$$
-295 \text {-bis }
$$

Discurso proferido pelo Dr. Moncorvo rilho
na "Assistencia \& Infancia" por occasião da posse da nova Directoria e Commissões, em 14 de Novembro de 1921.

Não somos d!aquelles que discbrdam Coppeé quanio, com justeza, affirmou existir vida "und grande livro de couro verde con cantos de cohre e no qual estão inscriptos sob as rubricas deve e haver os nossos bons $e$ maus moment :00."

A se acreditar nas seductoras narrativas due netacios historiadorgs da Grecia, os sabios Cnossianos, teriain elles uma enpecie de registro dos dias felizes e dos dias infortunados, sf contando a existencia segxnco o calculo dos priminos.

- viviam a cantar a suci feijcidaue completa...

Philosophos, pensadores, escriptores hãoee esforçadd imaginando formulas as mais consoladoras para as amarguras da vida, exaltando os maritoc de feliaidude e asquesendo os das maguns e tristezas.

Precisamente seguindo os bons exemplos dos que assim procedem, mas sobretudo daquelles,com Délille, reflectindo quena felicidade pertence
a quem cren ditosos"., por mais suntion que seja a opoca actual, ainda ñ̃o desanimamos ○ inoserxir na insuripção no livro da contrbilidade da nossa vida esses momentos re--ijtraus no dever e hater, com o maior gurA.: podendo nós sooentuar o brinte aml do a fa: tos dias felizes sobrepujando os raros apontados com o eatygma do pezar.

Ora, Senhoras e Senhores, prenismacte "..'hora outra cousa nĩo fazemos do que registar no grande livro um dia de eaplendores pisc una justa onsagração.

Sontado ver esta assemiléa privada de Ouvir o verbo esbrazeado e cheio de inspiram ̧ão de Fernando Magalhães, o aproniado tribu$\therefore$, dizendio com o atticigmo de sempre aquillo Qua não podemos exprimir pela insufficiencia da nossa linguagem, tão pouco attrahente, pesizin z descolorida, sejannos todavia permittido ter o gozo de participar da alegria dessa assemhlét $G$ que inte a marestade deste recinto

> Nonaracetr solemnidcat, colxumos resum-
bris o nosso jubilo.

> A "Obra di Cruz Verde" recebe hojo 6.: seu seio, entregando-I he os destinos, a alma bemfazeja de um grande nome nacio-u- Veiga lnimbina - y gre em si concre$\therefore \quad \therefore$ niis preciosas qualidades de bonhue ede affecto.

Ao muito que merece o egregio brasi$1 r u$ tão justamente aduirado pelos nosan utarporaneos, deve a nossa Obra os mais relevantes servigos, inosqueciveis nas paginas du orro da sua hiatoria.

0 suffragio unenimo da assembléa que elesen para presidente do Instituto o insiene yrt. Lo não visou de móde algum o Ministro d. $\because$ ndp como a muitos se affigurark. De lon
 't Wa serigos que o seu bonissimo coração quedara-se a consagrar ham importante Filial de Pibeirão Preto. Depoia, it ne implusse, jh -bimi, jא no Parlamento, jamais deixou o nowo illustre homeniaerdo de loje de intereso


Scs de prodigalidado infinita e captirnate rpontmoidade conquistu, com o seu prestigio e a sua palanra magioa, todas essas, medidas que ahi estão a beaefinim arra, fazent iv iniabordar de gratidão os arações zos selis


 dov anii militando rendez tão justo preito, quen$\because u \quad \therefore i=$ providencia fosse Veiga Miranda guine dede, peios seus elevados meritos, no poeto du Nomºt to zatual Govgno. vib a explicação indic. EGcones.

Nma outra homenagem e' hoje aqui rendida ao I\& Secretario elneito, o Deputado Bittencourt Filro. Repeserita ella tawnem o paribucto de vira
 sea, guer na Camara, quer no Conselho Municipal for mine um defoneor dias nosser irelive, um enthusiasta da nossa campanha e un esforçadocoo-

## 5

persjor na execuçăo de projectos amparando a nossa patriotice cruzfada.

Bottencourt Fillc, tem ercsurvan dexiif cessci modertiz que ' 6 apanagio das granIntas, un coragĩo glie é um verdadeiro thesouro de affectos.

Herdeiro de un nome illustre e benom i. U, como que nelle se eral taram os sentimentos no apostolado com que se entregou a causa da infancia e esse monumento do Lycêo de Artes e Officios que ahi estéf a indicer a todos o vajor do herbe, e a revelação mais poeitiva e mais Stida do quasio é merecedor das noseas reveren-
Ac demais Membon do Direcionia o GSra
ecleitos, s8 me resta significar o mein fundo revonhecimerto pelo muito que, ro tentos anros, vem fazencio em prol dos hmarcescivein louros da victoria conquistados eraças aos seus es"agos e sacrificios.
Has, Suntodas e Sentores, a ohra cuc the

Conra de haver, hámais de 22 annos, fundado, a despeito ter sido a iniciadora de ideias novas,
de conseguir implantar em noses terra o
 a creança, tal qual 0 tox concebido todos os povos cultos e $a$ hodierna orientã̧̧̃o, não alcançou, como tudo levaria a crêe a devida efficiencia pelo indifferentismo doquelles a quem cumpre e direç̧̃o do priz, rio tanto, talvcz, pela ausencia de bôs intaņ̋es, antes pelas injunç̧ões de uma tremenda politicagem que absorve todas as acti-

 A. $\mathfrak{A}$ tey, não ha opportunidade, passam-se os momentos mais preciosos e a verdade é que, quasi fempre, nos resta 0 dissabor de assistir ao abandono de nobre causa da creança.

Estou fatigado de repetir que sobre ella frrece pesar um doloroso infor tunio inexplicavel e deplorabilissimn.

Para turio nesta terra, ja cognominada com justiga de promtasion, encontrom-se fartos rea ursos, ざacjaicauts corplutos, fecução prompta

- 12. 

uma ideia envolva de longe mesmo, a intenção de beneficiar a infancia, eis que se levantam o maior entrave, a peior vontade a :ntipathia manifesta, ... e dest'arte vae semdo o problerla sexpre rechaçado, escuecido cu proteliado.

Não precinnuos recordar remotas eras
parn se ter a certezz de verdade do due affirmamos.

Ainde é bem recente o caso desee projecto de Alfredo Pinto de amparo $k$ infancia dciinquente $e$ quic pela segumda vez por esse illustre Estadista concebi\&c, ja então Ministro da Justiça, tere o mesmo destino do proJecto Alcindo Guanabara de identicas intenções. ... iseo porque e execuçũo da mcidide exigiria mil contas que tão prieciosamente हeriam empregidas: Gerta-se milhöes no aformozeamento da cidade, emprceamse incalculaveis summas no aprimorgnento da raça cavallar, no combatte a lagarta rosea, e outras mediaas sem duviar de graade utilidade, mas se deixa a pobre e misera creança sem olhares carinho-
s0s, a se esqiuecerem todos os reponsaveis da situação que de nada servirão as belle$z a s$ conquistadas a golpes de sacrificios para o paiz quando se descura do nosso futuro, neçucio o zelo de que carece a éerrę̃o de hoje a constituir-se a forga viviz de amenniã. anquanto a França, a Allemanha, a Ingiaterra, os Estȧos-Unidos, a Arcentima, o UruPriny 0 quantos piajzes outros, redobraram ar suas preoccupações com a sorte da creança, multiplicando os auxilios do erario publico a diszcminação das bôas obras de hygiene infantil, de philantropia, de pedagogiti, etc., tem-se a deploravel impressäo de assistir na Capital da Republica, com o fechamento de mais de uma duzia de escolar, medica sex duvida que nĩø foi tomada com o intuito de combatter o nosso enalpnabetiamo or çando en meiss de $80 \%$, a publicaçäo de um veto impedindo que, para evitar-se uma despeza annual de pouco mais de cem contor, se abrissem as portas de um asylo para meninas menoresdde 10 annos!

CEucardo panno a todos regatear-se ridicular
de subvençơes aos unicos institutor que no Brasil estão preatando serviços de assistencia publica de roal utilidade, ainda ha dias era commentada a clamorosa injustiça da supressão, no Orçamento, de uma modesta yubta sewpre consecrade ao esplendido Hospital da "Prob-Matre:Tudo isto pareceu-nos uma ironica resposta a um discurso que froferimos na Academia Nacionsl de Medicina e no q.1. com a maior clareza, demostramos eer quasi um crime pretender-se sucpender, como se desejava fazer, as subvenções consignadas nos Or çamentos em auxilio dos diversos institutos philantropicos para que fossem economisad os 700 ou 800 contos, quando argentina ¿ispende annualmente mais de 20 mil contos, n'una superior comprenensão dos seus resultacios politicosociaes, com as obreas due alli exercem a beneficencia publica.
t de poucos dias, Senhoras e Senhores, a impressäo trazida pelo illustre Carlos Chagas de volta da sua missão aos EstadosuUnidos. Qual fôra uma lição que recebera e nos transmittiu a-
travez das entretistas de imprensa, as cuus affirmações não deixam duvida sobre - carinho e o interesse que alli cada vez mais se accentuam por todas as questoes attinentes $\boldsymbol{A}$ proteç̧̃̃o $\boldsymbol{A}$ infancia, como aliks dusdo 2922 jt nos faziam conhecer sobejanen te as innumares publioagees do Children's Bureau.

Con a sưa duplz visão de scientista e administredor Carlos Chagas poude observan a coplendida organisação senitaria amerionna e perticulermentc o enorme interesee consgrado a creança, contractendo o Estado com ermae mumero de instituições, mediante fartos recursos serviços de $\begin{gathered}\text { dtstencia pubiica, sobretudo de }\end{gathered}$ veiene infaxtil.

Tẽo convercido ficou o distincto medico das reaes vantagens da orielitação americana que não retardou a divulgar o seu pensar mostrándo não haver entre nbs outro mbdo de agir e que $\mathfrak{a}$ outrance deverianos executar o plano architectado nos Estados-Unidos cuidandd com 0 maximo interesse da protec ção a infancia, apr oveitando
as bobas instituições consegradas, no Brasil a tão nobres fins.

As iniciativas dos actuaes Governos Hederaes e Municipaes promettendo em seus Regulamentos da Saúde e da Assistencin Publica executar medidas em favor da nossa infancia, a par das declarações publicas de Carlos crom Co. ode Iuiz Barbosa, outro de quem tudo ha a esperar pelo seu al to vaior, dino-nos fundadas esperapgas de melhores dias.

AgSra, antes de terminar, seja-nos licito dirigir-nos aos :actraces Presidente e Is Secreterio do Instituto, o primeiro notavel Ministro de Zstado, o seçundo operoso e distinctissino Reprantrate da Nação, impetracto-1hes cuic emprestex ainda com mais ardor sua preciosa vontade,forte, alliada ao formidavel prestigio de que dise pöem, para que esta Obra, a primaira no genero no Brasil, a rompes os preconceitos do nosso meio, a enfretar a nossa mais completa indifferença pela sbrte da creança, procurando yela nççĩo pelo oxemplo, quasi sbmente gragas a iniciativa priva$d_{a}$, plantar a semente util e proveitoss por esse

## 12

Buati a fors, soncectindo que os poderes 1.: i us a soccorram com melhores elementos para execução do seu amplo e benemerito rogramma, aproveitandome assim tanta abnegação dos seus mantencdor es ao servigo da Patria.

Pensamos que jh não fez ella pouco pondendo em nosso paiz amparar, sob multiplos aspectos, mais de 300 mil individuos com soccórros n'um calculo minimo orçando em cerca de 12 mil contos, parencedomos mes reç por isto melhor olhada pelos que nos gover nesu.

Muito he e confier no eloperthe jasias araidio los eois riztos que hoje tão justam mente homenageamos para que esta Obra consiga vencer as etapas da sua existencia longe dos difficeis momentos que atravessa.

A proteç̧ão a cruança foi sempre ura W: whiotes preoucupações dos dois amigos que Ora saudamos e agóra mais que nunca, os seus riventes servigos se impöem e a sua aç̧ão

## 13

se faz preciosa. Na. tremenda catastrophe que desabou sobre o mando, com todo o seu cortejo de horrores, de miserias e de cpidomias, consemui-se aperfeiçöar os recursos da arte de guerra naquella malfadada faina de estropiar, de destruir e de matar.

Mas, aniquilados tantos nilinos dia ee$\therefore 3_{\text {río }}$ de hoje, que mais nos restarf do que intensificar o progresso opposto, cuidando com zelo perseverante de fazer viver entes humrios tiol 2os, quacs as creancinhas de nobsos dias emprestandóse-Ihes a seiva de que carecem para florescer afim de que tão uteis valores sociaes, longe de desapparecerem se constituiam o melhor factor para o aprimoramento da raça.
t preciso que, em nosso icolatrodo piais, no se perca estasiando-se unte a maravilia da whureze o fomen que nelles hraitr.
Repetindo o que disse Criça Arndir na sua
"Esthetica da Vida" bem podemos aqui ficar.
"O Brasil cessark um dia de ser o ambiente de elegia para inppirar on accordes do hymno

14
masced, que alli sorri na irrepitmivel ger-
minação de vide maravil hosan.
in

