## - $67-$ <br> SUBSIDIO AO ESTUDO

## NOCTALIDADED DAS CREACCAS

NO

## RIO DE JANEIRO

(Memoria rlassificada em 1" logar e galardoada com medalha de prata pelo IV Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia, 1900,

## PELO



Jirector-fundador do Instituto de Protecçin e Assisterecia a Iafancia do Kio de Janeiro. Chefe de clinica do Servico de Molestias de Creanças da Policlinica do lio de laneiro. Ex-assistente do Loboratorio de Biologia do Ministerio da Industria. Membro effectivo da Soci-daie de Mericina a rirurgiado Kio de Janeiro Membin honnario e benemerito do Gremio des Internos dos Hapitaes, Membro correspondente da Reai Academia de Medicina de Madrid, da Sociedade de Therapentica de Pariz.
da Socirdade Franceza de Hygiene. da Soriedade de Sciencias Medicas de Lisboa, da Suciedade Medica Uniāo Fernandina de
Lima, dia Sociedide Medica do Chile. do Circulo Medico Argentino, da Sociedade de Medicina de Montevideo, ete, etc.,

## RIO DE JANEIRO

Jyp. ß. A. fumaraes \& C.-Rua generai Gamara n. 32

Ho EOminente Mestre

Exma. Enz.


Sfomenagem do

Qutors.

## Trabalhos já publicados pelo Drı Moncorvo Filho

I. "Do Microbio da Coqueluche". Broc. in-1/4. Rio de Janeiro. 1892.
II. "Microbio de coqueluche". Trad. en hespanhol. Chronica Medica de Lima. 189:.
III. "A Bacteriologia no Brasil". Art. do Figaro. Do Rio de Janeiro de 1892.
IV. "Des filtros e microbios". Alt. da Revista Moderna. Rio de Janeiro. 189?.
V. "Hygiene prophylactica". Série de artigos publicados na Revista Technica. Rio de Janeiro. 1892.
VI. "Da identidade da lymphangite aguda e da erysipela". Revista do Gremio dos Interinos dos Hospitaes do Rio de Jameiro. 1893.
VII. "O contagio das molestias parasitarias". Revista Academica. 1893.
VIII. "Novo processo da depuração das aguas". Revista Academica. $1 \$ 93$.
IX. "A.immunidade". Revista Academica. 1893.
X. "A creolina". Revista Academica. 1893.
XI. "O acido citrico nit coqueluche". Trad. em hespanhol. Chronica Medica de Lima. 1893.
XII. "Memoria sobre a identidade da lymphangite aguda e da "ry>ipela". Brasil Nedico. 1893.
XIII. Pesquizas scientificas, n. 1. "Relatorio dos trabalhos bacteriologieos do Serviço de Pediatıia da Policlinica do Rio de Janeiro.n 1893.
XIV. Pesquizas scientificas n. 2. "Novo processo da preparaçao dos caldos de arar-agar, sem auxilio do filtro a quenten. 1893.
XV. Pesquizas scientificas $n .3$. "O acido citrico na coqueluche". 1893.
XVI. Pesquizas scientificas n. 4. "Da identidade do microbio da lymphangite aguda e da ẹrysipelan 1893.
XVII. Pesquizas scientificas n. 5. "Da efficacia do acido citrico nit coqueluche». 1894 .
XVIII. Pesquizas scientificas v. 6. "Da aç̧ao hemostatica do asaprol. 1894.
XIX. Pesquizas seientificas n. 7. "Do valor therapeutico dos vernizes antisepticosn. (Steresoi e suas modificaçoes) 1894.
XX. Pesquizas scientificas n. 8. "Nóvos tratamentos antisepticos.n 1895.
©XXI. "Homenagem ィ Pasteur". Discurso proferido na Sessão
 magna realisada em 12 de Oio de Janeiro e publicado nos Antionat da mesmat Associaçáa.
XXII. "Sur la pathogenie de la fièvre aphteusen. Communicaçao aprexentada a sociedade de Biologia de Paris, em Outubro de 1895.
XXII. "Algumat pesquizas sobre o hematozoario de Laveran". 1595.
XXIV. "Estudo sobre a identidade do microbio da lymphangite - da Congress. 1895.
XXV. "O acido citrico na coqueluche" Trans. of the first PanAmerican Med. Congress. 1895.
XXVI. "Contribuicao para o estudo dos corrimentos blenorrhagicos na Infancia. Trans. of the first Pan-American Med. Congress. 1895.
XXVII. "Das lymphangites na Infancia e suas consequencias". These de doutoramento. Vol. de 334 pags. e 1 i gravuras. Rio de Janeiro. 1595.
XXVIII. "Tratamento da tubereulose pelo ereosotal". O Paiz, 1) de Alril de $15: 7$.
XXIX. "Communionato sobre a lymphangite e elephancia observadas nat Infancian. Congresso de Medecina de Moseow (Russia). 1895.
XXX. "A electrotherapia no Brasil". Cartas escriptas A Noticia, do Rio de Janeiro. 1897.
XXXI. Microbioloria e therapeutica da coqueluchen. Longa memoria publicada no Brasil Medico, Dezembro de 1897 .
XXXII. uSobre um caso de hydrocele observado em uma creanca de 6 ammos, sobrevindn ao abuso da bicyclette e seguida de cura expontanea.-Brasil Medico. Outubro. 1897.
XXXIII. "Des lymphangites dans l'enfance et de leurs consequencesn. Resumo publicado na Revue Medico Cirurgicale du Brésil. 1897.

KXXIV. "Novo tratamento das molestias da pelle". Revue Medico Cirurgicale du Brésil. Outubro de 1897.
NXXV. "lymphancites. Symphadentes und elephantiasis". Resumo em allemao da these de doutoramento, Archiv. Helf. 1897 .
CXXV. "Le trinitrophenol dans la dermatologie infantile". Ia Medecine Infantile. Paris 1897.
XXXVII. "Sur le traitement de la chylurie par l'ichthyol". Les, Nouveaux Remedes. Decembre 1897.
XXXVIII. "Das lymphangites na infancia e suas consequencias". Brasil Medico 1897.
XXXIX. "Note sur le traitement de la lymphangite dans l'en$1 X$. "Note sur le tratement de la ymphangite dans 1 en-
fance par l'ichthyol". La Medicine infantile. Fevrier 1898.
NL. "Novotratamento das affeçoes da pelle pelo trinitrophenol". Brasil Medico. Jameiro de 1898.
KLI. "Tratamento da tysica pelo creosoto em altas doses". Brasil Medico. 1898.
XLII. "Sobre o tratamento da chyluria pelo ichthyo!". Communicação a Sociehade de Medicina e Cirurgia do Rio

XLIII. "Um caso de fractura rapidamente curado pela massargem e mobilivação immediatan Revista da Sociedade de Medecina e Cirurgia do Rio de Janeiro, n. 6. 1898.
XLIV. "Sexto caso de chyluria tratado com exito pelo ichthyol". Soc. de Med. e Cir. 1898.
XLV. "Consideraçóes sobre a chylurian. Longa memorıa apresentuda Sociedade de Med. e Cirurgia do Rio de Janeiro e publicada na Revista da mesma, n. 7. 1898.
XLVI. "Ca*o curioso de filariose em uma creança de um mezn. Rev. di Soc. de Med. e Cir. do Rio de Janeiro, ถ̂. 7. 1898 .
XLVII. "Intoxicaçan pelo acido borico". Revista da Soc. de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, n. 8. 1898.
XLVIII. "Tres casos de imperfuração do rectum operalos com resultadon $11^{\text {a sessão da Soc. de Med. e Cirurgia. } 1898 . ~}$
XIIX. "Cura da hernia inguinal pelo processo de Lannelongue". Rev. d\& Soc. de Med. e Cir. do Rio de Janeiro, 1898 .
L. "Heredo-syphilis, falta do $1^{0}$ metacarpiano da máo direita, atusencia do anus e abertura do rectum na vulva, observados em uma menina de tres annos de edaden. Revista da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, n. 8. 1898.
LI. "Cystite cantharidiana". Revista da Sociedade de Medieina e ('irurgia do Rio de Janeiro, n. 8. 1898.

# Subsidio ao estudo da mortalidade infantil no Rio de Janeiro, pelo Dr. Moncorvo filho. 

III. "Opotherapia ovariana". Revista da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, n. 9. 1898.
LIII. "A proposito da antypirina". Longa memoria apresentada a Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janciro em $\because 7$ de Setembrode 1898 . Revista da Sociedade de Medicina e ('irurgia, n. 11 T. $2^{\circ}$, pag. 500.
LIV. "Nobre o emprego dos saes de quinina". Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Jameiro. Apresentada em $\boxed{5}$ de Outubro de 1898.

- LV. Commmicaçoes enviadas ao Congresso Scientifico LatinoAmericano, realisado em Buenos Ayres em 1898.
L'I. "Sobre o abuso do emprego doy saes de quinina nas febres do Rio de Janeiron. Resposta ao Dr. Dias de Barros. da sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro n. 1-T. JI.

L八II. "Movimento da Pediatria em 1898". Discurso proferido na sessao de 21 de Janeiro de 1898 na Sociedade de Medicina e r'irurgia do Rio de Janeiro e publicado no n. $\ddot{\ddot{ }}$ dat
Revista da mesmal.
WVIII. "Caso raro de glossite hydragirica seguido de morten. Communicaçan feita ísociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Jameiro. 1898.
LIN. "Febre amarella; seu tratamento pela resorcina". Carta dirigida : (iazeta de Noticias, de 1:3 de Março de ls99.
LNX. "Da euquininan. Communicaçan feita em Abril de 1899 a Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro.
IAXI. "Subsidio ao eatudo da mortalidade infantil do Rio de Jandiron. Longa memoria classificada emprimeiro lugar egalardoada com medalha de prata pelo. Jury do IV Congresso Brasileiro de Medecina e Cirurgia. 1900.
LXNII. "Dispensarios para tratamento das molestias das creanças. Communicaçao feita abo IV Congresso Brasileiro de Medicina e Cirurgia. 1900.
LXXIII. "Pela infancia" Conferencia realisada em 20 de Setembro de 1900 na $L$ joj. $\cdot$. Dous de lezembro.
LXXIV. Instituto de Proteccão e Assistencia a Infancia do Rio de Janeiro. Relatorio de 1900 a 1901, publicado em 24 de Março de 1901.
~ッ2PRPORn

## INTRODUCÇÃO

Quem, como o escriptor destas linhas, tem tido a opportunidade de craminar por todas as faces o movimento operado nos paizes cultos em exal da infancia pobre, iudigente, doente, maltratada ou abandonada, não pod absolutamente mostrar.se indifferente ante o quadro que, sob esse ponto de vista, é dado observar a todos os habitantes da

Cidale hoje de granle populaçao, com movimento coria comeca initrial já bastante d senvolvido, o Rio de Janeiro, onde a miseria começa a igno, car os seus passos nas infelizes familias dos desherdados digno, repitoo, de maiores diro-o, sentindo vibrar o meu parise cuidados pela infancia ind
guardar o futur de cuidar desses pequeninos seres sem pão
A' sociedade assiste o dever de cuidar desses pequeninos seres sem paros mem a me. «a riqueza é social em sua fonte, deve ser social em sua distribuiçã. » que : «a riqueza e social ems que a do medico permitte reconhecer as micrias humanas e os multiplos e intrincados problemas de que depende a sua melhoria.

Compete nos positivamente levantar a nessa voz pelos que soffrem e desses são, incontestavelmente, as criancinhas innocentes e indefezas que de nos exigem o maior interesse e cuidado pelo seu bem estar. Bernis, notavel publicista e jurisconsulto francez, definiu perfeitamente entimento de phip ibropia pela infani pos
«Protecção e infancia! Eis ahi duas idéas que se não concebem sepapadamente. Infancia, a debilidade por excellencia, é ja synonimo de fraqueza, de inferioridade.
«Hıverá, pois, necessidade de dizer que a infancia, na mais lata accepção para tem direito a uma protecção? Tão clara, tão evidente, esta verdade pareceimpôr se por si propria." » admissivel na éra de civilisação que Esta juliciosa opinião ó
travessamos. a historia da humanidade impiedosos castigos e barkaros crimes eram impostos aos innocentes seres, !ilhos de certos povos.

Ahi estão o sacrificio das meninas pelas tribes indianas, o assassinato las creancas entro os antigos Persas, o abandono dos pequeninos pelos antigos Romanos, a asphyxia por submersão em um rio a que se achavam expostos os infelizes filhos dos Germanicos.

Destes e de tantos outros costumes barbaros, como a amputação de memhros, o emprego do ferro em braza e a condemnação á morte dos recemnascidos, não existem hoje felizmente sequer vestigios na communidade geral dos hrmens.

Deve-se certamente a extincção de actos tão deshumanos á cultura dit intelligencia dos povos, ao desenvolvimento da sua actividade commercial industrial, da suia civilisacão principalmente.

Sente-se realmente o calefrio do horror ao lerem-se as reforencias le Moutier, Bernis o outros, fazendo-nos conhecer as leis e os costumes barbaro: da antiguidade, entre os quaes os das vellas Intituiçoes Romanas, taes com;
descrevem Seneca, Cicero, Gide, Ovidio, Plutarco, Tacito, Suetone, Verrier e: descrevom Seneca, Cicero, Gide, Ovidio, P
muitos outros que longo seria enumerar.
muitos outros que longo seria enumerar.
Essas descripções despertan-nos, sem duvida alguma, o desejo de cuidarmos de minorar os softrimentos por yue possa passar a infancia na sociedade. - que a população infantil escape aos effeitos das vicissitudes que a assaltam. em ordem a que, ao lado do justa alegria e orgulho pela creanca propor. cionadoséa familia, possa ella satisfazer o desejo de selns progenitores, tor-nando-se um individuo sâo e robusto para sustentaculo de sua velhice.

Demais, é sobre as creanças que repousa, ninguem o contesta, o futuro do Estallo, cuja grandeza e poderio, prosperidade e onergia, serão tanto mais,
solidamento estalelecidos quanto os seus cidadãos sejam mais vigorosos ean saude e em espirito.

Póde-se repatir com J. Lffelmann, è na juventude que se preparam a força e a energia da edade marlurit, pois, a constituição do adulto, sua força de resistencia e sua aptidão ao trabalho dependem, antes de tulc, hygiene durante a infancia. A inobservancia de taes regras, contini o eminente hygienistia, repercuto notoriamente sobre toda a vida ulterio e muitas vezes suas desastrosas consequencias se lazem sentir até em re. ricções successivas.

E do que modo se porlerii abroquellar a infancia - essa delicada facçin da sociedade - contra as intemperies da vida, contra a decadencia physi a, moral e intellectual?

Aproveitando os modernos sentimentos de humanidade, procurando estabelecer todas as medidas da hygiene infantil, dia a dia enriquecida co:! novos contingentes emanados de preciosas descobertas scientificas.
olo com o estudo de todas as causas de empobrecimento do povo sobreque respeita ao seu procresso, civilisação e desenvolvimento de raca,
Em todos os paizes beneficiados por medidas de proteccão e assistenc á infancia, não ha negal-o, :Vantajados teem sido os resultados praticos colhidos, como entre outros não se tecm fatigado de demonstrar scientistas da ordem de Maxime du Camp, Monod, C ni, etc.

Ninguem jamais ousou contestar quão valioso é o capital representado pela creança sobre o ponto de vista dia utilidade, do prospero futuro da familia, da sociedade, da economia nacional emtim!

Ora, com muita razão dizia Bambosson, a creança é como a cêra moll, ; nella tudo póde ser modificado e corrigido; seu debil corpo pode facilverem se sem obstaculo serundo as leis biologicas conhecidas. Tudo quanto cerca a creança, bem affirma Guaita, tem grande poder sobre ella, posto que todas as fibras de seu organismo submettem-se ininterruptamente is impressõ̃os mezologicas, tanto do ordem physica, moral, como intellectual. Essa impressões, que constituem a primeira phase da educação, imprimem naquella o bom caracter, as tendencias, as inclinações, os gostos, ete., permittindo-a tornar-se um homem perfeito e então, procreando, seus descendentes participarão do seu aperfeiçoamento, que ainda, melhorado gradativamente, dará locrar a que o homem se possa modificar a um ponto tal que sera difficil se assírnalar um limite.
$\therefore$ A educacão physica e moral régenera o germeñ hereditario e a hygiene em particular, preserva a creanca dos elementos morbigenos. Como
illação de semelhantes conceitos, dous factos incontestes se deduzem:-
"diminuigão da mortalidade infantil e por consequencia augmento numerico da população e o melhoramento das conelişoes sociaes, base principal da prosperidade e da força de uma Nação.

Rastante critcracão de um Estaninente economista nas seguintes palavras: "A população de um Estado não depende do numero de matrinascimentos, mas sim dos meios de conservar em geral da quantidade dos A rcalidade desta asserção impõe se e inutil se torna proval-a, visto como está por si propria demonstrada.
Infelizmente, porém, em nossa patria não se reconheceu ainda a necessidade de se cuidar seriamente da questão e é para mim motivo da maior satisfação onveredar por semelhante seára, procurando no presente
Subsidio mostrar o quanto são desanimadores em nossa Capital os dados Subsidio mostrar o quanto sẫo desanimadores em nossa Capital os dados talidado, etc., reservando-me parib em outro traba natalidade e, mortinatado parece opportuno propor em leneficio da infancia indigente de nos tatria
A tarefa é difficil e delicada e só poderão aquilatar do valor dos esforcos consagrados a este estudo, os que se interessam por questões dessa

## Da natalidade no Rio de Janeiro

A questio da natalidade é assumpto que resalta immediatamente ao es-- pirito, quando se trata de hygione, da qual é uma das principaes bases.

Os dalos nacionaes, sobre a nataluade, possiveis de adquirir, foram tão escassos que, confesso, longe de me permittirem um estudo completo, como desejava, levaram-me a traçar apenas um- esboço muito pallido de tão mo mentosa questão.

Começa por conferirem as estatisticas ao Rio de Janeiro, Capital da Re publica dos Estados Unidos do Brazil, a mais populosa da America do Sul tendo certamente um milhio de habitantes ou mais, a cifria de 768.000 pel amento de 189)
Os calculos que servem de base a estatist:ca destia memoria são proce.s sidos mediante os dados dos recenscamentos offiaes, colnidos nos boletins da Repartiçao de Saute Publica e, por consequencia, referido a minima muit consideravel da população desta capital.

Pelo quadro abaixo, facil é veriticarem-se as cifras da natalidade, abraçando o ultimo quinquennio (do 1895-1899).

QUADRO N. 1

| ANNOS | $\begin{aligned} & \text { vascimentos } \\ & \text { animavos } \end{aligned}$ | Populas ${ }^{\text {a }}$ ) | $\begin{aligned} & \text { NASCIMENTOS } \\ & \text { IOR l. } 0011 \\ & \text { ILABITANTES } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1895. | 1:3.:388 | 610.000 h . | 22,3 |
| $189 \%$ | 12.947 | 650.0110 | 19,9 |
| 1897. | 12.913 | $679.0011>$ | 19, 1 |
| 189… | 13.992 | 750.0100 》 | 18,6 |
| 18:9!. | 14.235 | 708.000 》 | 18,5 |

Antes de tudo, vé-se claramente a diminuição gradativa e paulatina do numero de nascimentos, na razão inversa do augmento da população.

Em segundo logar, tomando-se a proporçã da natalidade em 1899, qua a de 18,5 , verificada para mil habitantes, póde-se cotejal-a com a de outra cidades, e para isso organisei o seguinte quadro, mediante as informaçõe mais seguras que pude colher:

Proporc̣ão da natalidade por 1.000 habitantos em varias cidades do mundo,
(ESTATISTICA, EXCLUIDOS OS NATI-MORTOS)


Comparando-se os dados porcentuaes, púle-se dizer interuacionaes, no quadro $n$. 2 indicados, recebe-se a triste impressajo de reconhecer que o Rio de Janeiro occupa na escala crescente da natalidade o primeiro logar, quer dizer, das cidades referidas è aquella em que menor é o coefficiente da nata idade
A que attribuir essa diminuta proporção na estatistica demographica da apital do Brazil?

Sou dos que reconhecem que as medidas officiaes estão ainda muito quem da verdade. O que, porém, ninguem póde contestar é que varios de nascimentos, entre os puderosamente para esse decrescimento do numer do numero de casamentos, como o demonstra o quadro n. 3 .

Nupcialidade no quinquennio do 1895－99

| AnNos | Numero <br> de casamentos | DIFFERENGA DE ANN： <br> PARA ANNO |
| :---: | :---: | :---: |
| 18！5． | 3001 | － |
| 1896．：． | 2545 | － 456 |
| 1897．． | 2612 | ＋ 67 |
| ハハッ． | 2507 | － 105 |
| 1899．． | 2345 | － 162 |

Excepção feita do anno de 1897，a cifra da nupcialidade soflrcu，como se vè，sensivel reduç̧ão．

Segundo muitos autores，entre os quaes se destaca Uffelmann，na difli－ culdade de ganhar a vida e na elevaçán do preço dos meios de subsistencia， residem causas poderosas para o decrescimento do numero de casamentos em qualquer paiz．

0 Dr ．Bulhões Carvalho por seu lado faz notar em seu trabalho demo－ graphico de legs，que o fraco cruzamento dis raças em nossa capital，a par do pequeno contingente da nupcialidade entre os estrangeiros，dove de algum modo influr para restringir o progresso do crescimento physiologico
de nossa população．
Na Republica Argenıina，para citar um exemplo，o elemento estrangeiro
concorre bastante para o augmento do numero de casamentos．
Com relacaio ao grio de nupcialidade em diversas cidades do munlo， mparadas com a nossa capital，vemos coin pezar que，emquanto o coeffi－ cienie para $1.0 n i$ habitantes é de ri，5 para Londres， 9,5 para Paris， 8,9 para Bruxellas，8，1 para Buenos Aires， 5,2 para Montevideo，o Rio de Janeirn figura，segundo a cifra official，com 4,3 ．

Bertillon di\％com certa razão que＜ia nupcialidade é o barometro mais secruro para aquilatar＇se do estado mental de uma sociedade；quer dizer que， felicidade ou infurtunio，abundancia ou pobreza，esperanças ou descrenças， I＇arece－me não sel desarrizoallo addicionarem－se a essas causas citadas， mo actuando diresta ou indirectamente para a reducção e pobreza evi－ dente da nossa natalidade，ontros factores que，certamente，influenciarão． como o gráu de analphabetismo verificado em não pequena parte da so－ ciedade fluminense，$\rho$ augmento progressivo da prostituição，a perversĩo crescente dos costumes，a decadencia physica dia raça brazileira，a influencia dos estados morbidos sobre a fecundidade，taes como a syphilis，a tuber－ culose，a malaria，o carcinoma，etc．，etc．

Tirando－se uma mélia da proporção verificada no quinquennio de 1895－99，encontra－se 19,6 ，o que quer dizer que mil habitinte＇s prothsem 19 creancas，excluidos os nascidos mortos．

Ora，segundo as judiciosas reflexões do Uffelmann，a historia demonstra uma diminuição dos casamentos e dos nascimentos em um grande numero meno não deve ser incriminada tanto á alimentação deficiente，mas ao rela－ xamento dos costumes，ao desejo desenfreado de gézos e ao menosprezo pela santidado－do casamento．

E assim，dizia aquelle illustre hygrienista，que se encontra o numero mais fraco de nascimentos（ 26,3 por 1.000 habitantes），nos paizes em que
francamente se manifesta uma tendencia a aproveitar tanto quanto possivel os gozos materiaes da vida，em que o adulterio é um incidente muito fre－ quente da vida quotidiana e onile a immoralidade cescente das diversis classes mostro como penoso encargo， No numero dos paizes que Uffe
diminuta natalidade，está a Franca
O quadro estatistico da natalidade confere it cidade de Paris a porcen－ tagem de 24,0 por 1.000 e a que obtive pelos mens calculos para o Rio de Janeiro e，como se viu，de 18,5 por 1.000 ，por consequencia numero inferior ao la natalidade parisiense considerada como profundamente ieploravel．Nao so deve esquecer por outro lado que，se computando a cifra de um milhão de habitantes para a nossa população，o coefficiente da natalidade uncontrado torna－se insignificantissimo．
－fraca fecundidaminuição progressiva de nascimentos em França prende－se a fraca fecundidade da populaça．e relaxamento na conclusio

Das cidades comparadis na classificação do quadro $n$ ． 2 ，a de Buenos lyres é，segundo Coni，aquella em que maior numero de nascimentos são registrados，pois concorre ella com uma media annual de 40，3 por 1．000，o que representa grande fecundidade dit população buenarense ${ }^{-1}$ ．
A que se deverá em grande parte a excessiva natalidade da capital platina ？

Entra com um grande contingente para esse crescimento do numero de nascidos，o elemento estrangeiro que alli prospera avantajadamente e tanto assim é que o Dr．A．Martinez em seus calculos demographicos assignala haverem as mães argentinas concebido na proporção de 92 filhns para 1.000 primeira．No Rio de Janeiro，provam－n＇o as estatisticas，é o elemento na－ cional o que mais concorre，sob o ponto de vista da fecundidade，para o cres－ cimento da população，assim como o elemento estrangeiro muito mais concorre para elevar o obituario do que para augmentar o coefficiente dos nascimentos．
algarismo dos nascimentos é，segundo Uflelmann，um dos elementos que exercem grande infuencia sobre a mortalidade das creanças；quanto mais e elle elevado，tanto maior a mortalidade e inversamente．Casper e Wappirus liaviam já assignalado este parallelismo．
«Os homens morrem em maior numero，elles teem uma vida mais longa， disse Casper，nos logares em que mais escassa é a procreação e inversa－ émaior，a mortalidad assim se exprime：Quando o numero de nascimentos vida de uma creanca estivesse em proporsão inversa da frequencia da cão，etc．．．．．»
Schweig，computando estatisticas de Baden，na Allemanha，e de outras cidades，verificou，por seu lado，que a cifra dos obitos cresce quando augmenta
${ }^{1}$ Ainda muito recentemente Gabriel Carrasco，conhecido demographista argentino Jublicoun na «Prensa»，de Buenos－Ayres，um estudo comparativo da mortalidade e hatalidade argentinas e brazileiras que muito doye impressionar áquelles＇que amam ＇cla patria．E＇assim que a estatistica demographica de Buenos－Ayres dá a cifra do de $\mathrm{is}, \mathrm{s}$ nascimentos $18 \mathrm{~m}_{\mathrm{a}}$ ；a da mesma data no Rio de Janeiro confere a proporcão
Luanto a proporcão por mil ela mortalidade infantil，toi em＿1809，em Buenos－ Lires，de 17,1 ，emquanto em nossa capital se verificou a cifra de 20,3 o que signi－ fica，cuntrontando－se esses dados，uma sensivel diminnicão da ncssa populaçio vm melhor，emquanto liuenos－anto rapido e progress 23 s habitantes o areentia，on lirdeu quasi $2(1,8)$ ．
o coefficiente da natalidade，devendo so imputar o augmento da mortalidade， a lethalidade dos recem－nascidos．

Estudando o que se passa na Baviera，Majer tirou conclusẽes semelhantes a．Schweig．Falkenstein encontrou entre os negros de Loango uma proporção muito fraca de nascimentos，mas uma niortalidade ainda mais fraca，sobre－ pujando áquella，o que concorda plenamente com a opinião dos observadores
acima citados． Eis como．
Eis como o distincto collega Dr．Bū ermina o capitulo da Natalidade： Estatistica Demographo－Sanitaria de ＂Nao ha razao alguma de ordem ethnologica ou physiologica，positiva－ seja tão inferior ao de outras cidades americanas do Norte e principalmente do Sul．
«A fáita de saneamento da cidade fluminense assolada frequentemente por extensas e devastadoras epidemias de feire amarella tem contribuido poderosamente para restringir o desenvolvimento da sua populaçã，que seria talvez a mais notavel de toda a America，si diçoes do salubridade，attrahindo pelos seus dotes naturaes as forças vitaes de todos os paizes，com enorme vantagem para a sua prosperidade e civili－ sacão．Apezar，porem，do estado precario das suas condiçõs hygien abator a vitalado motavel para cara cterisar e perpetuar o typo da nacionalidade．»

A pezar de já haver adduzido razōes que me parecem explicar a escassez da natalidade entre nos e sem pretender contestar hajam as epidemias de febre amarella nestes ultimos annos，em nossa Capital，concorrido para o aba timento da cifra da natalidade não e mencs certo devam ser outros factore igualmente invocados para a interpretação de tal phenomeno．

A par da aus ncia completa，entre nós，da protecção ás mulheres no es tado gravidico e mesmo de leis de regulamentação do trabalho da mulher na industria，assumpto que occupa hodiernamente a attençao dos economistas omers a com especialidade da Capital da Republica． A proveito as conclusões tiradas pelo Dr．Moncorvo em uma com 1887 em Vachington Congresso Internacional de Mereditur suphilis and rachiti；in Brazil），na qual assim se exprimiu：«A syphilis foi com toda probabilidade introduzida no Brazil pelos primeiros portuguezes que vieram habital－o．A maioria destes colonos ela representada por individuos tirados das prisoes，assim como por outro condemnados ao banimento nestas longiquas paragens．
«Ora tudo leva a crêr que nenhuma medida prophylactica fosse tomada om tim restringir de qualquer modo a disseminacão da syphilis e sua transmis ão restingir，de qualquer modo a disseminaça da syphisino co－
 actual regulamento arm sobre a protituicão foi jamais decretado．Enfim nem uma só medids hycienica foi até hoje posta em pratica no sentilo de obstar os estragos da syphilis．»

Pensando da mesma forma，julgo que a syphilis concorre grande ente para a decadencia physica da população brazileira，creando－lhe uma receptividade morbida aggravante das molestias infecto contagiosas que a assaltam．

Por outro lado，difficil é cohtestar，seja ella，ao lado da malaria e da tu－ berculose o factor que mais contribue indirectamente para o decrescimento da população，acarretando frequentemente os abortos，os partos prematuros，os
outios elementos devem ser assignalados no tocante as causas do decrèsci－ mento da natalidade，taes como a illegitimidade das uniסes，a miseria，a corrupção dos costumes，o acoolismo，os abortos criminosos，etc．，etc．

## II

## Da mortalidade infantil no Rio de Janeiro

Segundo o calculo de Malthus，notavel economista inglez，uma popu－ lacão que não encontra embaraço em seu desenvolvimento，dove dupli－ car－se ao cabo de vinte e cinco annos，mediante uma progressão geo－ mes Estados Unidos e a Republica Argentina são exemplos que provam as affirmações de Nalthus．

No que respeita ao Rio de Janeiro，nāo se póde precisar um calculo defi－ nitivo，ja pela defíiencia，jii pelas imperfeições das estatisticas．

Mediante os dados que consegui colligir，verifica－se que em 1873，a po－ pulaçao desta capital cadia． di．
0 quadro abaixo traçado，segundo os recenseamentos feitos，em varias ejpocas，pelo Senador Bernardo de Vasconcellos e Drs．Hirddock Lobo，Andrade com eloquencia crescimento muito rapido da nossa população，desde a data do advento di Republica（1889）até o firm ùo anno passado．

QUADRO N． 4
População do Rio de Janeiro em differentes epoca，s

| 1839. | 97.162 | habitantes |
| :---: | :---: | :---: |
| 1849. | 205.906 | » |
| 1872. | ， 228.743 | 》 |
| 1889. | 480.000 | ．＞ |
| 1890. | 520.000 | ＂ |
| 1891. | 543.000 | ＂ |
| 1892. | 566.800 | 》 |
| 1893. | 590.200 | 》 |
| 1894. | 600.000 | 》 |
| 189．5． | 628.960 | » |
| 1896. | $6 ¢ 0.000$ | » |
| 1897. | 679.000 | 》 |
| 1898. | 750.000 | ＂ |
| 1899. | 768.000 | » |

O progresso commercial e industrial verificado em nossa capital e lespertado pela mudança de regimen，teria certamente proporcionado á hossa população uma cifra muito mais consideravel，si nao fora a Revolta da armada de 1893 a 1894，que tão funestamente prejudicou a nossa socie－ lade，e outros factos，taes como a disseminação de algumas epidemias e a negligencia dos poderes dirigentes dos destinos da Nação，pela infaucia， täo digna de cuidados e de protecção．

Effectivamento, as perturlıções politicas, o movimento commercial, as preoccupações do povo pelo iogo e pelo desejo de adquirir fortına facilmente, por diversus moros, na toem permittido que se cuide do aurmentu d: natalidale e da diminniciun da lethalidade, que constituem, sem duvina alguma, dous grandes problemas questóes sociaes.

Entre os factos salientados pela estatistica, do alguns annos a estia art?, referiu Berteron, no Congresso internacional de Hygiene, de 1878, um dos mais inquiet dores, um dos que chamam, (di) modo mais urgente, a solicitude dos medicos, dos economistas e de todos os homens de Estado, é, talidade dos recemnascidos.
Nĩo ha congresso scientifico, europeu ou americano, nem associaçũes medicas, cm que sabios scientistas. se teresse daquelle importante assumpto

Haja vista o quanto são instructivas as palavras do grande Quetelet: «Uma creanca que morre antes de ter sido util, é não sómente motivo de alliceño para a familia, mis uma perda real. Considerada sob o ponto de vista do crescimento de uma nação, a mortalidade excessiva da infancia e uma causa permanente de empobrecimento. Quantos milhões á riqueza nacional de selu paiz ajuntaria aquelle que a combatesse, e desta sorte quantas lagrimas enxusaria ?!

Em nossa capital, it alguns observadores de differentes épocas, chamon a attenção a não pequena mortalidade das creanças.

Abi estão os relatorios de Marreiros, B. Antonio Gomes e Meleiros (1797 e 1798), reconhecendo a grande lethalidade infantil por diversas affeccões nesta capital. Te 1845 a 1847, no necrologio publicaro pelo Dr. Haddock Lobo, computava este medicı em mais de $51 \% 0$ coefficiente das mortes verificalas em nossa infancia e considerara do apparelho digestivo e annexos. O Dr. De Simoni, pouco depois desse juizo do Dr. Haddock Lobo, dis iu o issumpto ni Academia de Medicina, e affirmava ser, no Rio do dineiro, suporior á da Europa, a mortalidade infantil. Tomaram parte tamben ni discussão da douta issociação alguns medicos da epoca, como os Drs. Reis, Barão do Lavradio, Paula Candido, Jobim, Feital, Nunes Garcia, Ma rinho, Lallemant e outros, tos quates so os dous ultimos deixaram de con cordar in totum com a opinião de De Simoni.

Em 185\%, tratando do assumpto, o eminente hygienista brazileiro Dr. Paula c'andido esserevia a seguinte phrase: «Na infancia a mortalidade, om toda a parte excossixil, apresenta aqui proporçõs que constituem umi urda porem hesolad. $\mathbf{c a}: \mathrm{m}$ vario

Daquella data ate 1863 , em varios relatorios que confeccionou, se maa attencio para os maleficios da tysica considerando a idade infantil a que maiores estragos soffria.

Barão de Livvradio, que tanto se dedicou ao estudo da lethalidade entre nos, com especialidale a infantil, escreveu de 187 J a 1886 varios trabalhos, nos quites muitas vezes stlientava o extraordinario dizimo mortuario das creanças, que consider.ıva tambem excessivo.
() Lereciro presidente di Junta de Hygiene no Rio de Janeiro, o Rarão de ibituruna, ocupou-so, em siu relatorio, da mortalidade infantil nesti Lipital e discutill as principaes causis de tao grandes projuizos sociaes.
Polo relatorio do illustro e prantoado professor Domingos Freire, datado do liss., vi-se o quanto preoccupou a esse observador a notavel letha. biade infontil ing consequencias da syphilis, tão disseminada entre nós.

Em-sua these inaugural de 1876 , o Dr. Jose Maria Teixeira consagrou capitulo ato assumpto do presente ostudo, havendo finalmente insorido nos Annaes da Academia de Medicina, de 1888, uma extensa e importante memoria intitulada «Causas da mortalidade das creanças no Rio de Janeiro».

Em trabalhos e artigos diversos, publicados por leçanha da Silva, Fer reira da Veiga, Moncorvo, Carlos Seidi, Ismael di Rocha e outros, encon tl'am-se referencias á elevada cifra da nossa mortalidade infantil

Haverii vantagem em pensar na avaliação das perilas das creanças que succumbem? Dão-nos cabal resposta a est : quesito as curiosissimas pesquizas e John Chadwick, Galton, James Paget, Farr, Jules Rochird, Armaingau queza publica pelas perdas de individuos roubados á nação.

Demais, sob o ponto de vista da economia social, a hygiene representa um , papel capitil. Ja Rochard dizia «...que todas as despezas feitas com a hygiene redundam em economia» e que «nem to do o ouro de uma naçà dà par parar a vida de um so dos grandes homens que a encheram de glorias e sperilades».
Póde-se applicar o caso a um Pasteur, a um Elison, a um Jenner, etc. material de cada individuo varia tambem. o que, porém, se valor moral dın modo gral é que a vida de cada homem representa uma unidade do capital social das nações.

Pelas consideraçõos acima adduzidas, facilmente se reconhece o importante papel representado pela lethalidade infantil.

Paill Simon, referindo-se a França, bem affirmava
«Emquanto e opinião publica, com justa razão, se preoccupa com a diminuição actual da natalidade, parece-me necessario lançar as vistas sobre um outro factor não menos importante da despopulação: a excessiva morta lír, remedial-a pelo menos em nas primeiras edades e de procurar, si possive untes do mais monsidoran parte.»
Antes de mais considerandos, seja-me permittido entrar na analyse da o yuiadro seguinte os dados estatisticos fornecidos pelo Boletim especial para secção Demographica da Directoria Geral de Saude Publica, do anno de 1898

QUADRO N. 5
Mortalidade geral comparada com a infantil no Rio de Janeiro, de 1859-1898 1 PERIODO DE 40 ANNOS

| ANNOS | MORTALIDADE <br> GERAL | MORTALIDADE <br> INFANTIL | IORCENTAGEMI <br> DA MORTALIDADE <br> INFANTIL |
| :---: | ---: | ---: | ---: |
| SOBRE A GERAT, |  |  |  |

de $0{ }^{1}$ Até 1880 , a edade infantil abrange obitos de 0 a 7 annos; posteriormente, so símente.

Pur essas cifias que abrangem um lapso de tempo de 40 annos, vèse que falleceram 486.197 pesscas, das quaes 118.429 eram creanças, va-se, por outro lado, que de 1859 a 1868 , a porcentede essa época até os infantil sobre a geral, sendo de $7,7 \%$ elevouse desdo easa epoca ate ultimos annos.

Para melhor poder-se quadro abaixo traçado:

QUADRO N. 6
Mortalidxde infantil do Rio de Janeiro, pelas edades e em relação á mortalidode geral, excluidos os nati-mortos. De 1895-1899 (5 annos)

| Ansob | ohitos infantis |  |  | total | 会会0 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | De0at 1 anno | 1) 1 a 5 amos | De \% a 10 annos |  |  |  |
|  | 2884 | 2490 | 514 | 5 SkR | 18.226 | :32.0 |
| 1894. | $20 \times 4$ | $1 \times 29$ | 434, | 4524 | 18.154 $13.25 \%$ | 23.10 |
| $1 \times 17$. | 29 | 1316 | 249 | 405 | 14.7.47 | 31.10 |
| 15 | 2031 | ${ }_{2} 15335$ | - 46 | $56 \div 1$ | 15.600 | 316.1 \% |

Seric não perluena de uteis deducçũes revela o presente quadro.
Antes de tudo a observação da cifra do obituario geral (excep ão feita dos nascidos-mortos) no ultimo quinquennio, continúa a demonstrar as minhas asseveraçes a proposito da lethalidade no decurso de 40 annos (Quad hlias asseveraçoes a proposito dantil longe de diminuir, se tem elevado. n. 5), de que a mortalidare impossibilitado de organisar uma estatistica por edades, segundo as nórmas estalelecidas em todos os paizes, e isso devido ao modo por que me e processadas as estatisticas em ncssas reparticcões demographicas, so me e dado apurar o numero de obitos das crianças de 0 a 1 anno, de 1 a 5 annos e de 5 a 10 annos, divisão esta imperfeita e incompleta não permittindo, como se sabe, uma analyse minuciosa dos differentes periodos do cyclo
infantil.

Por essa explicação comprohende-se porque cin,jo-me a e 6. Salta immelidade das creanças nas edades mencionadas no quadro n. elevada porcentadiatamente aos olhos de quem contempla esse quadro a elevada pore puinquennio gem das creança

A média da porcentagem da mortalidade infantil de 0 a 10 annos nesse A media da porcentagem do mor 32,1 , cifra que demonstra a não pequena lathalidade infantil no Rio de Janeiro nestes ultimos tempos, pouco menos de um terco da mortalidade geral, a par da diminuta natalidade anteriormente já por mim demonstrada.

A proporção das creanças que succumbiram em 1899 em relação a mor talidade geral, rezam-nos os dados demographicos, elevou-se a 36,4 ,

Pelo cotejo deste coefficiente com o de algumas populosas cidades obtem-se

| ANNOS | COFFFICIENTE <br> POR CENTO DA MORTA- <br> LIDADE INFANTIL |
| :---: | :---: |
| 1892 |  |
| 1895 | 25.9 |
| 1894 | 31.8 |
| 1899 | 35.5 |
| 1895 | 36.4 |
|  | 44.9 |

A simples inspecção destes dados deixa ver que a nossa cifra mortuaria infantil e superior as de Montevidéo, Washington e Paris é inferior as de luenos Ayres e principalmente de Londres.
preciso se torna de demographia, porem, pouco vale um dado isolado; problema cuja solucão sento com outros que esclareçam positivamente 0 primeiro facto se procura.
fantil de nossa Capital em relaca pelo quadro n. 7 e a elevada mortalidade 0 augmento geral de umaça a de Paris, Vashington e Montevidéo desse factor negrativo porquanto elle come solfre somente os effeitos elle compensado pela cifra considerave
Muito opp
organisei : QUADRO N. 8
Mortalidade e natalidade geraes por 1000 habitantes em varias cidades do mundo


Com grande magua verifica-se que, emquanto nas cidades de Paris, Montevideo, Buenos-Ayres e Londres ha um excesso da natalidade sobre a mortalidade, no Rio de Janeiro a cifrit da lethalidade sobrepuja a da nataliEsta in proporgato de 6,1 por cento.
ivo e que deixa no espirito dos que Brazil é um phenomeno muito significapatria as mais serias apirehensões.

Uma vez estabelecidos os dados geraes da mortalidade infantilirei analysar agora a lethalidade nas differentes edades de 0 a 10 annos, recorGeral de Saúde Publementos que pude colber nos Boletins da Directoria C. M. -5

QUADRO N. 9
Porcentagem dos obitos infantis (exceptuando os nati-mortos) no Rio de Janeiro, em relação á mortalidade geral
obito:

| annos | obitos |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 1)-1 anno | $1-5$ annos | $5-10$ annos |
|  |  | 13.1 | 2.1 |
| 1895. ................ | 15.0 | 10.0 | 2.0 |
| 18!ย6................ | 21.0 | 11.0 | 1.1 |
| 1897 ................... | 19.0 | 14.0 14.4 | $\stackrel{1.1}{\sim}$ |
|  | 18.0 | 14.4 |  |
| dia em \% annos.. | 17. \% | 12.5 | 1.7 |

E' de toda a importancia o cotejo destes dados com os de outras cidades. Eis porque insiro o quadro que se segue pelo qual se pode aquilatios pontos de lethali
lo globo.
UUADRO N. 10
Proporcão dos obitos de creanças de 0 a, 1 anno comparados com a mortalida
eral (exceptuados os nati-mortos) em varias cidades do mundo


Segundo Wappacus, Ofsterlen e Wasseríuhr, deve-se tomar a proporção de 18 a 19 por cento para a iethalidade das creanças da primeira infancia como representando o valor medio das cifras observadas em muitos paizes. tem uma mortalidade de osancas de 0 a 1 parecerá que a nossa Capital visto outras cidades como Vienna, Berlim, Santiago muito fitvoravel 17, ${ }^{1}$ demonstrarem uma cifra mortuaria dupla da do Rio de Janeirs. Petersburgo Raciociıando-se, porem, ver-se-hit que em paris de Janeiro.
po, onde a natalidade sobrepuja a mortalidale, o que não se dia, por exemcifra fornecida pela relação do quadro $n$. 10 confere umic unidade nós, a infurior a nossa; nessas duas importantes capitites europeas, tem entretanto ido motivo para as maiores apprehensĩes, a suil despopulaçĩo.
do nosso em cuja Capital a mortalidade darança e da Italia, o dizue dier proporção de 6.1 .

Todos saliemos que na petentes onde são, sem excepção, registrados todos os nas repartições cumfuncionam regularmente no kio de Janeiro e, por consequencia
 não succede opulação fluminense, cojo colbidos relativaments ao recenseamento da base real e mais que isso estatistica é computada quasi theoricamente, sem aquem da realidade Si aceitarmos a
granle movimento politico-commercial e industrial de Janeiro, graças ao sou ação superior a um milhão de habitantes, industrial, encerra hoje uma popucoefficiente da natali Jade, o que é, sem duvida mais exiguo se mostrará o jara nós, pois assim considerando fica reservado alguma, um facto doloroso cula porcentagem de nascimentos, com tendencia á diminuicĩo uma ridicomo já demonstrei.
annos a valor demographico dessal no quinquennio de 1895-1899.
0 it anno, o que prova que nesta época da vida a conferido ao da elade de consideravel em virtude das nesta época da vida a mortalidade é muito mais quaes tratarei em occasião das causas pathogenicas que a caracterisam e das Não se póde com vanta
a mortalidade de 1 a 5 annose de 5 a 10 anncs enficientes que encontrei para cono procedi com os das primeiras a dades, anncs com os de algumas cidades, geiras cstabelecidas por grupos de la a 3,3 a 5,5 a 7 an estatisticas estran-

O quadro n. 9 demonstra ainda no quinquennio de 1895 - 1899 diante, ciente de 1.7 para a mortalidade das crcancas de 5 a 10 1895- 1899 o coetflclaramente o fraco tributo pago pelos individuos dessa annos, o que mostra lethalidade dos da primeira infancia.

[^0]
## III

## Da mortinatalidade no Rio de Janeiro

una vez estudadia a mortalidade das creanças de 0 a 10 annos, devo occu-par-me agora com um grupo demographico de grande importancia - o do. nascidos inortos.

QUADRO N. 11
Dos nati-mortos e sobreviventes no quinquennio de 1895-99 em relação á população

| AxNos | ronttação | NASCLIENTOS |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Sobreviventes | Nascidosmortos | Total |  |
|  | 600.000 | 13.388 | 1.147 | 14.535 | $24 . \%$ |
| 1895. | 650.000 | 12.947 | 1.232 | 14.179 | 21. |
| 1896. | 679.000 | 12.913 | 1.106 | 14.019 | 20.7 |
| 1898. | 750.100 | 1:3.992 | 1.088 | 15.080 | 20.0 |
| 1890. | 768.000 | 14.235 | 1.135 | 15.370 | 19.9 |

Mélia do quinquennio................... $21.3 \%$
0 estudo lestes dados fornece a média de 21.3 para o numero total dos 0 estudo lestes dados fornece a medialtimo quinquennio, donde subtranascimentos, inclusive os mationo lapso de tempo veriticada para a natalidade hindo a média de 19.6 no mesmo nati-mortos registrados de 1895 a 1899 no Rio de Janeiro em relação a mil habitantes.

Acerca do numero dos nati-mortos em proporção aos nascimentos ge get
ne
procurei registrar $\mathbf{6 s}$ cuelliciontes respectivos
QUADRO N. 12
Porcentagem dos nati-mortos sobre a natalidade geral no quinquennio do 1895-1899

| ANNos | $\underset{\text { GERAI. }}{\substack{\text { NATALIDADE }}}$ | Nascidos mortos | EA 100 Nasclmentos quantos NATI-MORTOS |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 18:5. | 14.535 | 1147 | 7,8 8,7 |
| $18!6$. | 14.179 | 1232 | 7,8 |
| 1897 | 14.019 <br> 15.080 <br> 15.370 | 1108 | 7,2 |
| 1898. | 15.080 | 1135 .... | 7,2 |
|  |  |  |  |

Segundo Bertillon (pai) nos paizes europeus a mortinatalidade varia entre $2.2 \%$ na suecia e $4.5 \%$ na Italia; entretanto Emilio Coni, em seu magnifico livro sobre mortalidade infantil em Buenos Ayres, publicado em 1886 inseriu a seguinte lista, que para aqui transladimos :

| Italia (de 1865-83). <br> França (de 1865-83) |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
| Imperio Germanico (de 1865-83) |  |
|  |  |
| Baviera (de 1865-83) |  |
| Saxe (le 1865-83). |  |
| Wurtemberg (de 1865 <br> Baden (de 1865-83) |  |
|  |  |
| Barden (de 1865-83). |  |
| Alsacia-Lorena. . <br> Austria. |  |
| Suissa. |  |
| Belgica. |  |
| Hollanda |  |
| Suecia |  |
| Noruega. |  |
| Dinamarca |  |
|  |  |



3,5
1,6

Segundo os calculos do mesmo Dr. Coni a cifra dos nati-mortos em Buenos-Ayres é de $2.6 \%$ sobre a natalidade geral.

Como se deprehende da leitura do quadro $n$. 12 , o coefficiente de natimortos encontrado para o Rio de Janeiro forneceu uma média de $7.7 \%$ no quinquennio de 1895 a 1899, cifra bastante elevada e superior ás observadas em quasi todas as cidades de paizes cultos.

Já em 1890 o Dr. Aureliano Portugal chamava a attenção para o avultado numero de nati-mortos annualmente registrados nas estatisticas demo-grapho-sanitarias desta Capital, provando.ocom os seguintes dados :


A inspecção destes dados mostra o evidente e gradativo augmento da cifra da morti-natalidade de 1859 até 1899 no Rio de Janeiro

Tem-se o direito de investigar quaes as causas desse excessivo factor do decrescimento da população

Tao lamentavel facto procede, segundo o Dr. José Maria Teixeira (Mor talidade das crcanças, etc.) principalmente do numero elevado de casamentos Capital, além de outras causas assumindo proporções collossaes em noss physica, moral e intellectual das mãis, a lesproporção la idade dos conjuges e a disseminação de certas molestias como a tuberculose, a syphilis, a malaria, o alcoolismo e outras.

O distincto demographista brazileiro Dr. Aureliano Portugal acceita como real a influcncia de todas essas causas, con excepção apenas da consanguinidade dos conjuges, que lhe parece problematica. Para elle os factores que dominam a etiologia da mortalidade no Rio de Janeiro são os casamentos precoces e as molestias uterinas, opiniăo eseudada na de muitos gynecolotem entre nós. Estudando as causas da morti-natalidade Emilio Coni colloct em primeira
plana as disposicoes morbidas e as molestias constitucionaes dos progenitores e
efere que os escrufulosos，tulierculosos，sy，hiliticos，alicnados，epileplicos，intem－ jerantes，ctc．，e os debilitados por molestias ou por trabalho excessivo，produzem creanças que nascem
do seu nascimento．

Para E Coni
Para A．Coni a luberculose，a syphilis o a escrophulu são as cau
Buenos－Ayres fazem frequentemente maior numero de victimas．
Secundando a abalisada opinião do emerito professor Fournier，de Piariz， o Dr．Moncorvo，do ha longos annos，se tem incumbido de demonstrar os estra！go da syphilis constiturional sobre a procreas e abupare do infuir juizo julgo que，alem das ciusas por tados conde duvida seja a suplilis lesfa voravelmente sobre a gestaçao parece，rora dos tos pores no ＂ffeção causudora do excessivo numero cle nascidos mortos，peão． concerne á Capital da Republica，thear

Realmente，quem como o aur de molestias dit infancia，di pelle e syphis，no pode deixar de haver， innumeras e fr＇quentes rezes，ortalidade de selus filhos em certa proporçit outra origem nãu reconhecem sinão a existencia da syphilis quer em um， quer em ambos os conjuges．

Fournier affirma em seu magnitico live＂《La syphilis heriditaire tardive» não ser pussivel a contradiccã̃o d＂seu aphorismo－A syphilis，é de todas as molestias＂quellu que mais abirtos pioduse que mais creanças mata em baixa culcide．

Para demonstrar este juizo，o culehre syphiligrapho francez base t－se em varios fuctus entre os quaes se destacam：1．0 Nit clinica civil observa－so mais d．dous coss de morle sobre tres nasciments，filhos de mãis syphiliticas， ．${ }^{\circ}$ Na char rinco creancas，futtro mortas pele syphilis contr t uma sobreviva．

Cumputindo muitas estatisticas encontrou Fournior os seguintes dados： 491 restações obsurvadats em familias syphiliticas（um dos conjuges sendo syphilitico ou ambos sendo affectados do mal forneceram um fotios de pais creancas vivas e 382 mortas，ou em outros termos，de reancas mintas por cento．

Yaul Gastou，em sou capitulo «Syphilis» do Traite de mal．de l＇enfance－ 1897，dá conta das ultimas estatisticas feitas por varios autores da proporção dos abôrtos de origem syphilitica．

Taes sãı：A．Eournier：－Em 527 gesta̧̧öes： 230 abortos；Le Pileur，em Lourcine：－ 111 yestoçies， 151 abortos ou nascidos mortos antes do termo Le Pileur，em Saint－Lazare：－sobre 153 gestaçoes， 120 fétos nuscidos mortos Coffin，em Courcine：－ 28 gestą̧öes， 27 movtos prematuros；Fournier，em S ．Luiz：－148 gestições， 125 mortos．

Já não querendo basear－me na minha propria observação，cedo ainda o logar ao illustre professor Fournier．

Diz elle que se veem senhoras robustas，casadas，porém，com homens syphi－ liticos abôrtar duas，tres，quatro vezes em seguida．

Uma de minhas clientes，refere o notavel syphiligrapho，indemne de syphilis，casada，porem，com um individuo de longa data syphilitico，teve log． quatro tbirtos，emquanto seu marido não havia pensado em se tratar．Mas tarde，porem，submettendo－se ao necessario tratimento，teve a referida senhora quatro filhos todos vivos ainda hoje．Behrend citou tambem o caso de uma mulher，nas mesmas condiçues，havendo tido sete gestaçöes terminadas por abürto．
$\mathrm{E}^{\prime}$ assim，diz Fournier，que mais frequentemente ainda se veem senhoras syphiliticas（casadas com homens sãos ou syphiliticos，pouco importa）abortar seis，sete $e$ ate onze veres．Cita então autpr francez virios exemplos．

Grefberg relatou，por seu lado，o caso de uma syphilitica que，si bem fosse casada com um homem são，teve em 10 annos onze rubortos e mais tarde um filho a termo uffectado de syphililis．

Para fechar a discussão do assumpto não posso deixar de lembrar mais tres interessantes factos，um ainda da observação de Fournier e dous outros le minha clinica ci vil．

Conta o Professor francez que um joven casal começou por ter tres so－ berbas creanças ；o marido contrahe entäo a syphilis e contamina a esposa． Esta senhora engravida ulteriormente e de sete prenhezes consecutivas teve tres abôrtos e quatro purtos prematuros com creancas mortus．

Entre os muitos casos de observação pessoal acode－me lembrar os dous $\bullet$ seguintes，que provam exuberantemente a influencia nefasta da syphilis obre a concepcã̃o
o primeiro é o de uma moça de 15 annos，forte，sadia e jámais havendo soffrido do utero；contrahe ella nupcias com um rapaz de 26 annos，quando este se achava sob a influencia de uma infecção hunteriani gravissima，que

Logo depois de casada teve essa senhora dous abôrtos successivos e da 3．gestação，uma creanca inviavel，que falleceu ao cabo de 24 horas．Dahi em diante grande foi o numero dos abôrtos，e para resumir：essa senhora no decurso de 30 annos de casada teve 22 gestaç̃es assim distribuidas

$$
\begin{aligned}
& \text { Fillhos nascidos morto............................................................................... } \\
& \text { Crennças vivas, das ques seis morreram............ } \\
& \text { Total } \\
& \begin{array}{r}
10 \\
2
\end{array}
\end{aligned}
$$

Accresce notar que essa senhora，quequando solteira jámais soffrera de qualquer molestia，e cujas funcç̃̃es physiologicas utero－ovarianas se proces－ avam normalmente，hoje mostra－se，na idade de 45 annos，sensiaces classicas da syphilis adquirida．
o segundo caso è o de uma senhora，de saude perfeitamente integra，que se casa com um homem tendo implantado em seu organismo as mais francas manifestações da syphilis terciaria de marcha torpida．

Em vinte annos de casada teve aquella senhora 15 gestações assim dis－ tribuidas em ordem chronclogica
$1^{\circ}$ feto a termo－Morreu no $7^{\circ}$ dia de tetano（consecutivo a ulceração syphilitica do umbigo）．
$\widetilde{3}^{\prime \prime} \ggg \gg$－$\gg$ Morreu aos dous annos e meio de uma meningo－ence－ phalite．

$\begin{array}{lll}5^{\prime \prime} \ggg ~ & > \\ 6^{\prime \prime} \ggg\end{array}$
》 $\gg$－Morreu aos tres annos e meio de tetano（consecutivo a ulcerações syphiliticas）．
$8^{\prime \prime} \ggg>$－Está vivo
$9^{\circ}>$ de 7 mezes－Morreu logo depois do nascimento．


$13^{\circ} \gg$ de 6 mezes e meio－Nasceu morto
$4^{\circ} \gg$ de 7 mezes－》
$15^{\circ} \ggg \ggg \gg$－Morreu aos ${ }^{7}$ mezes，de meningite．

## RESUMINDO:

$$
\text { Total......................................................... } \quad 15
$$

Convém notar que todos estes productos de concepção manifestavam os estygmas mais vehementes da heredo-syphilis ainda mais accusada nos que succumbiram.
os exemplos que veem de ser citados seriam, por si sós, sobremodo eloquentes para demonstrar a verdade das minhas anteriores palavras.
De tudo quanto tenho dito sobre a syphilis como causa de mortinatalidado, pode-se concluir ainda com o professor Fournier: «A influencia energicumente mortifera que o vicio heredo-syphilitico exerce sobre o producto da concepsão e sobre a cranct e incontestarel, a syphilis e data maior numero de creansas de baica idde.>

E tal veriade encerra esse juizo do eminente syphiligrapho francez, que E Ediatras de todo o mundo consideram precioso elemento de diagnostico da syphilis hereditaria a polylethalidade infantil ou uma serie de partos prematuros observados na progenitora do pequeno doente.

0 Dr. Aureliano Portugal salienta eiro pelas molestias uterinas, segundo sobre a morti-natalidade.

Concordando com distincto demographista, ainda appello para a abalisada opinião do prola syphilis.
produzidas pela syphilis. rela mas ligadas não só á syphilis, como a infecção blenorrhagica que, de modo tão intenso e com tanta frequencia, accommettem as mulheres no Rio de Janeiro.

Quanto á influencia dit tuberculose sobre a nati-mortalidade, Schwer demonstrou, em 1836, não merecer aquella o valor que se lhe quer attribuir, pois tendo occasião de praticar 94 autopsias em creanças mortas, anquanto nascer, em nenhuma encontrou qualquer esty mil de bacilose, emquanto que da syphilis muitos anatomo-pathologisas mortos.
demonstrar como frequentes na maioria dos nascidos mortos. da Policia FeAinda muito recentemente um distincto collega, legisa deral, declarou-me ter observado, no exercicio ao mundo, mortos.

## IV

## Causas da mortalidade infantil no Rio de Janeiro

Até aqui tenho me occupado das cifras da natalidade e mortinalidade e bem assim das da mortalidade infintil, o que me proporcionou, como se ill, as mais interessantes e proveitosas deducções
lidade infantis em nossa capital. questao das causas cla morbilidade e morta Antes do mais, porémital.
mesmo, se me tornou fazer, a propositor muito difficil, quasi impossivel mesmo, se me tornou fazer, a proposito, um estudo completo do assumpto As contribuiçoes estatisticas da mortalidade infantil necessarios.
lestias, cifram-se nos annuarios da Directoria Geral do Saude publica mo1890 e 1895 e no livro do Dr. José Maria Teixeira, sobre o assumpto que me occupa e publicado em 1886, os mais recentes trabalhos registrados em nossa litteratura medica.

Não me foi possivel, por issof fazer um estudo methodico e detalhado como desejava, sendo obrigado então a recorrer a estatisticas não muito modernas, ao contrario do que succedeu com as primeiras partes deste trabalho.

Começo por exarar aqui tres quadros, um de $18 \times 6$ (dados colhidos no livro do Dr. José M. Teixeira), um de 1890 (Dr. Aureliano Portugal) e finalmente um terceiro, de 1895 (Dr. Bulhões Carvalho).
Sera bom prevenir haver tido eu necessidade de submetter a differentes, em certos pontos mesmo, a radicies modificações nos mappas mortuarios citados, afim de, regularisando-os, geitosamente adaptal-os a.os fins do Uma
Uma observação tambem que não deve escapar, é que o obituario infantil 1895 até a de 10 annos, o que ainda mais difficultou os calculos correlativos.

## Morbilidade infantil em 1886

(shGUNDO os dados no dR. Josk maria teixeira)
Creanças de o a 7 annos


## $-75-$

QUADRO N. 14 Morbilidade infantil em 1890
( AEG iUNDO O. DADOS DO DR. AURELIANO PORTUGAL) Creanças de 0 a 15 annos


Morbilidade infantil em 1895
（（GEGUNDO OS DADOS DO DR．BULHÕES CARVAIIIO）
Crearças de 0 a 10 annos

| －MOLESTIAS |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| I－Molestics symoticas： | 31 | － | 3.7 |
| Febre amarella．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． | 725 | － | 38.8 |
| Viriola ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． | 82 | － | 91.1 |
| Sarampão．．． | 1 | － | 20.0 |
| Escarlatina．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． | 28 | － | 93.3 |
| Diphteria．． | $5!$ | － | $!8.3$ |
| Corfueluche． | 1 | － | 25.0 |
| Enduenza．${ }_{\text {Beri．}}$ | 1 | － | 0.67 |
| Cholera－morbins | 35 | － | 7.8 |
| Febre typhoide．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． | 11 | 974 | 10.3 |
| Dysenteria．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． | 27 | 27 | 41.5 |
| Septicemia．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．． | 31 | 31 | 19.4 |
| Erysipela．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． | 3 14 | 3 | 11.0 |
| Tetano．－ | 808 | 808 | 36.8 |
| Tuberculose． | 278 | 278 | 10.4 |
| Syphilis．． | 20 | 20 | 17.5 |
| Hydrophobia．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． | 3 | 3 | － |
| II－Molestias geraes ： |  | － |  |
| Anemia．．．．．．e．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． | 19 | － |  |
| Rheumatismo． | 12 | － | － |
| Rachitismo．．．．．．．．．．．．．．．．．．． | 12 | － | － |
| Envenenamentos accidentaes．．．．．．．．． | 16 | － |  |
| Outras molestias geraes．．．．．．．．．．．．．．． | 16 | 51 | 22.1 |
| III－Molestias locaes： <br> Apparelho encephalo－rachidiano． | 817 | 817 | 57.6 |
| Appare ${ }_{\text {\％}}$ circulatorio．．．．．．．．．．．．．．．． | 26 | $\begin{array}{r}26 \\ \hline 556\end{array}$ | 1．7 |
| » respiratorio．．．．．，．．．．．．．． | 1，556 | 1.556 | 62.3 |
| digestivo e annexos．．．．．．．． | 1.217 | 1.24 | 7.6 |
| genito－urinario <br> Molestias da pelle e do tecido cellular．．．．． | $\stackrel{24}{17}$ | 17 | 2.3 |
| Molestias da pelle e do tecido cellular．．．．． <br> 》 dos orgãos da locomoçĩo．．．．．．． | 17 | 1 | $\div$ |
| IV－Atrophias ： |  | 二 |  |
| Athrepsia．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． | 415 |  |  |
| Fraqueza congenita，ictericia e escle－ rema dos recom－nascidos． | 444 | － | － |
| Tetano dos recem－nascidos．．．．．．．．．．． | 234 | 二 |  |
| Outras molestias．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． | 80 |  |  |
| Vicios de conformação．．．．．．．．．．．．．．． | 23 | $\overline{1.196}$ |  |
| V－Accidentes diversos．．．．．．．．．．．．．．．．．．． | 66 | 66 | － |
| VI－Molesticts nito classificadas．．．．．．．．．．． | 28 29 | 28 29 |  |
| VII－Sem declaração．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． | 29 |  |  |
| Total． | － | 7.186 |  |

Esses quadros aqui insertos，foram por mim organisados para que em conjuncto se pudesse ajuizar，embora vagamente，da cifra mortuaria segundo a morbilidade nos annos de 1886， 1890 e 1895 ．

Procurei adaptar os dados encontrados，aos intuitos deste estudo e devo confessar haver sido trabalho bastante penoso，naio so a collecta destes，como de todos os elementos que seryiram de base is estatisticas que se seguem．

Na enumeração dos grupos morbidos，segundo a classificação adoptada pelos nossos demographistas，algum tanto de accôrdo com os conselhos de Bertillon，propositalmente denominei ao grupo de entidades mórbidas inhe－ rentes aos recem－nascidos，chamados pelos autores brasileiros de molestias dos recem－nascidos，de atrophias por ser esse termo，usado pencnita e c tetano a Allemanha hoje vulgarisado para designar as affecio primeira vez na Allemanha，hoje vulga

Diante da falta de estatisticas conveniontes nos ultimos annos，sou for－ çado a utilisar－me principalmente dos dados fornecidos em seu Annuario pelo Dr．Aureliano Portugal em 1890

Assim sendo，entendi de vantagem a apresentação do seguinte quadro， que mostra a mortaldade infantil pelas molestias chamadas zymoticas por grupos de edades，no quinquennio de 1886 a 1890：

QUADRO N． 16
Estatistica por molestias e edades no quinquennio de 1886－1890，segundo dados colhidos no Annuario organisado pelo Dr．Aureliano Portugal

| molestias | EDADES | numero de obitos | $\begin{aligned} & \text { EM } 1000 \text { obitus } \\ & \text { QUANTOS } \\ & \text { de CADA EDADE } \end{aligned}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Febro amarella．．．．．．．．．．． | De $0-1$ anno $\gg 1$ $>$ $>$ | 20 295 463 | 5.8 65.9 103.4 |
| Variola ．．．．．．．．．．．．．．．．．．． |  | 1206 | 108.5 276.0 |
|  | ＞5－15 ${ }^{\text {\％}}$ | 558 | 119.4 |
| Sarampão．．．．．．．．．．．．．．．． | De 0－1 auno | $8!1$ | 280.0 |
|  | ＂ $1-5$ annos | 277 | 647．4 |
|  | 》 $5-15$ 》 | 40 | 93.4 |
| Coqueluche．．．．．．．．．．．．．．．． | De $0-1$ anno | 919 | 577.1 375.7 |
|  |  | 59 18 | 370.7 114.6 |
| Diphteria．．．．．．．．．．．．．．．） | De $0-1$ anno． | 46 | 122.6 |
|  | ＞ 1 － 5 annos | 199 | 530.7 |
|  | ＞ 5 － $15{ }^{\text {\％}}$ | 101 | 269.6 |
| Beri－beri．．．．．．．．．．．．．．．．．．． | De $0-1$ anno | $\underset{1}{2}$ | 1.96 |
|  | 》 1 － 5 annos | 12 | 0.985 11.85 |
|  | 》 5 － 15 |  |  |
| Febre typhoide．．．．．．．．．．． | De $0-1$ anno | 8 | 13.79 |
|  | 》 1 － 5 annos | 41 | 70.08 |
|  | 》 5－15＂ | 73 | 120.9 |
| Malaria．．．．．．．．．．．．．．．．．．． | De $0-1$ anno | 778 | 122.4 |
|  | 》 1 － 5 anuos | 1019 | 160.4 |
|  | 》 5－15 》 | 505 | 77.9 |
| Tuberculose．．．．．．．．．．．．．．．．$\}$ | De $0-1$ anno | 300 | 28.6 |
|  | 》 $1-5$ annos | 721 | 68.8 31.0 |
|  | ＊ $5-15$ 》 | 319 | 31.0 |

Embora os archivos demographicos demonstrem a existencia de dados tatisticos sobre a mortalidade infantil no Rio de Janeiro desde o anno de ent 1864，teem sido elles，todavia，tami resenha methodica do necrologio infiantil． possivel se torna o preparo de umi resenta methodonto das cifras annuaes é o O que com pujança se evidencia mortalidade infantil．Felos escassos －crescente pude adquirir，estudarei no presente capitulo a lethalidade pela dados que pude adquirir，estudare no presento de cada uma，formulando as considerações necessarias．

Comecrarei pelas

## Molestias zymoticas

## NEHBREANARELCA

Inicio por esta affecção，por ser a que em primeiro logar tem sido sem－ e collocada nas estatisticas geraes até hoje publicadas no Rio de Janeiro． Não ha relatividade entre a enorme contribuição mortuaria do typho icteroide na idade adulta（ $8 \%$ ）eo tributo que a essa affecção paga a in－ O quadro abaixo organisado demonstra a fraca mortalidade infantil no quinquennio de 1886 a 1890：

QUADRO N． 17


Apezar de serem estas cifras insignificantes relativamente as das outras dil verdade，tendo em vistas，cumpre－me declarar estarem estes dados longe da vida． A
demonstrado exseriencia na especialidade de affecções da infancia tem－me Policlinica do esse facto tanto na clinica civil，como no serviço da Pediatria da E＇facto de obe Janeiro，em um estagio de 11 annos．
os casos de affobservação que em epoca de epidemia de febre amarella mui
No Serviço de croes diversas sāo taxados com esse diagnostico entes，é insignificanças da Policina， roide．

Demais
mais difficil do que sonto de vista clinico，não conheço molestia de diagnostico primeiros annos de existebre amarella nas creanças，principalmente nos edides as pyrexias inflammatorias accescendo a circumstancia de que nessas disser ser por vezes insumatorias muito se assemelham，e não errará quem dico．
Bem razão teve o illustre Professor Dr．Nuno de Andrade em assim se raferir，em 1898，à febre amarella ：«Talvez conviesse ainda reflectir na cir－ cumstancia de que，em quadras epidemicas，o rotulo de febre amarella cobre pyrexias differentes e aggrava a estatistica da epidemia estival ；dando－se， simulam monte，o contrario no tocante á tuberculose，cujas fórmas agudas ubito．»

VARIOLA
Tote exanthema tem ceilado muitas victimas entre as creanças de nosia Capital. quinquennio de $18 \times 6$ a 1890 .

QUADRO N. 18

| EDADES | NUMERO DE OBITOS | EM 1000 obitcs QUANTOS de cada kdade? |
| :---: | :---: | :---: |
| > De 0 a 1 annu 1 a 5 annos <br> 7 a 15 annos $\qquad$ | 506 1.287 558 | $\begin{aligned} & 108.5 \\ & 270.0 \\ & 119.4 \end{aligned}$ |
| De 11 a 15 annos ................. | 2.351 | 503.9 |

- Apezar da ubrigatoriedade da vaccinação pelas leis municipaes vigentes Apezar da outras disposições adiministrativas, provam as estatisticas que a variola e de outras dispstador incremento entre nós, o que demonstra, sem duvida tem tomado a tibieza das medidas até hoje estabelecidas em nosso paiz, a par las condições precarias, miseraveis mosmo, em que vive uma de nossa infancia.

Essa molestia não respeita nenhuma época da vida humana; a infancia, porém, a segunda infancia principalmente, e aque do quadro $n$. 18.
om nossa Capital, como facilmente se deprehende fallecidos de variola, com Si a nossa estatistica revelasse o numero como é adoptado em muitas cidaa rubrica de vaccinados ou nia, vaccina evidente, a efficacia real da vaccina. des européas, precisar-se-hia, de modso povo, das inconcussas vanetgens da A falta de compra, deve-se em grande parte á propagação do terrivel mórbo.
o unico serviço clinico nesta cidade que conheço, onde se assignala, para todos os doentes, sí foram cu não vaccinados, é o de Pediatria do Rio.

E não resta duvida que, uma vez estabelecida uma encipalmente torcontra a variola, que tanto victima a nossa populacao, principaregariamos a nando de severidade extrema a obrigatoriedade da vaccina, chegariar comconseguir, como a Allemanha e outros paizes, o durias.
pleto, dessa affeeção em nossas estatisticas

## SARAMPAO

Como se sabe, poucas creanças escapam ao contagio desta febre eruptiva. o que, porém, nãodeixa de ser verdade, é que em se tratando de uma andoção o que, porem, nte contagiosa como essa, maiores deveriam ser os catiadey clica população, porquanto, embora o exanthema, por si, seja uma molente, è lacto cuja cura em grande numero de casos -se opera expontaneamen succumbem provido que frequentes vezes as creanças aflectadas de sarmonias e bronchopor complicações sempres, as enterites secundarias, etc.

Fallando da distribuição geographica do sarampão, Poincaré, assignala o brazil entre os paizes em que esta molestia adquire maior gravidade.

Esse autor é naturalmente levado a assim pensar, escudado na frequencia das graves infecções secundarias aqui observadas.
Por via de regra, tambem, os graves exanthemas, acarretam nas creanças do nosso clima, lesooes cardiacas verificadas, ou abrem a scena para a bacillose sob qualquer de suas formas.

0 quadro seguinte exprime a mortalidade infantil pelo sarampão no Rio de Janeiro no decurso de 1886 a 1890 :

QUADRO N. 19

| EDADES | NUMERO DE OBITOS | EM 1000 FAldecimen tos, quantos DE CADA EDADE? |
| :---: | :---: | :---: |
| De 0 a 1 anno. | 89 | 207.9 |
| » 1 a 5 annos.. | 277 | -647.4 |
| » 5 a 15 annos . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 | 93.4 |
| De 0 a 15 annos . . . . . . . . . . . . . . | 406 | 948.7 |

Como para a variola, a edade de 1 a 5 annos fornece maior numero de obitos pelo sarampão, contrariamente á febre amarella que maior lethalidade produz nos individuos de 5 a 15 annos.

## ISSCARLATINA

Rezam os archivos demographicos haver sido essa pyrexia exanthematica outr'ora muito frequente no Rio de Janeiro.

Hoje, porém, felizmente, assignalam-se apenas casos esporadicos que nada influem sobre a cifra mortuaria geral de nossa Capital.

O Barão de Lavradio em seus memoraveis trabainos referiu uma das mais mortiferas epidemias de escarlatina no periodo de 1830 a 1850 ; dessa data em diante a mortalidade por essa affecção reduziu-se, até que em 1871 e 1872 deu-se um pequeno incremento, extinguindo-se quasi completamente ate hoje.

## OOQUEI,UCHE

Essa affecção, cuja natureza parasitaria tivemos, o Dr. Moncorvo e eu, o ensejo de demonstrar procedendo para esse fim a longas e minuciosas perquisições, é de caracter benigno. Como para as febres exanthematicas, é, porém, a coqueluche innumeras vezes aggravada e muitas outras fatal, principalmente nas primeiras épocas da vida, pela interferencia de complicações as mais diversas, creando para outras, como a tuberculose, a maior receptividade, como é de frequente observação clinica.

A coqueluche foi importada para nossa Capital em 1797, aqui se domiciliando, protuzindo grave epidemia em 1836 e pequenas outras entre os annos de 1842 e 1876. Destas ultimas a que maior numero de victimas acarretou foi a de 1860 .

Para que melhor se possa ajuizar do gráo de lethalidade pela tosse couvulsiva, abaixo insiro um quadro relativo ao quinquennio de 1886 a 1890:
C. $M,-6$

| EDADES | NUMERO DE ObItos |
| :---: | :---: |
| De $0-1$ anno.. | 81 |
| De 1 - 5 annos. | 51 |
| De $6-15$ annos. |  |
| De $0-15$ annos. | 137 |

Deprehende-se da leitura deste quadro que de 137 creanças fallecidas de coqueluche no quinquennio de 1886-1890, 81 pertenciam à primeira edade, 51 à de la 5 annos e finalmonte 5 a de 6 a 15 annos, o que sobejamente prova quinto é perigosa essa affecção nos primeiros periodos da existencia, m que é minimo o grao de resistencia phycio uma
deve encontrar muitos proselytos. deve encontrar muitos proselytos.
, entre nós, em um grande numero de casos, Sob o ponto de vista clinico essa affecção è frequentemente confundida com a adenopathia tracheo-bronchica, como se sabe, originada pela hypertrophia dos ganglios peri-kronchicos.

Ora, essa ganglionite reconhece por causa a tuberculose, a syphilis, a malaria e provavelmente as infecções estreptococcicas o pneumococcicas (Moncorvo Filho). Assim sendo, tem-me sido dado examinar, não raramente creanças portadoras de tosse espasmodica de natureza adenopathica e dia gnosticada de coqueluche.

Os conhecimentos de Pediatria, porem, permittem hoje discernir perfeitamente a symptomatologia de cada uma dessas molestias de per-se. ninguem ousa presentemente pôr em duvida, devem encarecer os cuidados afim de evitar a propagação da affecção, que tanto mal acarreta aos tenros entes.

## DIPEITEREA

Emquanto este múrbo, pelo dizimo mortuario com que se apresenta, muito carrega os obituarios de grande numero de cidades europeas e mesmo de algumas republicas americanas, mostra-se elle, entro nós, com feliz raridade.

Em Buenos Ayres, por exemplo, a diphteria entre as molestias infectuosas occupa o terceiro logar, dizimando de módo assustador os recemnascidos.

Ein il ssa Capital, como adianto fic rá provado, o bacillo de Leffer parece tià, So aceluttar

Assim, assigualando-se a molestia no Rio de Janeiro em 1858, fez ella nessa data um certo numero de obitos, menor numero em 1860 e finalmente ainda menor em 1864.

De 1865 a 1881 a mortalidado pela diphteria foi diminuta, figurando, porem, no obituario geral com certa intensidade em 1888.
lessa data até hoje os seus estragos -tèm sido felizmento muito limitados. Eis o resumo da mortalidade infantil pela diphteria no quinquennio de 1886-1890:

QUADRO N. 21

| EDADES | NUMIERO de obitos | EM 1.000 OBITOS QUANTOS DE CADA EDADE 0. |
| :---: | :---: | :---: |
| De $0-\frac{1}{5}$ anno........................ | 46 | 122.6 |
|  | 199 | 530.7 |
|  | 101 | 269.6 |
| De $0-15$ annos........................ | 346 | 922.9 |

Fste quadro deixa ver quea primeira edade soffre menos que as outras a influencia malefica da molestia. Comtudo o total dos obitos pela diphteria sendo de 340 e pela coqueluche de 137, a primeira victimou no quinquennio mais do duplo de creanças, o que desperta a ideia de aconselhar medidas da mrompta e immediata applicacão dos recursos therapeuticos consistir na cuja frente se destaca o sôro de Roux, cujos inconcussas vantandernos, a mais se accentuam, e da desinfecção a outrance.
Uma vez estabelecidos todos os preceitos da bóa hygiene defensiva e ggeressiva e da verdadeira therapeutica, tudo leva a crer, a diphteria deapparecerit em breve tempo das nossas estatisticas mortuarias.

Coni estudando o desenvolvimento da diphteria na cidade de BuenosAyres, attribue a sua apparição á insalubridade das habitações ou í infecção lo sub-solo. Parece ter razão o illustre demographista buenarense assim peasando, tanto mais quanto as estatisticas inglezas demonstram que, graças ao molhoramento das condições hygienicas das habitações e ao dissecamento e saneamento do sub-sólo por meio de uma canalisação conveniente, veri-

0 mesmo se deu ein muitas tidades o da diphtera.
ultima affeccão ciecresceu promptamente após grandes emas que essa baseadas na hygiene moderna

Não ha, por conseguinte,
estabelecimento das mais duvida alguma, se torne necessidade imperiosa principalmente no isolamento e na desinfeccão de prophylaxia, combater tarrivel mirbo.

## HEBEE TYYPYOIDE

E' outra molestia infectuosa, cujo micro-agente especifico parece não encontrar em nosso meio condições favoraveis de desenvol in isso, tidade, representa a febre nosologico, quer sob o ponto de vista da lethaJaneiro.

Scoundo o Dr. A. Portugal era ella desconhecida nesta Capital antes de 1836 data em que aqui penetrou, importada da Ilha das Canarias, fazendo um numero não pequeno de victimas.
ssignala-se tambem outras pidemias da reterida molestia uma em les. e outra mais importante em 1873.

Todos os clinicos são accórdes o as estatisticas encarregam-se de domonstrar, que a dothienienteria é hoje molestia rara na Capital da Republica.

- o quadro da mortalidade infantil por esse factor no quinquennio de 1886-1890:

QUADRO N. 22

| EldSES | numero DE OBITOS | em 1.000 obitos QUANTOS DE C.ADA EDADE |
| :---: | :---: | :---: |
| De 0 - 1 anno.......................... | 8 | 13.79 |
|  | 31 59 | 70.68 125.9 |
| De 0-15 annos....................... | 98 | 210.37 |

Foram como se vê, em numero de 98 o numero de obitos infantis de febre typhoide registrados no obituario geral do quinquennio.
por ter uma opinião contraria aquella corrente no sial

Sou dos que consideram a for cia de nossa Capital, basea na pratica de clinica infantil.

Em primeiro lugar ninguem nóde contestar quantas vezes se encontra infancia que habita paizes tropicaes como o nosso, a forma do impaludismo, denominada typho-malarica na qual a symptomatologia é profunda mente semelhante a da febre typhoide.
menteseme deve tambem esquecer o facto de maior dizimo mortuario pela dothinienteria indicarem as estatisticas justamente nas epocas estivaes em que mais domina o paludismo.

Além disso as condições mezologicas desta cidade são muito mais favo raveis ao desenvolvimento da malaria, como provam os factos e a experiencia, do que a dothinienteria.

Ainla, jamais me consta haverem sido feitas nesta Capital investigações bucteriologicas que provisem a luz da evidencia a natureza do mal typhoide nas creanças.

Outra circumstancia faz-mo contrariar a opinião vulgarmente acceita. mulas cranças affectada um minuciosa investigação precisar o diagnostico de impaludismo, confirmando promptamente a therapeutica o estabelecimento da diagnoso.
promptamente a de 11 annos, forneceu-me muitas observações confirmativas de tal juizo o vasto theatro de estudos no Serviço de Pediatria da Policlinica.

## DYSENTERKA

Muito poucas creanças são dizimadas por esta affeção, relativamente rara em nossa Capital e muito frequente em varias cidades do interior do Brazil.

Parece hoje provada a natureza parasitaria do mal, pelo que todos os cuidados devem ser postos em contribuição, allm de que nâo se propague cino tem succedido em muitos centros populosos em que milhares de individuos áquella pagam pesido tributo.

A hygiene domiciliar muito influe, é facto notorio, para o desenvolvimento da dysenteria.

HALARIA

Chegamos ao estudo de uma affeç̧ão para a qual deve convergir a attençio dos que clinicam em um paiz tropical como o nosso.
A malaria e a tuberculose, é sabido, caminham uma ao lado da outra dizimando sem piedade, não pequeno numero de creanças nesta cidade

A rapida observação dos quadros ns. 13,14 e 15 permitte concluir que m cem impaludados fallecidos em 1886, 1890 e 1895, mais de um terço per enciam ás primeiras edades.

E' a malaria, uma das molestias que mais influem nas condições sanitaias do augmentando a mortalidade geral annual, ja ccommettendo os doentes, complicando varias affecçũes agudas ou chronica
Para Medeiros, BerЂ̄ardino Gomes e Marreiros, medicos de nomeada em 1798 no Rio de Janeiro, o impaludismo desde remotas epocas foi sempre causador das mais aterradoras epidemias entre nos.

Longe iria si aqui fizesse o historico do paludismo em nossa Capital e por isso cifro-me a exarar alguns dados interessantes acerca da mortifer aflecção.

Diz A. Portugal que de 1868 a 1889 a malaria produziu no Rio de Janeiro 18.116 obitos, dando uma media annual de 822.7 fallecimentos por meil.

Pelo quadro abaixo inserto poder-se-ha julgar qual a proporção da mortalidade infantil pela malaria no quinquennio de 1886 a 1890 :

QUADRO N. 23
Mortalidade infantil por 1000 obitos, causados pela malaria

| edides | 1886 |  | 1887 |  | 1888 |  | 1889 |  | 1890 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 篤 |  |
| De 0 a 1 anno.. | 107 | 092.2 | 97 | 156.9 | 139 | 145.0 | 271 | 131.8 | 164 | 132.4 |
| $\cdots$ a 5 annos. | 133 | 131.8 | 153 | 217.5 | 156 | 102.7 | 379 | -184.3 | 178 | 143.8 |
| "5a15" | 95 | 081.8 | 93 | 155.3 | 74 | 077.8 | 163 | 079.2 | 77 | 062.2 |
| De 0 a 15 annos. | 355 | 305.8 | 346 | 559.7 | 369 | 385.5 | 813 | 395.3 | 419 | 338.4 |

Do exposto se infere o seguinte:
$1^{\circ}$, que houve um augmento progressivo da mortalidade infantil pelo impaludismo, chegando mesmo a attingir em 1889 a muito mais do dohro da quildro acima.

Accresce notar que no quinquennio de 1886 a 1890 o recenseamento demonstrou uma media de 450.000 habitantes que assim se equilibrou sem sensivel augmento em todo aquelle periodo;
$\mathfrak{Z}^{\circ}$, que obtidas as sommas parciaes por edades no decurso dos cinco annos em que se bascou a minha estatistica encontra-se o seguinte resultado:

Creanças de 0 à 1 anno.
778
.019
$\qquad$ 1.019
Total...

$$
2.302
$$

que prova serem dizimadas em maior numero pelo impaludismo as creanças menores de seis annos e maiores de um, seguindo-se as do grupo de 0 a 1 anno $\theta$ em ultimo lugar as de 6 a 15 annos.
s'irando-se uma media da lethalidade infantil pela malaria no quinquennio estudado, encontra-se a cifra de
3o, que os dados estatisticos provam dizimar o impaludismo de preferencia as creanças de 0 a 5 annos, o que está de accordo com a observação clinica. A fraca resistencia organica que ás molestias infectuosas apresenta a creança nos primeiros annos da vida explica certamente o elevado numero de obitos de impaludismo nessas edades.

Segundo o Dr. Bulhões Carvalho na estação calmosa de 1889, de um rigor excessivo, a malaria acarretou grande contingente de fallecimentos realmente o obituario desse anno registrou o algarismo de 823 creancas.

0 confionto de todos os quadros mortuarios deixa perceber que o impaludismo no Rio de Janeiro victima muito mais a população nacional do que a estrangeira, o que prova, ao con que babitam uma localidade malarica e aquelles submettidos á frequentes e varios ataques do mal que lhes augmenta a receptividade morbida.

Quanto ás estações, verifica-se serem os mezes de janeiro, fevereiro, março, abril e dezembro aquelles em que maior numero de pessoas succumbem de impaludismo, sendo o mez de março o mais mortifero.

A observação linica demonstra que muitos casos taxados de denticto, embaraço gastrico, verminose e outras, são portadores de manifestações palustres incontestes. Estes casos sendo fataes, levam um rotulo falso, diminuindo a columna mortuaria da malaria.

Acho opportuno para aqui transladar a opinião emittida pelo meu eminente mestre Dr. Nuno de Andrade, digno Director Geral de Saúde Publica, no boletim especial desta repartição publicado em 1898, opinião que, in totum, se accorda com a minha.
«A altura excessiva das ordenadas de 1889, 1891, 1892 e 1894 retrata uma anomalia: a dos accessos perniciosos que, em tão extraordinario ntlmero, os obituarios desses annos annotaram.
«e as fórmas super-agudas do que um diagnostico inadequado capitılou clinam-se a attribuir á influencia exclusiva casos de outra natureza, e in esses factos morbidos, que, no conceito delles, pertencem a antiga syriasis ou,-segundo a expressão franceza- coup de chaleur.
« Não posso applaudir essa opinião. Ella não se apoia no phenomeno me teorologico invocado com a firmeza que a doutrina exigiria; e nem me parece inexpugnavel a affirmação de que a temperatura exterior, só por si, seja capaz de provocar manifestações hyperpyreticas de evolução rapidissima,
terminação quasi sempre infausta $\theta$ sem os phenomenos habituaes da sideração thermica.
«Esta questão será ampliada mais tarde, quando estiverem completos os documentos do inquerito universal, que a pedido meu, mandou o Governo proceder entre medicos de todos os paizes, familiarizados com a clinica em regiões tropicaes.
«Por emquanto, os laudos mais valiosos aconselham-me a recuzar a hypothese da syriasis, ainda que hesite eu entre o accesso pernicioso e a ebre amarella fulminante.
«Os annos referidos foram, de facto, crudelissimos quanto a molestia epidemica e neste particular, o diagramma do impaludismo parece calcado sobre o da febre amarella; mas, praticamente, a duvida será espancada pelo exame dirocto do sangue para a busca do hematozoario especifico, si a endemia palustre fôr $\mathbf{a}_{i}$ condição pathogenica dos accidentes citados.
«Em todo o caso, e pondo de parte questões especiaes, o diagramma demonstra que a nossa população paga pesadissimo tributo dis manifestações da malaria.»

Parece ser agora de todo o interesse algumas referencias a morbidade nfantil pelo impaludismo nesta Capital e para isso para aqui transcrevo os dados fornecidos pelo Dr. Moncorvo em suas lições sobre a Malaria infantil, publicadas em 1895 na «Medecine Infantile» de Paris.

0 pediatra brazileiro declara ter tido a opportunidade de examinar, em seu serviço de creanças da Policlinica, cerca de 4.000 casos de impaludismo observados em todos os periodos da infancia o para dar uma idéa da frequencia da molestia organizou uma estatistica dos dous annos, de 1891 e 1892, a qual passo a referir.

|  |  | 1891 | 1892 | Total |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Numero dos doentes. $\ldots \ldots \ldots \ldots$ | 633 | 765 | 1.398 |  |
| Casos de malaria.......................... | 242 | 271 | 513 |  |

Estes algarismos deixam ver que nas creanças a malaria se apresenta na proporção de $366 \%$ em relação ás outras molestias.

Segundo a época da infancia eram os casos assim distribuidos:

|  | 1891 | 1592 | Total |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| De $0-1$ anno. | 92 | 106 | 198 |
| De 1-7 annos. | 108 | 138 | 246 |
| De $7-15$ annos | 42 | 27 | 69 |
|  | 242 | 271 | 513 |

Quanto is raças encontrou o Dr. Moncorvo :

|  | 18.1 | 1892 | Total |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Da raça branca | 159 | 187 | 346 |
| Da raça mixta. | 61 | 64 | 125 |
| Da raça preta. | 22 | 20 | 42 |

0 que mostra a predominancia do impaludismo pela raça branca e não immunidade dos pretos, como o affirmava Boudin.

Com relação aos sexos, dos 513 doentinhos pertenciam ao sexo masculin 274 e ao feminino 239 , o que confere aos do primeiro um excesso de 25 .
Na estatistica pelas estafões verificou o Dr. Moncorvo haver a malaria se mostrado em elevada proporção nos primeiros tres mezes do anno.
Quanto á influencia das molestias dystrophicas anteriores foi verificada, nos 513 doentes, a heredo-syphilis em 209 ou $39 \%$ ea tuberculose em não pequeno numero dos outros casos.

## TUUEERCULGSH

E＊muito difficil tratar deste assumpto tendo em conta que，sob a de－ nominaçio de consump！ nitu，enterites，varias affecsües das vias．respirat ritas e outras，são meluidas no mappa mortuario infantil innumeros cisos de tuberculose de diversas formas clinicas．
Eis prrcue não posso，como desejava，organizar um estuido completo sobre tal affecção，universalmente fallando，uma das mais mortiferas e a qual pe－ siddissimo tributo paga a infancia
－Resim os archivos dem＇graphicos que des le romotos tompos tem sido o rando memo o antigo clinico Dr．Antonio Joaquim Medeiros a affirmar «poder－so as everar que a terça parte do povo morria de tuberculose»（sic） «poder－se as everar que a ereqa Estia opinia foi secunlada das dus Drs．De Simoni，Jobim，Sigaud， Paula Candıdo e Huddock Lobo que clinicaram progressivameute en éfocas mais recontes．

Segundo a abalizada opiuião de A．Portugal（1890）a tuberculose con－ serva de 1848 para cá a primasia entre as causas de nossa mortalidade，ce－ dendo－a muito raramente，em um ou outro anno，á febre amarella，ao cholera morbus e a variola．

Apezar da pouca regularidade e exactidão das cifras da mortalidade infantil nas estatisticas officiles，abaixo insiro o quadro que organizei com us dados obtidos e currespondente ao quinquenvio de 1886 a 1890 ．

QUADRO N． 24
Estatistica da mortalidade infantil por mil obitos，causados pela tuberculose （1886－1890）

| Eladis | 1886 |  | 1837 |  | 1888 |  | 1889 |  | 1890 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  | 落 |  |  |  | 号 |  |
| Jey－ 1 anno． | （i） | 33.7 | 54 | 27.6 | 51 | 25.6 | 69 | 31.6 | 54 | 25.1 |
| ＂$\quad 1$1 |  | － 1.8 | 183 | 90.3 27.1 | 129 4 | 63.2 22.6 | 169 | $7 \% .6$ 35.8 | 129 6 | 20 |
| De0－1．5innos． | 20 | 120.2 | $2 \cdot 1$ | 145.2 | 222 | 111.6 | 316 | 14：．0 | 249 | 112.1 |

Sommando－se as differentes cifras annuaes，obtem－se um total de 1340 obitos infantis pela tuberculose no decurso de cinco annos．

Tirando－se a media da lethalidade infantil em relacão ao obituario geral da molestia que me occupa，encontra：se a cifra de＂ 12.6 ，aliás muito inferior a da malaria，que no mesmo quinquennio foi de 39.6 por cem obitos．
Eis as outras deduç̧̃̃es a que permitte chegar a observação do quadro $1^{\circ}$ ，que na tuberculose，como no paludismo a edade em que mais morrem as creanças é a de la 5 annos，como o referem as seguintes indicações：
De 0 a 1 anno． $\qquad$
》 5 》 15 1.340

## Tolal．


$2^{n}$ ，que em seguida é a da idade de $\check{\mathrm{j}}$ a 15 annos，sendo as de 0 a 1 an！ıo as que menos são victimadas．

Este ultimo dado e falso tendo em consideraça o facto que ja assi－ minadas de molestias das vias respiratorias，das vias digestivas，de meningites， de convalsoues，de athrepsia，de inanição e tantas outras． Embora seja verdale que a edade mais propicia ao desenvolvimento da
hacillose é a dos 90 aos 50 annos（ 50 o $)$ ，não é menos verdade que da in－ fancia éa de 0 a 5 annos que a molestia da preferencia para exercer seus maleticiós．
（uanto a frequencia da lethalidade pela bacillose，segundo as edades， como so verá，teem variado a opinião dos autores estrangeiros．

De 1874 a 1883 estudos praticados por Frobelius，na creche de S．Peters－ burgo，permittiram verificar obitos in Boltz de Kiel ，em 1888 assiunalou uma mor
boltz，de Kiel，em 1888 assignalou uma mortalidade de $89^{\circ}$＂pela creancas do primeiro anno e de 26.2 para as do segundo．

Em autopsias feitas pelo Dr．Aviragnet，em 1890，em creanças de 0 a $\approx$ annos，em $21.7 \%$ dos casos a tuberculose foi incriminada．

Barthez e Sanné，em uma grande copia de obitos infantis，consignou em seu tratado a proporção de $90.2 \%$ dos casos de bacillose sobre o total das creanças autopsiadas．

Com referencia aos sexos，nas minhas estatisticas，vê－se haverem succum－ Lido do quinquennio de 1886－1890：

$$
\begin{aligned}
& \text { Creanças do sexo masculino } \\
& \begin{array}{l}
60: 3 \\
7
\end{array} \\
& \text { Total. } \\
& 1.340
\end{aligned}
$$

o que parece provar maior frequencia da tuberculose nas creanças do exo feminino．
Relativamente as raças，os autores brazileiros consideram a raça negra mo a mais apta a contrahir a molestia．
Como a tuberculose merece a maior attencão da parte de todos quantos se int ress ım pela prosperidade e engrandecimento deste paiz，julgo acertado pa aqui transladar alguns dados interessantes e proveitosos sobre a morbi－ ade das creanças que habitam nossa Capital．

Sento os dois unicos mananciaes clinicos entre nos existentes o consul－ tırio de molestias das creanças do Hospital da Misericordia e o Servico de l＇ediatria da Policlinica do Rio de Janeiro a elles recorri para satisfazer aos meus intuitos

Com relação ao primeiro，em uma nota publicada nos Annaes da Aca－ demia de Medicina do Rio de Janeiro em 1889，o Barão de Lavradio apre． entou uma relação das molestias observadas nas creanças levadas ao Hospital 1886 a 1888.
Sendo a classificação adoptada alli muito confusa，abstenho me de consi－ derações citando aponas de passagem e valiosa opiniäo daquelle pranteado ratico
＂E digno de lastima o estado de saude das creanças das classes pobres asa da ade，pelo que se observa no Consultorio da Sala do Banco da Santa creanças．
«Em vez de decrescer，augmentam constantemente as molostias depen－ dentes de vicio de nutrição por effeito das mas condiçoes de alimentiçĩ̃o ou da miseria physiologica de que se resente o organismo dos progenitores，nio só pelos vicios a que se entregam，como pelas condições das liabitaçũes em que vivem．»

Por essas palavras pode－se comprehender as condiçõ de aptidio a tuberculose que teem os pequeninos desherdados da sorte em nossa Capital． De uma．communicação do Dr．Moncorvo ao IV Congresso Brazileiro de Medicina e Cirurgia extrahimos alguns dados de sua observaçao no Serviço de Pediatri
1887－1899．
Nesse lapso de tempo foram levados áquella clinica 2.530 creanẹas doentes，das quaes 515 eram tuberculosas，o que da uma porcentagem de 20.3 \％$\%$ ． edade，o seso，a raça，as formas e localisações，e as complicaçues，com as rospectivas porcentagens em relação ao numero total das creanças tuber－ culosas：

PELAS EDADES

| De 0 － 1 anno． | 111 | $23.2 \%$ |
| :---: | :---: | :---: |
| 》1－2 annos． | 103 | $20.0{ }^{\circ}$ |
| 》 $2-7$ 》 | 218 | $42.3 \%$ |
| »7－15＞ | 83 | $16.1{ }^{\text { }}$ |

Estes dados demonstram maior frequencia da molestia dos $\overrightarrow{2}$ aos 7 annos（＇） em seguida das de 0 a lanno depois dos de 1 a 2 annos e em ultimo logar das de 7 a 15 annos，ficando evidenciado serem estas ultimas idades muito menos prefuridas pelo devastador mórbo，que as de 0 a 7 annos．
pelos sexos


Ls creancas do sezo masculino foram mais atacadas do que as do feminino． Este resultado，porém，não é perfeitamente exacto，visto como a pratica demonstra que a tuberculose ataca ambos os sexos mais ou menos igual－ mente．
pELAS RAgAS

| Branca | 379 | $73.5 \%$ |
| :---: | :---: | :---: |
| Mixta | 104 | $20.1 \%$ |
| Preta． | 32 | $6.2 \%$ |

Por esta resenha vê－se que as creanças de raça branca foram affectadas na proporçāo de $73.5 \%$ ，as da mixta，na de $20.1 "$＂e as da negra $6.2 "$ Desperta o maior interesse a apreciação das porcentagens dos caso：de tuberculose reunidas pelas diversas fômas e－lovalisações．Eil－as：

[^1]
## PELAS FORMAS E LOCALISAÇOES

Tuberculose pulmonar tórpida．．．．．．．．．．．．．． 21 $\stackrel{>}{>} \stackrel{e}{ }$ signaes de adeno－

A tuberculose pulmonar em suas variadas formas sobrepujou as outras na proporção de $89.1 \%$ A meningite tuberculosa apresenta－se na pro－ porção de $1.1^{0}$ o que prova a raridade com que se mostra entre nós essa affecção．

Uma demonstração tambem muito curiosa é a que fornece o estudo das porcentagens das complicações observadas nos doentes tuberculosos tratados no Serviço do Dr．Moncorvo no triennio de 1887－1899：

## complicaçõe

> Pela malaria.
> » heredo-syphilis

Dos casos examinados $41.1 \%$ eram complicados de impaludismo e $30.9 \%$ de syphilis hereditaria，proporções muito instructivas sobre a nossa nosologia． $0.2)$ relata que tendo em conta a proporcāo das affeccões tuberculosas individamente classificadas em grupos diversos，a mortalidade infantil pela bacillose se eleva em Franca，a $15 \%$ nas creanças de 0 a 2 annos e a 22 ． nas dessa edade até 15 annos o que dá uma proporção total de $37 \%$ ．

Uma estatistica do Consultorio de «l＇hopital Civil»，de Nancy，citada pelo mesmo medico francez，mostra haver sido verificado de 1891 a 1892 uma porcentagem de $5 \%$ apenas de tuberculosos，de 0 a 12 annos，em 1000 creanças doentes alli inscriptas．

Ora，emquanto a estatistica de $P$ ．Simon confere a porcentagem de cinco por cento，a do Dr．Moncorvo se eleva a $20 \%$ ！

E＇realmente assustador esse resultado sem mais tardar mister se torna que imitemos os mais adiantados paizes como a Inglaterra，que pro－ curam reagir contra a tuberculose que tantas victimas ceifa annualmente． cou－se em primespero paiz，muito bem amrma o ilustre Brouarde，co habitação anti－hygienica，insalubre，como o agente de cultura e de trans－ missão mais poderoso．

Nesse sentido ha 20 annos a pesquiza dos hygienistas encarregados do Serviço de Saude Publica sobre as condições de insalubridade dos domicilios， permittiu classificar－se a Gran－Bretanha a frente das nações europeas que menos tysicos perdem．

Segundo Thorne，nesse paiz，em um periodo de cerca de 40 annos，o numero dos mortos pela tuberculose diminuiu de $45 \%$ it quasi a metade． －Deixando a Europa e volvendo nossas vistas para a America，encontra－se E．Coni（Apuntes cientificos－1896）affirmando a diminuição evidents da tysica em Buenos－Ayres，graças a varios－melhoramentos das coñlições sa－ nitarias da cidade，saneamento do sólo，melhoria da rêde de esgotos，além em pratica． em pratica．

Quando poderemos tambem dizer o mesmo？

## AYHIILKIS

Um dos mais curiosos e uteis cstudos que so apresentam ao pediatra e em duvida alguma o da syphilis.

Cnm relação porem ao presente trabalho a estatistica nacional é por tal modo deficiente e irregular que impossivel foi organisar uma serio de dados de valor.

Diagnosticos os mais diversus são conferidos entre nós ás differentes modalidades da syphilis e diariamente o veriticam todos quantos conhecem a especialidade.
(quando tratei da morti-natalidade provei com dados seguros o elevado contingente com que concorre aquella affeccão para esse grupo demographico. queninos menores de dous annos.
Quem, como o autor do presente trabalho, se dedicar muitos annos ao tivo di Peliatria, fazendo.o em um servico especial de clinica, teri occisião de registrar na infancia de nossa Capital um numero elevadissimo de syphiliticos em sua maioria portadores de evidente herança.

Os considerandos a essa opiniāo já tive enseio de fazer a proposito da mortinatalidade.

Além do Dr . Moncorvo, que ha cerca de 30 annos se dedica ao estudo da syphilis infantil sols todas as suas phases, havendo ja publicado sobre assumpto um grande numero te trabalhos, a alguns milis nas creancas chamado a attenção a excessiva habitam o Rio de Janeiro.

Paula Candido, ja em 1855 appellava para o vicio sy philitico e boubatico como um dos mais a raveras factores ao obituario das creanças desta Capital. ire, então presidente da Junta de Hygiene, entre as causas da grande lethalidade infantil em nossa cidade, citava a syphilis, acompanhando assim a opinião Fournier que acreditz que essa molestia constitue uma causa poderosa de decrescimento das populações, podendo-se avaliar em 28 por cento numoro dos obitos infantis por ella produzido.

Em seu trabalho já citado, sobre o estudo das molestias mais frequentes nas creanças das classes pobres desta cidade, o Barão de Lavradio em una de suas conclusoes diz que as molestias representativas da grande dindo talve syphilis e da sua herança, caminham em progressão ascendente, sendo talvez a causa da frequencia dos abòrtos e de tantas vidas perdidas ao nascer ou antes disso.

Em outro topico do mesmo trabalho, o distincto pratico refere que o estado syphilition a presentadas ein seu Consultorio era com effolliacões quasi geraes, outras com placas humidas na bocca, anus e vagina, outras com erythema intertrigo quasi generalisado, outras com syphilides, com papulas, etc.
«Ora, continua o escriptor, já se vê que uma garação, que assim começa trazendo ungermen capaz de a destruir logo nos primeiros annos da existencia, syphilis primitiva e secuutaria, ou que se pode tornar para. futuro o pinto de partida de muitos soffimentos giavos, não poue jamai darsină um pequeno contingente de creaturas valıdas e robustas. Danh, diz ainda o Barão ḋ Lavradio, a necessida le de remover a todo transe umtal estrdo de cousas por todos os meios possiveis, os quaes são bem conento cilos pira que me dispense de apontal-os, resumindo o meu pensamento nestas palavras - melhoramento om todos os ramos da hygiene-social."

O quadro estatistico da mortalidade geral do Rio de Janeiro em 1890 organieado pelos da mesma molestia a mesmo desolador.

Ninguem se póde admirar de tão notavel facto, reconhecendo que entre nus, desde o descobrimento da patria até hoje, jamais foram postos em pratica quaesquer meios coercitivos de tamanha calamidade.

## Molestias locaes

## MOLESTIAS DAS VIAS IEESPIRATORIAS

A não ser principalmente pela frequencia di tuberculose (mais de $20 \%$ ) nas creanças de nossa capital, não comprehendemos porque se mostra tão excessiva, nos obituarios de todos os annos, a cifra de casos daquellas a flecçరెes.

Para melhor elucidar o assumpto transcrevo aqui os algarismos por que pelas molestias que estudo

$$
\begin{array}{ccc}
1886 & 1890 & 816-66.9
\end{array} 1595-75.1
$$

Apezar das irregularidades que apresentam esies dados, dos quaes o primeiro se refere apenas ás creanças de 0 a 7 annos, os segundos ás de 0 a ${ }_{15}$ annos e os terceiros ás de 0 a 10 annos, evidente se torna o augmento crescente observado de cinco em cinco annos.

As porcentagens indicam por seu lado que dos individuos atacados de molestias do apparelho respiratorio e que succumbem, muito mais de $60 \%$ pertencem á infancia, o que e deveras admiravel.

Pelos dados fornecidos pelo livro do Dr. A. Portugal pude organisar o quadro abaixo que representa os algarismos do obituario infantil, causado pelas bronchites e broncho-pneumonias no triennio de 1888 a 1890:

QUADRO N. 2 ³

| Edades | NUMERO DE Oditos | EM 1.000 obitos qUANTAS CREANÇAS fallegidas da mesma molestia |
| :---: | :---: | :---: |
| De $0-1$ anno.. | 1.298 | 551.4 |
| 》 1 - 7 annos. | 730 | 310.0 |
| » 7-15 annos. | 70 | 29.7 |
| De $0-15$ annos. | 2.098 | 891.1 |

Pelos dados aqui inscriptos, se vê que o maior contingente de creanças victimadas ás molestias das vias respiratorias, e representado pelas de edade inferior a um anno, ou melhor, que 55 por cento dos fallecidos pertenciam a primeira edade.

E＇realmente contristadora essa cifra revelada no triennio de 1888－1890． Além da receptividade creada pela tuleerculose，pela syphilis e pela malaria，quaes as causas de tamanha hecatombe infantil？

Segundo J．Uffelmann，as molestias das vias respiratorias na infancia reconhecem por origem o resfriamento，uma mudança brusca de temperatura pelo uso de roupas demasiadamente leves，etc．Mas o resfriamento，segundo a doutrina microbiana moderna，não é na essencia a causa real da molestia． Deve－se increpar os microorganismos esp
E＇à impureza do ar em que vivem as creancinhas，que se deve attribuir os prejuizos das affeccões respiratorias，donde a noção muito racional de －que，maiores fossem os cuidados de proteção e assistencia，certamente que，ma erume pequeninos seria poupado i morte por esse protheo dizimador．

MOLESTIAS DO APPAFELEIO DIGESTCIVO
Depois das aflecções das vias respiratorias，são as do apparelho digestivo o annexos as que na estatistica seguem no obituario infantil．

Realmente，pelo confronto das estatisticas de 1886， 1890 e 1895，unicas que encontrei in extenso，encontram－se os seguintes algarismos．

| 1886. | 448 | 59.9 |
| :---: | :---: | :---: |
| 1890 | 648 | 57.9 |
| $18!5$ | 1.217 | 62.3 |

Por estas cifras se verifica a excessiva mortalidade infantil，pelas affecções que estudo e o seu augmento em 189．5，de um lado，a grande proporção dos casos infantis（ 62.30 em relação aos adultos fallecidos das mesmas moles－ tias，de outro．

Para evitar citações，julgo de vantagem，a proposito，lembrar a abalisada palavra do sabio mestre Dr．Nuno de Andrade em seu Boletim，publicado em 1898．O distincto Professor，tratando de um diagramma especial das affecções para os estragos poeellas acarretados ás creanças de nossa capital，de 1868 até o presente．Apezar do augmento crescente da população do Rio de Janeiro， considera o Dr．Nuno de Andrade elevadissimo o dizimo mortuario pelas molestias do tubo digestivo，e em apoio de sua opinião，em tudo verdadeira， apresenta os seguintes dados：

Em 100 obitos de molestias do tubo digestivo，verificaram－se：
Olitos de creanças：

$$
\begin{array}{llr}
1863-1876 & (9 \text { annos }) & 39 \\
1882=1891 & (10 \text { annos) } & 57 \\
1892-1898 & (6 \text { annos e meio }) & 64
\end{array}
$$

0 numero total dos obitos geraes foi，no decurso desses 25 annos e meio， de 38.087 ，e o dos obitos infantis， 20.086 ou 52.7 por cento．

Limitando o assumpto，merece especial attenção o estudo da diarrhéa e da entorite infantis．
Como so sabe，na infancia，estas entidades morbidas dizimam em numero muito mais elevado que nos adultos．

Por defeitos de estatisticas，cinjo－me a apresentar o quadro que se segue， cujos elementos foram colhidos no livro demographico do Dr．A．Portugal e correspondem ao triennig de 1888－1890：

QUADRO N． 26

| EDADES | NUMERO DE Obitos | EM 1．00！obitos QUANTOS FALleceran DE CADA EdADE |
| :---: | :---: | :---: |
| De 0 a 1 anno．．．． | 890 | 470.1 |
| 》 1 a 7 annos | 367 | 195.6 |
| 》 7 a 15 》 | 72 | 38.3 |
| De 0 a 15 annos | 1.329 | 704.0 |

Muitas deducções valiosas encerra este quadro．Ao primeiro golpe de vista，attrahe logo a attenção do maior algarismo correspondente ás creanças de 0 a um anno，seguindo－se－lhe immediatamente as de um á sete annos，e em ultimo plano，as de sete á 15 annos．
A proporção para mil obitos eleva－se，para os mortos de 0 a 15 annos， a cifria de 704.0 ，ou melhor， $70.4 \%$ ．
Ninguem pode contestar seja essa porcentagem bastante elevada，como Nom rereriu o Dr．A．Portugal．
Nos tempos hodiernos não se deve dar ás denominações de molestias do apparcino dgestivo e annexos，no obituario infantil desta cidade，o valor que se lhe tem attribuido．

Não raramente，as diarrhéas，as enterites，gastro－enterites，os embaraços gastricos，etc．，etc．，representam infecções secundarias，cujo agente microbiano e seu papel pathegenico，teem sido e continuam a ser devida e cuidadosamente

Casos de malaria，de tuberculose，de pyrexias exanthematicas，de bronchites， bronco－pneumonias e muitas outras，dão－nos quotidianamente exemplos，
inal nas creanças das primeiras edades，seja pheno a auto－intoxicação intes－ tiva frequencia，quando a saúde dos pequen phenomeno observado com rela－ recimento de qualquer molestia，já nẫo querendo porir．me pelo appa－ alimentação tão commummente objervados nas creancas da classe pores

Estabelecendo－se essas primissas，bastante razão parêe haver pore． não se possa，de modo assaz preciso，ajuizar do gráo de lethalidade in que pelas affecçoes do tubo digesorvo e annexos，restando－nos a penas a nocão vara do seu excessivo dizimo constatado nas estatisticas mortuarias desta capital desde 1868.

## Atrophias

Seguindo a denominação das affecções das primeiras edades，dada por Henoch，de Berlim，－aquellas causadas pela alimentacão viciada e pelas por condições hygienicas que cercam os recemnascidos，－designacão acceita a principio por toda a Allemanha e a Franca，e hoje vulgarmente acceita a reunirei no presente capitulo o estudo da athrepsia，da fritquesa congenita，do esclerema，da ictericia，dos vicios de conformasão，etc．

O e paço não permittindo tratar largamente do interessantissimo as－ do－os do os acompanhar de alguns considerandos imprescindiveis．
tradas nos tres quadros e desarrasoado o exame das cifras mortuarias encon－ encaixadas es quadros geraes de 1886， 1890 e 1895，relativas as molestias encaixadas no grupo das \＆Atrophias»．

QUADRO N. 27

| molestias | 1886 | 1890 | 18:5 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Athrepsia. | ... | 263 | 415 |
| Fraqueza congenita, esclerema e ictericia dos recemnascidos. | 340 | 233 | 444 |
| Vicios desconformação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  | 16 65 | 83 |
| Outras molestias......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tetano dos | 140 | 65 93 | 234 |
| Total. . | 485 | 670 | 1.196 |

Estes algarismos demonstram eloquentemente o augmento excessivo dessas molestias consideradas englobadamente, chegando em 1895, isto e, em dez annos, a elevar-se o total dos obitos a cerca do triplo verifan
$\mathbf{E}^{\prime}$ deveras cruel o tributo que a essas affecções pagam as creancinhas.

## ATELREPSIA

Relativamente a esta entidade mórbida, pela primeira vez descripta em 1877, por Parrot, convem dizer que, segundo as estatisticas demographotimos annos em nossa Capital, havendo naquella data produzido 40 falleci mentos e em 1889, 441, algarismo mais de dez vezes maior !

Serà exacta essa demonstração demographica?
Estou inclinado a pensar que não, escudado, quer na opinião de praticos brazileiros que conscienciosamente exercem entre nós, quer na minha propria experiencia clinica.
Aureliano Portugal, da mesma opinião, trazem seu apoio o juizo do professor Moncorvo, emittido em scu trabalho sobre as «perturbaç̃es dyspe. pticas na infancias, publicado em 1889, no qual assim se exprime:
« Devo aproveitar a occasião para registrar aqui um facto que se prende pathologia inantil do Brazil, - é a menor frequencia, entre nós, da athresia. doptado o aleitamento artificial durante os dous ou tres primeiros mezes da ida. O leite materno ou de uma ama, attenúa sempre os inconvenientes dos outros agentes alimentares administrados.>

Ora, na classe da athrepsia serão por seu lado, certamente, incluidos casOs francos de tuberculose, de syphilis hereditaria e outros que uma observaça pouco minuciosa póde deixar de perceber.

Em todo o caso, estando computando os dados numericos da mortalidade infantil pelas estatisticas officiaes, sou forçado a relatar aqui os algarismos conferidos á-lethalidade pela athrepsia em 1890:

$$
\begin{aligned}
& \text { De } 0 \text { á } 1 \text { anno. } \\
& \text { De } 1 \text { á } 7 \text { annos. }
\end{aligned}
$$

## - 97 -

Para se aquilatar do grio de inverdale desta estatistica basta observar-se a cifra de 34 obitos de creanças de lá 7 annos responsabilisados pela athrepsia quando se cabe que Parrot determinou para essa affeç̧̃o a edade de o a 3

Casos do athrepsia em creanças de 6 ou 7 annos nio.
rogistrados nos annaes da demographia nacional ; mais de uma visto sómente dado assistir o estabelecimento de tal diagnose em masos de uma vez já me foi olservadas em creançias maiores de seis annos ! Assim sendo, muito deixam a desejur as
Rio de Janeiro.

## HUEAQUEZA CONGENITA

Como muito bem assevera o eminente professor $\mathrm{Dr}^{2}$. Nuno do Andrade, pela locução ainda nebulosa de fraqueza conyenita são retratados estados los obitos dosso divecãos, resultando dahi grande coufusão no agrupamento Os casos de debilidade
808, teem augmentado progressivamento Em 1890 houve 133 fillo

1890 houve 233 fallecimentos, assim distribuidos
De 0 a 1 anno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De 1 a 7 annos. . . . . . . . . . .
228
5
Total
233
Tem aqui applicação os mesmos considerandos fitos a proposito da athre Interessa muito saber qual a causa da avultada lethalidade pela debili lade congenita.

Emquanto a athrepsia e, na mor parte das vezes, a consequencia dos vi cios de alimentação e das pessimas condições hygienicas em ane vivem vi recemnascidos, a fraqueza congenita é uma consequencia da inviabilidade con rida por factores differentes.

Aos maleficios da syphilis, do alcool e da tuberculose transmittidos por via lesequilibrio da edade es condiçōes de saude e educação das progenitoras, ao rande cópia dedade e conjuges e outras, deve-se a rganismo in

De todas essas causas í sob
ortalidade dos recemnascidos incluidos a syphilis a que mais concorre para a ou debilidade congenita e nesse sentido são grupo mal designado de fraqueza sabio syphiligrapho, o professor Fournier. muito instructivos os estudos do

## CHTANO DOS RECEMNASOIDOS

Muito a contragosto assim me exprimo, designando o presente grupo pa arin ar a rimples. As investigaçơs bacteriologicas hodiernas dei irquelle produzido pe facil pesquiza e cuja cultura de Nicolaiër, micro-organismo actualmente de a nature\% da molestia. Graças, pois, aos h.
se dissociar os dois grupos : o tetantos pela Bacteriologia, razão não ha para Sou, entretanto, obrigado a tetano dos adultos e o dos recemnnscidos. unicamente deste ultimo, tal a referir-me no presonto capitulo ao estudo C. M. -7 qual fol essil entidade morbida considerada
antes das pesquisicũes bacterioscopicas, acceitando-se os didos inscriptes has estatisticas officiacs.

Emquanto é manifesto o ougmento progressivo dos easos de dobilidade ongenita, tem diminuido sensivelmente, entro nós, o dizimo mortuario pelu tetanus ne matorvm.

De 1868, data que alcançam as primeiras estatisticas dia prectoria da saude Publica, ate 1899, produziı a molestia um total de 4.597 issim distribuido:

Total........ $\overline{4.597}$
pezar do crescimento da nossa população que, em 1868 era de poucu mais de 200.0100 hatitantes e em $18: 9$ de cerca de 500.000 , o obituario velo tetano infintil, longo de augmentar, rede

O coeficin elevado se mostic: Ayres pelo duplo do nesso
(ouinto ios sexos, nioto pode haver predominancia de um sobre o outro. ( uanto razāo de que a infeccão tetanica opera-se pela frida umbilical; ora conforme o modo de tratamento do cordao e a facilidade de contasio pelas condicões hrgienicas que cercarem o recomnascido, assim tamberm o pelas condiçoes hicienercera os seus morbidos efleitos affectando, em tal conjunctura, com igual intensidade as creanças tanto de um como de outru
sexo ${ }^{1}$. Dr. J. Maria Teixcira referindo-se em seu livro sobre a mortalidade infantil no Rio de Janeiro, escripto em 1888, ao tetano dos recem-nascidos, registrou em um quadro os algarismos da lethalisade desde a primena horas do nascimento ati um mez de edade, ticando assim provado que as maximas se observam do $6^{\prime \prime}$ ao $8^{\prime \prime}$ dia, com trande predome mul te sete dias. explica a denominação dadia a molestia pelo povo, de achou que em 219 caso Resumindo estat


Para Rittershain, como havia feito notar tambem o Dr. J. M. Teixpira, maior numero de casos de tetano dos recemnascidos se da no fim da primeira semana e entretanto, para Baginsky, aquelle e mais frequencwis do 50 ao 1
Uma outra questão que interessa ao medico é a das raças preleridas peln tetano infantil.

Jia Richelot havia demonstrado a notavel predisposição da raça ethiop para essa affecçĩo.

Fntre nós, os Drs. J. M. Teixeira e Aureliano Portugal estabeleceram calculos autorisando-nns á conclusão de que o mal de sete dias ataca os brancos na proporção de 35.7 por mil e os pretos na de 92.5 por mil, ou mutu mais do duplo aus individuos da raça negra.

Segurdo a estatistica de schuilher. em 10 casos de tetano, 15 pertinctam su exo mas ulino e quatro ao feminino, e Finklor e a do bednar, em 58 casus, 31) "ram do masculinn e 28 do feminino.

A timinuiçĩo consideravel observada, no obituario, do tetano umbilical parece residir em grande parte na extincção da escravidão no Brazil, pois, hem se sabe que os captivos viviam, por via de regra, em pessimas condições hyrienicas, desconhecendo os mais comesinhos principios, até do commum asseio.

Em se tratando, como no totano, de uma affeccão de natureza infectuosa, "prophylixia reside na asensia, pelo que nunca sorá de mais todo o rigor no uascillo. pensar o cordão e todas as erosões que acaso possa ter o recemMu.
Muito maior deve ser nesse caso a precaução quando, em contacto com a etc., afim le evitar que trabalade na terra, em jardins, nia limpeza da casa, Nicolaiér de poder ser inoculado.

## ECLAMPSIA INHANTIL

Nüuo quiz fechar o capitulo do estudo das causas da mortalidado infantil, sem consagrar algumas palavras sobre o assumpto dessa epigraphe, tal é o o longa data
as variadas teem sido grupadas a cenominaçao de eclampsia
de differentes affecções. Póde-s?, por consequencia, deante desses factos aquilatar da difficuldade de uma estatistica, quando os dados são incompletos, deticientes e confusos Antes de proseguir, seja-me licito, ii proposito, pronunciar-me ácerca dos casos de convulsões que são imputados á dentição.

Como em nenhum outro paiz, no Brazil dá-se á locução dentição, além do seu papel physiologico, uma sionnificação pathologica da maior importancia. E' para todos que conhecem realmente a especialidade de creancas, tuarias um impressão aquella que se recebe ao ver em nossas cilras mor-

Um illustre pediatranto de obitos capitulados de denticão.
publicado em 1892 (Malattie e Morte sua autoridade e energia os diagnostico tão cidos de Vermes e de Denticão para designar fill e frequentemente estabelerentes. O distincto observador milanez mais ou menor idos os mais diffo-
«Desejo chamar a vossa attenção para os erros arse se exprime: bruties consequencias, para a vila da creanca, de incalculaveis prejuizo causa de ulteriores molestias que a acommettem, de mo lo especial prepuriodo de vida que decorre do nascimento aos tres annos. «O menino tem febre. . scio
madres; o pequeno tem tosse.... elle esti, no periodo vermes, affirmam as cotci.. disso é tão sujeito a vermes ;.... tem difliculdade da respiracão, falla sempre a dorme, tem o halito fetido, tem diarrhéa,... são sempie vermes, $e$ dimpo a lenticão; e com tal andaço, em tres quartos dos casos (notem bem, 30 rloente a roente uma serio de purgantes, citrato de magnesil, oleo do ricino, desde quando no seu corpinh os expectorantes mais variados, os pós de Dower, jomada mais maravilhosa, o dente foram untados inguentos differentes, a a dyspnéa perdura, a tosse exagera-se, alho de mirabolantes effeitos... mas, apparece... e ao medico extagera-se, a diarrhéa torna-se profusa, o vomito constatar o bruseo inicio de uma preumonia de uma casos) e assimphoide, no tim de cujo primeiro septenario surge uma meningite e assim por diante.»

Em um memoravel trabalho publicado ainda em 1892 (Worlesungen uber Kinderkrankheiten im alter der Zahnung) pelo eminente professor Kassowitz, pediatra viennense cuja autoridade ninguem ousa contestar, baseatroiu, em sua longa experiencia e na sua mais escrup a opinião, ainda hoje tão divulargumentos deveras convin en profundia influencia sobre a saúle da creança.

Um autor nacional, o Dr. Moncorvo, que so dedica ha cerca de 30 annos ao estudo da pathologia infantil em varios trabalhos ja publicados e em suas lições diarias no Serviço de Creanças da Policlinica, não se tem fatigado, ha muito tempo, de demonstrar que o nascimsiologico como o do cabello e das unhas, cuja natureza histologica é igurl em todos $\beta$ por consequencia erro grave se torna attribuir ii dentição, como entre nós é de enraigado uso, papel importante na producção dos mais variados estados morlidos, com indiscutivel prejuizo para a vida da creaņ̧a.

Ainda em 1895, em suas liçoes sobre a malaria infantil publicada na «Medecine Infantile» de Paris, aquelle pediatrar a perniciosidade do impalude eclampsia, aos quaes se deve responsabinsar a pernics. dismo.

Por seu lado o Dr. A. Duprat, distincto clinico rio-grandense, teve, ha pouco tempo, occasião de combater, emero, a falsa doutrina a que venho de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, a
alludir. alludir.

O Dr. Jules Rouvier, de Beyroncia-se no mesmo sentido. analogo ao da nossit Capital, pronumal, sy philitica, epileptica, hysterica, me-
Convulsões do origem intestinal ingitica, tetanica e outras, são na mór parte das vezes rotuladas do ningitica,
a cifra, pois, fornecida ao grupo de eclampsia infantil dos nossos obituarios não pode merecer credito, pelos citados motivos, restando a oenas assignalar, de passagem, os dados organisados pelo Dr. J. M. Teixeira e completados pelo Dr. Auroliano Portugal, unicos existentes até hoje sobre o assumpto.

De 1868 a 1889 produziu a eclampsia infantilo elevado numero de 5.700 allecimentos, o que dá uma média de 259 obitos annuaes, assim distribuidos:

| De 1868-1875 | 2.352 |
| :---: | :---: |
| De 1868 - 1876 | 2.000 |
| 》 1883 - 1889 | 1.348 |

Total. . . . ............. 5.700
As médias encontradas para 100.000 habitantes nos annos de 1888 a 1890 estão representadas no seguinte quadro:

QUADRO N. 28

| ANNOS | MEDIA POR 100.000 II. ${ }^{\text {a }}$. |
| :---: | :---: |
| 1888. | 38.2 |
| 1889. | 59.1 47.6 |
| 1890... |  |
|  | 48.3 |
| Média geral do triennio. | 48.3 |

E' sobremodo elevado o coefficiente encontrado para a mortalidade pela clampsia infantil.

Emquanto o nosso foi represen!ado por 48.3, o de Paris foi de 29.6 e o de Buenos-Ayres muito menor ainda, seado nesta ultima cidade, segundo os calculos do Dr. José Maria Teixeira, pouco commum a molestia de que se trata.

O seguinte quadro mostra a frequencia da eclampsia infantil por odades no quinquennio de 1886-1890:

QUADRO N. 29

|  | 1886 |  | 1887 |  | 1888 |  | 1889 |  | 1890 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| edades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De 0-1 anno. | 110 | 678.6 | 104 | 688.7 | 115 | 668.6 | 212 | 746.4 | 181 |  |
|  |  | 321.4 | 47 | 311.2 | 57 | 331.3 | 72 | 253.6 | 66 | 266.1 |
| De 0-15 annos. | 162 | 100.0 | 151 | $9!9.9$ | 172 | 999.9 | 284 | 1.000 | 248 | 999.9 |

Especificando-se o obituario infantil por totalidade de edades no quinquennio (1886-90) encontram-se as cifras abaixo :
De $0=1$ anno.
$\gg 1$ annos.
$>6=15$
»
Total.
722
1.017
$70.9 \%$
$8.9 \%$
00.0

Pela investigação destes ultimos dados verifica-se uma mortalidade conferida ás creanc̣as de 0 a 1 anno quasi tripla da das de 1 a 5 annos, o que claramente deixa ver o crudelissimo tributo que ás affecções convulsivas pagam as creanças da primeira edade (mais de 70 por cento sobre a totalidade
dos obitos).
9.0 A população do Rio de Janeiro teń crescido avantajadamente estes ultimos annos, notoriamente depois do advento da Republica. Isso, porém, selo grande movimento politico, commercial e industrial entre nos observado depois daquella data e nã̃o a fecundidade de nossa população.

## CONCLUSOEES

Sería agora certamento levado a discorrer sobro os meios de que dispioo hojz it socibilado para oppor o necessario embargo ans nefastos passos da molestia, da indigencia o de tant s outros males, causas da excessiva morbidade emortalidule infantis, da grande nati-lethalidade e da escassa natalidale entre nos, si não honvesse verificalo, apezar do mou esiorço para restringir o assumpto, ja estar o presents subs a do destina. concurso a que se destina.

Reservo-me, pois, para em outrotrabalho especial realisar, por
o exame das causas citadas, no que concerne ao nosso meio social. Eis porque fecharei o "Subsidio ao estulo da mos̃es a que se púde chegar de sua leitura.

## Da natalidade no Rio de Janeiro

1. ${ }^{\circ}$ Provam as estatisticas que o numero de nascidos, em nossa Capital, riminue gradativa e paulatinamente na razão inversa do augmento da população.
2.0 Pelo confronto dos dados porcentuaes da média da natalidado em um numero não pequeno de cidades cultas, se reconhece occupar o . io de Janero prordeux, Par na escala ascendent
2. ${ }^{\circ}$ Muito coffribue para a nossa escassa natalidado o decrescimento da 3. ${ }^{\circ}$ Muito coufribue para a nossa escassa Capital da Republica.
nupcialidade observado nos uitim a natalidade para 1.000 habitantes é em ondres de 8.5 , em Pariz de 9.5 , em Bruxellas de 8.9 , em Buenos-Ayres de
 Rio de Janeiro.
$5 . \circ$ A nossa média de natalidade (19.6) encontrada no quinquennio do 1895 - 1899 é insignificante diante da de Buenos-Ayres que é de 40.3 por mil habitantes.
$6.0^{\circ}$ Segundo Uffelmann o coefficiente de 26.3 por 1.000 habitantes é muito exiguo e sempre verificado nas cidades mais decadentes do mundo, naquellas em que predominam os gósos materiaes e o menosprezo pela santidade do casamento.
3. ${ }^{\circ}$ Emquanto em Buenos-Ayres o elemento estrangeiro muito concorre para augmento da população, entre nós is elle o que mais contribue muito reluzido de filhos de estrangeiros nascídos no Rio de Janeiro.
8.0 Entre os factores que mais concorrem entre nos para a fraca natalidade, alienta-se, ao lado dos maleficios da malaria, da tuberculose e outras, a irequencia da syphilis, pelo facto de acarretar ella, em grande numero de casos, os abortos, os partos prematuros, a nati-mortalidade, etc.

## Da mortalidade infantil no Rio de Janeiro

1.0 E' fóra de contestação o importante papel, que sob o ponto de vista social representa a mortalidade das creanças.
2." Desde longa data que a lethalidade infantil tem despertado o interesse de alguns medicos brazileiros, os quaes em épocas diversas para ella cha maram a attenção dos poderes dirigentes da nação.
3." De 18 नी a 1898 , isto e, num periodo de 40 annos, a mortalidalo infantil nesta Capital, que era de 17,7 por cento, elevuu-se crradativamente ate aquelle ultimo anno, chegando a attingir em 1898 a $25,6 \%$
4.0 Examinando-se a mortalidade infantil no quinquennio de 1895 a 1899 , trm-se a triste im pressão de registrar haver ella, longe de diminuir, crescido 5 anno para anno, se a com 1899
varios paizes, vê-se ser a cifra de 36,4 superior ás de Montal com as hington e Paris e inferior ás de Buenos-Ayres e principalmente de Londres
6." Sendo necessario não acceitar esses dados isolados e estabelecendo-se
or outro lado a differença entre a mortalidade e a natalidade, emquanto se verifica, em todas as cidades tomadas por termo de comparação, um excesso da natalidade sobre a mortalidade, recebe-se a dolorosa impressĩo de enCONTRAR UM COEFFICLENTE DE $6,1 \%$ DA MORTALIDADE SOBRE O NUMERO DE Nascidos vivos, o que é ainda inferior a realidade tendo em vista que a população do Rio de Janeiro hoje, longe de ser de 768.000 habitantes, deve ser computada em mais de um milhão.
7. $\Lambda$ ssim sendo, emquanto Buenos-Ayres, por exemplo, em mil habitantes ganhou em 1895 mais 17,8 , o Rio de Janeiro perdeu, na mesma época, mais de 6,1 , o que, sobre ser desanimador, deve provocar a mais justa e ener folar pela prosperidade
8.0 Os casos de obitos de creanças de 0 a 1 anno ezcede em muito o numero conferido ás das outras edades, seguindo-se na ordem do maior gráo de lethalidade as do grupo de 1 a 5 annos e em ultimo logar as de 5 a 0 annos.
$9 .{ }^{\circ}$ Comparando-se a média da mortalidade na primeira edade ( $17,8 \%$ ), sib tal ponto de vista, entre Roma e Turim.

## Da mortinatalidade no Rio de Janeiro

1.0 Em relação a 1000 habitantes encontra-se para esta Capital o algarismo 2.3 representando o numero dos nascidos mortos no quinquennio de $1895 \cdot 1899$.
2. No mesmo quinquennio a porcentagem dos nati-mertos sobre o numero tural de nascimentos foi, na média, de $7,7 \%$, o qual não encontra rival em nenhuma das cidades citadas, cuja minima e maxima oscillam entre 1,4 e 5.1 , sendo de $2.6 \%$ em Buenos-Ayres (E. Coni).
$\qquad$
,
$\qquad$

 . .
3.0 Em 1859 era de $1,9 \%$ a cifra da mortalidade, tendo augmentadia progressivamento até 1899 om que so elovou a $7,7 \%$
4. Entre as principaos causis a quo se deve attribuir a excossival mortinatatidade, parece haver razao pari九 responsabilisar it syphilis, como o trem demonstrado, entre outros, Fournier, em França e Moncorvo, Jose Maria Teixeira, Barão de Lavradio e alguns outros no Brazil.

## Causas da mortalidade infantil no Rio de Janeiro

1. ${ }^{\circ}$ Das febres exanthematicas è a variola que maior numero de creanças victimit \&nnualmente. $2 .{ }^{\circ}$ Mais severas fossem as leis que obrigam a vaccinação e revaccinaçin em nosso paiz o mais energica a fiscalisação, facil seria, por certo, conseguir, como a Allemanha, o desapparecimento completo de obitos por variolit hits nossas estatisticas mortuarias.
2. ${ }^{\circ}$ O sarampũo apresenta gravidade entre nós quando acompanhialo de complicações diversas.
4.0 A cscarlatina é hoje considerada rarissima no Rio do Janeiro.
3. A coqueluche grassa nesta Capital com certa intensidade; por via de regra, porém, os casos de obitos procedem do apparecimento das frequentes complicac̃es que a acompanham.
(.$^{\circ}$ Das pyrexias observidas no Rio de Janeiro a felre amarella é rela. tivamente a que menos acommette a infancia.
4. ${ }^{\circ}$ Comquinto seja rara a diphteria actualmente nesta Capital, victimou ella ainda no quinquennio de 1886 a 1895 cerca de 350 creanças.
8.o A febre typhoide é, sogundo a minha opiniăo e a do alguns praticos brazileiros, affecçã rurissima nas creancas desta Capital.
9." No quadro mortuario infantil do Rio de Janeiro, a dysenteria é reprosentada por um algarismo sobremodo insignificante.
10." A malaria é, das affeçõos estudadas sob o ponto de vista da mortalidade e morbidade infantis, uma das que maior numero de victimas acarrata em nossa Capital.
11." O estudo da lethali lade e da morbidade por esse factor, sesundo as edades, deixa ver que são as creanças de 0 a 5 annos om muito maior nu mero victimadas, saguin lo-se as do grupo de 6 a 15 annos.
12." E' extraordinario o contingente que à morte pagam, entre nós, is creanças acommettidas de impaludismo, cujo coefliciente de morbidade edo 30, $6 \%$ e o da mortalidade de $39,6 \%$.
 lidade, quer sobre a morbidade, provam serem os mezes de verão aquelles em que é mais frequente o impalu lismo.
muito." Esta affecçã victima entre nós, ao contrario da febre amarella 15 . ar numero de nacionaes do que de estrangeiros.
fancia A cimine cimarclla ciusa, relativamente, numero pequeno do obito: $n$.
10." Pesado é o tributo pago pelas creanças desta capital á tuberculose chegando-se a considerar ser ella, de 1848 em . diante, a primeira entre as causas da nossa mortalilade geral.
5. ${ }^{n} \mathrm{Em}$ relação it mortalidarle geral foi de $12.6 \%$ o coefficiente da lethalidade infantil pela bacillose, e 20.3 o da morbidade pela mesma mo lestia.
6. ${ }^{\circ}$ Scgundo as estatisticis do presente trabalho, é o periodo de 0 a $\bar{\sigma}$ annos aquello em que a tuberculoss matior numero de obitos determina, no-tāndo-se it ñesmi préferencia no tocante a morbidade.
19." Com referencia ao sexo, emquanto comprehendeu a mortalidede pela tuberculose maior numero de ereanças do sexo feminino, apontou o
quadro da morbidade a predominancia do sexo opposto, parecendo, ontrotanto, affectar it molestia com uniforme frequencia ambos us soxos.
${ }^{2}\left(1 .^{\circ}\right.$ Averiguando-se os casos de obitos infantis pelas riccas, veem-se os autores brazileiros considerando a raça negra mais apta a contrahir a tuberculose.

Na estatistica da morbidade organisada pelo Dr. Moncorvo a raça hranca sobrepujou á mixta e esta á preta.
21.0 O estudo da morbidade infantil pela bacillose deixa vor que em uma proporção de 41.1 o o a molestia era complicada de impaludismo e em 2\%." Emquanto a estat
a culose na proporuão de $5 \%$, a brazileira revela a de $\because 0 \%$ !
ajuizar-se do gráo preciso da lethalidade.
24.0. De ha muito, porém, autores brazileiros teem referido os lamentaveis maleficios da syphilis sobre a mortalidade das creanças desta capital.
$25 .{ }^{\circ}$ Segundo os dados adquiridos, a syphilis victima, entre nós, as croanças numa proporção de $50 \%$ em relação á mortalidade geral pela mesma affecção.
26. ${ }^{\circ}$ Deve-se em grande parte esse facto a ausencia completa e absoIuta de meios de repressão à disseminação da syphilis em nossa população. 27.0 E' excessiva a lethalidade infantil pelas a/fecsōos das vias respirutorias, cuja cifra, em 1895, se elevou a 75.1 por 100 obitos geraes das mes,
$28 .{ }^{\circ}$ Os dados estatisticos demonstram uma mortalidade de 55 \% sohre a geral, das creanças do 0 a 1 anno, o que $\dot{e}$ devéras contristador.

〔9. ${ }^{\circ}$ A estatistica mortuaria infantil das affecçocs das vias digestivas não í menos accusada no Rio de Janeiro (62.3 p. 100) comparativamente a dos adultos.
30. De 1868 a epoca actual tem progredido sempre, sendo hoje avultaissima a porcentagem ( $64 \%$ ) que outrora era csmputada em pouco mais le $30 \%$ da totalidade dos obitos pelas mesmas affeccẽes.
$31 .{ }^{\circ}$ No tocante á lethalidade pelas enterites e diarihéus vè-se que são as creanças de 0 a lanno que em maior numero dellas succumbem (cerca de $50 \%$ ), seguindo-se-Ihes as de 1 a 7 annos ( $19.5 \%$ ) e depois as de 7 a 15 annos $(3,8 \%)$, o que quer dizer serem sacrificadas á essa causa mortuaria creanças na proporção de mais de $70 \%$
32.0 As atrophias (athrepsia, fraqueza congenita, esorema, tetano dos recemnascidos, etc.) representam importante factor de augmento da nossa mortalidade infantil.
segundo as estatisticas, creanças fillecidas de athrepsia em nossa capital tem, segundo as estatisticas, augmentado consideravelmente.
ola $34 .{ }^{\circ}$ No grupo da a threpsia são incluidos muitos obitos pela tuberculose, pela syphilis hereditaria e outras
delilidede congenita, estatisticas o augmento progressivo da mortalidade pela
$36 .^{\circ}$ Aos maleficios da syphilis 186 ate
 indas ao mundo no estado., deve-se o grande numero de casos de creanças 37.n A syphilis parece ser, nesse sentido
numero de casos.
dizimo mo contrario do que se dá com a athrepsia e i fraqueza concenita mente mortuario pelo tetano dos recemnuscidos tem diminuido sensivel prect, sraças, sem duvida, aos cuidados de asepsia e intisepsia hoje em-
pregados no curativo da ferida umbilical.
entada A mortalidade pelo tetanus neonatorum é em Buenos-Ayres representada pelo duplo da nossa e em Montevidéo por pouco menos.
40." O tetano ataca igualmente as creanças de ambos os sexos entre nós.
41. ${ }^{\circ}$ Apezar da divergencia ${ }^{\circ}$ dos autores, parece ser lu $6^{\circ}$ ao $8^{\circ}$ dia, a época da vida que de tetano, em maior numero, succumbiom os recemnascidos.
42.0 Parece havor grande predisposição da raça preta para o tetano umbilical.
43. ${ }^{\circ}$ Com o diagnostico de cclanpsia infuntil é reunido no obituario geral não pequeno numero de casos de fallecimentos por differentes entidades morbidas, taes como: infecções intestinaes, meningites, impaludismo, syphilis,

- verminoses, etc., etc.
44.0 Apezar das inexactidẽes das estatisticas com referencia à etiologia das convelisũes, provam ellas, de um modo geral, excessiva contribuição mortuaria das creanças por ellas victimadas.

45. ${ }^{\circ}$ Emquanto a media dia mortalidade infantil pela eclampsia é, entre nós, representada pela cifra de 45,3 , a d $\quad$ Pariz é de 29,6 e a de BuenosSyres muito menor aindi.
$46 .{ }^{\circ}$ As relações porcentuaes la mortalidado infantil no quincuemnio de 1886-1890 dernonstram o coelliciente de $70,9 \%$ para as creanças de 0 a 1 anno e de 28,9 para as de 1 a 5 annos, a primeira porcentagem quasi qua lrupla da segunda, sem davida alguma crudelissimo tributo pago a eclampsia pelas creanças da primeira edade.

[^0]:    dia a ${ }^{1}$ A média pelo Dr. Aureliano Porlugal encontrada em $1 \times 20$ para as cranças

[^1]:    （1）Landouzi encontrou maior frequencia da tuberoulose a partir do 20 tri－ mestre da vida e Queirot a partir dos dous annos．Para Schw
    de tres annos a que maior numero de casos forneceu（ $45.2 \%$ ）．

