## O contagio das molestias paragitarias

 "Revista Academica". - Rio de Jemiciro. 1893- 3 -


## PARTE SCIENTIFSA

## 1) conlagio das mudestirs pamsidailis

O contagio das molestias de fundo parasitario o uma questio bastante seria e interessante. Um sem numero de casos de contagios succedem-se e são exhuberantemente grovarlos pela experiencia e observacão dos sabios.

T'ào numerosos sĩo os exemplos que longo seria aqui referil-os um por um, mostrando á evidencia dos lactos citados pelos antores.

O agente infectuoso porle penetrar no organismo animal yor differentes vehiculos; já pelo ar, que é o vehiculo por oxcellencia, ja pela agua, ja por diverons outros meios.

Quanto ao ar como elemento principal de transmissibiliclade dos grimens pathogenicos, ja largamente provado por elevado numero de pesquizas, bastante será referirmo-nos as investigaçóes de Chauveau, Koch, Panum, Thomas e tantos outros. Os esporos dos germens infectuosos offerecendo uma resistencia consideravel pöden atravessar as vezos inuitos annos sem perder a sua virulencia. Este facto ja perfeitamente contraprovado, da-se com os esporos da bacleridia carbunculosa e muitos outros que podem existir durante muito tempo sem proliferar produzindo a molestia uma ve\% introduzidos na economia animal.

O ar, esse elemento necessario a vida, $\dot{e}$ tambem um agente poderosissimo para a transmissũo de epidemias as mais perigosas; por elle sāo levados os microbios a distancias consideraveis. Pela agua, como ja tive occasiāo de dizer sõo multiplas as infeccões por esta förma desenvolvidas (1); grande copia de factos demonstrio a transmissibilidade de grande numero de molestias intectuosas pelas aguas potaveis.

Resta-nos referir ao que se passa com os outros meios

[^0]
## - 4 -

o que sáo tambem importantissimos factores para o contagio de tantas molestias infecto-contariosas

A bacteriologia tem prestarlo tāo relevantes serviços ás sciencias medicas (fre, factos outrora inexplicaveis, hoje sào interpetados a luz da mais pratica experimentacao de laboratorio, fillando-nos claramente a razao, pela sua provada evidencia ede modo o mais positivo.

Ja en épocas era gue nem de longe se sonhava com a existencia do microscopio, nem da sna incomparavel vantagen enecessidade, eram aventadas theorias bastante sensa-tas referentes ao contagio pelos miasmas, diziam ow sabios, de outrora. Já nito nos referimos tio somente as dermathoses parasitarias tjo contagioxas, mas as proprias jnfeccões tzes como a diphteria, a escarlatina, o clolera, a variola, a Luberculose, o sarampão, a febre typhoide e näo poucas ontras molestias que são com facilidade transmithidas de individuo á individuo por intermedio de qualquer objecto pelo qual or arente infectuoso possa ser veliculado.

Este facto tio notavel ja ha sido sufficientemente provado por myriades de exemplos constantemente citalos nas olras de inedicina.

Fallando da diphteria, exemplo firisante nos mostra com clareza a evidencia da minha phrase antecedente.

Bin uma casa onde havia se dado un caso desta alfeçāo, om una perpena creanca, ficara en um armaris aberto em una das paredes, un brinquedo que servira and idente.

Pois hem, Tannos mais tarde, outra familia voio habitar essa casa; e o referido objecto vem por acaso parar as mios de uma creanca, a qual nino tarda em apresentar os symptomas caracteristico da diphteria, acabando por succumbir. O bacillo de Loeffler havia resistido 5 amos no estado do vida latente apresentando grande virulencia desde que encontrous os elementos para sua proliferação.
1)a syphilis cüjo microorganismo não poude ainda a sciencia bacteriologica identificar perfeitamente, as provas do contagio são as mais posilivase não-offerecem a mais pe-
quena duvida. Dentre os innumeros casos citados por tantos quena duvida. Dentre os innumeros casos citados por tantos experimentadores illustres, um achei curioso referir aqui pelo seu natural interesse.

- Um syphiligrapho inglez recebeu em sua clinica um


## O contagio das molestias parasitarias

## "Revista Academica". - Rio de Jeiliro. 189

doente, que durante a consulta the efferecera un whereto; nào tardou que, ao cabo do poncos dias, comerassen a se denunciar na pessoa do clinico, os mais evidentes accidentes da siphilis tendo o sen inicio pelo apparecimento de uma pluce, inucosa nos labios.

Foi ahi, como se re, um charuto, o vehiento da syphilis.
A escarlatina, o cholera, a tebre anarella, a dy senteria etc., podem ser transinittidas pelas vestes de indiviluos retractirios, que são niou rarameate of conflactores das graves epidemias á populosas capitaes.

Aquella ultima alfecẹão tão commun na intancial é causada pelo baterium coli cominume, terrivel germen quo om circumstancias diversas, pöde, como está hoje provado, occasionar outras molestias concommiltantes com a primeira, apresentando o loente neste caso muito maior gravidade.

O contagio deste microorganismo e muitas vezes, do da tuberculose se faz pelo contacto das crianças, que enyatiohain com o solo, onde ( $j$ ia o tem provalo a observacão) firequentemente existe aquelle microbio pathogenico.

Não é de oulro molo, que sa póle explicar a invasão de certos morbos durante a primosia infancia. Vem aqui a pello, relatar un tacho, furs jumt., a muitos outros já conhecidos, provam perfeitament; 0 caracter contagioso da coqueluche, affercáo cujo germen toi por mim tio longat e miniciosamente estumato.

Una creanea le potens mozes, revidente nestar capital nunca havia salido de casa deste o seu nascimento e mesmo nomea se havia achato em contacts com pesioa alguma atacalla daquella a fleceão.

Into a muna egreja, ao saine entrava uma ciremra que tossia, apresentando terriveis cruptomia de compeluche. Pouco depois, a creanca, que pela mimeira vez sahia a a rua para ir ate a egreja e cujo estado de saude era normal deixou perceber alguma tosie que não tardou muito em aprosentar-se com todos os caracteres de una grave coqeuluche. - (Caso da clinica civil do Dr. Moncorvo observado em 189:2).

Eis como o simples facto de uma rapida passagem de uma cireança de coqueluche e que tossia, serviu para conta-
"Revista Academica". - Rio de Jenuiro,
1893
gionar a outra que junto a ella passava pela porta do tesí
plo. plo.

Neste momento esta sendo detidamente estudados todo: os factos mais delicados que se reterem a microbiologia; os. observadores se atiram na epoca actiral com desusado fervor a resoluçio de elevados e difficilimos problemas.

Os seus esforços sa porem, compensados pela realidade dos factos.

Dentre as descobertas hodiemas que or a occupam o cerebro dos homens de sciencia uma attrahiu sobremodo a minha attençáo.

Foi a Revue Sciëntifique que transcreveu da Medicinca Moderna um resumo das curiosissimas observações dos distinctos bacteriologistas Sr.s. Acosta e Girande Rossi, que tiveram a originalissima idéa de estudar os microbios que existem has notas de papel-moeda; olles cingiram-se puasi que as notas do Banco hespanhol de Havana.

Nas suas experiencias, comectaram por verificar que o peso destas notas augmentava com a circulação, necessariamente pela addiça constante de mater ias estranhas.

Observou que em algumas notas o numero dos microbios encontrados se elovon a mais de 19.000.

Os Srs. Acosta e Grunde Rossi dão especial valor a um microorganismo septico que mata rapidamente os animaes com elle inoculados.

A esse germen, que consideram especifico das notas de dinheiro denominaram elles Bacillus septicus avreus.

Nāo pararam ahi as observacoes daquelles bacteriologristas; consegniran isolar da superitie das notas cerva de s especies microbianas pathogenicas, entro as quaes se veem o bacillus luberculi, o bacilto de Lremper, o strepplococeess da erysipela, etc.

Tar estudo pretendo encetar breve com as asquerosas notas de papel-moeda que circulam na nossa cidade.

Calcule-se o perigo do contagio de todas as molestias possiveis, as dermathoses parasitarias principalmente, tendo como vehiculo verdateiros meios de culturas, como aquelle.

Que dizer das pessoas ignorautes e das inconscientes creancas que levam nato so as hotas, como fvequentenente マé, màs ainda'moedas de nickel e de cobre, onde aolado do oxydo

doc
nã éuprico, que é toxico, suram um sem numero de microbios, nuque podem originar a dysonteria, a tuberculose, a syphilis, si tão communs, has pimeilas epocas da vida.

Estes ultimos postulados vèn dar um grante impulso a sciencia medica pela comprovaca de grande numero de casos de clinica cuja natureza era até enta desconhecida!

Referindo-nos as inolestias da pelle, qual o perigo que porde resultar do uso nas navalhas, dos pentes, das escovas e das thesouras los barbeiros, que sem o menor escrupulo se utilisam dos utensis sem previa lavagem ou desinfeccão.

Dentre as muitas affeccoues parasitarias que lastram no Rio de Janeiro o echsema de Hebrag a tinha favosa, a tinha tonsurante elc. tèm como causa as matis das vezes, o contagio produzido pelos utensis dos cabelleireiros e barbeiros.

Casos de transmissão da syphilis se contrecem, pelo simples contacto dos terros dos dentistas que delles se utilisain sem uma previa desintecẹ̃o levando as rezes na extremidadegottas de sangue, transformando assim um curativo dos dentes en uma vordadeira inoculação.

São tantos os exemplos o of factos que demonstram o contagio das molestias de fundo parasitario que longo seria enumeral-os detidamente.

Os perigos da falta de escrupalo e mesmo da incredulidarle dos leiros, pode por rezos, trazer nraves consequencias no seio de uma familia, no seio de uma cidade mesmo.
$\square$
Moncorvo Filho.
Anthropologia

जosce te ipsum
Começamos hoje a fazer alguns estudos syntheticos sobre a Anthropologia com o fim unico de introduzir este estudo nas nossas classes academicas que, intelizmente bem pouco se entregapn a estudo táo util quão interessante ao contrario dos collegas da Russia'e da Italia que teem pela Anthropologia personificada na Anthtopometria, um enthustasmo tão grande que


[^0]:    (1) Dospidreosemicabros.--Art. da Rovista Molerian. 2, 13)

