No correr do anno passado，tratava эu de um moço de 28 annos de edade，brinco， prqsideiro，de regular constituiģ̃o a qua sotitia de uma larynlite eranulosa protis－ sional．

Havia já muitos dias que au nâo o via， quando racabi－0 a 1 hori da tarde，am mau consill torio，zo qual fôra cor haver eicio מcomme しiido，dasde a vespera，de dôres no nypochondrio tiraito，inappetancia a capha－ 1．8ia．

Sxaminando－o cuidadosamarite ancontrei seu fiefado devanente auge aniado am seu Jo－ Do asquardo，a linéua saburcost na basa e o ventre um pouco aupaen lado de volume am vir－ tude de não haver evacuado nos ul timos dias qua precedョrem áquel la consulta．Mostrqua－ se apyretico．

Diatenosticando－3 he uma conçatão hepr－ thicq simples，dez亡da $a$ constipação de ven－ tra，prescrevi－lhe o sal de Glauber na do－
da 35 grammas，para que tomasse de uma vaz，dissolvido am umf chicara de caf é quanta com assucis．

An 6 horas da tardo fui chaindo $3 m$ minha residзncia para var com uréancia o mou refarido cliente，qua diziam estar envanenado depois dr ingestio do radica－ mento que ョu Ine prancrevera．

Immediatanente accudi ao quyallo qua me faziam a dirigi－me á sua morada 3 m Catumby．

Abi chきGado ancontrai－o muito ajati－ do，prostrado no I 土ito，comirequandるs a abundantas vomitos biliosos a catarriass， pelle cobarta de laves suores frios a pulso frясо．

Admirado de tĩo xcusados affeilos pro－ duzidos por uma dose tão insignificznte de sulfato de sodio，meticulosmmanta in－ quici das passoas dq familia 0 que se ha－ Via passmdo dasde sh shida do mau clion－
ta do consultorio até aquelle romento．．

dado avizr a reçitr 3n urra das mais prestigiqdas pharmacias do สiio de Janeiro a logo qua chagára o madinamanto o inee－ rira，de misturg com caf：quente assu－ car como au oconselharí．

Maia hora depois comagou a sentir－ sa indisposto，sobrevindo－2he 10 とo nou－ 337及，suoras frios，sき山ூidos de vosnibos biliosos copiosos a persistentes，áる a hora an que fixi chainado．

Procurzi incontinsnti zxaminar a caixa am que haviq sido anvi：zdo o suppos－ to sal de Glauber a oonseuui sidiznante recolner adeuns centiérammas da urn fó branco qua se achava adizraniz ás pare－ גs da riferida caixi．Pratiquai ョntão 0 ミxama $d^{\prime}$ ミ88：substrancia．

A unctunsidade que 3177 zpresenta－ Va ao tacto， 0 sau aspacto de ascaias Driliantas，$\{$ sua tusว̃o na chainาa tornan－ － do－33 uma massa vitrsa，a sua solubこ1ida－ da ralativa na agur，o sきu şbor pouco
aecusado a finalinanta a cór verdo da chan－ ma de urne solução alcoolica de usia cequa－
 am ineu espirito a menor duvida de qua se tratava dョ acido borico．

A administrag̃o de magne\＄i？むluida com not vomint 3 doss el 2vilia de bicarbo－ nato de sodio，de alcool，frioções exci－ tantes，atc．，acarretarcin orfandes mello－ nas to doenti que， 24 horis deyois，qlem da certa asthania，de nada mais se quei－ xava，qua se pudasse attriduir do acci－ dente de que fóry victima．

Fu：эntテ̃o pessomimenta ao charilaceu－ tico rasponsavial pelo astabel zcimento que fornacきrネ 0 madinamanto a cansutei－o fela deploraval trocs que houvers succedido． o profisssional ascusou－s3 axplicando que نı sきu ampregado，praiico dき pharmacia， avinndo ao masmo tampo duas formulas，uma dき－ 35 grammas de acio－borico para appli－

iguml dos3 désulfato de sudio par：i o meu cliznta，na occasião de collar os rotulos trocáca as caixas，do que resultou o acci－ dente deseripto nqs Jinhas anleriores．

ReIato－vos，presados confrades，este cঞß0： 1 porque alle prova axuberantamente a couco toxidez do mcido vorico； 2 porque き mais uma contribuiģ̃o 70 こstudo de fo－ xicolofita do bôro e de seus compostos，que cono muito bem affirma Savignac，en seu ar－ tigo meido borico do diccionirio de Dé－ chanbra，astá ainda por 土azar－sき．

Sagundo Nothnzgel a Rossibach（Nou－ veaux élóments de thérituuutique，1E\＆O），o gciao borico em paquenas doses ins vori－ tュr：am doses el avadas provoci uran zasiro enteritie．Molodenirow，de Moscow，como』ffirma Fonssagrives（1835），diz L̇r vョー rificydo duss vazョs us anvenenimanto pelo mcido vorico 3mpregado am davag̉m na ca－ vidade pleural，depois da thoracentese a
pulso, soluço, vomitos persistentas a ery-
thema da face.
Poli, citado for derlios (Manual da
Therapautica, 189 ), relatou o caso de um
soldacto que por engano ingeriu 25 Erammas
de acido borico, sem accidente.
Johson assevart que asta maticamanto,
na doss de $\rightarrow$ etmamas diar ias, continuato
jor riuito tempo, póde aztecasnar symptomas
de into icação caracterisados a yrincieio
gor partur va̧̧ões digestivess, dagois por ca-
phalalcia, vonitos, acceleração do pulso,
zneina a bronchits, arup̧̧õs erythematosas.
Yelch obsarvou varios casos de intoxi-
ç̧̧⿵̃o pelo ampreco do scido vorico am pó
na vacina.

Foram estes os unzcos fictos rejerentes so poder tox2co do 2c2do dorico qua encontrai na 1 Itteratura medica, que tive

## ao meu ajcance 3 ，como $\mathfrak{\text { facit deprehender．}}$

 Os 月uctores têm divergido no descripção dos pfienomenos de intoxicação devidos á sbsor－ p̧̧̃ั० de qltas doses d＇ess？medicamento．u que $a$ minna observação，tem demons－ trado é a completa innocuidade do acido bo－ rico a asse caso que venino de vos rejatar em que o meu doente ingeriu por angano do
 maior dosa ingeriaf por un individuo da as－上acie numana，crazo，de que na noticia，tia－ ：z－nos claramants ao aspirito de que aquad－ de aEente póde ser impunamente manejado nяs doses therapauticas，já em uso interno， Jタ́ m apqlicaģão externa，como tanho tido occasiño de observォr diariquente como Iare go amprago que d＇alle iz̧̧o，tanto na clini－ ca como cirurgica do adul to eda infoncia．

