## Brastl de 19 de Dezembro de 1892.

## A BACTERFOLAGIA NO BRAZIL

Sob este titulo e assimpto publica o ultimo numero da levue Scientifique o seguinte artigo do Sur-A. Momervo:
« O Bmand se não oonervou indifferente ao grante mormento scientifico da bacteriologia, e devemos assignalar alguns trabalhos importantes devides a compatriotas nossos.

Creio que foi o Dr. Wucherer o iniciador das pesquizas microscopicas no Brazil ; este medico, de origem allemã, habitou por muito tempo o Brazil, onde muito contribuiu para o progresso das pesquizas microscopicas applicadas à pathologia tropical.
Estudando a natureza da hemato-chyluria endemica, descobriu elle uma filaria, denominada hoje Wuckereria filaria.

Alem disso, dedicon-se em 1866 em verificar no Brazil o ankilostomia duodenal, o nematoide productor da affeção conhecida hoje com o nome de ankilostcmiose.

Um outro extrangeiro, o Dr. Patterson, domiciiiado na Bahia, como o precedente, emprebendeu tambem pesquizas microscopicas. do sangue, com o fim de achar o embryão da filaria.

Um outro distincto observador brazileiro, o Dr. Pacifico Pereira, professor da faculdade da Bahis, publicon, em 1881, o resultado das suas primeiras pesquizas microscopicas sobre 0 sangue doe doentes atacados de beriberi, cujo gershen julgon ber sobulo.

Scu irmão, © Dr. Victorivo Pereira, publiceu Pbereu lado ena 1876, em uma bem feita thespe
 bre algurime aflecopion parmaiturias da pelle,


A febre amarrabla não deixou da chamar a mençĩo de alguns obeervadores do meu paip; asiom foi, por exemplo, que em 1872 o Dr. Gama Lobo tentou mostrar, segundo as suas investigaçũes pessoaes, a origem microbiana d'esta doença, que attribuiu á presença no sangue de um micro-organismo a que chamou opurnia mesticana.
Meu sabio amigo, o Dr. Silva Aranjo, publioon em 1883 o resumo dos veus exames microsoopicos das materias do vomito preto e das urinas dos individuos atacados pelo typhus amarile. Devem-se-lhe tambem maitas outras pesquizas microscopicas de grandissimo intoresse, como as publicadas sobre a filariose *e sobye algumas dermaloses parasitarias, etc. N'este momento mesmo procura elle achar o microgermen da bouba, que sujeita à cultura.

Desde 188?, meu pae, o Dr. Moncorvo, hofe menibro correspondente da academia de medicina de Pariz, dedicon-se ao estudo da origem parasitaria da coquetuche, do qual sevelou o microrganisino a que attribue esta affecção.

Devo egualmente salientar as interessantes investigações devidas a um outro professor brazileiro, o Dr. Domingos Frcire, o qual ha doze annos consagra-se ao estudo da pathogenia da febre amarella, que attribue a presença de um microrganismo, que cultivoue inoculou em animaes. Este distincto bacteriologista fez curiosas pesquizas sobre o mal de cadeiras, o beriberi, o microbio do cancer e muitas outras analogas, de ama incontestavel importancia, das quaes muitas acham-se referidas em um trabalho bem interessante, publicado em 1880 com o titulo de Colleccūo de trabalhos chimicos.
N'esta rapida analyee cumpre não esquecer o nome do Di. Pedro S. de Magalizaes, ao qual e devedora a sciencia medica bxasileira de algumas contribuições importantes, como as que respeitam as filarias, etc.

Devo salientsr aquí a activa parte, que tove no progresso dos estudos bacteoriologicos mo Brazil, meu mestre o Br. J. B. te Lacerda, cujo nome e trabalhos origmaes atravesianam o oceano, merecendo ser notado pelcs scientistas do velho confinente.

> Particutarmente mencionarei as suas inilegacōef bldre o micrabio do beriberi, que coseguill cultivar, indagaçãe que foram confirmadas pelos Srs. Masatori, Taylor, Connellissen, Suguenoja e Pekelharing; os estudos sobra a pestc de cadeiras, zoonose entre dús commusa, pubilicados em 1885, e, mais, em 1889, os concernentes á peste de manqueira, outra molestia infecciosa dos animaes de raça bovina que reina endemicamente em Minas-Geraes.

> Finalmente procura este obsorvador n'este momento trazer á luz o resultado das suas novas e mais minuciosas pesquisas sobre o microrganismo a que attribue a genesis da febre amurella, trabalko que lhe custou longos e pacientes labores.

> Ao Di. Pizarro, professor de historia natural na faculdade de medicina, devem-se outros interessantes trabalhos de microscopia.

> Nāo devem tambem ser esquecidos os serviços já entre nús prestados pelo Instituto Pasteur, da nossa capital, sob a direcção do Dr. Ferreira dos Santos, professor de chimica da faculdade.

> Dois distinctos clinicos, os Drs. Pacheco: Mendes, na Bahia, e Clemente Ferreira, no Rio, fizcram de sua parte alguns estudos de bacteriologia uteis á clinica.

> Por minha parte, como auxiliar do Dr. I.acerda no laboratorio de biologia do estado, de-diquei-me a algumas pesquizas bacteriologicas, entre as quaes assignalarei as referentes ao microbio da coqueluche, desde 1883, dado a conhecer por meu pae, que encarregou-me de es-tudal-o mais completamentc, com o soccorro de uma technica mais perfeita, e endim, outros trabalhos do mesmo genero, relneine mos germens do ar e da agua potavel ne thip, no hematozoario de Laveran, ì cholera das gadlinhas, ao bacillo de Kock, ao germen da glowite desquamativa, ao gonococcus, so bacillo de tr for, etc.».

