qual a vantagem inolvidavel do conhecimento da curiosa e util descoberta do grande sabio russo.
Antes, porém, de referirmo-nos aos trabalhos de Metschnikoff não devemos esquecer de relatar alguns esclarecimentos sobre a theoria das fermentaçōes, cuja descoberta pertence a Pasteur.
Em tempos remotos a sciencia aceitava sem contestação a thcoria ci:i
 por Liébig em 1839.
Foi, porém, depois de sua morte que o estudo das molestias e das fern entações se aprofundou e uma theoria contraria surgio, derrocando completamente as infecundas idéas de Lićbig.

Foi, pois, Pasteur o iniciador dos trabalhes de investigação sobre os fermentos; denominou•se essa theoria contrariam ente á outra-a theoria physiologica.
Depois de alzuns esfudos embryonarios por parte de Cagniart de I atour, Davaine, Rayer, Poltender e- Bratell, Pa steur eñ 1861 publicou os seus primeiros traba hos sobre os fermentos. Este sabio mostrou que a fermentação estava em relação directa com os organismos vivos, $e$ que bastava evitar a prol feração destes para que
aquella deixasse de dar-se. Penetrando ainda mais no conhecimento daquelles sêres microscopicos, Pasteur descobrio que cada fermentação tinha o seu micro-organismo especial.
Dahi os seus memoraveis trabalhos sobre as fermentações acetica, butyrica, lactica, etc.
A divisão dos microbios em aerobios e anaerobios partio de seus estudos sobre o bacillus amylobacter e outros.

Foi depois de apreciar as relaçōes que existiam entre as fermentações e as molestias, que o sabio francez entregou-sc ás variadas e multiplas descobertas que hoje enriquecem a sciencia medica, vindo dest'arte estabelecer poderosas bases á hygiene prophylactica.
(Continuía.)

## METALLURGIA ensaios de nickel

A nossa moeda de nickel é feita đe uma liga composta de 75 partes de cobre e 25 de tickel.
Os ensaios desta liga pelos methodos ordinarios são tados myito morosos e alguns deficientes. Adoptou-s\&, pois, desde 1881, no laboratorio da casa da moeda, o methodo electrolytico para a dosagem de nickel nos ensaios da moeda deste metal, methodo, cujos resultados são comparaveis aos d." "ma vendadeira analyse, tal é a exactidão dellé.

Batida e rascada a par ella da liga que deve ser submétstida a enşaio, toma-se I gramma ou 0,5 gramma, dissolve-se em cerca de 10 ou de $20^{\text {ce }}$ de acido azoúco de $25^{\circ}$ a $30^{\circ}$, n'um balão de $100^{\text {ce }}$ de capacidada A esta dissolução addicio-na-se um pouco de ast distillada, e no mesmo balão faz-se passar utº conente de gaz sulphydrico ; recolhe-se a uri filtro o tulphureto de cobre e lava-se com aga forvente. "
Q liquido resultane da filtração, \}wp̣tamente com as aguas de lavarem, é evaporado em uma capsula do porcelan, a temperatura branda e até completa seccur. Ao residuo, e ainda na mesma capsula, ajuia-se uma pequena quantidadè de acido sulphuicq puro, aquece-se afim de


massigna lar, em 1855, * de Davaine no san-arando-os advibriōes e gue carbunculdo, co classificando-ost no reis

Em 1857 Bratüll bacteridia* no sangue ${ }^{*}$ humana, e que contre. autopsias em animaes ${ }_{4}$

Delafond durante grande mumero desing uma epidentia de cay carros de Paris, e pro cryptogamica daputh teve elle o ensejo fer seu desenvolvimento B4ztont wo nistmo do carbumculô.

Em 1863 Davaine zas ; ahi muito mais cit tas dos fermentos de Pat ul, demonstrou com a maior evidencia a rele ao de causa e natureza do bacillo carbunculoso.

No anno de 1877 If ck verificou, depois de uma serie de pesquizace ${ }^{*}$, a presenca dos sporos da bacteridia.

Só em 1877 a queatatit feitamente elucidada $F_{5}$ cion de Pasteur, dopmis pletamente a especifity culoso.

Todos os demais edzu o assumpto pertencem $\stackrel{*}{0}$ o carbunculo ficou peras rigorosas investigando deste modo comce do bacillo carbundahi em diante sobre bio Pasteur.
$\qquad$ scopio uma gotta det himal carbunculoso,
 lar (fig. 1).


Sangue de um Porco da India com carbunculo.
Bacillos anthracis.
São bastonetes rectos, cylindricos, immoveis e refringentes. Medêa o seu comprimento entre 5 e 20 centim.

Quando o bacillus anthracis (tal é tambem a sinqnymia da bacteridia do carbunculo), que no. sangue tem a fórma de bastōes, é transportado para um meio de cultura artificial, dá-se uma modificação extraordınaria em sua morphologia. Transformam-se em longos filamentos sem ramificação, embaraçados uns nos outros (fig. 2).


Bacillus Anthracis
A - Filamentos em esporulaçao
B - cutivados no hamor aqueso de um coelho.
$A^{\prime}$ proporção que taes filamentos vão-se desenvolvendo torn a-se, por outro lade, differente o seu aspecto.

Typ. e Lith. Pinheiro \& C., rua 7 de Setembro, 153
obtem，multiplicando a sechite pela sua parte externa é egnal ao quadrado à tangente．Ura， resolvendese o problema propostr－com uma＊＂só equaçāo，anduas raizes da mesma sento as dis－ tancias do pontendado aos pontos da circuaferen－ cia，segunto a pinião de Carnot e Arase e sendo eeses raizes de stypaes contrarios，ter－se－hy
＊pela proposiço acima zqunciada uma quanti－ pade negativa egual a uma ypsitiva．

0 problema algebrico represetkado pelas equa－ çoes（A），e que é analogo ao geametrico pro－ postc，e：achar dous numeros taes qua o maior excede arenor da quantidade a，equap pro－ ducto tos loutria egual ao quadrado de $b$ ．

Resolvendorse esto problema com uma so in－ cognita，a equação restultante será do segundo gráo，e evidentemente os dorag valores de $x$ nāo serāo os numeros pedidos，porque então teria－ mos o absurdo notado．

Se no problema atgebrico as raizes da equação niso sāo os dous numeros pedidos，no geometrico ellas nade serāo por certo as distancias do ponto dado ás interaeccōes da recta pedida com a cir－ cumferencia，ou öque vem a ser o mesmo，a se－ cante e sua parte extema．

Desta discusiāo pareceras que se deverá for－ mular a seguinte observac $\overline{z 0}$ ，

Quando um problema apresentar，em rigor， brança que，resolvendo－o com um numero menor de incognitas＇？podem apparecer excepcões appa－ rentes aos principios fundamentaes da sciencia．

## hygiene prophylatica

## Por moncorvo filho

Assistente do laboratorio de biologia do ministerio da industra

II

## （Continuação．）

O estudo dos venenos bacterianos não interessa sómente a pathogemia das molestias infectuosas ； elle tem grande applicac̣āo pratica para a sua prophylaxia e tratithento．
2－
 4xith que，ao passo que tice 2 a a molestia，póde no entretanto cural－a，quando esta jáesta declarada．
deduzif＂do valor＇s bacterian＊í．

De tudo o que sua sumir nesta nossas cluir que nada har nico ou para o scien mais possa attrahi： biana．

E＇sobre ella，repel sal monumento que a lactica．

E como pôde o cerebt dos segredos da natuy cussōes cerradas，day

As orroneas idéár atravessaram seculoz， c̣ōes de Bichat，Broù e outros，com os selp． gicos，e a pós as doutrin Davaine e seus sucetw． verdadeira nocão da gst
E neste ultimo gt contestavelmente a 1 P francez，o verdadeiry trina microbiana，pe市 cisa da similitude dóa infectuosas e das fert

MOLESTIAS
Outr＇ora，sob edter grande numero dest precisa distincça， maes，embora do honf

Foi Chabert quet culo，dando perfeit operosos investigadorse loing．

Hoje está perfeita tencia de duas entida versas uma da outra， conhecidas debaixo dp culo：uma é o carbunf bunculo bacteridiano， produzida por um ${ }^{6}$ anthracis ou bacteridet carbunculo symptomand matoso do boi，pees Geraes，etc ），devidat

Esta ultima atacis clusivamente，a Davaiuw，wrém，\＆
commum．

Snte pretendemos re－
解品，podemos con－
teresse para o cli－ mais o seduza，que The a doutrina micro－ que assenta o collos？ \％iga hygiene prophy－ os sabios receber a luz （ senão depois das dis－ Mentacão aturada！ cońtaneidade morbida depois das investiga－ CCruveilhier，Laënnec ydos anatomo－patholo－ Fentadas por Pasteur， s，foi então lançada a ficidade morbida．
do scientistas cabe in－ Mar，o glorioso sabio e de creador da dou－ onstração clara e pre－ nomenos das molestias gotes．

㢣GULOSAS
4，se designava um s sem que se fizesse a ta se tratasse dos ani－ Wa quadro do carbun－ fientação á questão os homas，Cornevin e Ar－ te demonstrada a exis－ morbidas bastante di－ To nāo obstante ambas ＊e generico de carbun－ Sropriamente dito（car－ Trecerbunculosa，etc．）， Wh denortinzäo bactitis ＊＊unculosa；a outra é o （carbunculo emphyse－ Fanqueira，de Minas－ therium chauvai．
Serencia，mas nãoex
 Thalmentar os ani－ $\rightarrow$ o que não é orvados na especie hu－

