# INSTITUT,O. <br> DE 

## PROTECÇÃO E ASSISTENCIA A' INFANCIA <br> Do <br> 

## RELATORI0 ANNUAL

(De 1899 a 1900)

- APRESENTADo Á

SESSXXO OFDINTAEIA REALIZADA EM

- 9 de Dezembro de 1900 POR SEU

DIRECTOR-FUNDADOR

## Dr. J̌oncorvo Filfho



RIO DE JANEIRO

- Officina Polytechnegraphica, de M. Onosco \& C., Rıa da Quitanda a. 38 1908


## Alsimas palauras

Ao realizar a sua primeira sessão ordinarıa o Instituto de

- Proteção e Assistencia á Infancia, cumpre-nos scientificar à selecta assembléa tudo que se ha passado desde a data de 24 de março de 1899 , em que se fundou a caridcsa instituição, até á mesma data do corrente anno.

Nesse decurso de tempo, desvanegemo n'os ao dizel-o, a semente que tivemos"a fortuna de lançar em nosso meio social, germinou e prọgride, senão avantajadamente, pelo menos dando lugar a esperanças de fecundo futuro, si para isso não nos faltar o vosso concurso e de todos a quantos tem interessado a nossa iniciativa.

Obra gigantesca como essa que pretendemos erigir, não podia deixar*de acarretar obices difficeis de vencer, difficuldades de toda sorte, bem o sabeis, mas que hemos supplantado com a coragem

- de todos que se consagrain, como nós, a emprezas desta ordem, para a qual se impõem a tenacidade, a dedicação, a paciencia e a actividade, factores basicos de toda philantropica organisação.

O que seria de nós se acaso nos faltasse o acolhimento que temos merecido da sociedade em geral, da Imprensa e da mulher brazileira em particular !
'Tudo, porém, tem concorrido para a realização do nosso desideratum, e é desse congraçamento de auxilios que resultará a creação da grandiosa Obrả pia sem igual em nossa• Patria.

Ninguem ignora que o generoso concurso das Senhoras brazileiras constitue o mais valioso esteio do novel Instituro.

A ellas, as verdadeiras creadoras da caridosa instituição, não têm faltado actividade, abnegação nem sacrificios, para verem installado e funccionando esse monumento que estamos certos, será um padrão de civilisação e progresso para nossa patria.

A' Imprensa desta Capital, com a clarividencia e espirito de humanidade que são os seus mais evidentes caracteristicos, não se tem furtado a auxiliar-nos poderosamente e mais que isso, com interesse digno de elogio, tem dirigido palavras de animação e de enthusiasimo ao nosso emprehendimento ( 1 ), proporcionando-nos, por seu lado, meios para a obtenção de valiosos donativos como se sabe.

[^0]A' Sociedade brazileira e em particular ao Commercio do Rio de Janciro, hypothecamos o nosso eterno agradecimento por haver attendido as nossas supplicas, correspondendo de módo vantajoso ao appello que fizemos.

Alguns dos nossos companheiros de Directoria impõem-nos o dever de demonstrar-lhes todo o nosso reconhecimento pelas inconcussas provas de apreço e pelo zelo e solicitude dispensadas ao Instituto de Proteç̧ão á Infancia. O Sr. Oscar de Carvalho Azevedo, Thesoureiro, principalmente pelo concurso que tem prestado, merece o maior reconhecimento dos membros do Instituto

Recebam todos quantos até agora"têm amparado a creação do novel Instituto os protestos da nossa mais sincera gratidão.

## Offerecimento ae serviços profissionates

logo que a Imprensa noticiou a fundação do Instituto de Proteç̧ão e Assistencia a' Infancia, ninguem furtou-se a concorrer para a realização de tão util emprehendimento

Foi assim que distinctos profissionaes correram logo a communicar estarem os seus serviços ao dispor da incipiente Obra, digna, por asem duvida do melhor apoio.

Em ${ }^{*}$ seguida se encontram os nomes dos benemeritos que com tanto altruismo e abnegação haviam offerecido graciosamente os seus valiosos prestimos até 24 de. Março de 1900.

Dr. Isaias Guedes de Mello, Advogado-Manoel Moreira da Silva, Cirurqiatodentista.- Mr. Joaquim, Pinto da Fonseca, Medico.-Dr. Antenor Wr. Eduardo de Meirelles, Medico.-Dr. Eurico de Leunos, Medico.-Pio. de 1':ul: Ramos, Cirurgião-dentista.-l). Alzira de Mello Machado, Cirurgiāo-
 Cordowihe Engenheiro-arehitecto-Dr. Ernesto de Aranjo Vianna, Enge1hespachante dat affadega e Olegario Tavares, Cirnegiaodentista e Pro fessor musica.

## Domativos e offertas materiaes

Mostrando o quanto é generoso para com os que soffrem, o nossropublico jamais se poupou a prestar o maior apoio ás grandes Obras de philantropia

E'-nos immensamente grato discriminar nas linhas que abaixo E'-nos immensamente grato discriminar nas inhas que abaixo varios objectos em prol do Instituto, feitos até a presente data.

Como se verá a maioria de promettimentos foram com a maior solicitule satisfeitos, accrescendo mais a circumstancia de haverem sido todos espontaneos.

A quantos tiveram a gentileza de fornecer elementos de vida à nascente instituição, o nosso mais profundo reconhecimento.

GISTA DOS DONATIVOS E OFEERTAS MATERIAES
Nomes! arNbro de offmeta IVADOR

Fernando Fremer--livros, impressos, objectos de eseriptorio, ORR
Dr. Evaristo de Morabs. - 1." Monorarios de tolo o mez do Maio do 1899 (questoes eriminats). $2^{\circ}$. Fazer mua conferencia sobre Assistencia a
 3. publicar
ducto dit vendi em beneficio do Instituto.

Dre Lopes Trovão.-19 Parto do seu subsidio mensal de senai-


20 Venda do sen diseurso sobre Probeceao: in
Anonymo.-
fancia Vmal..................exemplares que offeren) tido aosr. Arthur Azevedo (d'o P'aiz) para ser ven-
 2 . Promessa de remetter alguns exemplares do Aindaño seu ultimo liveo sobre Eser ipturacão Mercantil, para $\}$
mbação p' Voticia- -500 exemplares de listas de subseripgão
impressas.
Snr. Taborda.-Modelo de diploma feito em aquarelat.......... Barytono lino de Ansa.- 40 bithetende sentis de $50 \%$ dat vend no Conservation vendides na porta...........................
Vicente da Cunha Gumaraers.-Um rico estandarte
Cocherra Favilifa, - (A. Carvalho \& Cia, Praça do Jiradentes n. 49.)-Um elegante landau, quando honvesse drecho

Cocileira BECREOO--(Mcondes, Ameida 太 Cia.. Rua do Senado
Erank brown- $10 \cdot$ I. de sea beneficio realizado no Theatro Sã pedro de Aleantara em 22 de Mabo venda de dois touros......................inurica ele-

 gue. Maio de 1890) ................................................
Papelaria Jeronymo Silva.- (Pacheco, Silva\& Clá Rersas (inSetembro n. (64). Cirenlares, impressoes ete, etc...... MARQUES \& CIA. -1.000 folhas de papel cartonado para
Almeida Marques aimpressío dos diplonas, 200 circulares e 200 enve-loppes- - C. Ribeiro Maceno \& Cin.-- Papolajectos de escriptorio.

- $1000^{2} 000^{\circ}$

100sorit

390500

230\%000 200 (20) Conde Averfar.-(Por intermedio da Exma. Snra. D. Maria $\begin{gathered}\text { Aindanato } \\ \text { utilisado }\end{gathered}$ de Siqueira Costa.) Generos anmenticios anno para o commereial. Fornecimento durante um anno para o
Instituto Instituto ......................................................
exemplares dessa brochura remettidas aia 22 . J. A. GUimarães \& Cia.- (Papelariä és de circulares, cartāes,


|  | (ENERO DE O | \| Valote |
| :---: | :---: | :---: |
|  | -nto de min salat | ainda ntilisadoeste offerecimento. |
| 位 Frontin : Exma. Sira. D. Carlota Vicira Soutb. pamathiner ffuctuata a Exposigão Artistica emprol |  |  |
|  realizaço de todas as remiōes do lnstituto de Proteceat á Infancia. <br> lisal offerta se deve a gentileza e solicitude do Sur. Zufrino Lobo, ex-presidente damelle Club. |  |  |
|  | म: Ambiba Reao. "Canto Novo" trexemplares dasir fulleto, remettido alo Sinr. Arthur Azevedo.... | 030 |
| Josf ('main Pbamema Tombs.-Bilhetes de loteria do Natal Wezembrode 1s99), (10s000 remettidos ar Arthur Aze--rfo: : no caso de ser premiado ser favorecido o Institut" (b)ancon |  |  |
|  |  |  |
|  II. $11: 911$ 18:meo). |  |  |
|  <br>  |  |  |
|  |  |  |
|  artistic.i-musical emprol do Instituto................... ) realizado. |  |  |
|  d. Xormblro de 1899. (Branèo.) |  |  |
|  I1. (at. IV, 1:2 sacolas de finissimo setimbranco e verde |  |  |

Avultadas foram, como se vê, as dadivas, cujo cunho de espontaneidade empresta-lhes o maior merecimento. Algumas, pelo seu extraordinario valor convem ser enaltecidas taes como as de algufas papelarias que gratuitamente se prestaram a imprimir todas as publicaçics e a fornecer os objectos de escriptorio durante o anno de 1899 e os primeiros 3 mezes de 1900 o que suprimiu qualyuer despeza de expediente.

Importantissimos foram os offerecimentos feitos pela digna directoría do (’lub) União Commertial e pelo Dr. Frontin.

- Foi no Salão Nobre do Club União Commercial graciosamente cedido graças a benevola e espontanea proposta feita pelo então seu Presidente, o distincto Cavalheiro Sr. Zeferino Lobo prestimoso membro lundador do nosso Instituto, que as benemeritas Exmas. Sras. das differentes commissões encontraram guarida para as suas reunioues.

Ao illustre J)r. Frontin deve-se a offerta do Salão do Derby-

- Club para" a realização "da Exposição Artistica que organizamos.

Finalmente seria ingratidão nossa deixarmos no olvido dadiva que nos fizeram os menores aprendizes da Casa de Souza, por intermedio do sell illustre Director ondo os diplomas lithograt tambem nosso digno associano, Fireire foi o primeiro que fez phados a cores. Sr. Fernando donativos materiaes offerece do expediente do Instituto
to Sr . Vicente da Cunha Guimarães devemos a offerta de riquissimo estandarte para a nossa instituição.

## (1) Temmer elo Imstitmeto

Uma instituição da ordem daquella que nos aventuramos a Una fundar em nossa de lemma.
que the servisse de lemma. preclaro collega e profundo latinista Assim recorremos ao preclaro cone Due prestou a fineza de Dr. Furtunato da Fonseca Das escolhermos a que mais se prestasse remetter varias legendas para es intuitos. De accôrdo com os collegas de Diboramus » Quem ampara a in «Infantes tuendo pro Pat
fancia trabalha pela Patria." mais significativa nem mais expressiva Realmente não pode ser mais latinista.

## essa divisa, da lavra do estanalarte

## (1) nosso estanalante

Algtimas Exmas. Sras. Protectoras de nossa instituição julgara m de vantagem *a adopção de distinctivos
de vambolizasse o Institutô nẫ solemnidades. Directoria Geral, resol-
Nesse sentido de accôrdo ainda com a Dirimeira symbolizando vemos adoptar as côres verde e branco, a prime generosidade do a esperanlça e a segunda a paz e então da Cunha Guimarães posa esperanado commerciante Sr . Vicente da Cunde e branco com a conceituado um bello estandarte de setim verde e branco suimos hoje uncia suimos hoje do Rio de fanetro (com letras douradas sobre a parte vera). do Rio des tuculo pro-Patria laboramus (sobre a parte branca). Infantes tuchuto prospaneidade e solicitude a toda prova os gene-

Com uma espontane didio de Moraes \& C. se dignaram fornecer rosos negociantes irs. Jo verde e branco, distinctivos e sacolas da laçơs de fita de setim verde és diversas commissões de senhoras mesma côr e tecido, destinad com vantagem nos festivaes.

## que delles se têm usado

## Diplomats

Os diplomas do Instituto de Proteção a Infancia foram chrom olithographados na Casa da Moeda, em côres variadas, e offerecid os
pelos menores aprendizes daquelle importante estabelecimento do Estado, então habilmente dirigido pelo noss $\boldsymbol{\delta}^{\boldsymbol{E}}$ associado I)r. Ennes de Souza.

O primeiro desenho que idéalizamos foi completado pelo Sr. Taorda que graciosamente se prestou a offerecer-nos um modelo colorido e que serviu para que o conceituado artista Hilarião Tei colordo en xeo exemplares que nos foram offerecidos.

O desenho é original e significativo; do lado direito n'uma folha de papel encontram-se os dizeres do diploma; no esquerdo, f'um dos angulos, ha um grupo da «Familia indigente» reproducção n'um dos angulos, ha um grupo da «Famina indigente» de um bellissimo quadro de m 825 e laureado pela Academia Franceza com 3 medalhas e a Cruz da Legião de Honra.

Esses diplomas serão distribuidos em uma sessão solenne rea lizada especialmente para esse fim.

## Festivaes em favor alo Instituto

Ao concurso de um grupo numeroso de senhoras de nossa melhor sociedade (i) deve-se incontestavelmente o grande incremento que tem tido a nossa philantropica instituição

Comecemos a enumerar em ordem chronologica os differentes festivaes realizados em 1899 pelas diversas commissões.

## CONCERTO NO THEATRO 1OO RIACHUELO

## 3 de Setembro de 1899

Este bellissimo festival foi organizado pela «Commessão de Scnhoras de Iraja»» de que é digna Presidente a Exma. Sra D. Ma
thilde Barbedo. thilde Barbedo.

Concorretam muito para o brilhantismo de tão agradavel festa alem das Exmas. Senhoras da referida Commissão, os maestros Alberto Motta, Nicolino Milano, Luiz Billoro, Costa Junior e outros

Poucos dias depois a digna Commissão fazia entrega ao The soureiro do Instituto da quantia de $946 \$ 000$ producto liquido do magnifico concerto.

## CI.UB DRAMATICO DE S. CHRISTOVAO

## 7 de Setembro de 1899

O segundo festival em beneficio do Instituto foi levado a effeito nesse theatro pela operosa «Commissão de Senhoras do bairro de S. Christovão», da qual é digna Presidente a Exma. Snra. D. Jandyra Fonseca.

Attrahente foi o programma, havendo sido representadas 8 Badejo e Uma vespera de Reis, applaudidas comedias do nosso illustre amigo

Além de varios intermedios foi recitada pelo benemerito escriptor uma poesia de sua lavra, escripta expressamente para essa festa de caridade. Foi emfim um festival esplendido.

Muito concorrido esse espectaculo proporcionou aos cofres do Instituto a elevada quantia de $1: 600 \$ 000$.

$$
\text { THEATRO S. PEDRO DE ALCANTARA }{ }^{-}
$$

$$
28 \text { de Setembro de } 1899
$$

Coube á Exma. Snra. D. Adelina I.opes Vieira, Presidente da -Commissão de Exmas. Snras. de Santa Thereza», a organização de uma dos mais brilhantes festas que têm sido realizadas nesta Capital.

Artistas, amadores e amadoras de real merecimento, nesse magnifico espectaculo tomaram parte, inclusive, Nicrlino Milano, Billoro, Chaby, M. Wellisch, Tatti Machado, Y. Geslin e Olivia Cunha, além da caprichosa ogchestra de bandolins dirigida pelo maestro J. Couceiro.

Este grandioso festival, que se deve ao ingente esforço e ao - extraordinario amôr pelas creancinhas pob̉res, da Exma. Snra D. Adelina L. Vieira, produziu a elevada somma de $2: 646$

Foi valiosissimo o contingente prestado pela Exma. Snra D. Dulce de A. Pertence á organisadora desse festival.

> THEATRO DO RIACHUEIO

## 7 de Outubro de 1899

As Commissões de Senhoras do $1 \cdot e^{2}$. Districtos do Engenho Novo, de que são Presidentes Exmas. Snras. 1)D. Cecilia Mendes nho Novo, de que são Presidentice Ebeken tomaram a iniciativa de uma festa cheia de attrae Alice
ctivos.

Houve uma parte concertante, intermedio dramatico, assalto d'armas e fina lmente, um brilhante discurso proferido pelo illustre homem de lett as e presado consocio Dr. tambem da ins pirada poesia "Pela -
rita Alice Ebeken. festival produziu o saldo liquido de $670 \$ 000$.

- Esse delicioso festronn SAN'ANNA
- THEATRO SANT'ANNA

20 de Novembro de 1899
Foi devéras encantadora a festa artistica infantil no Theatro Sant Anna, organisada e leva a effeito com grande briknabo pelas Exmas. Snras. DD. Carlota Vieira- Souto, Maria Nabuco e

[^1]Germana Barbosa, as Benemeritas já bastante conhecidas de nossa sociedade pelos seus feitos de philantropia em prol dos que soffrem. Jamais no Rio de Janeiro se vilu espectaculo tão curioso e attrahente!

Creanças de 4 a ir annos, filhas das mais illustres familias, contribuiram com o seul prematuro talento e esforço, dignos dos maiores encomios, cm favor dos infelizes pequeninos desprovidos de carinhos e affagos.

Deixou as mais gratas recordações essa festa infantil; deliciosa e significativa que muito bem foi classificada «um mimo» pelo ithustre crition Arthur Azevedo, um dos mais prestimosos protectores do nosso Instituto.

Ao Sni Thesourciro foi entregue pelas Benemeritas organideras desse festival a quantia de Soo $\$ 000$, producto liquido obtido da venda de bilhetes.

## Kセ̈RMESSE NO PARQUE FLUMINENSE

## Fin 20 de Faneiro de IOOO

Graças aos esforcos e interesse da digna*benemerita deste Insti uto a Exma Sra. L) Luiza Evangelina de Campos Cabral, foi levada affeito no bello Parque da praca do Duque de Caxias, uma attrahente termesse, cofres da piedosa instituiç̃̃o que temos a honra de dirigir.

As Commissões de Larangeiras e de Botafogo cabem os nossos agradecimentos por haver sido essa kermesse realisada graças ao seu concurso valioso

## EXPOSIÇÃO DE ARTE

## Inaugurada em 12 de Marro de 1900

A um grupo de benemeritas e protectoras do Instituto de Pro ecc̃o e Assistencia á Infancia devemos ter tido a opportunidade de realizar esse certamen effectuado no vasto salão do Derby-Club.

Pelo catalogo abaixo pódè-se aquilatar quantos trabalhos de valor foram expostos

Catalogo da exposicío de arte ma beneficio do instituto de proteçaio e asistrencia a intancia do rio de janeiro. - inau protecgal e Asmsand dem de margo de 1900

Pintura
1 Amodo (Rodohpho), P'aysagem á aquarella; 2 Aurelio de Figneiredo, Marinha; 3 1'achinetti (N.), Praiade Icarahy ; 4 Anguste Petit, Paysagem oriental;'5 Baptista dia Costa (Joido), Ruinas; 6 Sonza Lobo, Paysagema; Eardim da Praca da Republica; 9 Vietor Meirellos, Estudo de cabeça (eroquis) 10. Victor Meirelles, Rstudo de mão (croquis) : 11 Raphael Fredorico, Fractas brazileiras; 12. Moleiros (Jos6 Maria Ae), Una capada; 13 Lopos Rodrignos Virgilio), Marinha (Palheta); 14 Henrique Goldschimidt, Marinha (Aqua-

Marimh (A, Anarella a laminute) 17 Castagnetto, Marinhat (Aquarella ab la minutr; is Luriliode Albuguerque Marinhte (eonchat); 91 Insley lacheeo,

 ebustial: : $2+$ belmiro de Ameida, Catertaras




 Penstudlo...;:

 Cmilia (1). P*

 th Fredat Alvaro), Eutradu da requadra do General Roca; (Henrigu4). Morinha (Alumrella); 50 Beatriz (D.), Natureza Suissa; 5;
 Thaysagem; 5t Froire Alfrelo), Marinht (estudo); 55 Carmen Maroig ( F . J.),

 (i) Anobymo, Miscellanct (annarella); 61 Juvanon \& Domingos Conto,
 compintura atharelat;
 at Jare dorsi (Copolla (D•), Marinha, 1 Éstacão, pintura a oleo em prato.

Escultura
69 Silva Pereira, O Schrayem, estatua (modelo vivo) ; 70 Bordallo Piheiro. V'uino estunando um guto; 71 Correia Lima (Jose Octavio), P'(stor
 73 Benevomito Cellini, Dr. Campos satles (medathao);



## Gract

(Bario) offerecido por, Qualro Biblico (Russo) gra má em aço.

OBISECTOS ARTLSTICOS em prata, ouro, aluminium, etc80 Borgarth (Manoel Guilherme.), Nscaler de ouro e prata, copia 1 Angusto Marinho (offerecte (1).), Dois paliteiros artisticos; 83 Luiz Rezende \& C., Cma pulseira de prata; 8t Lniz do Rezende dentenario; 86



Objectos diversos
00-Vieitas \& C. (offerecito por), Porta-cartões de bronze dourado; 91 90- ietas (oferecido pori), Porta-joias artistico de bronze dourado; 92 da Silva \& C (offericto ( Galheteiro com copos; 93 E. Coelho Gomes



 Cesta de tores de papel; 99 F . $\mathbf{A}$. Moreira © (. (offerecido porp, Expelho
 perain bordatu; 101 Mme Natte, (esta de llores de penna; 10: Anonymo
setimb

 bordado: © Mro; 10G Casa Grâo Tureo, Vaso de biscuit; 107 Maria Na-
 onvo; Dos Cicero Tercio Tavares (Dr.), lorta-cartôes de bronze dou-
 Francisra Monteiro de Barros, Um perfumador de bissenit; 11: Cecilia
Membes (1).) fores bordadas a ouro; 113 Maria C. dAssumpço Armelim, Alfiange japonez.

Grande numero de almofadas, bordados, crochets, joias, objectos de madeira, quinquilharias, etc., etc.

Apezar dos esforços que dispendemos e da abnegação das Benemeritas que cooperaram para o bom resultado da Exposição de Arte, os lucros liquidos obtidos elevaram-se apenas a cifra de $1: 263 \$ 120$, visto como as methores telas e outros trabalhos não encontraram compradores, pelo que os conservamos convenientemente guardados ate que as commissões de Exmas. Sras, resolvam aprovei-tal-os em faror dos cofres da nossa philantropica institılição.

A benevola cessão do Salão do Derby para esse certamen foi Sra 1) Carlota Vieira Souto

Cooperaram extraordinariamente para a realização da Exposi¢ão, comprocolo ao Salão do lerby e prestando se a effectuar a vende lo lithetes par as tombolas as dignissimas Benemeritas Exmas, Sras DI.: Cecilia Mendes, Carlota Vieira Souto, Dulce Pertcnce Maria Dinheiro Liza F Cabral, Joaquina Camarinha Cers, Julieta Ramos, Virginia Pennaforte de Arivo Mar Mas Alice Amado Arlica, Man Zialh Same, Maria Nabuco, Adelina lopes Viera, Aice e Cidalia diade, Guilhermina Moncorvo, Paulina e Adelina Andrade.

Prestaram grandes servicos a execução desse certamen a Bene Prestaram grandes serviços a execução desse centa a Bene nicrita Exma. Sra. D. Adelaide leitaoo, digna Presidente da Commis são do Engenho Velho, a Exma. Sra. D. Evangelina Monteiro de Barros, os Srs. I. Tenente Alamiro Mendes, Alferes Arnulfo Sarmento Dr. Azevedo Pinheiro, Capitão Borges do Couto e F. Fragoso, (o 1 Agente da Fregucsia do Engenho Velho e o $2^{\circ}$ do Sacramento.)

## A Infancia no Hio de Jameivo

(Artigos publicados na Gazeta de Noticias)
Desde a fundação do Instituto de Proteção e Assistencia a Infancia, que percebemos a necessidade de mostrar ao publico a
utilidare da sua creação, salientando os pontos capitaes do programma que estabelecemos

O Instituto é, como se sabe, destinado a amparar a creança
Os referidos artigos visam principalmente elucidar dous factos:não existir ainda entre nós um estabelecimento creado com o fim de cuidar sob todos os pontos de vista da creança na edade mais debil e mais tenra, qual a do nascimento até 5 ou 6 annos; 2 , expl. ana

Para executar aquelle de nossos desiderata, estamos procedende ao estudo descriptivo dos estabelecimentos de caridade ex nesta Capital destinados ao patrocinio da infanos de tal sórte que ao Esperamos completar esta serie de artigos ede tal sobre quas rminal-a tenhamos escripto um longo trabal Instituto.

## Patrimonio

O nosso digno Thesoureiro Geral, o Sr. Oscar de Carvalho Azevedo, tem sido inexcedivel em zelar pelos interesses do Instituto.
Dentre os donativos em dinheiro feitos no correr do primeiro no de existencia do Instituto alguns salientam-se pelo seu valor.
O maior donativo até hoje consignado é representado pela uantia de 17:144\$020 que foi designado pelo nosso ilustre Presidente honorario Exmo. Sr. Dr. Amaro Cavalcanti. Este bene Preside S. Fx angariada quando Ministro do Interior para o estabelecinento . uma escola correccional. Não havendo conseguido a sua nobre - de una intensão, reso partes ig as pacia á Infancia
$\mathrm{O}^{-}$segundo valioso obulo que mereceu o Instituto foi por parte do eminente Exmo. Sr. General Julio Roca, digno Presidente da Re publica Argentina que com benemerencia á toda prova, assignalou o seu estagio nesta Capital com a doação de averes da cidade.
a varias instituiçocs dição foi o Instituto especial e expontaneamente - Nessa distribuição foi o Instato entor contos de réis, a maior que coube ás instituições brazileiras.

Tāo importante dadiva muito nos penhorou tanto, mais quanto Tão importante dadiva muito nos penhorou tanto, maçadas pelo foi ella acompanhada de propriu punho do illustre General.

Abaixo deixamos consignados os maiores donativos feitos durante o anno de 1899 a 1900:
Dr. Amaro Cavalcanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . General Julio Roca.
Dr. Campos Salles
Candido Gaffrée
Ed. P. Guinle.
Simão da Porciuncula
as Merces.
Ao Cor intermedio do Conselheiro Camelo Lampreia
ngariado pelo Exm̄o. Sr. Conde de Figueiredo...
1:000\$000 1:100\$000 $560 \$ 000$ $560 \$ 000$
$510 \$ 000$ $500 \$ 000$ 500 , $500 \$ 000$ $500 \$ 000$ 500\$000 $400 \$ 000$ 400\$000

## Fundo social

Segundo os dados do Sr. Thesoureiro o Instituto de Protecção a Infancia adquiriu em um anno, isto é, desde a data de sua fundação até hoje ( 24 de Março de 1900), donativos 56:132\$905.

Dessa quantia uma parte ( $32: 576 \$ 900$ ) foi applicada em apolices da Divida Publica que representam o valor cm conta 38:200\$000; o excedente 23:556\$005, acha-se Unidos do Brazil. corrente no Banco ca Republica dos Estad. os differentes

Desde que fomos gradativamente adquer a menor despeza, ou obulos, estabelecêmos definitivamente nao melhor dizemos, tocar no Capital angaraso, caridosa instituição installação provisoria out definitiva đa nossa crogramma, tendo,

Temos seguido a risca até hoje esse nosso progransarias. custa de nossa bolsa particular, coberto as desperas necessarias.

Infelizmente a epoca que cra atravessamos, em qtiu conseguis dade da vida é extraordinaria e notoria, não permisos necessarios semos no decurso de um anno de piopag
ao prompto furrecionamento do Instituto. graças ao prestimoso con-
Resta-nos, porém, a esperança de, gaçalios da Imprensa e da curso das Commissões de Senhoras constituindo um patrimonio até sociedade em geral, podermos ir constituide idéal.
termos a fortuna de ver realizadade para essa campanha, nem o amor
Não nos faltando a tenacidade para intento em brcve tempo.
pela causa, parece-nos Conselho

## Facones por intenmedio alo Conselho Mnnnicipal

Espontaneamente os honrados membros do actual Conselho ion Municipal, ta podendo, em vista do estado equa subvenç̃o que permitta a vorecer o nosso patring procurado indirectanente coomanutenção do estabeleciminto, perar para a prosperidade do las pela Prefeitura á uma contribuição mensal

Abaixo damos resumidamente a lista dos differentes projectos decretados pelo Conselho Municipal no corner do nosso primeiro anno de existencia.

Projecto n. 95 - 1899 - Cuncedendo ao cidadão Francineo Salles de Torres Homem nermissao para a cons Pedregulho ao Tmentas, durante 80 annos - $A$ vigorar dentro de 4 annos aximo.
no maximo. - $\quad$ de 21 de Setembro de 1899 pelo Dr. Sezario Alvim - Prefeito Municipal.

Projecto n. 164-1899-Concedendo aos cidadīos Theodorico Teixeira dia Silva e souza e Francoin Cober permenha inhat

Dí́ 1008000 menses durante 30 annos - A vigorar no prazo maximo de 5 annos.

Prejecto n. $110-1899$ - Concedendo aos cidadaos Vicente de Toledo e Augusto de Almeida Torres para a construção de uma ou mais usinas de ar comprimido, nesta Capital.

Dá 100 : 000 mensaes, durante 30 annos; a vigorar dentro de 3 annos no maximo.
Setembro de 1899. Dr. Cezario Alvim, Prefeito Municipal, em 30 de

Projecto n. 109-1899- Concedendo ao cidadão Pedro von Collen permissão para a const
a Vargem Grante. 2 annos.
Sancerionado pelo Dr. Cezario Alvim, Prefeito Mínicipal, pelo de-
creto 1 . 713 , de 14 de Outubro de 1899. creto n. 713, de 14 de Outubro de 1899.

Projecto n. 742, de 20 de Março de 1900. Sanccionado pelo Dr. Coelho
 Teixeira
a Iraja.
a Iraja. $100 \$ 000$ mensaes, durante 30 annos. A vigorar no prazo maximo de 4 annos.

Como se vê, o Conselho Municipal é dos poderes publicos aquelle que primeiro mostrou desejo de contribuir para a realização de nosso desideratum, que é, estamos certos, o de toda a nossa população.

## Contribuiç̃es mensues

Apreciando as vantagens que muitas instituições, não só nacionaes como estrangeiras, tem haurido da acquisição de modicas contribuições menstes para auxiliar a sua manutenção, resolvêmos tentar mais esse meio de augmentar o nosso patrimonio

Já existe uma lista de contribuintes e com o correr do tempo e os esforços de todos que se interessam pela nossa philantropica creação, é de esperar que o honra lo thesoureiro do Instituto, de accôrdo, com a dignissima Benemérita Exma. Sra. D. Adelina Lopes Vieira, prestimosa Thesoureira Geral das Commissões de Senhoras. consigain grande copia de mensatidades que virão fazer crescer o nosso patrimonio ao cabo de pouco tempo.

Não nos falte esse concurso, nem, o vosso incondicional apoio até hoje demonstrado, e teremos, em curto prazo, a gloria de vêr transformada em realidade a ideia para a qual tem convergido as nossas forças.

Recebam todos quantos para isso têm concorrido o nosso eterno reconhecimento, que é o das creancinhas innocentes e puras á serem soccorridas pelo Instituto de Protcção e Assistcncia a Infancia do Rio de Faneiro.

Sala-das-Sessōes, em 9 de Dezembro de 1900.

Dr. FPoncorvo Filho.
Director-Fundador.

ANNEXOS

AO
RELATORIO DE I899 á 1900

## Annexo $\mathbf{N}^{\circ} .1$. <br> Acta du installação publicada n’"O Paia' 2 de Inneiu'o lle 1900 .

INSTITUTO DE AKOTECÇÃO E ASSLSTENCLA A INFANCLA
acta da insteathaçato
Aos of Thase do mez de Marco de 1899 remidos no predio da mat dat
 termos or motivodestit remiāo-
 que tenha por time de que tanto carece, preenchendo dest arte nimatituto a

phograman da creação do nostteto
 I Fica ereata, com ond Jankibo, mat instituço philantropicit que estabelecer:í sua séde na nossal capitat, en convencionado.

1I. Na primeira remião da junta fundadora do instituto nomeara-su-hat
 essa humanitaria instituiga, a directoriage
que devem anxiliar a fundagao dins.
III. Fste instituto tera por sobre as ereancas pobres. doentes, def 1o. Exerece sua protecrao sobre as reas etc., da nossa capital. tnosas, maltratadas, moralmente abandonadas, co., dacio nat clasee pobre,

tagao adequada sob a protecgadogoverno ond dompletas possiveis, sobre tacio adequar a cabo investigacoes, as mais completas posacao, ronpas
 habitacao, educaço, instruegao, nesse, sentido os estorgos dat diversat pretexcão, tratandodle co associacoes de caridate

4? Diffundir entrean familas pobres e proletarias nocoes clementares hy . do pubico, independentes das in
 5o Regulameutar, se possiv for, of
para favorecer indirectamente a infancia. para favorecer 60 Fomentar a creagag do pequenos asylos de maternidade cécles, narat

[^2]eceber o atimentar durante o dia as ereancas memores de dois annos, infinantosmas mates se entregam aos trabalhos habituates; de jardins de nfancial ete., the
fo Concorrer, por todos os modos para gue nejam creadias no Hospicio
cional de Aljenados, como dependencias do mesmo, escolas para imbecis, idiotis, cte.
s" Com acquiescencia do governo, entrar em relaçōes directas com os
Institutos dos Cegos o dos Surdos-Mudos, para que a elles sejam recolhidas odan ils creancas cneontradas nestandos, parcumstancias.
!e: Proteger, pelos meios it que possa dispor, a inspeção hygienica

10: Crear, logo deporis de fundado o instituto, we dispensario centraz lamentepohres-que-t elle-recoreremt notando de todas as reconhecimonte cuidadas as que apresentarem defeitos physicos, forem rachiticas, anemicas, delseis, etc. (le M11" (2112
do Rio do Fundar, posteriomente, pequenos dispensarios nos bairvos pobres lo Rio do Janeiro, destinados tambem ao tratamento das creancas.

130 Fiar, quanto possivel, pela vaccinação das creancas que forem
do Vaceinico Mnnicipal.

14 : Jogulamentar e exercer vigilancia sobre o trabalho das creancas
indintrias para evitar as fadiras excessivas, o surmenafe, e todas as has inhustris, para evitar as fadigas dxcessivas, o surmenage, e todas as onscoplenciats quede
$15 "$ Fxercer sua tutela sobre os meninos maltratados on em perigo
and physicos, hainituates on excessivos; 20 , os que, em consequencia da negligencia culpach du seus paes, estejam hiabitualmente privados dos cnidados indispensavis; $\quad$ or que por habito se entregarem a mendicidade, a prios lia celade; as ereangats moralmente abandonadas.
Neste ultimo caso estão: $1^{n}$, aquellas cujos paes tenham nad conductaz
notoria e cancandalosa ; os, as creancas cujos paes se eutregarem habitualnotoria " cscandalosa; \%o, as creancas cujos paes se entregarem habitualment. í "mbriague\%; ; 3?, aquellas cujos paes viverem da mendicidade;
$4 \%$, atmella cujos paes tenham sido condemnados por' crimes de qualquer "specie.
16 ". Forecer a creacão do sociedades protectoras da infancia nos 16 Pavorecer a creação do soci
differntes dintrictos da nossa capital.
IV. Todos os favores do instituto serão feitos a custa de un fundo formado com os donativos que consiga adquirirdo publico da nossa capital
e dos recursos piedosimente concedidos pelo governo e pela municipalidade.
 facultem seu yalioso concurso á direceão do Instituto

Acceita esta indicação, foi unanimemente approvado o seguinte projecto de estatutos, formulado pelo Dr. Moncorvo Filho:
projecto de estatutos do instituto
[Segrem-se os estatutos, jূ publicados em edição a parte.]

Por proposta do Sr. Oscar de Carvalho Azevedo foi nanimemente acclamado director-fundador do Instituto o Dr. Moncorvo Filho.

O Dr. Moncorvo Filho, agradecendo a alta distinceano que the acaba (o) ser conferidit, assegura empenhar os sens methores estamados: roalizaçun de tal commettimento oprab de Campos

Presidente honorario do Instion
Vice-presidente honorario, o Dr. Amaro Cavalcanti. Membros honorarios, os Srs.: Dr. Fran, Dr. Olyntho de Magathaes, Joaquin M, D, Carlos Bathazar da Silveira, Genurad Jos Cesario do Faria Medeits Malidet, Dr. Severino dos Santos rentareebispo D. Joanain ArcoAlvim, Dr. Join Baptista de Sampain Thome da Siva, os Membros do
Municipal, os Governadores dos Estados o o Corpalles, Mme. Amaro Caval
Protectoras benemeritas: Mme. Campos Salles, Mme. Amaro Camelo Lampreia e Mme. Pedro Chercanti, Mme. Ao erprevalo. Procede-se em seguida 〔 eleicáo da compostal : Dr. Pedro Chermont; Vice-presidente, Dr. C. U. Cavat eanti ; Thesonreiro, Oscar do Carvambary Luz; 3? dito, M. Moreira dia Silva. Procedendo-se 亿 eleição das differentos commissocs, hearim Commissão da imprensa: Conselheiro Ruy Barboza, Dr. Ferreira de Aranjo, Dr. Benjamin ranknin Ramiz Galvado, Manoel de Oriver CommenArthar Veridiano Civen Salvador Santos, Dr. Paranhos Pelerneiras, Coelho Netto. José do Patrocinio, Olavo Bilace, Beliunino Carneiro, Jovino Ayres, Meileiros o Albuquerque,

Commissão para angariar donativos do Estado e da Municipalidade: Seundor Quintino Bocayuva, Sonador Dr. Antonio Azeredo, Do Barros, Dr. Indio Bariao do Rosirio, Coronel Meiro Francisco de Panla Maryrink, Lopes Trovão, do Brazil, Deputiulo Conselniro Ficente Machado, Senzdor Dr. Lopes Deputado Deputado Alcindo Guanabara, Deputado Dr. Lima, Deputado Dr. Augusto Dr. Leoncio Correia, Deputado Dr. Bat
Vero eommissão para angariar donativos publicos: Dr. José Rodrigues de Commissão para angariar donativos Freira, Monsenhor Ray minndo da Azevedo Pinheiro, Schastiano de Pinho, Evaristo Varle do Bra, Commendador tacurnssii, Alberto Corte Real, Raul Perreira, e Barão de Quartim.
Luiz Fernandes Villela, Luiz Valerio da S

## pa parte da ordem do dia

Discussão de propostas
Dr. Moncorvo Filho propōe que seja dirigido um appello a generosidade das senhoras brazileiras, que certamente se compenetrarerarem com o nitarios e civilizadores inturor sua realização. Foi unanimemente approsen piedoso concurso em favor da de oliveira Rocha, muito vadal a proposta. irno redictor d' 1 Noticia, accentuando convictanente julga poder affirmar que se propōe it issociação que acaba de sor sema semistinçato de cor politica, que a imprensir desta cip realidade este desideratume, para converter em nma rea nosso grandioso paiz. da civilizera seguidit encerrada a sessino ; e eug, selista do Castro, proprietario. que 6 assiguadi pelos presentes. Pedro Evangelista des]:

## Annexo $\mathbf{N o}^{\circ}$. 2.

## Actas das sessões da Directoria Gerral do Inestituto

As actas das reuniões de Directoria, acham-se lavradas ém um livro especial pelo nosso illustre consocio e amigo Sr. I)r. Alambary
Luz, digno 2 . secretario em exercicio.

## Amexo No. 3.

## Rennines das Commissĩes de Senhoras

Sendo da maior vantagem aproveitar o desinteressado e valiosissimo concurso das Senhoras brazileiras, logo depois da fundacão o Instituto em quasi todas as freguezias desta Capital organiza-ram-se Commissões de Benemeritas de nossa Obra pia, com ofim de angariar, por todos os meios, donativos e promover festins em favor

Havend piedosa Instituição
irigidas Hendo necessidade de que taes Commiss̃es, cada uma dellas dirigidas por uma Presidente, se entretivessem com a Directoria Geral do Instituto na organisação dos meios de adquirir obulos, ficou resolvido que se effectuassem sessões pericdicas da I irectoria
ques assistissem todas aquellas Commissões,
Rista, Realmente assim succedeu até 31 de Iezembro de 1899 . Em vista, porém, do accumulo de trabalhos e da importancia adquirida pela propaganda das dignissimas Exmas. Snras. de nossa melhor methor sociedade que se empenham pela creacão do Instituto, Benemeritas Benemeritas pertencentes áquellas commissões para que o côrpo de commissionadas pudesse operar independentemente em prol do nosso desi

Na ultima reunião de Directoria em 1899 foi entāo eleita a seguinte Directoria Geral de Senhoras.

> Presidente: Exma. Snra. D. Germana Barboza
> Vice « " " « Dulce Pertence.
$2^{2^{2}}$ "
$\begin{aligned} & \text { Maria N } \\ & \text { Adelina }\end{aligned}$

Daquella data em diante as sessões de Senhoras tem sido effectuadas na ausencia da Directoria do Instituto sendo as deliberações ahi-tomadas lavradas em actas que devem existir em um livro especial a cargo da digna $I^{\text {a }}$ Secretaria.

Abaixo inserimos algumas patavras que tivemos occasião de proferir nas reuniões das Commissões de Exmas. Senhoras.

Euns Senhoras, - Meus Senhores :
Aventurando-me a fundar entre noss o Instituto de Protecsãor Assistcncia á Infancia To Rio do Janciro tive o intuito de dotar esta cidade. a mais importante da America do Sul, com una instituiçio de caridade ba
das existentes na Capital da Republica.

Esse commettimento a que me abalancei vindo prencher una enorne lacuma exisente em nosso meio social, em bem de nossos creditos de paiz civilizado eque caminni, to lado das grandes naçós que marchan na vanguarda do progresso. de antancia de todas as energ
nossa Patria.
Unir tão bello movimento requer uma somma incalculavel de
difficil seria a todos nós de prompto realsan do novo Instituto obre

For assim pensando que jugue acertado pratica para evitar naufragassem os nosso sobre bases solida
ingentes esforcos.

Passo a ler o programma que estabeleci
(Segue-se o programma já iuscrto na acta de installacão.) Dispensario de molestias

 asto programman que emprehendi, e de mais facil execuçio. embornen possa prestar a riamente valiosos e avultados os serviço que fortuna. z. Porque conheco sole jamente o quac parte da populaçio para a qual aqui a molestia atrophiando o orgamismo. defeito physico o cyclo vital e produzindo a reenuca, impossibilitando-a de uma ou mais funcçe.
conn que veio ao mundo ande a ento magreza e deblidade acan vezes uma iuvalidez perenne.
taes filhos? Na Policlinica do Rio de Janeiro, estabelecimento creado entre nos Dr. Moncorvo que fundou nesta cidade o prime estano serio de experiencia sobre a indigencia, tenho um estagio de cerca de ro amos uma grande parte da infancia desta pupulos a penuri
capital.

As principaes cidades do velho mundo, da America do Norte e das Republicas latinas mesmo, contam um ou mais Dispensarios de Molestiass de
ptos a exercer a assistencia medica ás creanças que delle le que representaráo o inicio dos No Rio de Janeiro serí o primeiro installado aquelle que representaras, pelo noss incalcula
nstituto.
nstituto.
Para a realização desse primeiro passo a que me refiro, a magnan
desta Capital tem ja me prodigaizado poderoso auxilio. Não era somente isso que se me tornava necessario. Era mister que o commettimento merecesse o mais decisivo impulso, que o
dade-a mulher-patrocinasse a nov os bons officios vy tuLuas, para a realização dessa Foi asal
sublime Obral Não recorri em vào a beyevolencia a cada uma competia, e antes quee me tecinto. já ainda nâo empossadas das attribu toesas quanto honram neste moment causa da humanidado pessoalmente dirigir-min incomparavel energia e grande amor pee e Assistencia á Infano bene fazia sentir, podendo vangloriar-se o onquistado a sympathia publica, o prestigio cia do Rio de Janeiro. de assiminsider cone augmento
necessario $\mathbf{e}$ ao mesmo tempo oconsideraventor
necessario e aias attingiu a somma de 15 contos de réis.
mais de 50 dias Vêde pois Fxmas. Senhoras que o rostanos a todos nos a satisfação pe havernos
dos meus ingentes esforsos e retion das contribuido para a ma

Ao concluir estas rapidas phrases que a vv, Exas. tenho a subida honra de dirigir, cumpro o sagrado dever de agradecer. com om maior desvanuecimento, a distincção por VV. Fxas. a mim dispensada, acudindo ao meu appello, com os meus mais ardentes
votos para que não arrefegam VV. Exas. o interesse com que encetaram tão alevantada votos para que não arrefesam VV. Exas. o in
pratica em pról da fraqueza e da invalidez.n
(Discurso proferido pelo Dr. Moncorvo Filho em 25 de Junho de 1899.)
«Minhas Senhoras.-Cada vez mais nos convençemos de que a mulher representa na psychologia humana o ser no qual são mais vivazes e poderosos os sentimentos de piedade e de altruismo: oo sen affecto e incoutestavelmentes superior ao do homenem, sua
abnegaçio maior do que a deste; ella representa a ternura em toda a sua plenitude. A Seja-nos licito lembrar a proposito as palavras de Gayau, too fecundas em verdade; a A politica seria parai a mulher uma occupaçao esterii e pouco pratica; a philantropia hoje nma verdadeira sciencia que se pelaciona com as partes essenciaes da economia diviar todos os males humanos as instruçōes de beneficencia, a que ensina or on ponco a grande miseria eterna.n
Do mesmo modo que julganos nāo podér a mulher abdicar o papel a que corresponde na familia, do pape que the pertence da creança, nâo pode ella tăo pouco eximir-se, na socierefere a infancia desamparada e doente. E' com o maior desvanecimento que temos, na presente occasião, a honra de
dectarar, no que concerne aos sacrificios e provas de abuegação pela causa da caridade Infaucia, impossivel seria encontrar maior dedicação, maior solicitude da caridade a Infancia, impossivel seria encontrar maior dedicação. maior solicitude e mais amor
do que as dispensadas por vv. Exas. a Instituição a que nos abalançamos a fundar. Fstamos conscios, näo fosse o vosso valioso patrocinio a par dos vossos ingentes
incontestes esforços, nâo teriamos hoje a fortuna de poder affirmar a VV. Exas. e incontestes esforços, năo teriamos hoje a fortuna de poder affirmar a VV. Exas.
nào estar longe o dia em que nos será dado ver installado, a bem dos nossos creditos e nâo estar longe o dia em que nos será dado ver installado, a bem dos nossos creditos e
da nossa civilização, o Instituto de Proteção e Assistencia á Infancia do Rio de Janeiro. Agradecemos, pois. penhoradissimos a vossa prestimosa comparticipação nessa
grandiosa cruzada de beneficencia e caridade.n
(Discurso proferido pelo Dr. Moncorvo Filho na $3^{a}$ reunião das Commissões de Senhoras em 27 de Agosto de 1899 .)

Foram tão tocantes as phrases pronunciadas spor uma menina alumna do Collegio Williams, em uma das sessões, que desejando a divulgação de sua leitura, abaixo as exaramos. .

Discurso pronunciado pela alumna do Collegio R. Williams, Aser Cantanhede, por occasião da entrega ao Dr. Mohcorvo Filho da quantia angariada entre as alumnas do mesmo collegio, e destinada ao Instituto de P. e Assistencia a Infancia do Rio de Janeiro
m * Snr. Dr. Moncorvo Filho. - As alumnas do Collegio R. Williams offerecem-vos um pequeno obulo para juntar ao patrimonio do Institito que o vosso espirit
concebeu, e pelo qual trabalhais com todo o ardor de vossa alma generosa.
da idéa que vos trazemos vale pouco, porém vale alguma cousa mais a espontaneidade dos espiritos infantis, que tentam atravez de todas as classes se approximar e amar. Á sombra da sublime caridade, como se approximavam e amavam outr'ora, ao magico que iam ouvir-1he os celestes conselhos.
agasalho nos coraçes générosos come teno pouco aos que nada têm, aos que procuram extranho aonde possam abrigar-se do funesto inverno.

Aceitai e dizei aos vossos pobresínhos: esta partiu de coraçices aonde a Caridade
 desabrocia,
uma lembrança de sympathia e fraternidade que vos mandam os vossos anniguinhos
desconhecidos, abandonando um instante os brincos da meninice afinm de peusar desconhecidos, abandonando um instante os brincos da meninice afinn de pensar
um pouco nos filhos do infortunio. seus irmãosinhos na terra, irmá dos anjos um pouco

## Commissões de Benemeritas lo Instituto le Proteccĩo e Assistencia i Infancia alo Rio ale Thneiro em 1899.

DIRECTORIA GERAL
D. Germana Barloza, Presidente; D. Dulce do Azevedo Pertence, VicePresidente; D. Carlota Virirat Nonto, We Seretaria;

COMMISSATO ESPECIAL
Organisada por proposta de D. Maria S. Santos Cherneont
D. Amma G. de Campos Salles, D. Leonor de Campos Salles, D. Sophia de Campos Silles, D. Helenia de Campos Salles, D. Miaria S. Sintos Chermont, D. Guilhermina the Andrate Moncorvo, D. Stellit Wilson, D Asaura
 Bernardina Azevedo, D: Maria Dias Brandon, Mme. Camelo Lampreia D. Antonieta Cerqueira, D. Eponina Cirvica D. Maria Adelade de Mende Mendonga, D. Isolinit de Mendonea, Firmino, D. M. Beatriz Cota. e D. Lauca, Cottal.

## COMMISSOEES PARCIAES

Commissāo do cattete
D. Dulce de Azevedo Partence, Presidente; D. Julia Guimarães, Mme. Carlos Bamdeira, D. Beatriz de Carvalho Limad, D. Marie
D. Alice Fialho, Presidenter: D. Cidahia Fialho, D. Isolina Solomé D. Alice Fiatho, Presidente; Corina Tavares Bastos e D. Urania Argollo silvaho. commisioto do engenio velioo
D. Adelaide Leitio, Presidente; Viscondessa Schmidt, Baroneza de D. Adclaide Leitaio, Presidente; Viscondessa Schmidt, Baro

> commissião de s. josé
D. Alice Faller, Presidente; D. Maria Pereira Monteiro, D. Corina
Morata
comussĩo de paquetá
D. Elvira Pinheiro Freire, Presidente; D. Adelina Alambary Lnz, oira e D. Firiniania Gomes dos Sintos.

## Annexo ${ }^{n}$ ". 4

## Relatorio do Thesoureiro

Por motivo de molestia, não poude infelizmente o nosso honrado thesoureiro fornecer-nos, a tempo, o seu relatorio completo para ser annexado ao presente relatorio.

Para obviar esse inconveniente procurámos, na primeira parte deste trabalho, dar conta aos leitores do principal movimento financeiro da instituição.

Por outro lado compromettemo-nos a publicar, em occasião opportuna, o balanço geral do Instituto no setu primeiro anno de existencia.

## Annexo N". 5.

A primeira circutar expediala:


$$
\begin{aligned}
& \text { Ro } \\
& \text { Rombernane }
\end{aligned}
$$

D. Marial Augusta Monteiro de Faria, Presidente; I). Jesulua Chaves Faria.
commassio me s. Cumstorio

Presidente. 1). Amelial Fonseca, D. Brazilia


Commissto de habangembas
1). Tuiza Evangelina de (ampos (abral. Presidente: I). Natalina de




 Georgina Tobi

COMM
D. Lamra Eheken, Presidente: 1). Aliar Eleken. 1). ('lotilde Ache D. Lamra Eheken, Presidente': D. Aistorina de Oliveirat Fontenclle

> commissāa bo rio completion
D. Maria da Conceicão de Azevedo Macedo. Presidente; 1). Julia Silva, M, Maria Elizah Silva, D, Sarah de Maredo Koares Tara Passos: Mracemather Siva o D. Addat Machado ed Silva.
commissióo de bradí
D. Mathide Barbedo, Presidente; D. Maria Savio Machado, D. Maria Aranjo Mota. D. Amelia Reis. D. Aniatia Moreiry brmmont, t. Me Araujo Moreira Drummond, 1). Ceceilia Sampaio, D. Jandyra Motta e 1. Ernestina sayão Machado.

## Annexo $\mathbf{N}^{n} .6$.

## Modelo dos vales para donativos

## AUXILIO Á INFANCIA

Illm. Sar. Director-Fundador do Iustituto de I'roteção e Assistencia á Infancia do Rio de Janciro.

Communico-lhe que póde mandar receber á rua

$$
d e . .
$$

$\qquad$ .mensacs com que
concorrere para anxilio do puatrimonio desse Instituto atéo mez de. $\qquad$
$\qquad$ asseignateia :

Data,............de de. $\qquad$ . 16

Modeto do cartão que a este acompanha

```
INSTITuTO DE Proteccão e ASsisTENCiA A INPANCIA
```

Exm ${ }^{\circ}$. Sur.
Roga-se a V. Ex. a grasa de uma piedosa csmola para a installagão de tão Inunanitaria instituiçũo, de antomão ficando immensamente agradecida a sua

DIRECTORIA.

Approvado unanimemente, Archive-se. Sala das Sessões, 9 de Dezembro de 1900.

## Assignado :

Pelo Presidente : Alamiro Mendes.-Vice-presidente.

## INSTITUTO <br> D

PROTECÇÃO E ASSISTENCIA A' INFANCIA Do


## RELATORIO ANNUAL

(RESUMIDO)

- (De 1900 a 1901)
apresentado á

24 de Março de 1901
por seu
- director-fundador


## Dr. JKoncorvo Filho

- 


©xmos. Srs. Ronsocios:

De accôrdo com as disposições do Art. $6^{\circ}$ § I dos nossos Estatutos, desobrigo me hoje gostosamente do dever de apresentar 0 relatorio de todos os trabalhos do Instituto de Protecção e Assistencia á Infancia no seu segundo anno de existencia, de 1900 a 1901.

Ha realmente 730 dias que em uma modesta sala do predio da Rua da Lapa n. 03 , então minha residencia, reuni um grupo de prestimosos amigos e chcio de fé abalancei-me a propôr a fundação do Instituto, cuja creação me parece agora mais que nunca necessaria, inaliavel mesmo.

Sempre julguei a tarefa penosa, nunca, porém, inviavel tão humanitaria ideia!

Todavia, com o correr dos tempos pude assegurar-me de que o patriotismo dos nossos concidadãos e o altruisino que preside aos seus actos é superior aos que vulgarmente se lhes attribue; hei tido verdadciras surprezas e não fosse o valiosissimo apoio que minha ideia teve a fortuma de merccer, certamente não se teria em mim avolumado, como succedeu, o desejo ardente pela consecução do meu ideial, não me consagraria, como vae acontecendo, quasi todas as horas de minha vida á esses variados encargos que tomei sobre meus hombros, sacrificando muitas vezes, permittam-me dizel-o, interesses da profissão que exerço e d'onde colho os meios de subsistencia.

Só assim, com sacrificios e dedicação, comprehendo a defeza de uma causa como esta, para a qual todos os esforços são poucos.

E si é verdade que alguns escólhos tenho encontrado na humanitaria campanha em que me empenhei, não posso omittir um facto devéras honroso para a nossa sociedade - qual o de ter o meu tentamen despertado os sentimentos de não pequeno numero de philantropos que. concorrendo materialmente para installação do Instituto, jámais se furtaram a prestigiar a idéa com o seu concurso moral e palavras de animação para que eu proseguisse na caridosa empreza.

Ao indizivel confôrto que me trouxeram tão significativas homenagens, veio juntar-se a satisfação produzida pelo incondicional apoio da mulher brazilcira representada por uma pleiade de Exmas. Senhoras do que tem de mais elevado o nosso meio social e que se identificando com a grandeza da causa santa, se decidiram,
com a simplicidade e a nobresa de virtudes que as caracterisam congregando-se em commissōes nas differentes freguezias do Rio de Janciro, angariar obulos e promover festivaes com o unico fito de constituir um fundo para inicio da magnanima Obra de Pro teccão á Infancia pobre deste abençoado torrão.

Pouco e pouco progredindo, embóra sem o bafcjo official, ganhando incentestavel merecimento, or ganhantir fortalccido ccm o auxilio Geral, definitivamente organizada em 9 de Dezembio do anno passado.

## Divectoria

Annunciada' a eleição para Presidente, a Junta fundadôra em boa hora, lembrou o respeitavel nome do Exmo. Snr. General Quintino Bocayuva, o eminente homem de Estado, o o e legendario republicano, o primoroso jornalista, e logo a assembléa o elegeu unaninemente, prevendo os innel cidadão.
que ao Instituto pudesse prestar esse notavel cides tem deixado em
S. Exa., rico de dotes intelctian er toda a sua existencia um rastro luminoso e jum infatiravel e conserva sua pujança juvenil em todos os sets actos quer como escriptor emerito de rara erndição, quer como politico, quer como escriptor desde os memoraveis tempos da propaganda patriota

Na physionomia tranquilla e serena de $S$. Exa. vaga sempre
Na physionomia trançuilla e serena de S . Exa.
orriso e em seu coração se aninham tão sómente sentimentos o sorriso e em altruismo.

Levados por esse conjuncto de predicados foi que depuzemos levados por esse confucto da instituição de protecção ás nas mãos creanças pobres, cujos entre nos, porque rem principalmente nas edades pridestinada a amparar o pequenino, principais carece de carinho e meiras da vida, quando o ser humano mas carece de carinho e cuidados.

Não se enganou o Instituto em entrever, com a nova acquisição, a prospera carreira que lhe estava reservada.

Embora profunda e muito justamente preoccupado com questões mais alta relevancia, inherentes ao cargo de primeiro Magistrado da Estado do Rio de Janeiro, S. Exa. o Snr. General Quintino no Estado do Rio de Janeiro, $q$. Lie lhe é peculiar, sentindo ainda com o fidalgo cavalheirismo que e movido pelo seu nobilissimo uma vez vibrar opel da humanidade soffredora, acudiu ao appello sentimento em prol da humanidade a presidencia da nossa modesta insque the era feituão. Só o prestigio do seu nome valeu ao Instituto uma pance no conce maior progresso, além do merecimento que ganhou no conceito publico nestes trez ultimos mezes.

Pódese, pois, antever o brilhante futuro reservado a esta associacão que, começando do nada, sob o influxo apenas da minha pouca valia reunida a um intenso amor pela causados pegueninos, ponseguio atravessar dous annos de luctas por tempos bastante consegu a penoser e préstes, estou certo, abrir suns portas aos desvalidos e doentes que d'ella tanto carecem.

E como não pensar assim si pảra a realização desse philan tropico e civilisador desideratum eu tenho a gloria de possui companheiros de Directoria operosos, de tempera rija e capaze dos maiores sacrificios pela causa que abraçámos!

Alamiro Mendes, o nosso Vice-Presidente tão distincto nas maneiras, quão infatigave! e zelozo no cargo official que occupa, maneiras, soldado das fileiras legaes na Revila de 6 de Setembro, o valente soldado das fileiras legaes na elementos de prosperidade todos o sabem, e um desses freciososere qualquer empreza que tenha a fortina de possuil-o

Alberto Corte Real é um brazileiro que no Commercıo desta Capital soube impor-se pela sua honorabilidade e valor moral a Car de um talento superior. E' a elle que está confiada a guarda par de um talento stiperior. Eualade de seu thesoureiro. Pequenos não teem sido os serviços já ha um anno por elle prestados a nâo tecm sido os serviço

Fedro Evangelista de Castro, estimadissimo em nossa sociedade, - Secretario do Instituto, tem-se tornado credor de nossa estima pela attencão dispensada a muitas questões resolvidas, graças a sua solicitude e affabilidade.
José Carlos de Alambary I,uz é um nome sobejamente conhecido e dispensa nos aqui todos os louvores a cue tem dircito. Como 2 Secretario sempre modesto e bondoso, de uma doçura de trato captivante, jámais se furtou a nos orientar sobre assumptos rarios de administração do Institutn, concorrendo com bastantes serviços para que elle conseguisse chegar ao ponto em que se acha.

## Commissides de Senhoris

As Commissões de Senhoras representam, a meu ver, o papel mais precioso na humanitaria propaganda. Nada mais sublime, effectivamente, para a mulher brazileira do que procurar os de minorar a sorte das creancinhas que soffen molestia ou da fome por falta de proteç̧a e asist.

Desvanecido com o apoio que thes tem merecido o Instituto eu agradeço a todas as Benemeritas das Commissōes e faço voto para que dispensem sempre o seu valioso concurso á causa que pargamos com o intuito de prestar a patria um serviço em bem do seu progresso e da sua civilisação.

## Movtalialade infantil

io preciso chamar a attenção para o pauperismo que já vae Nato preciso chamar a de a miseria começa a apparecer com lastrando nesta Capital, onde a miseria muitos paizes europeus. os horrores da que se observa em marias vezes, no sacerdocio da fisso tenho-o
profissio que exerço. movido pela impressão dolorosa que taes Foi principalmente mon e o descalabro social, permitscenas me causaram, de tam-me a expressão, verificado no que me levaram a encetar a grapho-sanitarias entre nos, de outro, queccão e Assistencia á Ininiciativa de crear o Instituto fancia.
E.m um trabalho sobre a mortalidade infantil que remetti, - m . ha dras, ao Nontevideo, tive infelizmente a occasião de mostrar que agora cm Montevideo, a nossa populaçã quanto antes, postas en execução para tolher severas nio form quant mortalidade infantil e mortinatalidade e os passus, (al cxcessira dos nascimentos no Rio de Janeiro. Esta é a augmentar o numcro, dos em que, pelas estatisticas se reconhece unica Capital do mundo em que, pere natalidade.
um excesso da mortalidade sobre a natalidade.
F. qual o meio mats
semethante descalabro socia publica e desta é
F: estabelecermos a erdadeimos praças a a assistencia á Infancia que devos medidas de protccȩão, amparo e tratamento das creano existem em natlis, maltratadas out doentes, por meio de leis, como existem em nallat, maltratadas naçocs outras civise sentido o projecto que presidio a fundação do caridade e nesse sentido a lacunas existentes, encarando a questăo sobrenosso, preenche as

## Predio

Deste que nos aventurámos a espinhosa tarefa nossas vistas se linalo man a de qualquer que se prestasse aos fins monio adquirido a exigidos pelo estabecima ram recorrer aos altos poderes articulares, como a do precedente aberto para outras Fscola 15 de Novembro de recente creaçã, hel utilidade publica, proprio nacional para que o Institur. pudesse quanto antes funccionar. Benemerita Commissäo não foi até

Infelizmente a supplica da Benemerita Commissão nāo foi ate hoje attendida e é por tal rasão que o Instituto de Protecça sistencia á Infancia não poude ainda acolher deba

## Imprenst

O grito de alarme que me foi dado letantar ha dois annos conO grito de alarme que me forande parte de nossa infancia e a tra o estado deploravel de, uma grande dente ao estabelecimento de propaganda que desde logo iniciei tenlenidade social, tocou a sensimedidas coercitivas de tar grande camalistas e escriptores que com bilidade e o patriotisione se tem occupado da questão.
louvavel solicitude e interesse as de Arthur Azevedo, Olavo Bilac,
Pennas brilhantes como as de Arto Solvo Ramiz Galo José do Patrocinio, Alvares de Alaudio Junior, Julia Lopes de . ILopes Trovão, Agenor de Roure, Cla Guabara, Gama Fernan meida, Medeiros e Albuquerque, Alcinar des, Constancio Alves, Urbano Duarte, los Seidl, Baptista Coetho e outros, Len, Mestrando a necessidade abordado a questão, com rara habindade dar dos pequeninos e fraque á sociedade brazileira se 1 mpo de cuidar
cos de hoje, para que sejam os fórtes de amanhâ. do nosso fôro deve
A Evaristo de Moraes, o distincto advogado do nosso a causa da infancia um livro primorosam.
de «Creanças abandonadas e criminosas».
Além de outros trabalhos por memorias apresentadas a varios seductor e utilissimo assumpto em Setembro do anno findo, uma conCongressos Menicos, realizei do lamentavel estado das creanças poferencia na qual me occupei bres entre nós, demonstrando enta ancialle momento.
Instituto cujo programma enuncici naquelle momento.

## Congresso Nacional

Tive o anno passado o inexprimivel prazer de ver chegar até o Tive $o$ anno passanal os echos de minhas palavras. seio do Congresso Nacional osens da estatura de Bernardo de MenNo Senado Brazileiro homens da estardino de Campos occupadonça Sobrinho, Lopes Trovão e tá infancia, por cccasião de ser ramse da protecçãoc da assistencia a Senadores um projecto assiapresentado pelo primeiro daqueles gnado por mais de 12 decional ao nosso piedoso Instituto.
installação em proprio no sido approvado em primeira discussão, não Esse projecto tendo sido appres haver sido surprehendido poude proseguir ed sessão annual.
pela terminaç o da sessão annual.
No recinto da Camara, o prestime das rêa chamando a attenção do Congresso palidade, tere a bondade creanças nesta cidade, a par da diminutia natalidade, teve a bardoad crean as conclusóes de uma memoria de mina a de ler as conclusoes de pelo IV. Congresso Brazileiro de Medicina com Cirurgia.

Pouco tempo-depois o illustre e sympathico deputado A ugusto
Pouco tempo-depois o illustre e sympa bem concebido projecto Severo submettia ao Juizo da Cam
creando um imposto de $5 \%$ sobre os premios de Interias, cujo productn, na importancia de 600 contos annuacs, seria dividido em partes iguaes para auxiliar a manutenção da Maternidade, da Iiga contra a Tuberculose e do Instituto de Protecção e Assistencia á Infancia. Fisse valioso projecto assignado por 84 Srs. Deputados despertou larga discussão da parte dos Drs. Augusto Severo, Henrigue ladgen e Bricio Filho que, com a erudição que os caracterisim, dissertaram largamente sobre a indigencia e a penuria de nosea infancia, salientando as vantagens de se amparar a iniciativa dassa creacano que propuz.

Foram porém baldados $t$ odos os esforços dos philantropes que Forameso no mosso modesto Instituto; no Congresso Nacional se lembraram do nosso modesto Institato a emenda sobre loterias, apezar de subseripta por 84 repr
da Nação, dos mais prestigiosos, foi regeitada in limine!

## Mnmicipalialade

Essas malogradas tentativas de obtenção de auxilios por parte do Estado, estenderam-se tambem as que emprehendi procurando conseruir o concurso da Municipalidade do Rio de Janeiro.

Sol, a administração do Exmo. Sr. Dr. Coelho Rodrigues apresentei realmente um requerimento em nome desta Directoria, impetrando de S. Fx. a graça de permittir que o Instituto fosse installado em parte do proprio municipal á rua do Passeio em que funccionára - P’daćcờuln então extincto. Fsse requerimento cuja solução, tudo - Pava a crer, fosse então favoravel, mereceu despacho completámente negativo.

Fises factos mão vieram em nada arrefecer o meu enthusiasmo pela ideia; antes, pelo contrario, obrigaram-me a redobrar de esforçis para a acquisição dos meios de leval-a a effeito.

## Conselho Municipal

O actual Conselho Municipal cujos membros se têm mostrado algum tanto interessados pela creação do nosso Instituto, em varios projecton de concessões diversas têm proposto a obrigatoriedade de uma contribuição de $100, \$ 000$ mensaes aos concessionarios emquanto durarem as empreas.

Como se verá no annexo n. 1, o prazo para inicio de taes contribuiçoes é em geral prolongado; alem disso algumas dessas concessocs janderadas caducas e outras vetadas pelo concesso
Prefeito.

## Festivaes

1) ós festivàes em beneficio do Instituto relatados no annexo n. 2, a Exposição de Arte, do Derby Club e o Espectaculo infantil, do Eden-L avradio foram levados a effeito por iniciativa de Benemeritas
desta caridosa instituicão. Para o primeiro quasi todas as Exmas. Sras concorreram brilhantemente $O$ segundo, uma festa excepciosion namente bella foi organisada pelas Eximas. Sras. Dd. Germana Pinto Barboza, Ca devem de serviços Dulce Pertence e Maria Nabuco, as quaes tanto de instituiços de o nosso Instituto e um numero nao peque quaes teem sido beneficencia e caridade em nossa Capital para muito preciosa a existencia de tão dignas Bemfeitoras.

Os dois outros festivaes effectuados foram um no Boliche Sant'Anna e outro no Jockey-Club o qual foi levado a efre illa a bondosa acquiescencia de seu Presidente o illastre Sr. Dr. Cosila Ferraz. Muitas lienemeritas entre as quaes a Exaa Sra. D. Cecilia Mendes, a infathavel batalhadora pela causa diss innocentes, incum biram-se de cridur esforcos para que essa festa tivesse real brithan birmo e proporcionasse boa renda a nossa instituição. Devem ser tismo e proporcionasse boa concorrido bastante para o exito dessa citados como festa os nomes das Exmas. Sras
Maria Magno e Alice Fialho.

## Donctivos

Dentre os differentes donativos materiaes feitos no correr de ,00 a devo salientar por se haverem constituido ele1900 a lyor atos de grande incremento e permanente auxilio a nossa Obra (annex $\begin{aligned} & \text { n. 3). }\end{aligned}$

Quero referir-me ao poderoso concurso a que se propoz a ComQuero referir-me ao Villa Isabel offertando em Dezembro do anno panhia Ferro-Carril de vila sassa oresgate mensal dos seus coupons, a um real cada um, para passado o resgate mensal dos serso
gmento do nosso patrina de coracão magnanimo pulsando pelo bem da
A' um estrangeiro de coraça Dr. Carlos Muller, digno Director patria que o hospella, o distincto Dr. Carlos nualer, dapuella Companhia, devemos a humanitaria proposta.

Logo nos primeiros dias do mez de Janeiro, em qua pequeno, os belecida a medirla, começaram a affluir em no bilhetes de passagem d'aquella Companhia havenomettendo serem primeiro mez a 120 mil e no segundo a $3^{11.900}$, prometten sempre crescentes as remessas, tendo em vista o espirito altamente altruista desta população.

De accôrdo com os outros Membros da Directoria, tenho dado como estimulo, trez brindes mensaes aos que maior numero de collocadô nos elegantes cofres verde e coupons teem remettido brancos fornecidos graciosamerios dos jornaes diarios e nas estações dos bonds.

Incitadas por tão caridoso exemplo varias emprezas e casas mmerciaes começam já a imitar, nesse ponto a Companhia de Villa Isabel.

F, assim que o estabelecimento de fumos do Sr. J. Macedo Portugal, sito ao Iargo da Carioca n. 6, offereceu, ha já alguns dias, o resgate dos chromos de seus apreciados cigarros «Dominó», a cinco reis cada 4 m .

- Os Srs. Britto e I acerda, proprictaries da casa ". Jupyra» offerectam 100 , ris por cada par de calçado que d'ora avante venderm eo Sr. C. A. Lopes, dono da fabrica de "Cicarros Globo" communicou tambem estar resolvido a resgatar a 5 ros cada um os rotulos de seus productos industriaes. Fimfim es Srs. Cezar Gomes $\mathbb{E}$ Comp. em delicada missiva ha dois dias scientificoul a esta Dircctoria haver resolvido, do mez de Abril em diante, emittir taloes correspondentes as rendas effectuadas, resgatandoos mensalmente a zinti ris cada um.

Alem destas casas commerciaes, outras já prometteram contribuir coń uma porcentagem sobre generos diversos para anxiliar a realizacão da grandiosa Obra de Protecção e Assistecia á Infancia.

O Commercio, essa poderosa alavanca do prosereso das nações, com a generosidade que sempre o caracterisou, tem sido para o nosso Instituto um dos mais vigorosos factores de sua prospera carreira, apui contribuinclo com valiosos obulos para ansmento do patrimonio, como registram as listas de subscripcan, alli ofterecendo graciosamente os seus prelos e o material necessario para as differentes impressocs typographicas de que não tem porlicio prescindir a nossa instituicão. Neste particular não se podem olvidar, sob pena de commetter a maior das injustiças, os estabelecimentos commer ciaes dos Srs. Fernando Freire, Jeronymo Silva, J. A Gumarães, Ribeiro Macedo \& C. e Almeida Narques, que contribuiram de modo assa\% valioso, para umi consideravel economia por parte do In assa\%
F. assim que teem sido impressos papeis de escriptorio, livros, officios, enveloppes, pregrammas, circulares, listas, diplomas e até os nossos Estatutes cm un'a edicão de mil exemplares!

Com a citação desse facto acode-me assignalar um outro que deve ser registrado e que representa para todos nós um padrāo de gloria.

Quero referir-me ao desenvolvimento financeiro do Instituto.

## Movimento financeiro

Como se sabe dous longos annos temos atravessado sempre em continua e crescente propaganda, procurando usar de todos os meios para acquisição de um capital com que possamos realizar nosso aspirado intento.

Não poucas vezes, desde o dia da fundação do Instituto eu e os meus nobres e estimados companheiros de Directoria tivemos de satisfazer despezas de todö o genero.

Sempre, porém, até a solemne data de hoje, o fizemos de nossa bolsa particular para que nāo fosse onerado o Instituto com a sahida

## de dinheiros, embora destinados á prosperidade da humanitaria empreza.

Realmente $\delta$ nosso sacrificio attingiu a não pequenas proporções; demol-o, porém, por muito bem empregado e dest'arte tenho a ventura de poder declarar jámais haverem, os nossos honrados e operosos thesoureiros, tido a opportunidade de archivar em seus livros-caixa, despeza alguma directamente feita com os dinheiros sob a sua guarda.

Agora, porém, que a administração do Instituto vae já se tornando bastante difficil pela variabilidade de serviços, pelo accumulo de trabalhos de toda a sórte, tudo se acompanhando necessariamente de despezas de maior vulto, sou forçado a propor a acquisição de um on mios que serāo gratificados por conta de uma parte da renda que já possue a instituição e mesmo graças a pequenas porcentagens sobre as cobranças de contribuições que forem angariando.

Com relação a thesouraria do Instituto convem declarar que em Maio de 1900 por ter de se retirar para a Europa o Sr. Oscar de Carvalho Azevedo, passou este ao novo thesoureiro então eleito o Sr. Alberto Côrte Real, todos os haveres peatencentes a nossa instituição, deste recebendo o Sr . Azevedo a respectiva quitação, como consta do livro de actas da Directoria.

- Pela leitura do ultimo balanço apresentado pelo digno actual thesoureiro (annexo n. 4) se verifica que o nosso patrimonio se elevou no decurso de dois annos ao valor nominal de 71:647 040 que . junto a ultima doação de $38: 238 \$ 230$ is. actualmente ainda no - Banco da Republica, pretaz quantia superior a cem contos de réis, o que é relativamente bastante, considerando-se a época que atravessamose as difficuldades de todo a sorte de que está nossa população assoberbada.

O facto mais importante da vida do Instituto no anno social de 1900 a 190 foi essa doação de $38: 238 \$ 230 \mathrm{rs}$. em data de 31 de Dezembro do anno findo feita pela Associação Protcctora dos Orphãos polres flhos guido gar o seu patrimonio.

A acta de assembléa geral especialmente para esse fim convocada e publicada no Fornal do Commercio, de 16 de Dezembro de r900, foi subscripta pela benemerita Directoria e dignos fundadore e por cérca de 50 associados da referida Associação.

Está em via de conclusâo a escriptura publica para legalidade completa da excellente doação e por isso devem ser lembrados com comple Sras. DD. Germana Barboza, Carlota Vi ores os nor Dia DramVieira Souto, Dulce Pertence, Alo Silvado e dos Drs. Costa Ferraz, mond Franklin, Urania de Arg.lo Silw Silva pessoas todas que se Drummond Franklin e Sr. Moreira da Slva, pessor esforçaram consideravèlmente para que fosse realizado o vantajoso donativo.

Pela leitura do annexo n. 6 vê-se que a sympathia da parte do nosso publico generoso e sempre prompto a amparar as grandes ideias, tem continuado. E tanto assim é que varios bemfeitores, alem dos já citados em meu primeiro relatorio ( 1899 a 1900 ), offertaram espontaneamente seus serviços profissionaes, alguns dos quaes teem sido, com grande proveito, pela Directoria do Instituto aproveitados.

Com gentileza extrema e excepcional dedicação o Club União Commercial tem-nos, desde que iniciámos nossos passos em prol da Infancia, prodigalisado o seut valouniões do Instituto os seus confortavens saloes para as despercebido tão valioso auxilio e Justn e pois que não passe despercebido tao mais vivo agradeaceite a
cimento.

Com o intuito de manifestar á Augusta e Benemerita Loja Maçonica Dous de Dezembro toda a minha gratidâo, aguarde posse positalmente esta opportunidade, para que de modo saliente posse assignalada a significativa
na minha humilde pessoa.

Honrando-me com um sonvite para discorrer, em uma conferencia, sobre os humanitarios fins da nossa instit lição, acudi solicito ao benevolo appello dirigido pela Benemerita Loja e tive então a agradavel surpreza de vel-a mandar imprimir a referida conferencia em follheto, cuja publicação importou em quantia pouco inferior a + oo 000 , offerccendo em seguida toda a tiragem de r.000 exemplares an nosso Instituto, para ser por elle distribuido e 1.000 exemp em beneficio do seu patrimonin.
vendo

Fm nome desta Directoria traduzi o nosso reconhecimento por tão elevada prova de apreço.

## Fallecimentos

Rendendo homenagem aos que desappareceram da vida no correr do anno de 1وoo a rgor, depois de haverem prestado serviços ao nosso Instituto, representando-o, compareci aos funeraes dos nossos saudesos consocios Ferreira de Araujo, Manoel Cotta e Magalhães Calvet.

Apresentei tambem condolencias pessoaes aos nossos prestimosos Membros fundadores Srs. Manoel Onofre Ribeiro e Mario Paulo de Almeida, o primeiro pelo passamento de S. Exma. consórte e o segundo, de seu extremoso pae.

Enviei pezames tambem a digna Benemerita Exma. Sra. D. lice Faller, Presidente da Commissão de S. José, pela morte de Alice Faller, Presidente da Commissão de S. Jose, pela S. J. A. um irmão e ao nosso Membro Benemerito e Prote
Guimarães por haver perdido seu extremoso filho.

Tenho, emfim, chegado ao termo da minha exposição sobre os trabalhos do Instituto no periodo do seu segundo anno de vida de
de 1900 a 1901 e antes de terminar não me posso exhimir de uma obrigação de honra.

Lançando uma semente util como a do emprehendimento a que me propuz, não pensci que tão cedo ella fructificasse e no entretanto depois que me aventurei a tratar da proteção das creanças, diversas associações destinadas a tão nobre fim teem-se já organisado em nosso paiz, o que prova a valia de nossa humanitaria campanha.

Ao que devemos, porém, em grande parte tão proficuo movimento?

A' mognanima imprensa desta Capital, a qual me vendo desinteressadamente advogar a nobre causa dos pequeninos, correu pressurosa 30 men mão generosa e forte e emprestou-me, com a sua solicitude eo ine carecia, n'uma tarefa de tanta responsabilidade e estudo!

Desobrigo-me, pois, de um sacrosanto dever, patenteando, nestas linhas, á imprensa brazileira o eterno agradecimento da Directoria do Instituto em nome de todos os seus membros, como echo das infelizes creancinhas desprotegidas e que nelle encontrarão effectivamente a salração ou attenuação dos multiplos e variados males que a affligem.

Calar seria uma falta, d'onde me nasceu esse vehemente desejo de contribuir para o melhoramento das condições em que virem as creancinhas pobres em nossa Capital cuidando-lhes da alma e do corpo.

Ha onze longos annos que diariamente, na Policlinica do Rio de Janeiro, de visu observo quantos estragos vae já produzindo a miseria, a penuria e a indigencia nesta Capital.

Previra os beneficios que iria prestar esse estabelecimento pio, meu pae o Dr. Moncorvo, seut fundador, quando ainda em 1874 cm seu livro sobre "o exercicio do ensino medicn no brazil» proclamára a necessidade de se crear, entre nós, um servico especial para tratamento das creanças pobres, semelhante aos existentes em Paris, Londres, Vienna, etc.

Alimentando sempre essa ideia e reconhecendo cada vez mais a utilidade da execução do seu programma, teve a suprema ventura de inaugurar em 28 de Junho de 1882 a Policlinica do Rio de Janeiro, Obra para a qual muito concorreu o braço forte e bemfeitor do Obra para a qual muto eno Dantas. 1) antas.

Entre os Serviços de Clinica logo creados, inausumente tem Moncorvo o de Molestias de Creanças que ininterruptamente tem funccionado até hoje, havendo soccorrido cerca de 13.000 pequeninos.

O meu estagio nesse Serviço, tão concorrido, vasto theatro tanto de estudo scientifico como social, deixout-me mutas vezes profundamente commovido pelo estado lastimavel em que dezenas de infelizes alli eram conduzidos em busca de allivio a seus males.

Nenhum problema mais digno de ser resolvido em nosso paiz, penscieu, do que esse que toca a alma nacional e cuja resolução não mais póde ser adiada
«A proteç̧ão da infancia abandonada, disse o distincto philantropo italiano Cavaglion, não deve ser considerada uma societade de soccorros, mas uma empreza de renovação moral da sociedade pela educação da creança, tão indispensavel como a instruç̧̃̃o obrigatoria, porque a proteç̧ão da creança é o preparo do homem sem apoin natural a todas as aptidōes da vida».
Não temos o direito de mostrarmo-n'os impassiveis quando
Nan les sobre o futuro das creanças, cssas almas nozas a innocenmeditamos sobre o futuro thes chama Bernardin de St. Dierre.
©, «Desgracado o egoista que se desinteressa da infancia!" ex-
«Desgraçado o egoista que se desinteressa da infancia." exclamava

O marco que hoje lançamos, com a solemnisação do $2^{\circ}$ anniverversario de existencia do Instituto de Proterção á Infancia, significa. que jámais nos fraquearam as energias para realizar o nosso desideratum.

A coragem e a perseverança de que careciamos na caridosa empreza, haviamos bebido nas paginas da historia da vida de São Vicente de Paula, historia tão seductora quão :nstructiva.

Quem ousará negar ter deixado esse vulto no mundo um admiravel excmplo de bondade e devotamento pelas creancinhas debeis, maltratadas e abandonadas, das quaes se constituiu o maior patrono?

Como outros tem o genio da sciencia ou das artes, o da politica ou da guerra, S. Vicente de Paula era dos homens que tinham o genio da Bondade. Por sua fecunda impulsâo estes comprehendem a humanidade como o mais importante de todos os progressos, o que consiste em augmentar o valor moral e a diminuir o mal physico. Quaesquer que fossem os serviços immediatos prestados por um São Vicente de Paula a seus contemporaneos, por mais admiravel que pareca a figura desse homem do povo inclinalo para os abismos do soffrimento, é á distancia que comprehendemos a extensão da gratidão que the é devida; e cada dia que se passa melhor o averiguamos, com que the e devida; e cada dia que elle espargio e que teem tranformado o germinar das se
a alma moderna.
-
Nenhum exemplo outro prova, com mais clarividencia, o quanto vale-a iniciativa individual de bondade, que em Vicente de Paula, muito bem cogno mito bem cognominado o Pac da Caridake ema por instincto os um maravilhoso poder de contagio. Vicente amava por instincto es seus semelhantes e a caridade foi
como que uma irresistivel vocação

Na perigrinação pelo mundo, graças a suas palarras cheias de amor e de justiça, o Pae da Caridade, operou nas consciencias, ate mesmo refractarias, uma verdade ra revolucão moral e foi assim que conseguiu, sem difficuldade, reunir ao redor de si uma phatange de piedosos que lhe offereciam o seu nome, o seu credito e a sua bolsa. piedosos que lhe offereciam o seu nome, o seu cregação e de perseve-
Entre os muitos que secundavam a Obra de abneg
rança do grande philantropo, resalta o nome de Legras, a nobilissima senhora cujo coracão, cheio de devotamento, esteve sempre ao serviço dos pobres e des enfermos

Essa collaboradora dos grandes e memoraveis feitos de Vicente de Paula, acompanhando-o no sacerdocio da caridade, prodigalisava cuidados aos doentes pobres e levara o alento aos depauperados pela fome e pela miseria.

A grande Obra de Vicente de Paula foi principalmente a de soccorro ai infancia abandonada que succumbia ao frio da noite, ameaçada de cahir nạs mãos dos mendigos de profissão, dos exploradores de creanças.

Lá figura em Paris o Hospicio «des Enfants assistés» que representa a maior gloria da vida de S. Vicente de Paula.

Foi elle realmente quem, em 163 S , fe\% em favor dos pequeninos sem lar e sem paio, uma verdadeira cruzada, obtendo o edificio da Sũo Victor onde installou o grandioso estabelecimento que tanto honra a Franca.

Esse bemfeitor da humanidade em uma época de desolação e de ancustia, como aquella em que conseguiu realisar prodigios de tão fecunda benemerencia, deixou ás gerações que the succederam um fecunda benemerencia, dempo de amor e de altruismo.

Os sentimentos due elle desenvolveu têm enternecido as almas modernas e nos ensinado a compartilhar de todas as fórmas de soffrimento - tal é o contagio da bondade.

De um individuo ella segue o seu caminho atravez da sociedade e atravez de seculos.

Eis porque conservar-se ha sempre irresistivel á sedução pođeasa e salutar da figura de um \'icente de Paula.
Historia alguma, melhor que a sua, far-nos-ha comprehender até que ponto póde uma bella acção possuir a virtude da propaganda infinita.

Agradecendo-vos a attenção com que me distinguistes ouvındo as presentes palarras peço permissão para, terminando, reproduzirvos uma opinião abalisada e instructiva.
«Proteger contra a molestia e a morte o berço de seus filhos, é para qualquer paiz o mais imperioso dos deveres, como o mais palpitante dos interesses.
"Como se deve, pois, agir para forçar a viver os que nascem debeis: Como preservar aquelles que, bem constituidos, estão todavia ameaçados de succumbir por carencia de cuidades intelligentes ? O interesse ao mesmo tempo humanitario e patriotico destas questōes, é tão evidente, que se seguirá com emoção os esforços moravilhosos feitos todos os annos em prol de milhares e milhares de existencias infantis, cuja saude está em nossas mãos».

Dr. IT)oncoruo Filho,

ANNEXOS
AO
RELATORIO DE 1900 á 1901

## Annexo $\mathbf{N}^{\circ}$. 1.

## Concessöes do Conselho Mrunicipal

I - Decreto n. 742 - Linha de honds de Madureira a Trajá - Concessão ao cidadao Abocerto P. Pacea mez Instituto, desile o estabole cintento do tratego

II - Projecto n. 14- Linha ferro-carril da Estacão do Riachuelo á Penha-Concessao a José Gomes Dias. Apresentado em 23 de Marco de $1900 ; 1000$ por mez para. o mstitato, prego.
trafego
III - Projecto n. - Linha de bonds do Bemfica a e Francisco Michel, 100 \$000 mensaes para o Instituto. Apresentado em? 29 de Setembro de 1900
IV - Projecto n. 85 - Linha da Estação de D. Clara a Realengo - Concessāo ao coroniel Francisc Siqueira Queiroz e outros, 100 oot mensaes para Apresentado em 12 de Outubro de 1900.

## Annexo $\mathbf{N}^{\circ} .2$.

## Festivaes em beneficio alo Instituto

I-Exposigía de Arte-Realizada nos saloes do Derby-Club, de $1: 2$ de Marco á 8 de Abril de 1900
Renda liquida....................... Nota.-Os quadros e oljeccos de mator valor não tendo encontrado compradores, arham-se guardiddos afim de serem aproveitatos em
casiáo opportuna.
II - Festival infantit-Realizado no Eder-Theatro, itua do Lavradio-Conston de comedias, canconetas, mon
Maio de 1900 .
II - Bolicile SaNTANNA - Funçato offerecida ao III - Bolicies $\begin{aligned} & \text { Instituto em } 16 \text { de Maio de } 1900 . ~\end{aligned}$
V - Jocker-Club - Corrida em prol do instituto

- Jocker-CLCB - Corridat and pro Exomo. Sr. Dr. effectuada com ansistencia do Ex de 1900 .
Renda liquida apuradar até $2+$ de Março de 1901


## Annexo $\mathbf{N}^{\circ} .3$.

## Donativos materiaes

I-J. A. Gicmanibs- (irculares, recibos, impressos $\}$ Cumprido.
II - Ribeiro Macedo \& (\%.- Programmas, cartós ? Comprialo.






 Instituto-- (Off. a Soc. de Agricultura 13razi-
leinal) dido


 vendido.

 cada um.)
X - Loma Magonica Dors de Dezembro - 1.000 "xemphars dat conferencia Prla Infinnia. re-

XI - Mabstro Dr. Olegahio Tavabia - Offereci-
 UB Eiote
XII - Clueb Eaterpe - Concerto ralizado am

 valat Zalia, expostos á renda no estabeleci- cebida a im-

XIV - Axrono Goxcantes Curz- - exemplares de $\}$ Idem.
XV - ANoxvmo-s exemplares da polka intituladat $\}$ Sdem.
XVI - Fembeira da rosa e Cabooso Jrvion - Pro- Ainda não remesa de Soo rés por exemplar due for vendido cebido pelo
XVII - Comipanila de Yilla Isablel - Rescate men- Cumprin sal dos coupons de passagem a $\left.1 \begin{array}{l}\text { Resgate men- cadal mon }\end{array}\right\}$ Cumpriu em



 calcato "A Jupa", promessa de 100 rés por Ainda não inicadapar de calsado qume venderem, a comesar riou.
XXI - J. Macebo Portigal - Respate dise chromos ? Vac comegar a XXII - C. A. Lop

XNIV - Companilia p $\left.\begin{array}{l}\text { ebrance para serem depositados os conpons } \\ \text { da mesmat companhia e as esmolas do Instionto }\end{array}\right\}$ Cumprin. da mesmat companhia e as esmolas do Instituto

## Annexo $\mathrm{N}^{\circ} .4$ <br> Balancete do patimmonio do Instituto de riotecç̃̃ e Assistencia i Infancia do Rio le Janeivo

EM $0^{0} 0$ DE MARCO DE 1901

| Em apolices da divida Publica . | 38:200-5010 |
| :---: | :---: |
| Fin inseriperoes de :3 "Io do Banco | 20:400800) |
| Emprestimo sob cauciog. | 5000000 |
| Dinheriro em deposito garantid |  |
| Dinheiro em caixa. | +508:00 |

S. E. on O. - Rio de Janeiro, 20 de Margo de 1901.

O thesoureiro,
Alberto Corte Reat.
$\bullet$
xposigáo annexa ao balaneete do Instituto ine Proteção e Assistencia á Infancia do Rio de Janeiro, feita pelo sed thesotreiro em 20 de Marco de 1901.
 que dia a dia chagam ao men conhecimento offertas valiosas o espon-
taneas, gue provan exuberantemente of altrnismo en sentimentos cari-
 cionar as que temos recelido nltimamente. Do Dr. Bernardo Ramos, 100\$00; ' la Lxna. Sra. D. Garcia Corrêa, $100 \$ 000$; de um Anonymo, man-

Sra. D. Luiza Corrata Garcia, 100 000; de $u m$ grupo de amigos do thesoureiro, 1 rusow. O facto mais importante a registrar é que esperamos
realizar cm poncos dias a transferencia do patrimonio da dsociacáo dos Filhos dos lefensores da latriat of que foi pela sua Directoria generosamente doalo :a nosso Instituto, nat importante somma de $38: 238 \% \% 30$, o que clevarí inmediatamente í quantia de 109:885s:20) os haveres da nossa Associaço. Na ultima reunião do Instituto, realizala no satão do Derly
 sentemente a Thesonraria esta mandando cobrar os mezes de Janeiro e Fevereiro do corrente amo e tem a satisfagão de annmeiar que os recibos apresplntará a vida da nossa Associaçao. Parte do capital do Insti-
 cariat de setembro do anion passialo, pois que se acinva depositada no "ral dado prever tad yrande desastre
de 3 Wisa importandia, conforne oblalancete, foi recebida em inseripcōes de 3 "'lo devera ser resgatada dentro de cinco annos, conforme o ús dá 6 pequeno, mas não temos ontro caninho a seguir, senâo o da espera do resgate. Tai jeenso que o Instituto poderá com vantagem empreqar os sens haveres disponiveis cm boas hypothecas, porque além da garamian que "sse emprego de capital offerece, oha a vantagem dos juros que sempre se ohtem at taxas mais clevalas. Dois annos são passados e se nesse curto periodo de propaganda o nosso Instituto consegnin haveres superiore a conto e nove contos, quanto nāo conseguirá elle no dobro
dess periodo, agora fue a propaganda estín fita e que umat corrente de desse priodo, agora the a propaganda está feita e que umat corrente de
sympathia surge do todos os lados em prol de nosso Instituto, cono ainotheose rommeradorat dos esforcos e da dedicasão extrema do Bene-
merito Fundador Dr. Moncorvo Filho.

Rio de Jameiro, 20 de Marco de 1901.

> - o thesouteiro

Alberto Côrte ${ }^{-}$Real.

## Annexo $\mathbf{N}^{\circ} .5$.

Commissões de senhoras
QCANTLAS ENTREGUES DURANTE O ANNo DE 1900 a 1901
I-Commissío bo Rio-Comprido - Em 9 de Agosto

 - (1). Laura Ebeken), em 7 de Setembro do

IV - Commisaio ine sivta Thereza - (i). Adelina
V - Commissán de s. Cirmistovao- Producto de


Total.

## Annexo $\mathbf{N}^{\circ} .6$

## Offerecimentos de serviços profissionnes -



Approvado unanimemente. Archive-se.
Sala das Sessões, 24 de Março de 190I.
Assignado :
Pelo Presidente: Alamiro Mendes.-Vice-presidente.

## INSTITUTO <br> DE

PROTECÇÃO E ASSISTENCIA A' INFANCIA


## RELATORI0 ANNUAL

(De 1901. a. 1902)
apresentado á
SESSKOSOLEIXINE
realizada em
14 de Julho de 1902
POR SEU
DIRECTOR-FUNDADOR
Dr. J̌oncorvo Filiho


1902

# Exmas. Senhoras: <br> Meus dignos consocios: 

$\qquad$

Identificado com a ideia de dotar o nosso paiz com um es tabelecimento de assistencia á Infancia, pondo em contribuição tudo que de mais hodierno recommenda a Sciencia e a Philantropia não trepidei em dar execıção ao meu plano e eis•que, pela terceira vez, vos trago a relação minuciosa dos trabalhos empreheńdidos ez, vos apresentar em 24 de Março de 1890

São passados tres longos annos e cerca de 4 mezes, sem um minuto de repouso, sem um momento de desanimo na lucta inante que eu e meus nobres companheiros encetamos com o intuito de contribuir para a realização do nosso ideal sem duvida, a contribuir para a realização do Brazileiras.

Não nos faltaram dissabores; não deixaram de vomitar sobre nós suas espurcicias os da matula relapsa dos reptis invejosos, dos beleguins e dos nullọs, sem que fêlizmente chegassem a nos ma cular siquer de leve as repugnantes torpezas e perfidias sobre_nó jogadas.

E' que magnanima era a causa, descommunal o nosso esförç( e vehemente a corrente de sympathia que rapida e progressiva mente ganhara a nossa Obra. Nada, porem, arrefeceu o nosso enthusiasmo nem a nossa tenacidade e labôr.

E si ha campanha em que mais sacrificios fôsse preciso empenhar i essa que gloriosamente vamos vencendo, desinteressadamente empregando para isso os nossos melhores esforços.

Está iniciada-ninguem o ousará contestar-a verdadeira proteccão e assistencia á Infancia entre nós.

Resta arora que espiritos mais adeantados, que intelligencias mais robustas e que os abastados de nosso paiz, continuem a mais robustas e que ando como merece, em beneficio da Orie iniciada, cona

Que a ideia é sã e utilitaria basta lembrar que ella acaba em Fevereiro deste anno, de ser abraçada pela Liga contra a mortalidade infantil creada em Pariz, sob os beneficos auspicio do grande vulto politico que se chama Waldeck Rousseau.

Dest*arte tere o Brazil a ventura de ver tres annos depois de encetada a nossa campanha, a adopẹion cm l'rança na alludida Liga, de fins mais cu necnos identicos ao do nosso Instituto, que áquella adheriu cm mensagem por mim enviada.

## Homencrgem cos modtos

Antes de iniciar a enumeração dos fäctos relativos ao Instituto não posso dzixar de render aqui a sincera e justa homenagem a que teem direito os nossos dignos collaboradores roubados-á rida quando innumeros e valiosissimos ainda poderiam ser os sous servions á nossa obra.

De Mare de rgor ate esta data tivemos a registrar o pas. samento dos sequintes associados: Des Joaruim pinto da Fonseco Carlos Arthur Moncorvo de Figueiredo, Jugusto Severo Joaquim Francisco Jungucira Joaquim (arcia ${ }^{\text {Durte }}$ ( orone Pedro Bo
 Кส̃o Intonio Guimañes Pinto Coronel condilo Jón de do
 Mempros lundidores) ( Sonde de Antonelli heme kodrigue (iodoy (Honorario e iene Conde de Antonclli e Dr. Joaquim rothoy (Honorario e Benemerito) ; Ir. Luiz Mario de Sí Freire, Co ronel Carlos de Magalhães, Eugenio-Emilio Raffard e Dr. M. Mattos Rodrigues (Honorarios): Exmas. Sras. Luiza de Moraes Jardim (Benemerita): Maria Cirne 13. Vieira, Ernestina Côrte Real e o Snr. 1)r. Eduardo dos Santos (Contribuintes).

## Progresso do Instituto

Com rclacào á prosperidade do Instituto de Protecção e Assistencia a Infancia, devo com satisfação declarar que, nos tempos que atravessamos, o adcantamento e o progresso obtido pela humanitaria instituicão é realmente assombroso, tendo-se ainda em-conta a tradicional apathia com yue se encaram entre nós as iniciativas de responsabilidade e trabalhos como esta.
F. que contrastando com esse traço de nossa indole, desta case de modo assa\% avantajado, o espirito eminentemente bem fazejo de nossa populacia sempre prompta a cooperar para as obras de beneficencia com o concurso de scus donativos.

Thi têm os nobres consocios, porque $\epsilon$ stamos com a I ${ }^{\text {a }}$. Secção No nosso estanelecimento funccionando com tota a actividade e preenchendo vantajosamente os fins para que foi fundado.

## Directoria

Desvaneço-me em poder, nestas linhas, assignalar o enorme nurso dos membres da actual Directoria to Instituto
Bem avisado andou a assembléa de 9 de Dezembro de 1900 suffragando o nome do Exmo. Sr. General Quintino Bocayuva para o cargo de Presidente.

Relatar o carinho dispensado por S. Ex. í Obra, mostrar o interesse com que trata S . Ex. as questões a ella referentes achandose como é sabido, com as penosissinaas responsabilidades que não the faltam como Presidente do Estado do Rio de Janeiro, seria repetir aquillo que todos observam e sabem

E que mais se poderia esperar do amoravel coração de S. Ex., de seu espirito altamente patriotico e de sua mentalidade, uma das mais robustas que honram a patria brazileira!

Ao $\mathbf{I}^{\circ}$ Tenente Alamiro Mendes, vice-presidente do Instituto, cabe um logar de honra no presente relatorio. O nobilissimo companheiro de Directoria tornou-se durante o ultimo anno o mais enthusiasta da humanitaria campanha e não tem poupado um ceitil da sua actividade em bem do funccionamento do Dispensario já inaugurado.

A elle posso garantir, se deve em grande parte o estado de prosperidade em que felizmente se acha ${ }_{o}^{\circ}$ Instituto, onde diariamente o prestimoso Vice-Presidente comparece e desempenha, com solicitude inegualavel, o seu elevado cargo, prestando-me na penosa administração do estabelecimento o mais valioso auxilio.

A elle se deve o importante donativo de $980 \$ 000$ feito pelos sociós da extincta Socicdade Funeraria dos Cadetes e Inferiore's do r. Batalhão de Infaintaria.

O honrado e digno Sr. Capitão Alberto Côrte Real, gerente da conceituada firma desta praça N : colson 心. C , exerceu até o dia 7 de Maio do corrente anno com criterio, zelo e interesse o cargo de Thesoureiro.

Para provar o que affirmo basta percorrerem•se os livros da escripta do Instituto para se reconhecer a minuciosidade dos lancamentos, a clareza e o cuidado com que o nobre companheiro de Directoria se desempenhou da espinhosa tarefa que sobre hombros tomou.

Obrigado a emprehender prolongada viagem á Europa em commissão da casa commercial a que pertence, muito a contragoste foi forçado a pedir em 7 de Maio a sua exoneração do cargo que exercia no Instituto.

Assim sendo, feita para esse fim a respectiva eleição, unanimemente foi suffragado um nome bastante ligado a grande Obra de Assistencia á Infancia - quero referir-me ao do Sr . Tenente Bemvindo Vianna, digno Gerente da Casa Edison, á Rua do Ouvidor.

Este prestimoso membro fundador do Instituto, de ha muito que a este dedicava desusado interesse e reunindo em si preciosos predicados e caracter illibado, justissima seria a sua indicação para Thesoureiro, a qual plena confirmacão recebeut em 7 de Maio.

Ninguem-ignora hoje que Bemvindo Vianna, cuja sympathia é enorme no Rio de Janeiro, tem procurado e com exito, no curto espaço de tempo que occupa o espinhoso cargo consagrar a melhor boa vontade e interesse aos negocios da Thesouraria do Instituto.

Os Secretarios Pedro Evangelista de Castro e Dr. Alambary Luz contintuaram a prestar os seus servicos a instituição.

O Dr. Alambary I.uz, espirito altamente cultivado, nunca se esquivou de, com stas luzes e conselhos preciosos, auxiliar vantajosamente a penosa administração do Instituto e entre outros serviços que lhe deve esta humanitaria institução, corre-ne o dever de citar a iniciativa da valiosa doação de $1: 605 \$ 000$ feita pela Nova Associação Promotora da Educação da Infancia Desvalida de Paquitá, da qual foi Presidente.

Seria falta de nossa parte si tambem ao illustre Sr. Dr. Alamary ary 1 me natiato sendo de 4

A actula 24 de Março de 1903, foi modificada pela annos deve termion substituição do Sr. Moreira da Silva, 3 Secretario, Dr. Luiz do rou do cargo este

Sinto verdadeiro jubilo em assignalar as grandes vantagens da Sinto verdadeiro jubile em boa hora poude se louvar a nossa bellissima acquisição que em boa mora illustrado quão estimavel collega.

O novo 3. Secretario, tambem um dos Chefes dedicados do Gabincte de Clinica Mcdica do Dispensario, quotidianamente está presente no estabelecimento demonstrando rara solicitude e com a sua actividade collaborando efficazmente para o bom andamento dos trabalhos administrativos.

Com as modificações citadas ficou a Drectoria Geral assim constituida. - Director Fundador, I)r. Moncorvo Filho; Presidente, Constal Quintino Bocayuva; Vice-Presidente, $\mathrm{I}^{\circ}$ Tenente Alamiro rener. Wemvindo Vianna; $I^{\circ}$ Secretario, Mendes, ${ }^{\text {P }}$, Castro; $2^{\circ}$ Secretario, J. C. do Alambary Luz; Pedro Evangelista de (aiz do Nascimento Gurgel.

## Sessฮes vealizadas

Não tem absolutamente sido perturbada durante o nosso anno social a serie de sessões quer ordinarias quer extraordinarias determinadas pelos vigentes estatutos.

As sessões realizadas foram as seguintes: ia União Commercial, por occasiá a a opinião dos Srs. Deputados immediata do Instituto, segundo a Lugusto Severo e Henrique Lagden, então presentes.

## Sessōes ordinarias:

28 de Junho de igor
4 de Julho de igor.
12 de Dezembro de 1901.
12 de Març̧ de 1902.
12 de Junho de 1902.

Sessão extraordinaria :
7 de Maio de 1902.
Todas estas realizadas no Salão de Honra do Instituto.

## Almministrução

Pelos Estatutos que nos regem cabe toda a responsabilidade administrativa e dirigente do Instituto ao Director-Fundador e a proposito não se póde esquecer o quanto de penoso e de difficil tem sido, durante tres longos annos, gerir uma instituiçâo da ordem desta que pela multiplicidade de questỗes a resolver e escassos recursos de que dispõe me obrigou a uma severa economia quasi incompativel com o scu funccionamento.

Todavia e com desvanecimento que posso assignalar que o Instituto está installado hoje já com a sua $I^{a}$ secção-o Dispensariofunccionando com regularidade ha mais de um anno e, graças a uma actividade ininterrupta e a boa vontade e esforço consideravel, o capital que me foi dado angariar e os respectivos juros têm sido conservados intactos nas mãos dos nossos henrados Thesoureiros.

Não tem parado o desenvolvimento da instituição na quad raro é o mez em que modificaçõ̃es ou adaptações vantajosas não temos posto em execução, creando pequenas installações e juntando novos e proveitosos contingentes a execução dos serviços do Dispensario Central

Tendo se multiplicado todos os ramos de serviço interno do estabelecimento, tornavase lacuna muito sensivel a falta de um sub-Director que me pudesse auxiliar na espinhosa tarefa. Essa lacuna foi, a meu ver, perfeitamente sanada com a approvação do nome do Dr. G. Philadelpho, chefe do Serviço de Clinica medica do Dispensario para occupar o cargo.

A ninguem é dado contestar a illustração que possue esse eminente collega que em si reune ao lado da indiscutivel competencia, reconhecida modestia.

## Secretaria

O pessoal da Sccretaria, quando se inaugurou o estabelecimento, compunha-se apenas de tres empregados: $u m$ chefe de secretaria, um encarregado do expediente; um portëro e uml continuo.

Não tardou que augmentando o serviço sob todos os pontos de vista, e havendo impreterivel necess:dade de preencher as lacunas que existiam, de accôrdo com os meus ccllegas de Directoria, nomeasse eu o seguinte pessoal

Orozimbo de Andrade, Chefe da Secretaria; Evaristo de Andrade, Guarda-lizرos: Antonio Carlos Cesar Sobrinho, Auxiliar da Secretaria; Octavio de Assumpção Guimarães, Encarregado do Expediente; D. Izaleè da Costà Cesar, Administradora do servigo de distribnição de leite estcrilizado; Norberto Trindade, Portoiro e Alacrino José de Lima, Servente.

Ainda de accôrdo com os meus honrados companheiros de Directoria foi estabeleçida a segruinte remuneração：

| Oridenado | Gratificaçũo | Total |
| :---: | :---: | :---: |
|  | ธ๐ะパ | 200000 |
| 81300 | ：0 ธ0\％ | 1005000 |
| ＋150\％ | 30ハハハ） | \％0\％ |
| $50 \% 000$ | 208000 | Tusuou |
| 418000 | 20.5060 | 60300\％ |
| 5usum | 20＞00） | Tusan） |
| 30800\％ | 10800 |  |

```
Chefr d:a Newretaria.
luxiliar da suctetaria
```



```
de coupons.
Mministraduradox.r....................
porteindere esterilizardo
Portero
```

Já due aqui me refiro ao pessoal da Secretaria do Instituto， não devo calar o meu contentamento pela correç̧ão，zelo e soli citude com que têm todes os actuaes funccionarios do Instituto procurado cumprir os seus deveres．

Bem se comprehende que，desde que não houvesse esforço para o trabalho，a minha tarefa já por si só espinhosa，mais difficil ainda seria em sua completa execução，si não se mostrassem correctos e operosos os que teem a seu cargo o movimento do Insti－ tuto a sua escripturação．

Por èstar ainda no seu periodo de inicio fui obrigado a fazer im reginento interno provisorio até que a obscrvacão e o tempo ne permittam assentar as bases exactas do movimento do Instituto

Desse regulamento que é muito minucioso，aqui deixo insertos os seus principaes topicos

O Instituto está aberto das 7 da manhã ás 5 da tarde，os serviços profissionaes começam porém ás io horas da manhã e duram até 5 horas da tarde．

1）urante esse lapso de tempo trabalha tambem o pessoal admi nistrativo．Ao Chefe da Secretaria incumbe todo o serviço de escripturação，extracção de recibos，fiscalização do serviço de coupons，etc．，além da inspecção do estabelecimento，principal－ mente debaixo do ponto de vista do asseio e da ordem．

A administradora do teite faz o serviço de distribuição das ro ao meio－dia．Os cobratores de mensalidades prestam contas nos dias 14 e 29 de cada me\％．

## Hhesornaria

Da organização da humanitaria instituição de que tratamos e ＇Ihesouraria，sem duvida alguma，uma das secções de maior responsabilidade e importancia

Sob esse ponto de vista tem sido porém o Instituto de uma rara felicidade．
（）In thesoureiro o Sr．Oscar de Carvalho Azevedo，excedia－se em dedicaçĩo e ahi est́́ a escripta feita por aquelle prestimoso consocio para demonstrar o sell zelo $e$ interesse pela prosperidade do Instituto．

O $2^{\circ}$ ，o honrado Snr．（apitao Allorto Còrte Real，procurou sentpre concorrer com os seus melhores esforços para que o Insti－ tuto progredisse cm prol da felicidade da nossa população
（）Snr．Bemvindo Vianna，apezar de atarefadissimo no estabe－ lecimento commercial que tiòo dignamẹnte dirige，não tem poupado ate hoje todas as suas forças convergidas para o bom exito da nossa uthitaria campanha．

Tudo leva a crer que esse nosso prestimoso consocio，com o segredo yue possue de realizar sempre o que cleseja，de captivar pelo seu trato amenissimo e pela sua reconhecida honorabiliclade， consiga methor empregar os haveres do Instituto，multiplicando－os com tino e sagacidade．

São esses cs votos que faço e o que espera tocla a Directoria． －A escripturação nas mãos do digno consocio é um primor no genero e não conhecemos，digo－o com orgulho，institução alguma outra em que mais minuciosa e mais completa seja do due a nossa．

Deve－sé isto porem a extraordinaria boa vontade do Snr．The－ soureiro que não se fatiga de angariar obulos de valor，auxiliando por todos os modos a manutenção do Instituto，ao mesmo tempo que ca－ prichando e desenvolvendo o penoso serviço de thesouraria que elle exerce sabiamente，graças ao seu tirocinio na honestissima carreira commercial que exerce．

Os factos mais importantes occorridos com relação a thesouraria do Instituto são os seguintes que resumidamente passo a expòr visto como ẹm seu relatorio a a este annexo o Snr．Thesoureiro dará conta muito minuciosa de tudo．

O activo do Instituto segundo o ultimo balanço de 3 I de Dezem－ bro do anno passado demonstrava a alevada quantia de i $20: 754 \$ 975 \mathrm{e}$ o de 30 de Junho ultimo a de $122: 162 \$ 448$ ．

Pela inspeç̧̃̃o da escripta facilmente se verifica que a instituição prestando tão vantajosos serviços a população pobre do Rio de Janei－ ro，está sendo，graças ao nosso ingente esforço e grande labor，mantida apenas com os donatioos angariados，as mensalidades benevolamente satisfeitas pelos associados e o resgate de coupons，quotas recebidas mensalmente．

Circumstancia que não pode deixar de ser assignalada é que mèn－ salmente tem sido sempre verificado saldo em caixa，como rezam os livros competentes，sem que tenha havido necessidade siquer de tocar nos juros do Capital actualmente accumulados na Caixa Economica．

No entretanto o Instituto é onerado com despezas mensaes não pequenas que sempre exce lem de um conto de reis，pois que só o atuguel do predio（ $500 \$ 000$ ）e a folhra do pessoã ädiñinistrativo （ $660 \$ 000$ ，consomem a importancia de um conto cento e sessenta mil reis．

A essas despezas invariaveis deve-se juntar uma serie de outras inevitaveis e constantes como sefam as das verbas de medicamentos, drogas, peças de curativo, restes, calçado, alimentos etc, etc., já não fallando das eventuaes.

Accresce tambem a circumstancia de que tem sido o Instituto e a sua $1^{\text {a }}$ Secção installados com muita parcimonia e com o correr do tempo muitas lacumas havendo se verificado, tem a Directoria sido obrigada a calcar a despeza mensal com quantias varias despendidas com a acquisição de novos moveis, objectos diversos, instrumentos de clinica, de cirurgia geral e dentaria, de gymmastica, de esterilização de leite, etc, etc.

Dest'arte difficil não será deduzir a somma enorme de sacrificios a que impõe a administração do Instituto, cuja prosperidade é incontestavel diante das estatisticas já computadas.

Dos socios e contribuişoes. Muito tem ajudado a manutenção do Instituto a resolução da assembléa de 9 de Dezembro de 1900 de que os membros de varias cathegorias contribuissem mensalmente com uma pequena quota destinada a manutenção da humanitaria instituição. O numero dos que assim contribuem tem augmentado.

Algumas contribuições mensaes pela sua espontaneidade e valor merecem ser aqui registradas :


E' com a maxima satisfação que ora posso assignalar os bemfa. zejos nomes das pessoas que se esforçaram em angariar donativos e e contribuiçōes mensaes e que são: D. Maria da C. de Azevedo Macedo (Benemerita), Louren José da Silva Lamaignère, Virgilio da Silva Lamaignère, $1^{\circ}$ Tenente Alamiro Mendes, Victor Salgado, Jorge Martins. Alferes Arnulpho Sarmento, José L. da Fonseca Ramos, Coronel Marques Porto, Antonio Andrade, Luiz Andrade, Dr. Alambary Luz, João Cancio, Capitão dreira de Cerqua Antonio Lins Cavalcanti de Oliveira, Major Raul PeAreira de Cerqueira, Capitão de Fragata Silvinato de Moura, Dr. J. L. Dr. Cezar de Evaristo de Moraes, Capitāo Tenente Marques da Rocha, Dr. Cezar de Campos, Coronel Dr. Flavio Falcão, Coronel Dr. Thomaz Gouveia de Almeida, Gustavo Röhr, Capitão Alberto Corte Real, (To. dos membros fundadores), General Carlos Eugenio de Andrade Guimarâes e I. Ignacia Fonseca.

As mensalidades dos fundadores teem sido de $2 \$ 000$ mensaes, notando-se quealguns contribuem com quantias superiores. Os so cios contribuintes fazem o donativo mensal de $1 \$ 000$ para cima.

Elevotr-se a $834 \$ 500$ a importancia total das mensalidade recebidas pelo thesoureiro durante o anno de igor.
Tudo leva a crêr

Tudo leva a crêr que essa cifra seja em muito augmentada este sendo feitos a Directore que sempre estão Uma emprecto

Uma empreza de alta philantropia como esta não póde ser man. longo e complexo; cada ; o programma do Instituto por seu lado é longo e complexo; cada um dos fins a que se propōe a instituicão, por si so, ésufficiente para occupar o tempo e a attenção de muitos.

Si possivel fosse consegurr de cada um dos attenção de muitos. pital uma pequenina quota de mensalidade de quanto seria a renda o estabelecimento?

As grandes corporações e agremiações existentes no Rio de Janeiro poderiam, sem penoso onus, estabelecer um donativo mensal destinado ao Instituto e estou certo que nos seria dest'arte muito facil poder dar immediata e completa execução no monumental desidcratum do nosso programma desde logo fazendo funccionar as officinas para creanças, a escola, as créches, o jardim da Infancia, o asylo de maternidade, etc, etc, além do Dispensario Central jí inaugurado mater-

No séntido dessas ponderações, não me pare inaugurado.
aos Srs. Membros do Conselho Municipal parece descabido lembrar annual de 20 imposto creativer clubs carnava cata associação Ritteraria, scientifica ourecreativa, clubs carnavalescos, dançantes, companhias de seguros, de manutera, cooperativas, emprezas de carros, etc., etc., destinado a mue que proporciona a nossa população.

- Até agora, 3 annos e cerca de 4 mezes após a sua fundação, não poude ainda o Instituto louvar-se do mais insignificante concurso do Estado ou do Poder Municipal, nãq obstante o appello que lhes tem sido dirigido por diversas vezes.

Cumpre entretanto
e de fins evidentemente mais que instituições muito ma's recentes dade recursos não pequenos que sobejoment recebido da Municipali-

Não ha talvez instituicio de sobejamente as têm favorecido. mente entre nós que não palidade ou de ou da Munici

O Instituto do
Instituto de Protecção e Assistencia á Infancia vive dos seus O resgate de coupons das Com difficuldades quasi insuperaveis. and tem proporcionado ander com tendencia號 população.

Considerando que até Outubro só a companhia Villa-Izabel res gatava os coupons a nossa piedosa instituição e que dahi em diante to das as outras companhias offereceram tão vantajoso auxilio, ainda as sim a quantia de $4: 868 \$ 3$ r 9 porque foram resgatados, todos os coupon enviados durante o anno social de 1901-1902 representou um meio auxiliar digno de menção para a manutenção da caridosa Obra.

Devem tambem ser, citadas aqui as casas commerciaes que cmittem coupons beneficentes em prol do Instituto ou que resgatam cartōes, etc

```
C. A. Lopes-Cigarros Globo.
Casa Fupira-Cada par de calçado.
Cisar Gomes of C--Coupon beneficente.....
7osei Jacedo Poutucal - Chromos dos cigarros
    Dominó..
        Domino...
        Mascke-Porcentagem sobre a
        cerveja (ainda não cumprido)
Av lincodor-Cada chromo de cigarros Dominó * 5
As Grardes Ocrasioncs-Coupon beneficente...
(ompinhlia Man!factora de Fumos-Cigarros
    Dandy.
```

Ao terminar este capitulo cumpro o grato dever de demonstrar o reconhecimento desta Directoria a todos os doadores das maiores yuantias recebidas desde 24 de Março de igor até à mesma data em $1902^{\circ} \mathrm{e}$ cujos nomes com prazer aqui registramos:

```
D'O I'ais, R. L............................. 200\$000
I)a Companhia de Loterias Nacionaes.
\(200 \$ 000\)
2.000\$000
1)o Commendador Thomaz Larangeira. . . . .
1)a Exma. Snra. I). Anna G. de Campos
        Salles, em nome de S. Exma. filha
        I). Sophia.
Ia Nova Associação Promotora de Educação
        de Paquetá (dissolvida).
        )a Sociedade Funeraria União dos Cadetes
        c Inferiores do \(\mathbf{1}^{\circ}\) Batalhão de Infan-
        taria (dissolvida). . . . . . . . . . . . . . . . . .
```

2.000\$000
1:700\$000

1:000\$000
1:605\$000

989\$000

O donativo da N. A. Promotora de Educação de Paqueta foi feito por iniciativa dos Snrs. Irs. Alambary Luz, Pinheiro Freire, Antonio e luiz Andrade, Manoel Ferreira da Silva Nunes, João Araujo, Mathias E. da Silva, João Alves Cabral e com o voto da Exma. Snra. D. Adelina Alambary Luz.

A doação da Sociedude $F$ : U. dos Cadctes e Inferiores do $I^{n}$ Butallhĩo de Infantaria por iniciativa dos Alferes Francisco J. Monteiro Chaves, A. F. Villa Nova e Mario de Faria Vianna.

Devem ser assignalados além destes o do Snr. I uiz Deslandes da apolice Accumulativa n. 20.344 de 500 pezos, feito em 12 de Setembro de Ioor, oo do Tenente Eduardo Magalhães de uma ca-
 e vales no valor de $2 \$$ oooo ( 20 de Novembro de igor), e das e vales no valor de $2 \$ 000$ ( 20 de Novembro de 1901 ), e das
acçũes ns. 6.38 r e 6.382 da Cooperativa Militar no valor nominal
de $20 \$ 000$ cada uma (por intermedio do Corrcio da Mirnliã, em Dezembro de 1901) e vendidas a $30 \$ 000$ as duas em 24 de Janeiro
de 1902. de 1902.

Cumpre-nos ainda citar mais os seguintes donativos: de 150\$ooo, angariado pelo Snr. Capitão Joaquim Pinto Dias, de um protector do Instituto ; dos Snrs. Fructuoso Antonio Botelho, Zeferino Lobo e 'Senador Moraes Barros, de $50 \$ 000$ cada um. Recebam todos as expressões do nosso mais sincero agrade,
Quanto aos donativos materiaes, o da Companhia Iaciticinios, que tem diariamente continuado a fornecer o leite ao Dispensario; oos membros dan Moreira de um bello quadro de photographias de um quadro Darectoria do Instituto ; o do Snr. Gama Fernandes de um quadro com o retrato do Revdmo. Abbade I). João das Mercês e o de 50 volumes do livro sobre o «Acre» dados por seu a Directoria do Institutaumaturgo de Azevedo, muito penhoraram a Directoria do Instituto.

## Lista totul alos alonctivos mntenices envialos no anno social de 1901 亿 1902

LEANDRO PEREIRA. - 50 pacotes matte es livros para o expediente
MANOEL FERREIRA TINES. - E Cohmmats de camella.
J. A. GCMMARAES PINTO. - Tatoos com 1.000 rewibos para cobrancas de

ALMEIDA MAROIVS
JERONTMO 1.ON cirwnlares impressals.
SILVA IRMIOS. . Forwe - mil rirenares impressa


M. NUNES \& $\&$ dribuidos ponpas, toncas, chapéos, fazendas, ete.. para serem dis-

HORACIO DE ANDRADE. - Emissão de coupons de 20 rs. para cada pat A. PINHO. -1 Marhina clectrica

MARIO PINTO.-1 Armario de vinhaticontes contimas.
COMPANHIA DE LACTICIN vinhatico
pensario, para as creanças, a comecar commatuito de leite ao Dis-
 DOMINGOS TEINEIRA \& C. -- 1 relogio, fantasiaç de mola ( 25 kilosi. FERNANDES MALMO \& Ci-Offerece, fantasia, para me\%a
e amolaços de instrmmentos cirurqicos, etce todos os concertos CARLOS A. (ionics. - Imstrande armario de canell
MERINO \& (.-1 pelvimetro a gratnita de canella para o estandarte furros.
CASANONYMO.- 1 grande colmma do canella para inm busto.
CASA FONTES - 6 pincas, 3 facas de amputacão, 1 seringa de Roux, 6 paFERNANDES MALMO \& C.
operacies e exames cirurgicos. gratuitamente uma meza para ALBERTO CORTE REAL - 1 par de
J. A. (ildMARTEA PINTO.-5,000 folhas de receituario impressas e 3.000

ORONEL BER LARMNXO (ARNEIRO.-I m primoroso retrato do Snt. GeHR. RIBEARO WA LI\%, 1 abixade vinho emoldurado.
MANOEL COELAOO -- Plantas, adornos, folhagens para o dia da inangn(emeato do listituto. (emprestimo)
ANoNYMO. . 1 thesona de nickel para cirurgia. -
HAGMAR MONTEIRO (HAVEA- - 3 cociros e 1 tinteiro.
CHABLAK H1E,--1 peca deadrica.
 fizer, ete.
आRITO \& MiMSO. 100 rs. mblas ventas que fizer de café, manteiga, ete. 1)R. VEARA sol TO. - Reswate dos chromos de cigarros Dandy das col-

CAsIMIAO H. FOXSECA. - 2 histuris de nickel de desarmar
EANTOA MOREIRA \& FILHON--Lindo quadroalleqorico com os retratos dos membros da Directoria do Instituto.
DOMIN(:OS JOSE' PRREIRA.-3 carretos de moveis do Lyceu do En GILBERTO GAZZERINI \& ROCHA. - Os preparos de todos os manores (iAZZERIN
do Instituto.
DR. J. SARDINHA.-Premessa de orqanizar em Nictheroy um concerto in-

DR. MONCORAO FILAO, 1 enxoval de recemnascido, com pegas, no valor de $1: 5$ (h)son.
(OMMENDADOR J. A. (ICIMARTES PINTO.-Objectos de escriptorio. (AMA FERNANDES - Quadro ricamente emoldurado com o retrato do कememerito do. Instituto, Abbate Do. oano das

1). IDELIA CosTA.-: 20 pecas de roupinhas para recemnascidos.
L. $1: M A E R T$ \& C. 1 almanach de 1900 rolmmes do diccionario de Franiseo dr Almeida, 1 live Diario para 1901 e 100 folhas de papel parat o mimeographo.


LOHREXCOR. TORRES--1 trapesio para o pavilhato de gymmastica M. R. BITTENCOURT.--1 par de jarras para o salão de honra.

CORONEL DR. THACMATLRGO AZEYEDO, - 2 volumes do live "O MENINAN ZILI ZILDA
MEAIAT GROA, OLAA E EDGAR CORTE REAL. 1 peça de superior ('ORONEL, PUPOJE MORAES.- 1 festival no jardim Guarda-Velha em beneficio do Instituto (ainda não realisado).
PANCIIOAL SEGRETO.-Festivaes nos estabelecimentos da Empreza de espectaculos e concertos em beneficio do Instituto (ainda năo CEZAR (;OMES \& (. - -1 peso de metal branco, para papeis.
MENINO (AASTIO ANDRADE.-1 cestinha com um roupão de setim, para
 WTG CDiPLAAF-Merlathat emolduma,
CARVALHO COSTA \& C.- 2 tapetes de ferro para a entrada do Instituto D. PAlLIAA ANDRADE.-it peças de roupinhas.
D. JOANNA VIEGAS.--21 peças de roupinhas.
D. AMELIA PEREIRA LAGO. - "Endecha", musicat manuseripta com-

MENINO FLORIANO MONTEIRO CHAVEN, 1 fogareioo para gaz. ALMEiDA MARQUES-: folhas de papel pergaminho.
D. EVANGELNAA M. DE B.LRROS.-Flores artificiae
.J.S. POMAR.- bandeija de doces com um castello.
REZENDE \& ( - - satcos de serragem.
GEORGE MASCHKE.-Chopps para as festas do Natal
RICARDO RAMOS-2a pares de calcado. pecas de rompas.
PINHO \& C.-Resgate de coupons benelicentes de đigarros á § réis cadat um UM MEMBRO FINDADOR.- 1 relogio de parede.
DOAQUIM TEIAEIRA PINTO.-2 latas para caffe assumar.
VIUVA BERNA - A $\quad 3$ apparelhos de electricidade (usados)
MENINO A (EASSIZ SARMENTO. - 25 pecas de


D. MARIETA PEREIRI MONTEIR
toncas e : cimterros.
. Parsco des, 8 pares de sapatinhos de seda, lit e entremeios.
crande nmmero de vidros vazios para medicamentos.
 OOSE FRRNANDES BASTOS.-1 duzia de pares de chinellos.
FHEDIM RODRIGLES \& C.-1 carroça de carvaiio, n. 11
MENINA LEA MEIRELLES.- (irande quantidade de objectos para o (iat -
D ANITE ALADMRO MESDES-Diversas monpinhas
D. LUTZA B. CORREIA DE FARIA--2 toncas e ? canivetes
D. ZITA PIMENTEL.--f pares de sapatinhos de lit, f ramizas e 1 tonca MANOEL GONCALYES (ARVALHO.-1 (ioteira para fractura.
 Buhörs rarralho. Volumes das prelereopes do sumundo compi-
 ERE CID IDE -
eres da valsa " Rosiqueta"
DR. ZEPHERLNO MEIRELLES.-S exemplares da obra " Das diarrhéas na
MENINA LOURDEN PINTO.-G; toneas, pares de sapatinhos de há, :
D. ELISA MATHIEsEN TEFPE,-5 vestidos, 2 calcas de flamella, 1 paletot, manhriodes, :2 fraldas, 1 tonca, 2 habadomose o :2 pares de
D. NTONers, (17 jeças).
D. ANTONIETA GOMES.-1 par de sapatos de la e diversas roupinhats
 UM ANONYMO DE S. PALLO.- -3 toncas, 9 camisinhas, e 1 vestido.
DIRECTORIA DO TOURING CLIEB DO RIO. - Festival no Derln-Club (Bicyclettes, corridas a pé etc.). a realizar-se em Dezembro do
corrente. (Náofoi levado a effeito).
ZRAZILINHA, filha do Dr. Nardinha--2 tome
OSCAR GOMES VELLOZO -realizar-se nos dias 10 , 17 e 24 de Iezembro do corrente anmo.
D. HELOISA FIGUEIREDO. -23 fraldas, 9 restidinhos, 1 camisa de fla-

CONEGO AMUDOR BIPEXO - 3 camisolase 1 par de sapatinhos de lat. CORONEL LITZ BARBEDO, em nome de sua filha Maria. - 3 camisolas de Whita e 1 1..200 coupons.
D. JANDVA FoAs. - 1 villo do lactose.
hhas hrancas, ; pares de $^{2}$ wes de fanella, 4 camisolas. 9 camisiteiros, 3 macos de pannos e e 34 tiras. (premiado como - Mesio bilhete da "Loteria Cardade" n. 10.31~ (premiado com o mesmo dinheiro; comprado ont ro sahtio branço.) FLORIANO MONTEIRO CHAVES. - Im entojo para barba
VICTOR I'SLAENDER \& C.-G latas do desinfectante "Germol" IMA ANONYMA=6 emmisinhase e toncas.
CII. ARCHAMBEAL. - 1 caixa de finissimos bombome parisienses
1). (GILHERSINA BSRRADAS. - 4 camisinhas. 7 camisolas, 3 vestidinhas 1 satia branca com corpinho. a avontaes, a colchas de retalhos. 1 casagninha, ! pares de sapatos de tricot.


CMA ANONYMA. - 3 latas de ataduras gessadas.
CM NNONVMO. - 1 broche de prata.
G ANONYMO. - 1 par de matinhos.
1MANONTMO. - 1 camisola de chita.
FM ANONYOO.- 1 vestidinho.
FELSEBERTO CARDOSO. 1 saroo de farinha "Perola"
MME: M. Col CoN. -8 cetojos. 1 touca, 1 habadouro, 1 par de sapatos de
1HR. ADOLPHO BORGES LEITTO. - 1:2 pares de meia de algodão.
MAE. FERNANDES SILXA. 1 uma camisinha de renda, :2 camisolas de MME. SIAS LEITSO. 50 camisolas, thrias de latas de leite conden


1). MARIA C. VDLENC LOPES--2 camisolas de chita e'? pares de sa1) (ECHAS MENDES

CoNFEITARIA COLOMBo, 10 kilos de came, 100 momadas, 100 pasteis, ('SA. PJCOHOU 1as do Xiatal
b Filinale -10 kilos de biscoutos. 100 dowes sortidos. idem. Hores artiticiare
( As G GRO TYRCO. Dicersos objectos a fantasia
 hringuedos. 1:2 tomeas.


leime ex pares de sapatinhox
 CM ANJINHO DO (EO QLE ENVIA PARA OS DA TERRA. - f pares de IMA wosimation.
 Dh Ah A
DR. ALFREDO MAAA. 8 pares de samatinhos, $1:$ fraldas. 5 tomeas. 5 babadouros, 2 camisolas. :3 cimisinhas, 5 hlusas o 3 paletots de lat FM ANONYMO.-1 chapéo preto para meniao.
D. BERNARDINA AZEREDO. - Grande numero de pegas de roupa.

COTRE D.MME DE PARIN. Retalhos de fazendas diversas
AAPATARLA BRAGA. -...3 pares de sapatos.
B.tRbos FREATAN \& (.--6 objectos differentes.
5. MARIETA MOATERRO. - 2obrinquedos diversos.
1). ALICE FALLER. -- $\quad$ B hringmedos diversos.

FRED. FIGAER.-- Lim phonographo, musicas, ete
M ANONVMO.- © canequinhas e pires.

MENANO LIC(ILIO TORRES. - 1 jogo de vispora.
MENA A ADER






MEXIV
sapatinhos, 1 tonca re 1 (inteiro de setím ,
MESINA MATHILDE REZEXDE RHBEIB(

MARIA
beharitotas, 4 blusas e 3 vestidinhios
, phestorolate.
1). BERNARDINA AZEREIOO. -1 cmbrulho de roupas isadas.

MENINA JULIETA BAPTISTA GONÇALVES.-109 pegas de roupas.
MENINAS MARLA, INAH a MONMA.-9 tonquinhas, 6 aventaes, 6 pacotes JOÃQ CARDOSO BITTENCOURT.-3 vestidinhos.
. ERNESTINA MACHADO DE FREITAS. - 2 pares de sapatinhos,
IENINO AT"DU MONTEIRO (H
JOSE' PHRE PORTE OSE PIREA PORTELLA JUNIOR - 1 vidro de essencia, 1 copo de D. ANTONIA DA SILVA PERES. - 1 casal de bonccos.

LGL MLRANDINHO e VERA CAVALCANTI - 6 vestidinhos, 3 bhasas e
DR. MORPERGO. - 10 ternos de ronpas, 1 blusa e 1 camisinha.

1) MARLA OLYMPIA ROSA.-- 6 pares de sapatinhos e 1 camisola.
D. ANTONINA BORGES TORRES. - 6 caixinhas de confeitos

MENINO ALFREIOO. -3 córtes de vestidos.
D. HELENA BRAGA TORRES.-Diversos brinquedos.

UMA ANONYMA. - 6 vestidinhos rendados.
ANNIBAL BENEVOLO. - i camisolas e 1 par de sapatinhos.
REDACÇAO DA NOTICRA. - Algıns saquinhos de feijão.
CASA EDINON. - 40 estojos de toillete.
GOMES LEITAO \& C. -1 barril com torneiras para bebidas,
CM ANONTMO. - 1 par de sapatinhos.
O. JANDIRA FONSECA. - 1 caixa de brinquedos.

CM ANONYMO. - 4 toncas, 5 babadouros, 3 vestidos e 5 camisas.

1. ARMINDA LEAL. - 3 brinquedos differentes.
1). MARIA. - Diversos brinquedos,

PALAIS ROYAL. - 15 córtes de fazenda.
D. FALS'A C. LEITAOO DE ALMEIDA. - 6 pares de sapatinhos de lat
M.SRI.I LA'lZ.S FERRSK. - 1 tonea de setim
1). Rosid. - abaxis
1). IMELAS (i.hLLARI), - 1 sacco de balas.

AIFREDNA H. C'OSTA MATTOS. - 5 pegas de roupas.
IIO DE ('MiVALHO AZEVEDO, ... 1 duzia de garrafas da fonte de Nanta

Fis a
1). MLARLA BS (ibolRLA.-- 10 pecas de roupa.
I). AMALIS MOREIRA. - 1 tonca, 1 brinquedo e um presépe pequenino 1). HILETA F. MOREIRA.-Diversos brinquedos.

SALVADOR MOREIRA.--1 brinquedo.
1.1 DONCO B.ARBOZA.- -1 tonca.
la ANONTNO.- 1 par de meias.
1). MARIS MOREIRS. ... 1 ramo.
1). LAIRS ARII.JO, - 1 brinquedo.

MATTOS © (.--1. santa.
TENENTE BEANADO VIANNA.-25 camisas para luz, incandescente.
I) LC(RA N. Rollifilen. - 5 camisolas, 1 calca, 1 par de sapatos de la, tonca, e2 camisas, 1 camiseta, 1 blusa de côr e diversos chromos 4 coupons
FAMILAS MOREIRA SAMPAIO. - 1 chapéo de palha, 2 toucas de setim, 1 tonca de algodao, :3 camisinhas, 1 coeiro, 1 córte de fazendi
1). AMEALA DA FONSECA FERNANIDES. -5 pares de meia, 1 terno de . Ans roupe e camisas.
ANONVMO. Gi, camisas de gomma, 2 camisas de meia, 3 ternos de roupa

Whinan TIVE:-1 peça de lona.
EHCNRHO S WE ALMEIHA. -1 caixa de pacotinhos de maizena. . JOACLIM PERELRA JUNERR, - $10 \mathrm{l}^{2} 2$ kilos de assucar.
JOAO G. OLIVEIR.D. - 5 kilos de assucar.
MANOLL ( $5 . \operatorname{SBROSA}-5$ kilos de assucar.
ANTONO JOSE ( AREX AL. -5 kilos de assucar
MENAS ETLINA RODRIGCES, - 10 pacotes de matte.
A.TONO DOA SANTOA B.ARROS.-- 10 pacotes de matte.

OSE R (FATE RO(HA. - pacotes de matte
ANTONIO DINS PEREARA.-- $\quad$ pacotes de matte

HR. ALFREDO MAIA (Minixtro da Iudustria). Collocação de um tele-

essato das handas do 19 e zo bitalloore de Por sen intermedio festis de tmono bono ee batalioes de infanteria para as
)R. S.SMIEL PERTEXCE. - Por sen intermedio cessão da Banda da

JOSE FERNANOES M. PICHECO: - 6 chapéos e 1 gorro.
ILMEIDA PEREIRS \& ( $(.-1$ harica de matte
 GLSTAVO RÖHR.- 1 rico enxoval para creanga recemnascida e 1 linda AZEVRDO JVIOR \& ( odrylycerina e 3 pacotes de pasta de Lyrio. 3 ditos de creolina
D. AMELIA 'RODRIGLES PEREIRA. -1 amofada.

ANTONIO M. DE ALMEIDA. - 3 latas de chocolate e 3 de leite con
AUGUSTO PANIZZOLO. - 1 par de chinellas e 1 par de sapatinhos de lã. OSORIO BURICHE DOS SANTOS. - 6 latas de marmelada
JOÃO PIMENTEL. - 1 lata de goiabada.
HERACLITO RIBEIRO:- 1 bilhete de Loteria da Capital, n. 18181, a $8 \pi^{3}$ RAPHAEL LACERDA - Dicors
CASA EDISON - Diversas fructas.
CASA EDISON. - 25 espelhinhos em estojos.
TEIXEIRA NUNES \& C. - 200 doces fínos para as festas do Anno Bom. MENFAN CHRISTADOLINA e BEATRIZ GODINHO. - 1 porta-grampos
de fróco e 1 par de sapatos de pellica.
GUSTAVO RÖHR.- 1 tonca, 1 lenço, 1 par de sapatinhos, 1 pintura aquaJOÃO EVANGELISTA Dumont." ALFREDO CAETANO. - 1 fardo de paina derseda.
C. A. LOUREIRO. - 6 pares de sapatos para creanças

UM ANONYMO - 1 Annel de prata.
M. R. DE BITTENCOURT. - 3 moringues de barro.

CASA EDISON. - 12 camisas de meia.
D. MARIA IGNEZ MORAES BARROS.- 5 camisolinhas de chita. COMPASHIA S. Chistová. - Cessão gratuita de 2 bonds especiaes, sando um no dia 25 de Dezembro de 1901 e outro no dia 19 de
CORONEL DR. THAUMATURGO DE AZEVEDO
cessão da Banda do 380 de Infantaria do exercito para tocar nas
MANOEL COELHO. - Folhagens para os festejes do Natal (emprestimo). COMMANDANIE DO 1" BATALHAO DE INFANTERLA.- Cessĩo da COMMANDANTE DO CORIO DE BOMBEIROS - Idem, idem, no dia de Reis.
MANOEL GONÇALVES MAIA. - 20 exemplares de valsas diversas.
UM ANONYMO. - 1 exemplar de uma musica.
JOSE' DOLBETH COSTA. - 4 caminhō s para transporte dos objectos do
D. ERNESTIVA Redacã̃o do $P$ aiz. 4 vestiding
D. ERNESTNA, Redaccato do Paiz. -4 vestidinhos, 3 camisinhas, 2 cor SILVA IRMAOS - Fornecimento rratuit
rante todo o mez te Fevereiro de 190:2 COMPANHIA DE CARRIS URBANOS. - 5 cai
coupons.
MENINA LEOVIGILDA GONÇALVES. - 2 peças de roupinha.
RISOLETA A. DA SILVA.-2 pares de sapatinhos.
SIQUEIRA \& C. - 2 caixas de maisena nacional.

1 babadouro, 1 par de sapatinhos de la e 1 fralda.
D. MARIA JACINTHA, TEINEIRA. $-1.2 \pi 5$ coupons de 200 rés da "União
D. MARIA DE ARGOLLO BULCÃO. - 3 camisinhas e 3 vestidos.
D. CAROLINA A. AZEVEDO SELVA. - 2 apparelhos para fractura da a
D. CAROLINA XAVIER GONCALYES tuitamente os aventaes do Instituto.

## A inangueração do Institutb

Era preciso que as nossas labutações, a nossa actividade es nossos descjos fossem até certo ponto coroados de exito, e que sequiosos de pôr em execução o nosso grandioso desideratum, tomas semos promptamente a definitiva resolução de inaugurar, segurido o programma estabelecido, a $1^{2} \sec$ ção - o Dispensario Contral para tratamento sratuito das creangas pobres.

Resolvido esse tentamen na sessão solemne de 24 de Março de 1901 realízada no Club União Commercial, eu e o i. Tenente Alamiro Mendes, tomámos sobre os hombros a tarefa de montar o estabelecimento no sobrado alugado da rua Visconde do Rio Branco n. 12. Para isso durante 3 mezes e meio consecutivos nós, auxi liados pelas Benemeritas DU. Cecilia Mendes, Zulmira Feital, An onina e Virginia Andrade e (fuilhermina Moncorvo, os membros fundadores Srs. Tenente Arnulpho Sarmento, Jorge Martins e Victor Nervi Monteiro Salgado e outras pessoas entre as quaes os Srs. Ludgero Feital, José de Andratras pessoas entre as quaes os Srs drade e.Carlos Andrade, alơm dos funcrionarios L. dos Santos An Octavio de Assumpção (Guimarães e Norberto Trindade, dia e noite alli permanecendo, preparámoloo para a data de 14 de Julho de 1901 escolhida para a inauguração pelo Exm. Sr. Presidente da Republica. Incançaveis na sua nobilissima missão, além das já citadas, as distinctissimas l Benemeritas Exmas. Sras. DD. Maria Magno da Silva, Virginia Pennaforte de Araujo, Urania Silvado, Carlota Vicira Souto e Germana Barbosa angariaram no Commercio do Rio de Janeiro donativos materiaes para a installação do estabelecimento.

Emquanto nos occupavamos no preparo dos differentes gabinetes, a população pobre começou logo a affluir alli e não me furte absolutamente a amparal-a com os recursos que haviam. Foi assim que entre outras recebemos algumas creaturinhas indigentes cuja entrada precisa ser assignalada pela grata recordação que nos trazem.

A primeira matriculada sob on. i era uma infeliz pequenina de um mez que, tendo ido se baptisar na egreja de Santo Antonio dos Pobres por perigar o seu estado de saude, foi acommettida de aterrador collapso. A familia pobre que conduzia a creanca vendo-a desfallecer rapidamente em seus bracos, correu pressurosa ao Instituto, onde das 2 as 5 horas da tarde foi-me dada a fortuna de soccorrer a pobresinha, que succumbia, entre outros males, ás consequencias da inanição, motivo pelo qual além da mcdicacão a ella prodigalisei os cuidados de alimentação que the trouxeram a vida, sahindo então do estabelecimento em boas condições.

Foi dest'arte significativa a estréa do Instituto que recebendo . debaixo de-seu tecto o primeiro pequenino de 1 mez de edade quasi a expirar por carencia de cuidados, restituiu-o com saude á familia.

O $2^{\circ}$ doentinho, Raul, de 15 mezes de edade, veiu a cóllo de sua mãe. Magrinho, esqualido, sem se arrastar sequer podia - era paralytico!

Reconhecendo- The a paralysia infantil de que era portador não trepidei em submettel-o logo a poderosa acção da electrici dade que lhe produziu tantos beneficios que, no curto espaço de I mez e 15 dias, já a creança conseguia ficar de pé podendo ate andar no dia da inauguração da Casa, que estava destinada a prestar tão relevantes serviços á nossa população pobre.

Em I9 de Julho de rigor, isto é, em pouco mais de 2 mezes, aquelfa creancinha esqualida, triste e paralytica, inutilisada talvez par sempre si nao fosse a sua ida ao Instituto, recebia alta por curada

Aos quatorze de Juho do anno de r90I inaugurou-se, pois, Instituto

Eis a cópia do auto de installação em papel pergaminho e subscripto pelo Exm. Sr. Presidente da Republica, sua Casa Civil e Militar e demais autoridades que estiveram presentes ao acto
«A os quatorze dias do mez de Julho de mil noverentos e um reunidos os abaixo assignados no sobrado do predio $n$. 12 da rua Visconde do Rio Branco, presentes os Exms. Srs. Dr. Manoe Ferraz de Campos Salles, Presidente da Republica; Dr. Thomaz - Cockrane, Secretario; Capitão Dr. Thomaz Gouveia de Almeida, de sua Casa Militar; Dr. Machado de Assis, representando o Exm. Sr. ministro da Viação, Industria e Obras Publicas; Tenente-Coronel Benevenuto de Magalhães, representando o Exm. Sr. Ministro do Interior e Justiça; Dr. Alexandrino Freire do Amaral, represen tando 0 Exm. Sr. Dr. Prefeito Municipal; A. H. Caetano da Silva, representando o Exm. Sr. Dr. Presidente do Conselho Municipal; $1^{\circ}$ Tenente Cassiano da S. Mello Mattos, representando o Exm Sr. Commandante do 4. Districto Militar; Coronel Dr. Thauma turgo de Azevedo, Secretario do Exm. Sr. Marechal Ministro de Guerra; Dr. Luiz Betim Paes Leme, Director Geral dos Correios: Dr Luiz Barboza Director , Doliclinica do Cofogo: Dr Francisco Camp, Drector da Polichica de Bo Medicina e Cirugi. Oliveira Figueiredo; Rubem Barata, representando a «America Oliveira Figueiredo; Rubem Barata, representando a "America «llustrada de Bordeaux»; Iréo d'Affonseca Junior, representando a «Brasilian Review»; representantes da imprensa fluminense, Exmas. Sras. e representantes das mais altas classes sociaes, foi inaugurado á i hora da tarde o Dispensario Central, para tratamento gratuito das molestias das creanças pobres, primeira secção do Instituto de Protecção c Assistencia a Infancia do Rio de Faneiro, fundado pelo Sr. Dr. Moncorvo Filho em vinte e quatro de Março de mil oitocentos e noventa e nove.
$\underset{E}{E}$ do que se lavrou o presente auto para os seus devidos effeitos.
Em tempo se declara que tambem estiveram presentes a esta solemnidade os Exms. Srs. Drs. Amaro Cavalcanti, Vice-Presidente do Instituto; Revm. Abbade de S. Bento, D. João das Mercês Ramos; Dr. Joaquim Nogueira Paranaguá, Sénador Federal ; Contra

Almirante Dr. José Pereira Guimarães, Chefe do Corpo de Saúde da Armada; Coronel Dr. Flavio Falcão, Director do Hospital Central do Exercito e Dr. Bulhões de Carvalho, representando o «Brazil Medico»

Assignados:
M. Ferraz de Campos Salles, Thomaz Cockrane, Thomaz Gouveio de Almeida, Machado de Assis, Gircgorio Thaumaturgo de Azcvedo, Tenente-Coronel Benevenuto Magalhâes, pelo Mi nistro da Fustiga, Dr. Alexandrino Freire do Amaral, secre-
tario do Dr. Prefeito ; Foaguin Estanista tario do Dr. Prcfeito ; Foaquim. Estanisldu de Brito
A. H. Caetano da Silua, pelo* Presidente do Consllo Mundipal 1. H. Caetano al Silva, pelo* Presidente do Conselho Municipal; Candido Foses de Sigueira Campello, Luiz Betim Paes Leme, Contra-Almirante Dr. Fose Pereira Guimarães, $\boldsymbol{I}^{\circ}$ Tenente Cassiano da Silveira Mello Mattos, representando o Exm. Sr. General Argollo, Commandante do 4. Districto Militar Major Fosé Xavier Figueircdo Britto, representante do $23^{\circ}$ batalhão de Infanteria; Moncorve Filho, Dr. Carlos Arthur. Moncorvo de Figuciredo, Dr. Nascimento Gurisel, Manocl Tcixeira de Magàlhães Penido, Cicero Cirne Carneiro, Alamiro Mendes, Dr. Luiz de Araujo e Arasão Bulcã̃o, Thomaz Cirne Collares, Lafayctte. Freitas, Fayme Silvado, Carlos Rois de Moracs fardem, Gastão Canario, Fosé tui da Ganur Fernandes, jornalista: Eduardo Mcirelles, Fose Luiz ala Gamu Montciro, medico; Henrique Fernando Trigo de Lourciro, Carlos Eugchio Guimarãe's.

Por minuciosa e muito approximada da realidade aqui transcrevo a publicação descriptiva da inauguração, gentilmente feita pela sympathica Noticia de 12 de Julho de 190 I.

INSTITITO DE PROTECCTO E ASSTSTENCLA A' INFANCLA
NatGrifação do dinensablo centrat

Receben hoje, pela primeira rez, este estabelecimento, fundado hat Domingo proximo, $a_{1}$ hora da tarde. será ofticial, e solemnemente inaugurado pelo Sr. Presidente da Republica.
pudenos verificar a somma de tenacidade fundador fizemos ao Instituto, a inquebrantavel rontade póstos em ação pela sua directoria, para dotar a capital da Republica de mom estabelecimento modelo, onde a infancia encontra tudo quanto dhe é indispensavel. populacão.
no. ás suas as mães pobres irão buscar alimento para os sens filhos, lenitivo ás suas molestias, roupa, calcado, instruccioo tudo quanto fôr preciso Os soccorros serão distriluados das 7 horas da manhia is 5 da tarde
 seus uteis e raliosos servácos. jubilo áquelles que tiverem necessidade dos

O Instituto oceupa o edificio da rua do Visconde do Rio Branco n. 1: No saguão principal, fronteiro 〔escada, está collocada uma lapide de marmore commemorativa da inangurậo, con os nomes dos no.

Por cima da lapide, um grande quadro com a legenda do Institutoma mulhes tendo ao collo um recemnascido e ados lados, Nuas creança andrajosas e inspirando piedade. No mido do quaro. re-se um portico com Givala pela patria)

Esse quadro ó cópia de um outro do pintor francez Bouguerean
Nas paredes do saguão, pequenos quadros com avisos e conselhos aos ocridosz cai inhas para esmolas

Entre os avisos lemos o que lembra ás maies, o perigo da chupeta on das causas que mais contribne para a mortalidade das creanças.

O Instituto compōe-se de duas partes:
A primeira é dedicada exclusivamente ao seu funccionamento cono associacăo

Diyide-se nas seguintes seccōes: portaria, para recepcio dos visi tantes e sococorridos; seceretaria, salino de le honra e galinivete dia directoria.

O salão de honra on "Marechal Floriano Peixoto" assim se denomina pelo seguinte: A Associacno dos Filhos dos Defensores da Patria, hai tendo conseguido sens fins, a sua directoria resolven traspassar ao tituto o seu patrimonio em importancia superior

Acceita a honosa proposta, foi o busto do marechal collocado na parenarem ao marechal Floriano, o Instituto collocou no salão uma allegoria artistica, representando um escudo, tendo no angulo superior esquerdo o emblema da Associação dos Filhos dos Defensores dit patria, no angulo directorja e pelos fundadores da Associação doadora.

Na parede da direita, o retrato do Sr. Dr. Campos Salles. presidente honorario do Instituto e um rico duadro, offerta dos Srs. Santos Moreira

Nas ontras paredes os retratos do senador B. de Mendonça Sobrinho e do deputado Angnsto Severo, ine tentaram no senado e na camara bene-
ficiar o Instituto com nm anxilio do soverno. O retrato do Dr Ampro ficiar o Instituto com um anxilio fo governo. O retrato do Dr Amaro de 17:000 $\$ 000$. O do general Julio Roca, presidente da Repnblica Argentina, por haver S. Ex. espontaneamente, em shat visita a esta cidade, doado ao Instituto a quantia de 4:000*00. Diversos quadros doatos por artistas nacionaes; ruan de fodo o seu material ; uma ritrine com on estandarte do Instituto, feito de setim brancoe verde ; uma tribuna; diversas e elegantes mesas com as photographias das socias benemeritas; uma estatueta de gesso, do artista Silva Pereira, representando mu selvagem; cortinas e to salaso de honra.

O gabinete dat directoria, ou sala de canserie para os fundadores e, profissionaes do Instituto, e o log

Está singelamente mobiliado; apenas o needsario parao sen fim, tudo com rigoroso asseio. A Petit, A. Lǔ, V. Rodrigues, Adelinaplopes Vieira, Medeiros, Lobo,
B. da Cunha, Latour, Beatriz Miranda, H\&itor Costa, Delpino e fonseca Junior.

Todos esses quadros estiveram expostos á venda no salão do DerbyClub, nāo encontrando compradores por preços razoaveis.

Um refrato do presidente do Instituto, general Quintino Bocayuva, panucau de seda bordado pela belecimento.
 grraes "internas. Moncorvo pate, é destinada ao tratamento das elinica-meBrazil, olla do pesagemen mis servico especial, pela primeira vez iniciado no das creanças.
om or instrumental necessaprop equalas atos exames dos doentes, armarios Possne tres balancas wha e quadros anatomicos.
whde e outra, a mais coutra dynamometrica para as creancas da primeira té $1+$ amos e até para recem-nascidos. serve para pesar crenusas desde 1

Fsta

- A :3 sala -
hures rravidas, a cargo do Dr. Jaime ou Silvado pote para exames de mumundo) "A destinada a amparar a do preanca ainda, (o prime aro creado mo a existendian pes, nesse estado melindroso, cujo parto poste materno. pisia, reedereno ahi os preceisos dos do feto,
 mricas e apropriada a corrípir os defernerk, ódestinada ás molestias Possile 1 mm armario com todo omater physicos.
An :hanimio: mana bella mesa para oparacões cirnugico nickelado e alguns dores para solucorembiat com agna corrente e torneims de nieke ind. " 1 mm apparelho interessante cas; comas para esterilisacão do instrument de sayre, por meio do f11al siolo applicados as colletes 6 um apparelho tatamento do ma de Pott, Coutras syphoses. colletes gessados para O surumulu lane do estares.
salas:

 it sala - Coso na especialidade orgamisado entre mós.
 Fritas. Constarata sala de tres compartimentos : 10 do destinado Angusto de
 Cump cm si as cotrontes contruido pelo sr. C. da Fonseca. Esse apparelho imples. quando resti funceionamdo, acceptrompidas. Por um dispositivo
 Em um ammario existe uma olla
nometros, escovas a mais appareloos para banhlesta de reophotos, therE. o primeiro servico no genevo creato no Brazil.

Appareihos paratamento, destinado a banhos, possue banheiras ogpociaes undoedores dehstantaneos de anva, duchas, placas para banhos electricos () $3^{\prime \prime}$ compantimentoroso asseio e has melhores condicones hyy gienicas hastica medica e possute os mabe oterraco do predio, é destinado a gym-
destina.

Nis fumbs do editicio fica a grande e vasta fala--Julio Roca
 To gencral Roca edo visconde do Ihiturnna estao collocados os retratos
Engente Velho.

Possue 16 grandes bancos of ammario contendo roupas, calcados Segue-se a sala - Simion da Pobreboris creancas soceorridas. enfeitadar de flôres artificiaces pelas bemberitoras do Instituto berco, toda astabelecimento tenham neeessidade de ficar mais demoradamente no

Possue un elegante berço com orespertico cortinalo.
 Contém dons gabinctes: $01^{10}$, a cargo do D.
analyses e microscopia, e o ? ? a cargo do Dr. Henrique Meirelles, par Tanner, para : nim certificado do respectivo exame. eira da Silva, para trate Grinie -Gabinete dentario a cargo do Sr. Mo phases da evoluçào pectiva arte.

Sala-Candioo Gafma-Gabine idos e garganta, a cargo do Dr. Abreu Fialho.
pectiva lampadia para evame do fundo dos oll camara escura, com a res
Ao lado, os apparelhos sanitarios e mos e la garganta.
vasta e hygienica cozinhat, para o servico de esterilisacta a donoxarifado e a onse adoptado pela prineira vez entre nós. Consiste em depowit process min vidros 40 e din grammas e leval-o as cubas de esterilisactio onde fer as creanças. Todo o leite é fornecido ado em clegantes marmitas e dado Lacticinios, possuindo o Instituto tres latas para inte pola Companhia do ostabelecimento, outra em viagen e a ontra em Minas.

Nos fundos da cozinha, acha-se edificado o pavilhato it isolauent roup, a variola etc.

No pavilhão existe um apparelho de desinfeção pelo formo desinfectantes, para deposito do livo pe hermeticamente fechado, com O numero dos profissiona lixo.
entre medicos, dentistas, parteiras, massagistas, phstituto eleva-so a 100 , $O$ Instituto entre fundadores, benemeritos honorarion randi fore de 800 pessons. Ao inicio lectores a Rio de Janeiro, destinadas a collher senhoras em todos os bairros do beneticio do Instituto. Sóne a nmer anhativos o pronover festivats em semhoras, do que tem de mais fino a nossa sociedade, que se congrear das Instituto quantia superior a $15: 000 \$ 000$ em 1899 consegniram alyuirir para o

Das bencemeritas antituto deven
que com incançavel solicitude estiveramos satientar os nomes de algumas sorio, preparando, com os directores Dr Moncorvo Filho e do DispenSão ellas aberas sras DD Cecilos e salas do pienoso estabelecimento. e as senhoritas Znlmira Feital, Antonina e Virginia Aurmina Moncorvo,

O director do Instita, Anconma e Viggima Andrade.
quesua despeza mensal inicial será superior a 1:000;000, apezar do po, pois $300 \$ 000$ a 3500000 .


A renda das apolices e das inscripcōes em que esta empregado o a in gnificantissimatrificios angariado pelo Dr. M aquelles titulos o valor nominal de 10:0:800 e pouncos mil réis, emboráa tenham

A installacion do Dispensario foi para o director-fundador do Instituto


 reformai-os, ctle No entremicas, tendo tudo o que se póde desejar de uecessario aos misteres da assistencia medica completa e efficaz, avaliamos, representa valor superior a 50:000 1000 .

O Instituto já soceorreu 15 creancas. Entre ellas receben para tra-
rat tamento mat paralytica, de um anno de edade, que está hoje em boas con-
dicoes. Ontra creanca recem-nascida, quasi moribunda peli inaniço, está perficitamente curada.

O predio ocupato pelo Instituto of de 120000000 de alugnel annual sen proprietario reduzia essa quant

O piedoso estabele imento merece um amparo dos poderes publicos e caram, homra a Republica no estramgeiro.

Attendendo a mutconvite da Directoria do Instituto estiveram alli, loje, ao nieio-diat muitos medicos, academi
presentantes da imprensal e ontras pessoas.
A esses convidados que visitaram todas as dependencias do estabele cimuto foi servida uma mesai de doces, obsequiosamente offerecida pela acreditada confeitarial Colombo

Ao acto solemne da inauguração ao qual concorreram cerca de mil pessoas, estiveram presentes os mais altos personagens de nossa sociedade e que visitaram minuciosamente o estabelenent immensamente agradando a todos.

As responsabilidades do encargo que por benevolencia da unta Fundadora me coube assumir, obrigaram-me a produzir o discurso official explicativo dos fins do Instituto que então abria as suas portas. Essa allocução foi impressa e está sendo distribuida em folheto.

Em seguida a mim, uzou da palavra o Presidente do Instituto o Illustre Exmo. Sr. General Quintino Bocayuva que deliciou o auditorio com a bellissima oração abaixo transcripta :

Fxmo. Sur. Presidente da Republica. - A Iirectoria do Instituto de Protecsão e Assistencia a Infancia agradece a v. Exa. A honra que couteriu dignat

- A presença de V. Exa. é para nós uma animação e um estimulo, porque embora - seja a creaç̧o d'este Instituto exclusivamente devida a iniciativa individual, elle
merece, pelo fim a que se destina, o applauso e porque o nâo direi? a cooperação dos merece, pelo fim a que se de
Poderes l'ublicos do Estudo.
Ao esforço e a dedicação de um cidadāo patrioticamente secundado pela genero-
sidade publica, e amparado principalmente pelo sentimento piedoso e essencialmente sidade publica, e amparado principa devendo a nossa Patria um serviço relevante, e, christão da nossa populaçao, ficalo de perseverança e de dedicação a uma cause tão elevada e ntil, sinto-me teliz por vereficar, ainda una vez, que sómente nobre phixào do bemi e do amor do proximo, nos pode preservar-dos desvios moraes, que sao testemunho da fragilidade humana e a consequencia lann.
ferença pelo interesse superior da collectividade social.

A obra que emprendemos, nảo e somente uma obra philantropica e altruistica: A A obra que emprehendemos, não $\ell$
 Iorsa. nesse trabalho vasto e universal do aperfecico sumento das sociedades, trabalho
no qual collaboram todas as raças e todos os povos do mundo. O homem $E$ e será sempte o dos povos do mundo valido, physica e moralmempre o primeiro capital de uma nação, e quanto mais
para a doriderado. tanto mais concorrera para o poder e para a gloria das sociedades politicas bem constituidas.
possuimos: apezar disso, si nos dados positivos nos as estatisticas rudimentares que lidade verificada coms referencia dados posimesitivos nos offerecem as tabellas da morta-
relativos anfancia juntanmos os dados conjecturaes relativos á infancia desvalida ou abandonada. ja jor effeito da orphandade, ja por
effeito da pobreza. da ignorancia ou da negligencia dos paes, dessa addicâo será aterrador e deve despertar a preoccupação e a solicitude dos Poderes Publicos.
de que ella carece, de que ella carece é garantir á sociedade a permanencia e a successano das vidas que
hão de ser o sustentaculo da sua estabilidade e os elementos do seu progresso e eugrandecitento.
Politicamente não ha obra mais fecuuda do que esta mais meritoria.
Pela influencia d'esta alta comprehensão dos
influencia infuencia d'esta, alta comprehensào dos nossos destinos sociaes, e que vedes aqui
reunidos tantos razão e justiça, o primeiro posto nados e patrioticos, e entre eltases, e pretendendo com do genero humano - representada pelas senhoras aqui presentes. as quase pertence,
de facto, a primazia
 defesa da especie humana.
e a solidez da nuossa do céo recaiam sobre o nus ne os esforso e favoresam o crescimento
 lesinteressada dos seus collaboradores.
a v. Exa. nome da Directoria do Instituto de Proteç̧ão e Assistencia á Infancia, peço
soccormistos. permisano para declarar installado o. primeiro Dispensatorio de seus

Apóz as significativas palavras do Presidente, orou ainda com a sua proverbial eloquencia o eminente litterato e membro fundador do Instituto o Sr. Dr. Laudelino Freire :

## Com a devida venia :

Do Sr. Presi leute da Republica.
Do Sr. Presidente do Estado co Rio ce Jansiro.
Minhas Senhoras, meus Senhores.
Esta festa é uma festa do "Joeirar dos bous,n é d'aquellas que se iuscrevem nas paginas augustas da historia emi a magestosa successảo dos tempos em que se encau-
dciam os commettimentos generosos, ya cruzada divina da piedade humana. E, em todas as grandes solemnidades qué de caracter tão nobre se revestem. é acsoes santas e humanitarias.

Sayremos, pois, a mumher brasileira o tributo da nossa admiração, e no Corpo
que sobre ois hombros conduz a sacrosauta crus diosa da creacào deste Instituto eo benemerito Moç cruz, exal a heroica e verdadeiramente olympica, a transformono que a golpes
Em suas mais profundas investigaçoes o espirito philosophico distingue em a
natureza humana duas ordens analogicas de attributos: uma coustituida pelas conquistas natureza humana duas ordens analogicas de attributos: uma constituida pelas conquista ductos que daquelles decorrem. A liberdade. por exemplo, que é uma força, um poder inherente ao espirito, não A caridade, que $e$ uma resultante do sentimento, não e uma conquista - $e$ um
producto O sentimento é um phenomeno de consciencia, e um acto de sensibilidade :
presupóe, sem mesmo ligaçao a facto algum do mundo exterior, a inclinação do espirito
ante uma dor, um soluço. um aroma, um som. um prazer, uma emoção affectiva de origem qualquer:o que significa que o sentimen
uma torsa. de um poder, de uma faculdade.
A justiça ma plenitude de sua magestgle, é outra conquista do engenho humano
mas esta é exigivel em nome de mana sugeicão juridica. nas esta e exigne em no der juridica.
e um acto expontaneo, apparelhado apenas com a grandeza moral das almas que a praticam.
o que nos reme neste recinto?
Essa mesma liberdade em seus grandes vôos, conduzindo na dextra o mais
refulgente traso da noral humana - a caridade. Fo nos tempos que passam näo e admiravel que nosil reunamos a um impulso
d'alma desinteressado e sincero, humano e altruistico, emb busca de umi ideal que nato d'alma desinteressado e sincero, humano e altruistico, em busca de umi ideal que nao
seja tititario. quando todas as condicoes que nos cercaun, coucorrem para que no
terrivel embate pela vida $s 0$ se alimente o ideal do interesse immediato quand
 da patria num oceano de angustias e de tristezas!?
Na contemplaçào da vida que se deseurola aos nossos olhos - que se vè ?
Os choques das paixões, intrigas e calumnias de mãos passad
alimentados, viuganças consumadas. applausos á pratica do crime, recompensa a accoóes alimentaços, viuganças consumadas, applausos a pratica do crime, recompensa a a açōes
odiosas. o choque ainda das opinioes edas escolas, dos ideaes e dos systemas, que se
degeneram. degeneram.

São esses os symptomas da existencia moral. Por elles podereis ter uma pespectiva do que vai pelommundo politico. Aquitios emmbates são elles podereis ter uma pes-
dao-se em nome tremendos; as luctas No mundo occidental a densidade-de popula̧̧oes provoca a auarchia, -que já
parece vasculejar as sociedades eiftopéas.

> o mundo oriental - e preza cubiçada e olhada. agora

Nao ha muito Negus Menelick defendia valentemente a integridade do seu reino:
sâo os transralianos oppondo heroica resistencia ao espirito intolerante de conquista.

O novo mundo comprova a previsảo de sabios sociologos, que auguram em
 poderio, essa influencia que a Kuropa, pelas suas origens. peta sua tradicino, pela irre-
verencia e pelo interesse, teun mantido em face dos outros continentes.

O Brazil atravessava uma vida de liberdade não apparente, mas real, viver estivesse alheio.ao andar dos povos adiantados. Tinha a escravidào, enorme esse que deslustrava o briilho de sua civilisacaio, e que the vedava bancuetear-se no convinio das naçes cultas. Tinha como forma de governo uma monarchia, que era uma excepsāo
emi tocoo solo americano. Viu a Republica inposta pelo deterninissimo que, como lei
philosophica phitosophica, rege os destinos sociaes. Obedeceu ao fatalismo das leis historicas, e iustituiu oo paiz uma diflerenciaçào mais simples para uma differeuciação mais completa, uma
diflerencial para a obtenção de uma integraço na corrente civilisadora dos poros adiantados.
Mas, Srs, essa integração nós ainda não a obtivemos, e elle antes de nos chegar uhgaram aquelles que sonharam poder substituir un imperio de meio seculo por que republica toda de paz, toda de prosperidade.
para eliminar e extinguir qualquer idéal altruistico. Essa extinção, porem poderosos entacao de tudo quanto proclama $a$ superioridade da especie, seriao o apuiquillamento de odosos impulsos generosos da alma, que se traduzem pela bondade, pela veneração e

- possa desemaçõos que aqui se exercem são das mais solemnes que jamais um cidadão senhar
de maguas e de gemidos, mas tambem de bençãos intantis que valem préces, de riso angelicos e de olhares brandos que argadecem, mesmo na expressãa da innocencucia, creai
no seio intimo de vossas consciencias um altar ao idéal. que vos move nesta casa, e firmes camimhae para esse idénal, com a serenidade olymptica dos que sâo grandes, conl a abnegação evangelica dos que sâo bons.

Nessa altura moral em que vos achais, benemerito Doutor Moncorvo Filho,
hos da infancia que se contorce nos estertores e nas angustias no soffrimento e pas dor, aos olhos dos coraçōes maternos que aosvossos pés de protector amigo-e generoso horam de indisivel reconhecimento. nâo podieis inscrever no portico desta casa outra divisa que de modo mais eloquente coustatasse a benignidade do vosso coração
nelhor se reflectisse a limpidez de vossa bondade.
$\qquad$ Infantes tuendo pro patria labovamos - somente é sublime esc3po dis almas Fista fest phintropia e grandeza.
talidade, vós que soubestes tão bent cumprir na vida uma grande missão, un grand estino: - Amparastes a infaucia, que e a propria conservasão da Patria.

Logo depois de inaugurado, começou a funccionar o Dispen sario Central, sendo-me dado hoje, um anno exacto após a sua abertura, o grato prazer de poder assignalar os dados estatisticos que, com a importancia da nossa nobre cruzada e o valor dos beneficios prestados com inegualavel solici-- pelos meus illustres companheiros de jornada.

No fim deste Relatorio se acham annexadas as estatisticas do movimento do Dispensario e a respectiva avaliação dos serviços

Rēgistrando aqui o meu profundo reconhecimento aos membros do corpo profissional do Dispensario, benemeritos companheiros de luta, devo salientar um facto profundamente desvanecedor para o humilde fundador do Instituto-quero referir me ao congraçamento de todos os profissionaes, o que Constitūe hoje para a modesta quão grandiosa instituição um verdadeiro padrão de gloria

Esse benefico influxo ao bom andamento dos trabalhos, ao lado da illustração e indiscutivel competencia da maioria dos profis sionaes incumbidos das differentes secções do estabelecimenio, ao ado dós intuitos indubitavelmente scientificos de todos os chefes de serviço e adjuntos; não tardou que fructificasse trazendo á nobilissima campanha novos horizontes de prosperidade.

Realmente desde que abertas as portas da caridosa instituição ate hoje tem progressivamente augmentado o rumero de estudartes de todos os cursos de nossa Faculdade de Medicina que frequenta assidua e interessadamente os differentes serviços do Dispensario onde as consultas insensivelmente se têm transformado em verda deiras lições de cliniça, de extraordinaria vantagem para os assis. tentes.

Segundo os meus ardentes desejos vi com a maxima satisfação real'zado aquillo que esperava $O$ Dispensario Central do Instituto, cujos beneficios á pobreza tão avultados đêtro sido, é hoje uma verdadeira escola de pediatria e mais que isso, um centro scientifico cuja autonomia e valor se demonstram com a publicação e varias theses de doutorandos que serão defendidas já este anno, ujos autores concentraram suas vistas na larga messe de estudo que lhes facultou a permanencia no estabelecimento.

Não parou ahi a dedicação dos profissionaes scientificos que militam com ardor no Dispensario.

Querendo discutir e resolver com mais latidão os multiplos e variados problemas de assistencia á infancia, em . 5 de Março deste anno foi fundada, annexa ao Instituto, a Socicdade Scicntifica Protectora da Infancia, cuja inauguração solemne foi levada a effeito com todo o brilho e na presença de altas autoridades, in-
clusive o Exm. Sr. Dr. Xavier da Silveira, Prefeito Municipal, que pronunciou a seguinte allocução:

* Não sei se infrinjo as normas desta importante associação tomando neste momento a palavra. I esculpem-me. porém, os illustres assistentes.
* Cumpro um grato dever em nome do Poder Publico que represento, formulando protestos de sentimento de verdadeiro enthusiasmo pela magnanima obra do illustre I)r. Moncorvo Filho e de seus collaboradores na benemerita cruzada de proteç̧ão cilho e assisde seus collaborad
tencia á infancia,
« Entregai-me a mocidade c eu responderei pelo futuro da sociedade, dizia I ceibnitz, o grande philosopho, e só isto bastarí para que possamos comprehender a altura da grandiosa campanha pela proteçcão ás creancinhas.
" A festa de hoje não só me traz a maior satisfação, como me faz reconhecer na creação do Instituto de Protecção é Assistencia a Infancia a realização de uma grande necessidade publica, convencendo nos do que dizia Leibnitz-o grande sentimento de solidariedade humana pela infancia é materia prima. »

O orador official dessa festa foi o meu
Sr. Dr. Nascimento Gurgel, um dos mais bellos eminente collega medica actual, e que em phrases mais bellos talentos da geração medica actual, e que em phrases repassadas de amor, patriotismo e profisciencia, orou com brilhantismo, arrancando commoven-
temente lagrimas e applausos do anditorio temente lagrimas e applausos do alditorio.

Continuando o palido esboço do que se refere ao Dispensarıo apresento em seguida uma nota explicativa, que serí breve publicada e que resume os principaes dados, acerca da $r^{a} \sec$ ção do Instituto inaugurado.
(Scesuc-se uma Noticia cxplicatiza que deixa de ser publicada for ja tel-o sido no $1^{\circ}$ numero dos Archiz'os de Assistenciat à Ihr. fancia. - Nota Do autor.)

Como sempre succede em todos os estabelecimentos, o pessoal profissional se vae substituindo ou augmentando ou mesmo diminuindo com o correr dos tempos; de modo que a assiduidade nem sempre é verificada.

Com o intuito de ser minucioso aqui deixo inserto tambem a ista dos facultativos que se inscreveram na data da inauguração do Instituto.

## Pessoal profissional inscripto em $1+$ de Julho de 1901

## SALA CAMPOS SALIFS

## Clinica middica

Chefe do serviço : Dr. Carlos Arthur Moncorvo de Figueiredo. Adjuntos: Drs. G. Philadelpho e Nascimento Gurgel. Adjuntos extranumerarios : Drs. Alfredo Vellozo, André Jorge Rangel e Estevão Ribeiro de Rezende. Auxiliares, Estudantes de Medicina. Carlos Justiniano das Chagas, Adolpho Gomes Pereira, Eurico de Azevedo Villela, Roberto Gomes Caldas, José Augusto durico de Azevedo Soares Hungria Junior Conas Dose Augusto de Rezende, José siuma, Antonio José Azevedo do Amaral, Ga'dino Martins do Valle, Abelardo Accetta e Antonio dos Santos Malheiro.

## SALA FERREIRA IDE ALMEIIAA

## Clinica ciruraica

Chefe do serviço: Dr. Paulino Werneck. Adjuntos: Drs. Luiz Bulcão, Leão de Aquino e Armindo de Lima. Adjuntos extranumerarios: Drs. Araujo Quintella, Guilherme do Valle e Ernesto Ribeiro de Rezende. Auxiliares, Estudantes de Medicina: Thadeu de Medeiros, Henrique Trigo de Loureiro, Manoel Gomes Tarlé, Euclides de Oliveira Aguiar, Francisco Augusto Monteiro de Barros, Ramiro Magalhães, João Marques Filho, Nicolau Abramo, Carlos Varella, Manoel Mesquita Junior e Laffayete de Freitas.

## SALA D. JOÃ@ I)AS MERCESS

molestas da pelle
Chefe do Serviço: Dr. Arthur Moncorvo Filho. Adjuntus: I)rs. Barros Figueiredo e Alvaro de Paula Guimarães. Auxiliares, Estudantes de Medicina: Roberto Gomes Caldas, Antonio Augusto Ribeiro, Alberto Rodrigues dos Santos, Henrique de Oliveira, Heitor Augusto Montandon, Bento Dinard e E. dos Santos Lima.

## SALA AMARO CAVALCANTI

exames ne mulheres gravidas
Chefe do serviço : Dr. Jaime Sitvailo. Adjuntos: 1)rs. Luiz Gurgel, Castro Peixoto e Antonieta Morpurgo. Adjuntos extranume. rarics: Dr. Henriquė Lacombe. Parteiras: DD. Maria Preciosa Pinto
e Alzira de Mello Machado. Auxiliares, Estudantes de Medicina: (ietulio llorentino, Joaquim Francisco Junqueira, José Marcellino de Rezende, Oscarlino Dias, Manoel Theodoro de Oliveira Penteado, Tancredo Lopes, Carlos Pinheiro da Fonseca, Edgard Quinet de Andrade Santos, Alberto Ribeiro de Oliveira Motta, Antonio Epaminondas de Gouvêa.

## SALA CANDIDO GAFFRİE

molestias de olhos, outidos, nariz e garganta
Chefe do serviço: I)r. Abreu Fialho. Adjuntos: Drs. Mario Costa, Aprigio do Rego Lopes, Francisco Sa'ema Garção Ribeiro e Otavio do Rego Lopes. Auxiliares, Estudantes de Medicina: Castroria da (iloria Fernandes, Cezario de Melln, João José de Castro, Astolpho N. Gomes da S'lva, Delphim Pinheiro Ulhôa Cintra, Rodolpho Vaccani, Orozimbo Corrêa Netto, Euiz Soares de Gouveia e Juvenil da Rocha Vaz.

SAIA THOMAZ LARANJEIRA
ELECTROTHFRAPIA, bAINEOTHERAPIA, MASSAGEM E GYMNASTICA MEDICA
Chefe do serviço: Dr. Augusto de Freitas. Adjuntos: Drs Augusto do Amaral Peixoto e Alvaro de Paula Guimarães. Adjuntos extranumerarios: Drs. Alfredo Velloso e J. E. de Azevedo Còrte Real. Massagista : Mme. C Malon. Auxiliares, Estudañtes de MeDuarte e José Martina Menezes, Eurico Pereira, Joaquim Garcia Duarte e José Martins I Melgado Motta.
SALA J. A. (:UIMARAEES PINTO
I. ANALYSES E MICROSCOPIA

Chefe do serviço: Dr. Eduardo Moreira de Meirelles. Adjuntos: Drs. Henrique Duque Estrada, Olympio Rodrigues Pereira e Luiz do Nascimento Gurgel. Adjuntos extranumerarios: 1)r. Reynaldo Jayme Maia. Auxiliares, Estudantes de Medicina. Carlos Faller, Campello, Samuel Esnaty, Daulo Ferreira de Aguiar, Jayme Verney Branco e Mario Branco e Mario de Miranda Valverde.
II. Exames de amas de leite e vaccinação

Rocha Chefe do serviço: I)r. Henrique Tanner. Drs. Adjuntos: Leonel Rocha e Ernesto Bandeira de Mello. Adjunto extranumerario: João Bezerra de Mello Mattos. Auxiliares, Estudantes de Medicina João Bezerra de Menezes, Flavio de Moura, João Coelho de Mello Junior e Euclides do Oliveira Aguiar.

## SALA ED. GUINIE

## crrurgia dentaria

Chefe do serviço: Cirurgião Dentista Manoel Moreira da Silva. Adjuntos: Cirurgiões: Dentistas Izabella von Sydow, Jayme Sardinha, Ivo de Mello e Souza, Olegario Tavares, Hortencio de Carvalho, Pio de Almeida Ramos, Cassino de Carvalho, Randolpho de Paiva Junior, Oscar Gadret, Hugo Caminha, Luiz Saint-Clair de Abreu, F. de Paula Severino dá Silva, José Obino e Antonio Mattos de Azevedo. Adjuntos extranumerarios: M. de Magalhães Penido, Phi. lomeno Ribeiro e Affonso Faller. Auxiliares: Pedro de Alcantara Nunes de Sá, Agenor Marcondes Torres de Queiroz, Eurico Costa Alfredo de Hollanda Cunha, Affonso Loyola, Mario Corrêa Pinheiro e Francisco Berrini.

## Livio alos visitantes

São profundamente desvanecedoras as impressões que illustres visitantes do Instituto tèm deixado no livro respectivo e que fallam bem alto pelo valor da grande Obra de Proteç̧̃̃o e Assistencia á Infancia.

## Fuvores officines

Ao Ministerio da Industria, então sobre a direcção do Dr. Alfredo Maia, a Directoria do Instituto se dirigiu afim de agradecer a isenção do imposto da Estrada de Fèrro Central para o leite da Companhia Lacticinios, importado directamente para o Dispensario Central.

Foi tanibem agradecido o serviço prestado pelo Dr. Julio Tavares, Deputado Estadoal, que obteve no Congresso Mineiro, a isenção do imposts mineiro para aquelle leite.

## Visita

O Instituto mereceu a visita do Exm. Sr. Dr. Sabino Barroso, então Ministro do Interior, que se mostrou muito bem impressionado e promettendo auxiliar o piedoso estabelecimento.

## Offerecimento de sevvicos " -

Foram registrados no correr do anno os seguintes offerecimentos, que a Dnectoria do Institutp muito agradece :

Drs. Barros Figueineto, Philadelpho, Luiz A. Gurgel, Augusto do Amaral Peixoto, Henrique I)uque Estrada, Reynalito Jaime Maia Estevão R. de Rezende, Guilherme do Valle, A. de Castro Peixoto e George Naaman (medicos).

Mme. C. Matlon (massagista).
Hortencio de Carvalho e Ivo de Mello e Souza ídentistas).
D. Francisca P. Chouin (professora).

## Commissines de semhoras

Ainda é com prazer que aqui consignamos os nossos agradecimentos a todas as dignás benemeritas que durante o ultimo anno auxiliaram a manutenção do Instituto.

Realisaram-se nesse decurso de tempo uma sessão de bencmeritas em rate Abril e outra em 16 de Dezembro de 190 rem que foram resolvidos os programmas das festas de Natal

Foram as seguintes as quantias angariadas pelas Benemeritas no ultimo anno de 1901 a 1902:

$$
1901
$$

1). Alice Fialho.
I). Urania Silvado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1). Alice Faller.
$55 \$ 000$
1). Alice Faller.
$10 \$ 000$
D. Maria Azevedo Macedo 200\$000
I). Heloisa Figueiredo 100\$000
$390 \$ 0<0$
1902
D. Antonina Andrade.
J). Guilhermina Moncorvo
1). Maria Augusta Monteiro de Faria
1). ( eorgina 'Tobias
D. Adda Machado da Sil.
D. Addatriz Pachad
1). Armind Pereir
1). Elvira Freire.

35\$000 35\$000 $22 \$ 400$ $31 \$ 000$
$36 \$ 500$ 33 \$oco
D.
I) Jonteiro Faria

8\$000
D. Rita Leal
$2 \$ 000$
Baroneza de $V$ ista Alegre. 50\$000
D. Evangelina Campos Cabral.

3\$000

## Festivaes

Além de dois festivaes, um realisado pelo Club Euterpe em it de Junho de r901 e outro da Companhia Zarzuelas em 23 de Agosto do mesmo anno, que não produziram fucro algum aos cofres do Instituto, nenhuma outra festa externa se realizou.

No entretanto foram sobremo
Bom, Natal e Reis que o vantagem todos os que o Instituto resolveu organisar eom grande

Đevem ser aqui registrados ós nómes seguintes de pessoas qué. com interesse digno de elogios, cooperaram para o brilhantismo dos interessantes festivaes do Natal, Anno Bom e Reis ; DD. Dulce

Pertence, Carlota Vieira Souto, Bernardina Azeredo, Urania Silvado Cecilia Mendes, Virginia e Antonina Andrade, Paulina Dolbeth, Marieta Monteiro, Guilhermina Moncorvo, Arminda e Eugenia leal, Adelina e Paulina Andrade, Brazilia Durval, Jandira Fonseca, Marieta Guimarães, Heloisa de Figueredo, Zulmira Feital, Maria Augusta Monteiro de Faria, I aura Torres, Jesuina Monteiro de Faria e Josephina Vianna e os Srs. $I^{\circ}$ Tenente Alamiro Mendes, Juvencio Nogueira Pinto, Jorge Martins, Paulo Bretas, Victor Nervi Monteiro Salgado, Gustavo Röhr, Alferes Arnulpho Sarmento, Tenente Bemvindo Vianna e Lourenço R. Torres.

Abundaram os donativos materiaes para a solemnisação dessas festas cuja descripção resumida passamos a fazer.

NATAL, : Na presença de milhares de pessoas entre as quaes as da familia do Exmo. Sr. Presidente da Republica, começou o festival ao meio-dia pelo concurso de coutons sendo conferido um bello cofre de prata aos alumnos do «Externato Hermes» por terem remettido 52.270 coupons. Em seguida uma numerosa commissão de senhoras e senhoritas procedeu a distribuição de soccórros, tendo centenas de creancinhas miseraveis recebido muitas véstes, chapéos, toucas calçado, alimentrs, etc.. etc., ao mesmo tempo que uma outra commissão distribuia 500 brinquedos os mais diversos. A's 3 horas da tarde foi servido lauto banquete í mais de duzentas creanças pobres da edade de 5 á 14 annos. A mesa tinha a forma de $I$ tendo sido os pequenines servidos com todo o carinho pelas benemeritas senhoritas IDD. Paulina Dolbeth, Virginia, Antonina e Adelina Indrade, Marieta Monteiro e Zulmira Feital que se achavam trajadas a fantasia representando cada qual uma creada de uma naçâo européa differente. Em inesperado momento a graciosa menina Adelia Pereira, protegida do Instituto, levantou se cheia de commoção e convidou seus companheiros alli presentes a levantarem um brinde ao Director do estabelecimento, no que foi correspondido com enthusiasmo. A's creancinhas menores de cinco annos que não puderam se sentar a mesa foram distribuidos cincoentas frascos de leite esterelizado, fornecido pela Companhia Lacticinios.

Quando grande era a animação da festa, ás 7 horas da noite, entrou nos salōes do Instituto um bando de 20 creancinhas pobres vest'das a caracter e que, sobre a direç̧̃ão do Sr . Juvencio Noguéira pinto exhibiram diante do lindo presépe armado na sala Marechal Floriano a annunciada festa pastoril, com scenas semelhantes as dos Estados do Norte, bailados que encantaram a todos os presentes. Durante o dia e a noite milhares de confeitos, ballas, pães, deces, etr, foram distribuidos pelos pobresinhos do Instituto. No vasto salāo ulio Roca achavam-se construidas elegantes e bem ornamentadas barraquinhas onde durante toda a festa as benemeritas da instituição sortearam prendas.

As creancinhas presentes delicioram se com uma grande Arrore de Natal ricamente enfeitada

Durante toda a festa que terminou ás in horas da noite tocaram tres bandas de musica e houve exhibição do holophote japonez, de um grande phonographo, tendo sido tambem todo o predio especial mente adornado para a festa que descrevemos.

ANNO BOM: Esta como a primeira, teve tambem grandes attractivos. E' assim que em um outro concurso de coupons coube ao grande Bemfeitor do Instituto o Sr. José Carlos de Figueiredo, por ter enviado 202. 100 coupons de todas as Companhias de bonds, um magnifico brinde consistindo em uma palheta com uma pintura a oleo, premio que o digno Benemerito offereceu novamente ao Instituto.

Foi feita uma farta distribuição de soccórros aos protegidos do Instituto, attingindo a mais de 200 os contemplados.

As senhoritas DID. Alice Fialho, Zulmira Feital, Paulina Dolbeth, Antonina, Adelina e Virginia Andrade, mercadejaram lindos objectos em beneficio da instituição; essas incansaveis Protectoras da instituição tiveram a feliz ideja de se trajarem imitando as vendedoras japoneza, turca, hespanhola, franceza, italiana e portugueza.

Uma lauta ceia foi prodigalizada a mais de 200 creancinhas pobres. A' noite reproduzio-se o baile pastoril infantil semelhante ao que houve no dia de Natal

REIS : Como para as outras festas já referidas, agradou tambem muito a do dia de Reis tendo sido feitas n'esta ultima, além de diversões variadas, uma tombola de um esplendido phonographo com 36 phonogrammas, tudo no valor de $200 \$ 000$, tendo cabido a sórte ao portador do bilhete n. in 3 .

Passou se em seguida a divisão do grande e artistico bôllo de Reis, cabendo o premio pela amendoa no interior d'aquelle encontrada, ao pequenino Humberto, de dez mexes, antigo protegido do Instituto.

O lindo premio que the coube consistindo em um rico coupe de setim azul contendo um finissimo enxoval completo para baptizado, foi piedosamente offertado pelo amoroso Protector do Instituto o Sr. Gustavo Röhr.

- Nos intervallos d'essas festas, durante algumas noites, esteve exposto ao publico o grande presépe da Sra. D. Alexandrina da Conceição, matrona cie 95 annos, que ha 840 expunha sempre no Natal, em qualquer ponto da nossa cidade.

Infelizmente, porém, um accidente desagradavel e imprevisto perturbou, até certo ponto, o prazer d'aquelles que dirigiam os humanitarios festivaes. Queremos nos referir ao incendio do alludido presépe que se deu na noite de 4 de Janeiro de 1902 , motivado por têrem algumas creanças, que no momento o visitayam, feito cahir thna das tuzes sobre a fothagem secca que circumdara a arnaição. Graças ás praças da banda de musica do I • batalhão de infan teria do exercito, alli tocando no momento, e de alguns populares
que acudiram ao estabelecimento, não houve, além do abalo moral dos circumstantes e de pequenos ferimentos, a lamentar com a catastrophe, senão a destruição quasi completa do grandioso presépe.

A *Companhia Fquitativa» na qual estava seguro todo o material do Instituto indemnisou a nossa associação com a quantia de $300 \$ 000$ que foram entregues a D. Alexandrina proprietaria do presépe incendiado.

Colomy-Club́b - Esta sympathica sociedade constituida exclusivamente de creanças, realizou no dia 12 de Janeiro de 1902 um Republica. A Directoria d'essa sociedade demonstrando a sua sympathia pelo Instituto estabeleceu um concurso de coupons destinando todos os recebidos, em numero superior á 400.000, a este Estabelecimento pelo que resolveu a Directoria do Instituto offerecer ao Colomy um mimo que consistiu n'um escalér de prata em miniatura, competentemente apparelhado.

## Amoxilios ala Impoenst

São inolvidaveis os grandes beneficios que á Imprensa d'esta Capital deve o Instituto de Protecção e Assistencia a Infancia desde a sua fundação.

Na sua louvarel e nobre missão de concorrer com todas as suas energias para a prosperidade e feliz desenvolvimento do nosso povo, jámais regateou a imprensa concurso a magnanima Obra de beneficencia. Pode-se affirmar mesmo, sem receio de contestação, que a ella se deve o bello e piedoso movimento a que attingiu a nossa instituição.

E' ocioso declarar ser profunda e verdadeiramente sincera a gratidão da Directoria do Instituto a todos os Orgãos da nossa Imprensa pelo modo gracioso, gentil e delicado, com que sempre distinguiu esta associação, acudindo promptamente ás supplicas pelos desherdados da sorte, pugnando pelas suas necessidades com aquella convicção e interesse que são os seus mais dignos predicados.

Sala das Sessões, 14 de Julho de 1902.

## Dr. F Foneorvo Filbo,

Director-Fundador.

Approvado unanimemente an 14 de Julho de 1902.
Archive-se - Ilamiro Mendes, Vice-Presidente

ANNEXOS
AO
RELATORIO DE 1901 á 1902

## Annexo $\mathbf{N}^{\circ}$. 1.

Relatorio apresentado pelo 1 Tenente Alamiro Mendes, Vice-Presidente do Instituto de Proteç̧̃o e Assistencia í Infancia do Rio de .Daneiro

EM I 4 DE JULHO DE I 902
$n a$
sessão solemne commemorativa do 1 . anniversario da sua installa̧̧ão

Em observancia do artigo $9^{\circ}$ dos nossos estatutos, venho apresentar-vos conforme a exigencia do $\S 3^{\circ}$. do artigo $8^{\circ}$, o presente relatorio do que tem occorrido durante o corrente anno no Instituto de Protecção e Assistencia á Infancia do Rio de Janeiro.

Não sem temor foi que assumi o presente lugar pertencente a alme mater d'este Instituto o Exmo. Sr. Presidente General Quintino Bocayuva, a quem, como sabeis, negocios politicos de alta monta e scrviços relevantes ao Paiz, não permittem a sua presença entre nós, mas acompanhando e indicando com suas luzes e saber todo o movimento da grande obra de caridade, da vida do Instituto.

Entretanto valendo-me da minha propria fraqueza e desejoso de ser util a Patria, cumpro respeitoso desobrigar-me perante os presentes consocios.

E' dever meu informar aos protectores da Instituicão e ao publico em geral, "do estado progressivo do Instituto, dando tambem relatorio do movimento geral da humanitaria aggremiação.

Corre-me a obrigação de levar ao conhecimento dos interessados a serie de beneficios que esta Instituição nascente, já vai produzindo na ampla seara da caridade, no rapido espaço de tempo da sua existencia

Muito se tem colhido de orientacão para a melhoria d'este Instituto com as suas sessôes realizadas de conformidade com o artigo $17^{\circ}$ dos estatutos: uma solemne em 24 de Maio de 1901, cinco ordinarias e uma extraordinaria em 7 de Maio ultimo,
onde tratou-se de importantes suceessos inherentes á vida do mesmo, reproduzindo os factores que tanto contribuiram para o exito feliz desses commettimentos. Refiro-me ás offertas oriundas de fontes diversas, recolhidas em differentes ofertas oriondas ridas pelas publicacoes nas columnas das folhas diarias desta "idas pela
C'apital.

O que distingue moma olra durante a sua existencia, o que torna celebre uma instituição, o que attrahe a attenção em uma empreza, todos sabem, sion os fructos que produz essa obra, sio os efferitos da instituiça, sano os factos que emanam da empreza.

Ten sido notado infelizmente nestes ultimos tempos a falta do concurso das Exmas. Sras. Benemeritas paras o engrande--imento da magra olira de Protecosao á Infancia ; ellas que com tanto carinho e assiduidade prestaram o sel valioso concurso para a fundaçio d'esta casa de caridade, parece que perderam um pouco do enthusiasmo e zelo com que iniciaram o sen trabalho. Tomo a liberdade hoje de fazer um appello a estas Exmas. Benemeritas para que derramem os seus sacrificios e trabalhem no seio da protecȩ̃o á Infancia ateando a pyra sagrada dos limpidos sentimentos de caridade para que jamais se apaguem ou arrefeçam o grande amor da causa que tāo sympathica se apresenta aos ollos de todos.

Grande é presentemente a necessidade que nos cerca e a escassez de recursos para levar de vencida o problema traçado.

De tudo tem-se congitado e agora, vem de molde lembrar a eonveniencia que temos de dirigirmos ao Governo e a Municipalidade um appello pedindo um laivo de cariflade chamando a attenção das mesmas para a marcha de uma instituicao tallada para atravessar recoulos derramando sems beneficios no seio da infacia soffredora e desvalida, e que apezar da sua boa contade nada conseguio ainda da mesma Municipalidade e do Gowerno da União que tanto podem fazer, realizando assim os


A acquisição de mon predio proprio é actualmente o pezadello que assoberba a Directoria e o que mais necessita o Instituto para o selu bom funcerionamento.

Immensos têm sido os sarrificios, pezares e preocerpações da Directoria do Instituto afim de manteloo fastidioso seria rela-tal-os, et tem-se caparitado porem de que a responsabilidade que assmmira era com effeito maior do que se lhe afigurava. Entretanto apezar da grita dos invejosos e inconscientes e do regongo dos malfazejos que sīo por certo desprezados, têm-se feito 13 distribuicoes de soccóros em véstes, calçado, chapéos, farinhas distribucoes de socorros em vestes, calçado, chapeos, farinhas
alimenticias, generos, etc. a 600 creanças matriculadas, serviços almenticias, generos, etc. a 600 creanças matriculadas, serviços
medicos prestados a $2.12 \theta$ entesinhos pobres; alem do leite esterilizado fornecido diariamente a mais de 20 recemnascidos.

A Providencia Divina que vela sobre o miverso e a forca d'Aquelle que dirige os destinos do mundo haio de poderosamente, nessa eruzada santa do Bem, da Caridade, do Amor e mente, nessa ervzada santa do Bem, da Caridade, do Anor e
da Philantropia, manifextar-se e longe dos erros e perto da verdade......teremos a certa recompensa do nosso esforco. Assim Dens nos ajude!

$$
\text { Annexo } \mathbf{N}^{\circ} .2 .
$$

## RELATORIO DO THESOUREIRO

## Do

## Instituto de Protecção e Assistencia i Infancia alo Rio de Taneiro

## Illustres collegas e dignos consocios:

E' com a maior satisfaçå (fue venho dizer neste relatorio ans meus dignos collegas de directoria e illustres consocion que o Instituto desde a sua fundação tem sido dirigido com grande tino administrativo pela sua actual directoria composta dos meus prestimosos collegas. isto sem olvidar o nome de alguns outros membros que tambem cooperaram para o engrandecimento desta humanitaria Institução e fue se retiraram para o exterior por motivos justificalos; refiro-me, comos sabeis, aos illustres thesoureiros, meus dignos antecessores.

Si todos têm contribuido com os seu valioso concurso, tambem é bem digno da maior referencia o illustre Dr. Moncorvo Filho a quem năré demasiado dizer que tudo se deve no tocante ao que já éo Instituto, pois que, com a sua perseverança, tem feito tudo quantó é posivel emproveito do ideal do sen éoração caritativo - O BEM DAS CREANCAS.

E' admiravel ver a tenacidade' com que esse nosso digno collega tanto se interessa pelos pequeninos entes, pedindo como se para si fosse, e por isso a clle se deve o grande augmento do patrimonio e os donativos que diariamente o Instituto recebe donativos esses que como sabeis são representados em dinheiro, vestuario, calcado, medicamentos, leite, etc., etc., com os qutaes esta instituição minora as necessidades dos pequeninos desprotegidos da sorte.

Deve este Instituto os dois primeiros annos de existencia, os mais difficeis visto que foram os de propaganda e difficulda-
des naturaes, a Moncorvo Filho, pois este de sua bolsa fez todas as despezas como podeis verificar nos livros e balancetes nos quaes não encontrareis outras verbas a não ser as da Receita. Despezàas não existem; mas, porque não estão escripturadas si as houveram? Porque Moncorvo Filho com a'sua costumada philan tropia concorreu com os supprimentos necessarios para solvel-as. Sómente de Março de 1901 em diante, data em que começou o preparo da installação das diversas secçōes componentes do nosso Instituto é que se encontra nos nossos livros a verba Despeza.

A par das pessoas que muito têm feito em nosso auxilio, cumprimos um dever de justa gratidão citando os nomes das dignas directorias das companhias de bonds, que nos tem prestado inestimaveis serviços com o resgate dos coupons de passagens e isso como sabeis dá-nos una renda mais ou menos regular ; nāo é no entanto a que devia ser tendo em vista o fim a que é destinada, pois infelizmente o nosso publico que tem as maiores tradiçōes de caridade ainda não deu ao coupon dos bonds a importancia e fins beneficos que elle encerra. Vemos ainda algumas pessoas que se recusam a guardar o coupon de bond ou si o recebem despresam-no em seguida; no entanto o coupon representa uma esmola de cada passageiro em favor das creanças algumas orphans e soffrendo no interior de suas modestas habitacoues as necessidades que a ignorancia da sua tenra edade supporta inconscientemente.

Quantos dos passageiros que recusam o coupon terão ao lado de suas habitaçoes cercadas de todo o conforto, uma viuva que honestamente vive e rodeada de filhos soffrendo toda a que honestamente vive e rodeada de filhos soffrendo toda a
sórte de privações? Quantos outros que, embora hoje vivam sorte de privaçes? Quantos outros que, embora hoje vivam
independentes, possam ficar de hoje para amanhà sugeitos aos revezes da sorte e tenham mais tarde necessidade de recorrer ao Instituto? Eis porque digo que o nosso publico aceitando o coupon e euviando-o ao Instituto, reforça mais a sua já bastante conhecida caridade tendo em tróca os intimos agradecimentos dos filhos dos póbres que esta casa protege.

Acho porém que as companhias de bonds, deviam como no principio do resgate de coupons, dar direito a este recebimento ao nosso Instituto e a Liga contra a Tuberculose pois sendo como são immensos os beneficios que ambas prestam á população, e não contando ellas por assim dizer, sinão com os auxilios do publico, não deviam esses coupons ser desviados em proveito de outras, como para sociedades recreativas on beneficentes cujo fim é muito diverso do nosso.

Tambem seria de grande alcance e fim mais util que as companhias só resgatassem os coupons apresentados pelas duas Instituicões, visto que d'esta forma impederia que particulares, aos quaes o resgate só aproveita em beneficio proprio, se
apresentassem a fazel-o. Conscio porem como estou de que os illustres directores das companhias attendam a estas minhas ponderações, ouso apresentar as mesmas directorias esta minha opimião convidando se a Liga á secundar-nos.

Este Instituto em Dezembro do ultimo ańno expoz ao publico um presepe, estabelecendo-se tambem na mesma occasiāo leiläo de prendas e divertimentos para as creanças pobres, distri-buindo-senessa festa brinquedos, roupas, calçado, doces, ete, etc.

Isso porem não trouxe para o Instituto despezas, pois a generosidade do publico que affluio a essa casa e que deixou as suas esmolas, deu direito a que fizessemos essas festas sem dispendio, pois como podeis ver da escripta os donativos em dinheiro foram em grande numero e os objectos os secundaram. Não deixarei aqui de agradecer as Exmas. Benemeritas que prestaram á essas festas inesqueciveis auxilios, já acariciando as creanças pobres dando-lhes doces, routpas, brinquedos, etc, etc, ja concorrendo para que os leilöes de prendas attingissem a resultado satisfatorio.

Acho portanto que essas festas e outras identicas devem continuar a ser feitas pois assim teremos a satisfação de levar ao coração das tenras creanças desprotegidas, as alegrias que merecem e isto com a solemnidade de serem taes festas realizadas no dia em que a Egreja commemora o nascimento de Christo.

Tomando posse do cargo de thesoureiro em 7 de Maio de 1902 me é justo elogiar mais uma vez meus dignos antecessores pela escripta do Instituto feita com a maior clareza e minuciosidade pouco vulgar, pois todos os livros achavam-se em dia e em condições de poderem ser examiñados e os papeis em bôa ordem.

Ao Sr. Evaristo de Andrade, Guarda-livros a quem se acha entregue o serviço de escripturação d'esse livros é muito justo que eu aqui lhe consigne as palavras do louvor que merece pelos seus esforços.

O Sr. Orozimbo de Andrade que está desempenhando o lugar de chefe da secretaria e caixa, tambem é digno do nosso elogio pela bôa ordem e clareza em que se acham os serviços a seu cargo e pela honestidade que sempre tem revelado no exercicio desses serviços. Reconheço que o seu ordenado é diminuto porem nem sempre o Instituto se manterá na pobreza actual; dia virá em que se possa remunerar os trabalhos de tão digno auxiliar e oxalá que isso seja breve.

Ao corpo clinico e profissional do Instituto hypotheco a minha gratidão, posto que reconheci o grande auxilio prestado, tendo tido já occasião de assistir á operações de alta ciriirgià em̄ que se tornavam precisos ferros e instrumentos que o Instituto não possuia e esses, reconhecendo as necessidades do Instituto, procuravam fazer as operações servindo-se dos seus instru-
mentos cirurgicos particulares mão encontrando assim difficuldades e fazendo pois quasi impossiveis. Reeonhecendo porem que o Instituto póde já dispor de uma pequena verba espero fazer, de aceordo com os meus collegas de directoria e o director fundador, arequisicio dos ferros e instrumentos cirurgicos mais precisos as gabinctes de cirurgia e odontologia.

Aproveito o ensejo para pedir desculpa aos illustres clinicos da demora em attender aos pedidos; como devem porem saber, muitas das vezes a falta de recursos a isto nos obriga, pois na thesouraria de uma casa como esta que vive de favores do publico, sem o menor auxilio do Governo (o que espero que não será por muito tempo) e da Municipalidade, o que se está fazendo representa um tour de force evitando, assim de tocar no fundo de reserva existente; convencido estou de que no dia em que tal fizesse teria iniciado a quéda do Instituto.

Infelizmente até hoje ainda nio se poude dar o desejado movimento ao capital do Instituto que se acha actualmente em inseripeoes do Banco da Republica e apolices da Divida Publica.
(omos sabe issi se procurasse vender as inseripçōes, o Instituto aufuria fatalmente prejuizo; assim pois espero que se finde o prazo de $\overline{2}$ amos para que nesta occasiào então o men successor possal converter o capital nellas empregado em apolices on procurar empregar em hypothecas, predios on dar outro destino que possa proporeionar maior renda ao Instituto, para assim augmentar o seu patrimonio.

O rendimento do Instituto hoje é :
Juros-Iseriposes do Banco da Republica (mensal) 164\$000 de apolices da Divida Publica ( $\quad 163 \$ 333$ 327\$:3:33
Com estes clementos tem-se, ao lado dos donativos sempre remettidos. mantido o Instituto, pois as suas respezas, gue nāo nito (xagreradas, sāo enormes diante das grandes difficuldades com que este se mantem: o alnguel do predio que occupa o Instituto é Rs. Jon $\$ 00$ o ; os ordenados dos empregados (o que é insignifi(ante) é de Rs. $6(60 \$(0) 0$, notando-se que com esta importancia paga-se 1 chefe de secretaria e caixa, 1 empregado de secretaria, 1 guarda-livos, 1 éncarregada da distribuição do leite, 2 rontimus e 1 porteiro, pessoal este que como sabeis, é pequeno, tendo em vista o movimento do estabelecimento. Dest'arte vereis que a manutençio do Instituto representa um milagre.

Tenho certeza de que a enorme somma de sacrificios com Glue tem sido mantido o Instituto muito tem fatigado o nosso digho director e fundador.

Creio que se torna necessario e inadiavel mesmo que todos nós unidos procuremos qualquer auxilio dos poderes publicos,
pois uma instituicão como essa, que presta grandes sommas de neficios á população, não poderả ficar esquecida dos Governos.
Emfim creio que uma luz apparece ainda bem longe, porém que muito se approxima das portas do nosso Instituto para illu-minal-o efficazmente. Tal é o desejo de toda a população de nossa Capital.

Seguem-se a este relatorio os annexos relativos ás finanças do Instituto no decurso de 2.4 de Março de 1901 a 14 de Julho de 1902.

Rio de Janeiro, Sala das Sessóes, 14 de Julho de 1902.
O thesoureiro, Bemvindo Gomes Vianna.

##   с eleição do thesomveivo.

Ao meio-dia estando presentes os Srs. Dr. Moncorvo Filho, 1 o Tenente
miro Mendes, Dr. Alanbary Luz, Capitão Allerto Côrte Real Dr. Alamiro Mendes, Dr Alanbary Luz, Capitão Alberto Corte Real, Dr. Moreira dos Santos Andrade, Victor Nervi Monteiro Salgado, Manoel F. Magalhars Penido. Dr. Alfredo Velloso, Orozimbo Andrade, Dr. Altos Lima, Roberto Gomes Caldas, Jose Joargim dos Santos Andrade, Paulo Bretas, Dr. Luiz de A. Ararão Bule Frederico Figner (p. p. B. Vianma), Jayme Sardinha, Oscarlino Dias, Antonio E. Gouve ${ }^{\text {a }}$, Trigo Loureiro, Jose Hungria, Dr. Jaime Silvado, Thaden Medeiros, Jose da silya Lamaignère, foi pelo Sr. presidente aberta a sessão, communicando o niotivo Ja sua convocaeão.
socios presentes a sua partida, 1 mm Alrvico Conte Real, que communica aos socios pesentes a sua partida, m s serigo commercial, para a Europa em
breves dias, ignorando a data de suat volta, pelo que se vo obrigado a resignar ocargo de thesoureiro do Instituto de Proteccão a Infancia do Rio de Janciro. Exonerando-se desse cargo patenteia sua gratidão ao
Dr. Moncorvo Fiho, que com denodo se tem lancado at man licta ardua, sempre visando o sen nobilissimo fim; agradece as attenções que a si foram dispensadas durante o tempo em que exered o cargo de the soureiro, Diz sando a ler o ultimo balancete :

Balancete do Instituto de Proteção e Assistencia á Infancia
Em 30 de Abril de 190: :
ACTIVO
Apolices da Dirida Publica: valor de diversas apolices..... Idem de uma dita (inalienavel).
 Moveis e utensilios : importancia valor de diversas Instrumentos de ciruryia : importancia dosta conta. Caira Economica $\dot{C}$ saldo em uma caderneta......... Caxa : dinheiro existente em cofre garantido............

Passamdo-se á elecicão do Thesoureiro, que foi feita por escrutinio so creto, honve o segninte resultado: foram collidas 26 cedulas, havendo wobre a mesa tres vótos a descoberto dos Srs. Victor Nervi Monteiro Sal Espirito Santo Moreira dos Santos Andrade e Tenente Carlos Alberto do de comecadato, que assignaran o livro de presenca e retiraram-se anto Paswana sessato.
Passando-se í votação, verificon-se o seguinte:
eferidos), Dr. Demrindo Viamia: 2r rótos (com os tres yotos a descoberto acima feridos), Dr. Luiz Bulcão 1 róto, Dr. Alfredo Velloso 1 róto.
Silvalo, Thateri Medeiros e José da Silva Lamaighere os Srs. Dr. Jaime Sr, Tenente Bemvindo Vianna. O Dr. Moncorvo Fitho
ayura, justificamdo sua ansencen thna carta-do-General Quintino Bo Sr. Bemuindo Viamia parasencia á sessão, e autorisando-o a votar no O final assignala: s1 rotos pare o Sr. Bemrindo Assian,
na acta un voto de louvor ao Thesonreiro que se retire figue consignado poi que exercen o cargo, patenteando mais que se retira, pelo módo digno assís conlecida, e o sen amor á cansa da infancia.
Pede tambem que se insira em acta um voto de sincero jubilo pela distincto, e que cargo de Thesoureiro do Sr . Bemvindo Vianna, cidadáo para clle trabalhou sempre com dedicacão para a organisação do Instituto,

Essas propostas foram manimemente approvadas
O Sr. Bemvindo Vianna, tomando a palavra, agradece penhorado, a inherentes ao carro de que poisso, promettendo cumprir com os deveres Em seguidargo due passa a occupar
do novo Thesoureiro, Capitan Alberto Corte Real, Tenente Benvindo Viandesitar nas mãos haveres o livros da, Thesomraria constantes do Balancete apresentado, entregom dinherimo existente en sen poder na importancia de apresentato, sect cargo de Thesoureiro o Sr. "Tenente Bemvindo Viana tomando logo posse do

Dr. Nascimento Gurgel,
3? Secretario.
Balancete alos valores que constituem o Patrimomio alo Institneto al Proteccĩo e Assistencia ì infancia.

## ACTIVO

## Apolices da Divida Publica:

Diversas adquiridas por compra $\qquad$ Uma (inalienavel) n. 25034, doada pelo Gre Flori Philantropico Homenagem ao Marechal ano Peixoto
Apolice Accumulativa:

Uma $n .{ }^{\circ}{ }_{20} 20.344$ doada pelo Sr . Antonio Luiz Des landes, agente da Companhia Accumulativa com séde em Buenos Ayres, valor nominal-500 pesos.

38:200\$000

1:000\$000 1:000\$000

## Transporte

40:000\$200
Inscripsōes de $3^{\circ}$ เo do Banco da Republica
Diversas recebidas por liquidação da clc com o Banco.
dem, por donativo feito pela Associação Protectora dos Orphãos Pobres Filhos dos Defensores da
da Patria
da Patria..
38:200\$000
1:000\$000
Moveis e Utensilios
8:826\$000
Instrumentos de Cirurgia
sta conta.
Dinheiro:
Em deposito garantido.
2:456\$800
1:268\$840
Em Caixa
2:403\$335
120:754\$975

Patrimonio

## PASSIVO

Valor representado pelas contas do Activo.......
120:754\$975
Rio de Janeiro, 3 I de Dezembro de r901.
O Thesoureiro, Alberto Côrte Real.

## Balanço dos valores que constituem o Pa trimonio do Instituto le Proteccio e Assistencia í Infancia.

## ACTIVO

Apolices da Divida Publica
Importancia de diversas apolices.. 38:200\$000
dem, de uma dita (inalienavel)... r:000\$000
Apolice Accumulativa:
Importancia de uma, valor nomi
nal 500 pezos. . ............................
39:200\$000

Importancia de diversas....
Moveis e Utensilios
1:000\$000
65:600\$000
Valor dos existentes no Instituto
Instrumentos de Cirurgiu e Gymnastica
8:867\$000
Saldo desta conta...............................
Caixa Economica da Capital Federal

Dinheiro existente no cofre. .

| $549 \$ 648$ |
| ---: |
| $22.562 \$ 448$ |

## PASSIVO

Patrimonio :
Representado pelos valores das contas do activo...
122:162\$448
Rio de Janeiro, 30 de Junho de 1902.
O Thesoureiro, B. Vianna.

## Brimncete uo mnstiticto ale Protecçũo e As. sistencia i Infancia, em 30 le Abril le 1902.

## ACTIVO

Apolices da Divida Publica:
Valor de diversas apolices....... . . 38:200\$00
Idem » umadita (inalienavel).. 1:000\$000 39:200\$c00 Apolice Accumulativa
Valor de uma apolice de 500 pezos.
Inscrip\&ões do Banco da Republica:
Valor de diversas inscripções.

Importancia desta conta
Caixa Economica
P. S. Nicolson \&f $C$.

Dinheiro em deposito garantido
Dinheiro existente no cofre


1'ISSIVO

## Patrimonio:

Representado pelas contas do artivo 122:697 $\$ 425$

Rio de Janeiro, 7 de Maio de 1902
O Thesoureiro, B. Vianna.

Hectupitulaç̃̃o la Receita do Instituto de Piotecção e Assistencia í Tnfancia no periolo le 14 de Julleo ale 19O1 í 14 de .JThlho ale 1\$02

## Donativos:

Importancia dos donativos recebidos mensalmente, termo médio. $\qquad$ $7: 384 \$ 140$ Mensalidades .
Importancia das mensalidades recebidas mensalmente, termo médio $\qquad$ 8:934\$500 Resgate de coupons:
Importancia dos coupons resgatados mensalmente, termo médio. . $\qquad$ $4: 868 \$ 319$ Furos
Importancia de juros (inclusive atrazados) recebidos das Apolices da Divida Publica mensalmente, termo médio.... $245 \$ 000$
Recebidos das Inscripções do Banco da
Republica do Bra
zil mensalmente
termo médio... $\qquad$ 4:908\$000
Renda annual.
$\qquad$
Hecrpituluç̃o alus Despeans Gevres do Ths. tituto ale Piotecçio e Assistencic in In. fancia $\sim$ periodo ale 1 lle Jntho de 1901 i 14 de .Tulho de 190 .

## Medicamentos

Gasto em medicamentos mensal
mente, termo médio.

> Consumo de Gaz:
dem, mensalmente, termo médio
Aluguel do Predio

Aluguel mensal a razão de. .

$$
182 \$ 500 \quad 2: 190 \$ 000
$$

$$
26 \$ 896 \quad 322 \$ 755
$$

A' Transportar.
500\$000 $\frac{6: 000 \$ 000}{8: 512 \$ 755}$

## Transporte

## Ordenado do Pissoal

Importancia de ordenados, mensalmente.

Giastos liventuacs.
Importancia despendida com ornamentaçöes para as festas do Natal e Anno Bom e Reis, publicações em jornaes, carretos e conducções a servico do Instituto ducçoes a serviço do Instituto, porcentagent para as cobranças coupons, estampilhas, telecoupons, estampilhas, telegrammas, sellos e registros do correio, impressoes de circulares e jecibos, livros e artigos para a Secretaria e outras des. pezas, calculadas mensalmente, termo médio.
speza annual Rs $\qquad$

8:512\$755

660\$000
7:920\$000

## IDESPEZA

Pago por diversas miudezas.....
$165 \$ 100$

## MEZ DE ABRIL DE IOOI RECEITA

Saldo de Março... ........ . . . . . . . . . ............ . 3:610\$820 Donativos
Recebidos neste mez.......«..... $3.763 \$ 480$
Rescatc de coupons:

Resgatados neste mez. . . . . . . . . . . . Mensalidades :
Recebidas neste mez.
337 +124
$\qquad$ 4:665\$604
8:276\$424

## DESPEZAS

Pago por publicações, carretos, porcentagens ao cobrador e outras despezas..........................
$\begin{array}{r}1: 998 \$ 980 \\ \hline 6: 277 \$ 444 \\ \hline\end{array}$ MEZ DE MAIO DE IوOI RECEITA

Saldo de Abril $\qquad$ 6:277 \$444 Donativos :
Recebidos neste mez. $\qquad$ 208\$160
Resgate de coutons:
Importancia dos resgatados neste mez

$$
379 \$ 200
$$ Mensalidades :

Recebidas neste mez. $\qquad$ 164\$000 $\qquad$ $751 \$ 360$
Recebidos n'este mez. . . . . . . . . . 2:093\$720 Furos:

394\$000
Mensalidades
54\$800
Idem, neste mez. . . . . . . . .
Res ${ }_{c}^{\text {a ate }}$ de coupons

$$
48 \mathrm{I} \$ 900
$$

## MEZ DE FUNHO DE IOOI

## RECEITA

Saldo de Maio Mensalidades:
Recebidas n'este mez. .............. 630\$000 Ressrate de coupons:
Importancia dos resgatados n'este
mez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Donativos:

$$
36_{3} \$ 045
$$

Recebidos n'este mez

$$
\mathscr{F}
$$

$$
299 \$ 880
$$

Idem n'este me
$\qquad$

I:040\$500

DESPE $/ 2 \mathrm{AS}$
Pago por publicações, carretos, estam-
pilhas, sellos, vencimentos de
empregados e d!versas miudezas

$$
-\frac{1:+32 \$ 170}{6: 867 \$ 314}
$$

## MI\% DE FULHO DE IQOI RECEITA

Saldo de Junho.
Donativos:

6:S67\$3I4
Recebidos neste mez
Minsalidades:

1:295\$430
Idem neste mez.
Resgate de coupons :

Importancia dos resgatados neste me?

$$
696: 870
$$

$$
2: 555 \$ 300
$$

$$
9: 422 \$ 614
$$

## MEZ DE AGOSTO DE IgOI RECEI'TA

Saldo de Julho..

Denativos :
Recebidos neste mez. . . . . . . . . . . . $\quad 298 \$ 350$ Mensalidades :
Idem neste mez
1:665\$000
Resgate de coupons:
Resgatados neste mez.

$$
317 \$ 600
$$

## 1)ESPEZA

Pago por vencimentos do pessoal, aluguel do predio, porcentagens ao cobrador e outras despezas

## MEZ DE SETEMBRO DE 1وOI

 RECEITASaldo de Agosto
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Donativos
Recebidos n'este mez. . . . . . . . . . . $132 \$ 300$
, Mensalidades: $\qquad$
Idem n'este mez.
865\$000
Ressate de Coupons;
Resgatados n'este mez
$303 \$ 840$

## DESPEZA

Pago por aluguel da casa, vencimentos do pessoal, porcentagens ao cobrador, e outras despezas...

## ME\% DE OUTUBRO DI: IOOI RECEITA

Saldo de Setembro. Donativos:
Recebidos n'este mez. ............. 397 \$020 Mensalidades:
Idem neste mez. . . . . . . . . . .
Resgatados n'este mez. 918\$000

500\$270
Furos:
Recebidos n'este meez $\qquad$
$\qquad$

8:203\$934
$\frac{2: 280 \$ 950}{10: 484 \$ 884}$
ro:484 $\$ 884$
$3: 085 \$ 853$
7:399\$031

7:399\$03 1
$\begin{array}{r}\frac{1: 301 \$ 140}{8: 700 \$ 171} \\ \hline\end{array}$

1:145\$010
7:555\$161

7:555\$161
$-3: 266 \$ 7.90$

1）ESPEZA
Pago por aluguel da casa，vencimentos dos em pregados，porcentagens ao cobrador，sellos， estampilhas，conducções e outras miudezas．．．

## ME゙\％DE NOVE゙MBRO DE゙ YOOI RECEITA

Saldo de Outubro
Donativos:

Recebidos n＇este mez．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1：812\＄120
Recebidas n＇este mer．
Resgate de Coupons：．．．．．．．．．．．．．．．．．．797\＄500
Resgatados n＇este mez．．．．．．．．．．．． $45 \$ 630$

## DESPEZA

Pago por aluguel da casa，vencimentos de pregados，porcentagens ao cobrador，etc．．．．．

$$
\text { MEKZ DE DEZEMIBRO DE } 1 \text { OOI }
$$ RECEITA

Saldo de Novembro
Donativos:

Recebidos n＇este mez
Mensalidades ;
$1: 798 \$ 460$
Idem，n＇este mez

$$
\begin{aligned}
& \text { este mez. . . . . . . ........ } \\
& \text { Ressgate de coupons; }
\end{aligned}
$$

Resgatados n＇este mez．

$$
478 \$ 217
$$

## I）ESPEZAS

Pago por aluguel da casa，folha de ordenados，por centagens ao cobrador e outras despezas．．．．．．

Saldo do anno anterior e do dinheiro depositado na casa P．S．Nicolson $\mathbb{\&}$ C．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
（iasto em moveis e instrumentos de cirurgia e gymnastica para a installaça do Instituto．
Saldo em caixa no fim d＇este mez
$\begin{array}{r}1: 616 \$ 040 \\ \hline 9: 205 \$ 911 \\ \hline\end{array}$
$\cdots$
9：205\＄911
$\begin{array}{r}\frac{2: 655 \$ 250}{11: 861 \$ 161} \\ \hline\end{array}$

$$
\frac{904 \$_{163}}{10: 956 \$ 998}
$$

$$
10: 956 \$ 998
$$

$$
2: 890 \$ 677
$$

$$
13: 847 \$ 675
$$

$$
\frac{1: 806 \$ 180}{12: 041 \$ 495}
$$

$$
\frac{1: 64+\$ 640}{13: 686 \$ 135}
$$

$$
\frac{11: 282 \$ 800}{2: 403 \$ 335}
$$

## MEZ DE FANEIRO DE IOOZ

 RECEITASaldo que passou de dezembro．．． $2: 403 \$ 335$ Monsalidade＇s

387\＄oco
Donativos
Recebidos de diversos e encontrados nas caixas．．
Producto de tombolas．．．．．．．．．．
495\＄370
$495 \$ 370$
$1: 129 \$ 660$
Recebido de Coupons das Compa nhias de Bonds e Chromos de casas comamerciaes．．．．．．．

## DESPEZA

Pago pelos vencimentos dos empre gados，de Dezembro e do cor rente mez．．．．．．．．．．．．．．．．．
dem，i mez c io dias do aluguel do predio

I：330\＄750
Idem porcen
Id，porcentagem ao cobrador．．
Idem，medicamentos de Novembro e Dezembro．

381\＄100
Idem，por impressos．．．．．．．．．．．．．．．．
Idem，por madeiras，trabalho de car pinteiro，pinturas，adornos，etc．
Idem，por cerveja，chopp，e artigos de confeitaria，etc
$226 \$ 000$
468\＄900
dem，por conduções，gratificações
262\＄000 e outras despezas miudas．

383\＄760
Saldo que passa á Fevereiro，S．E．．．．．．
MEZ DE FEVEREIRO DE IوOZ RECEITA
－Saldo que passou de Janeiro．．．．．．．．．．．．．．．．．．． Mensalidades

1：881\＄640
3：868\＄865
1：881\＄640
5：750\＄505

Recebidas neste mez．．．．．．．．．．．．．．． 467 \＄000 Donativos：
Recebidos de diversos e encontrados nas caixas．

89\＄030
Idem por indemnisação do prejuizo causado pelo incendio de 24 de Dezembro prgximo findo
Res.aate de coutons :

Recebido de coupons das Compa nhias de Bonds e chromos de casas commerciaes．
$300 \$ 000$

## DESPEZZA

Pago por aluguel do predio.
I dem porcentagens ao cobrador.
Idem á Companhia Mercurio pelo seguro constante da apolice

Idem por fornecimento de flores plantas c folhagens para as fes plantas e folhagens para as fes
Idem por conducções, estampilhas e outras despezas miudas
. . ......

ME\% DE MARCO DE 1902 RECEITA


1:737\$249 831 \$000 $206 \$ 150$
$984 \$ 000$

## DESPEZA

Pago pelo aluguel do predio.....
dem de porcentagens aos cobra-
500\$000
dores pelo serviço de cobrança.
m a Sociedade Anonyma du Gaz,
por concertos e consumo de gaz
Idem por ordenados de empregados
e gratificações.
$19 \$ 344$
826\$660
por estampilhas e sellos do Correio.

12\$500
Idem por medicamentos. em a "Cidade do Rio» pela publicação da Acta da Sessão do dia 12 do corrente
Idem por conducções á serviço do Instituto e outras despezas eventuaes.

$$
M E Z D E \quad A B R I L
$$

RECEITA


500\$000 $105 \$ 007$
$194 \$ 200$

180\$000
I $86 \$ 360$
1:165\$567 I:820\$198
$2: 985 \$ 765$

## UESPE/A

Pago pelo aluguel do predio..... $\quad 500 \$ 000$ Idem de porcentagens aos cobradores pelo serviço de cobrança
Idem por consumo de gaz no r. ${ }^{\circ}$ trimestre.

I22 $\$ 501$
$60 \$ 585$
Idem por medicamentos fornecidos em Janeiro e Fevereiro.

350\$100
Idem por ofdenados de empregados e gratificações.
$690 \$ 000$
87\$900
. $65 \$ 800$
$7 \$ 650$

370\$900

## MEZ DE MAIO DE 1 OOZ RECEITA

$\begin{array}{ll}\text { Donativos recebi,los. . . . . . . . . . . . . . } & 660 \$ 160 \\ \text { Mensalidades recebidas . . . . . . . . . } & 809 \$ 000 \\ \text { Resgate de Coupons. . . . . . . } & 371 \$ 635\end{array}$

## 1)ESPEZA

Pago por aluguel do predio......
Pago por ordenados de empregados e gratificação.
Idem de porcentagens aos cobradores pelo servico de cobrança Idempor publicaç̃es nos jornaes Idem por estampilhas, sellos e re. gistros do Correio

660\$000
$152 \$ 864$
$6 \$ 500$
II ${ }^{2} 470$
mem por conta do fornecimento de papel, cartōes, etc.

I $5 \$ 400$
Idem por impressão de circulares e listas.
$30 \$ 000$
Idem por conducções à serviço ço Instituto e outras despezas eventuaes . $\qquad$

2:255\$436
$\qquad$

$$
\mathrm{r}: 840 \$ 795
$$

8:352\$124


## DONATIVOS EM DINHEIRO RECEBIDOS <br> 1899

## MEZ DE ABRIL

| Candido Ga | 1:000\$000 |
| :---: | :---: |
| Mme. Moncorvo Filho. | 50\$000 |
| Dr. Horacıo Ribeiro da Silva | $20 \$ 000$ |
| Por intermedio d'O Paiz. | 45\$000 |
| » » do fornal do Brazil. | 11 \$000 |
| " » do fornal do Commercio.. | $85 \$ 000$ |
| de Mme. Moncorvo Filho | 30\$000 |
| » » do Snr. Arthur Azeredo. | 12 \$000 |
| 》 》 do Snr. Raul Cerqueira. | 55\$000 |
| de D. Virginia Andrade | $27 \$ 000$ |
| Ed P. Guinle. . . . . . . . . . . . . . | 1:000\$000 |
| Monsenhor D. J. Arcoverde | 50\$000 |
| King Ferreira \& C | 50 \$000 |
| Ottoni Silva \& C. | $30 \$ 000$ |
| Pontes Ekiof. | 20\$000, |
| J. Espinola da Veiga | 10, 000 |
| Fernando Pereira Alonso \& Cunha | $10 \$ 000$ |
| Domingos Guedes \& Louzada. | 109000 |
| Elizeu Espinola \& C......... | 10S000 |
| José Carlos de Figueiredo | 500\$000 |
| M P. de Azevedo Junior | 50\$000 |
| Pereira Valentim \& $C$. | 50\$000 |
| Vasconcellos Couto \& C | 50\$000 |
| Arthur Leite de Vasconcellos. | 50\$000 |
| Souza Almeida \& C. | 50\$000 |
| Braga Falcão \& C. | 50\$000. |
| Manoel Onofre Ribeiro | $50 \$ 000^{*}$ |
| G. A. de Almeida Gonzaga | 10\$000 |
| Joaquim de Oliveira \& C. | 5\$000 |
| Hilario Gouveia dos Santos. | 5\%000 |
| Reis Veiga \& C. | 100\$000 |
| Lyra Junior \& C. | 50\$000 |
| Jeronymo de Oliveira | $50 \$ 000$ |
| Thomaz d'Aquino \& C | $50 \$ 000$ |
| Brandão Irmão \& C. | 50\$000 |
| A' 'Transportar. | 3:695\$000 |

Transporte.


MEZ DE MAIO
Saldo de Abril.
abellião Belmiro de Moraes
50\$000
I). F. Camanão

Por intermedio do fornal do Brasil.
Idem d' Idem d'O Paiz. 5,000
Idem da Gazeta di No...... $208 \$ 500$
Idem do Dr. Pedro Chermont: - . . . ...... ria S. S. Chermont, 200\$; D. Adelia Aron, loo\$; I). Carmen Chermont, $20 \$$; Snr. Rodolpho Chermont. 20S; Snr. Armando Chermont, 20 S: Snr. Fdmundo Chermont, 20 S : Snr. Pedro Chermont, 20 S
Idem do Snr. Raul Cerqueira
Idem, Sr. Conselheiro Camello 1 ampreia (Corpo Diplomatico).
Idem, M. 1'. de Azevedo Junior
Idem, A. Azevedo: Angariado pela me. nina Anna Figueiredo, no Collegio
Ide Sant'Anna, em Poços de Caldas.
, Angelo 'Torteroli, nossa parte no
Idem, D, precatorio de collecta que fez em Santa Thereza
Luiz Ve Valença
Silva e A. Henault : uma collecta feita pelos mesmos na barca de Petropolis.
Commeñađor Joaquim Valverde Miranda
A' 'Transportar $\qquad$

| $3: 695 \$ 000$ |
| ---: |
| $10 \$ 000$ |
| $50 \$ 000$ |
| $50 \$ 000$ |
| $50 \$ 000$ |
| $100 \$ 000$ |
| $1: 000 \$ 000$ |
| $100 \$ 000$ |
| $50 \$ 000$ |
| $50 \$ 000$ |
| $30 \$ 000$ |
| $20 \$ 000$ |
| $10 \$ 000$ |
| $10 \$ 000$ |
| $50 \$ 000$ |
| $5: 275 \$ 000$ |

5:275\$000
r Al Transporte
Dr. José Mariano, i cadeira do beneficio - do barytono De Anna r. Ao barytono De Anna.

Amaro Cavalcante, 2 .cadeiras do beneficio do barytono Dé Anna.
Dr. Uchóa, 2 cadeirłs do beneficio De Anna.
Dr. Oliveira Santos, i cadeira idem. Alvaro Cantanheda, 3 cadeiras idem
Domingos Alves Pereira
Domingos Alves Pere
imão Porciuncula
Manoel da Veiga Menezes
$\qquad$
Frank Brown.
$\qquad$
Angaria pela Commissã................ do bairro de S. Christovão.

2:781\$500 $: 781 \$ 500$ 50\$000 $20 \$ 000$

20\$000 20\$000 $10 \$ 000$ $30 \$ 000$ $220 \$ 000$ :000\$000 50\$000 390\$500 60\$000

58\$000
$300 \$ 000$
$270 \$ 000$

5:275\$000

5:280\$000
10:555\$000
"

MEZ IDE JUNHO


Angariado pelo Sr. Manoel Onofre Ribeiro..
Idem, pela Snra D Clara lerreira en̄ un pic-nic e entregue pelo Sr. J. F. Serpa

A' 'Transportar.
r. . . . . . . . ducto de $50 \%$ da venda de bilhetes do beneficio do barytono De Anna, na porta do Conservatorio......... de um almalheiro do Snr. A. Azevedo..
Recebido de bilhetes do beneficio De Anna.

2:027\$200

[^3]Transporte.
do por D. Virginia Andrade da Commissão de Paquetá.

2:027\$200
51\$000 $510 \$ 000$ Angariado pelo Snr. A. Côrte Real. Idem, pela Commiss o do Centro Com. mercial.
Idem, pela Commissão de Botafogn.. Idem, na tourada em beneficio de Paco Busto, entregue ao Dr. Vicente Reis e por este depositado na Imprensa

## MEZ DE JULHO

> Saldo de Junho

Angariado pela Commissão das Laran - geiras..
, pelo Cende de Figueiredo, de diversos.
gariado pela Commissão do Engenho Velho e entregue por D. Adelaide Leitão.
Idem, pela Commissão do Gremio dos Internos dos Hospitaes
Idem, pela Commissão de Catumby, en tregue por DD. Paulina e Adelina Andrade
Por intermedio d’O Paiz.
» » do Fornal do Commercio Recebido" da Gazeta de Noticias - do professor. Vicente Avellar, $10 \%$ da renda do curso necturno no mez de Maio.
Por intermedio do Snr. Pedro Chermont » » do Snr. Fructuoso An tonio Botelho. . . .
". " do Snr. Raul Cerqueira naldo Moura Ruas, de um anonymo D. Maria Izabel Vedóva.

Récebido em nome do pequeno. Oswaldo 1r. João Pinto Filho
I). Stella Wilson.
D. Rosa Amaral Pinto .................. Visconde da Veiga Cabral.

Jurcs contados na caderneta do Banco da Republica até 30 de Junho proximo passado.

A' Transportar.
$558 \$ 000$
1:100\$000

600\$000
$70 \$ 0 c 0$

200\$000
77 -000
$15 \$ 000$
$237 \$ 000$

15\$000
. $160 \$ 000$
408\$000
217 \$000
$100 \$ 000$
$10 \$ 000$
10\$000.
$10 \$ 000$
$50 \$ 000$
$100 \$ 000$ 237, 237,
-
Saldo de Julho. Transporte e Saldo de Juno. ariado pela por D. Adelaide

Idem, por intermedio do For nal do Commefrio, de Um Anonymo.
Idem, por intermedio da Gazeta de Noticias, angariado pela menina Sarah Fernandes
General Roca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4:000\$000
D. João das Mercês Ramos. . . . . . . . . I:000\$000
D. Maria Eliza de Sá Gomes. . . . . . . . .
D. Leopoldina Quaitin Pinto..........

Leitão.................................. Idem, pela Commissão do Centro do - Commercio, entregue por $1 \mathrm{I} . \mathrm{Ma}$ ria Pinheiro. $\qquad$ Engenho Novo, entregue por D. Corina Fernandes
em, pela Commissão do $2^{\circ}$ districto do Engenho Novo, entregue por DD. Castorina Fontenelle e Corina 1Bittencourt...........................
Idem, pela. Commissãn de Catumby, entregue por D. Maria de Siqueira Costa.
em, pela Commissão do Cattere, tregue por D. Alice Amado. em, pela Commissão do Rio Comprido, entregue por D. Maria da prido, entregue por D. Maria da

Barão de Itacurussá.
200\$000
8:324\$920
26:706\$370

26:706\$370-
Angariado pela Commissão do Engenho Velho, entregue por D. Adelaide Leitão.
dem, pela Commissão das Larangeiras
A' Transportar.
$300 \$ 000$
$105 \$ 000$
405\$000
$70 \$ 000$

203\$000
107\$000
$630 \$ 000$
$20 \$ 00^{\circ}$
16\$000

80\$000
500\$000 $57 \$ 500$
$400 \$ 000$ $250 \$ 420$

445\$000
$250 \$ 000$

## Transporte.

Angariado pela, Commissto da lijuca. Idem, pela Commissão de S. José ( 1 , istas 78 e 247).
dem, por D. Emilia P. Coelho (Lista 248 ) Commissão de Irajá, producto do Concerto de 3 do corrente.
Angariado pelos tenentes Carlos Pi mentel e Alcides Tiburcio
DI). F. Costa e A. Costa.

Almirante Carlos Balthazar da Silveira Ministro do Uruguay.
Consul Geral da Suecia e Norucga. . Collegio R. Williams, angariado por suas alumnas. $\qquad$ .... . . . . .
Angariado por Gastãn Andrade. . . . . .
Por intermedio d' $O$ Paiz. . . . . . . . . . Por intermedio d' $O$ Pais
de Noticias.
Por intermedio do Fornal do Commercio
Angariado por Adriano Cirne.

405\$000 300\$000 $33+\$ 000$ 193 \$000 $946 \$ 000$
$80 \$ 000$ $125 \$ 000$ $200 \$ 000$ Icosooo 50\$000
80\$000
11\$000 5\$000 Io\$000 5\$000 $.55 \$ 000$

MEZ DE OUTUBR()
Saldo de Setembro.
Commissão do Engenho Velho, entregue por 1). Adelaide Leitão

250, 000 Por intermedio do $O$ Pais $\qquad$ 75 , 000 Por intermedio do formal do Brasil. . . Por intermedio de I). Adelina Vieira. .
$30 \$ 000$
50 ,

20:605\$370

## MEZ DE DEZEMBRO

## Transporte e Saldo de Novembr

 ntregue pelas Exmas. Sras. DI. Carlota Vieira Souto, Germana Barboza e Maria Nabuco, producto liquido do festival infantil no theatro Sant'AnnaCommissão de Irajá, entregue pela Exma. Sra. D. Mathilde Barbedo
Idem de Catumby, entregue pelas Exmas Sras. Julieta e Guiomar Car neiro.

10\$000
ntregue pela Exma. Sra. 1). Maria da Conceição Azevedo Macedo

52\$000
Saldo liquido do beneficio do theatro S. Pedro de Alcantara, organizado pela Exma. Sra. D. Adelina Lopes Vieira.
Recebido do Sr. Zeferino Lobo.

# 2:646\$900 

$50 \$ 000$
Recebido por intermedio do Fornal do Brazil

10\$000
$6 \$ 000$
Recebido por intermedio do $O$. . . . . . ......
$31: 808 \$ 370$ Juros contados, até 3 I do corrente mez, na caderneta do Banco da Republica do Brasil.

$\frac{240 \$ 2 \mathrm{I}}{35: 973 \$ 480}$

## 1900

- MEZ DE JANEIRO

Saldo de Dezembro.
35:973\$480
Escola do Realengo, por intermedio d' $O$ Paiz..d'O Paiz.

Entregue pela Exma. Snıa. D. Cecilia Mendes? producto do festival realizado a 7 de Outubro no Club do Riachuelo, pela Commissão dos r e 2. districtos do Engenho Novo
Entregue pela Exma. Snra. D. Carlota \'ieira Souto, resto do producto do festival levado a effeito a 20 de Novembro no Theatro Sant'Anna
A. transportar.

205\$000

## MEZ DE FEVEREIRO

Transporte e Saldo de Janeiro proximo passado Entregue pelo I)r. Amaro Cavalcanti... 17 :144\$025 " pela Exma. Snra. D. Mathilde

Barbedo $\therefore . . . . . . . . . .$.
a Exma. Snra. I). Evan-


Evangelina Campos Cabral, producto da Kermesse do Parque Fluminense
Fisconde de Santa (iruz.
barão do Rosario
lieder Sussekind e familia
e familia.

$802 \$ 400$
$200 \$ 000$

Por intermedio d' $A$ Noticia
d'O Pais
$20 \$ 000$
$10, \$ 000$
55\$000

MEZ JE MARÇO
Saldo de Fevereiro p.
500.000 Entregue pelo I)r. Monccrvo lilho.... . $13 \$ 000$ Por intermedio d'O Pais.............. . Io 1000

## MEZ IDE JUNHO

## Saldo de Março p. p

 quido da Exposição no Derby Club.or intermedıo da Tribuna, recebido da Exma. Sra. 1) Luiza Quintaes, parte d"uma collecta feita no Club da Piedade..
Idem, idem da Tribuna, recebicio da Exma. Snra. 1). Ftancisca de Moraes, por collecta feita no Club da Piedade. .
mio de um bilhete de..... Mil contos de réis offerecido pelo Exmo. Snr. Conego Miguel Calmon Araujo Bulcão, por intermedio da Gaseta de Noticias.
Recebido de uma pessoa caridosa... Idem da familia J. F. Lima Mindello. Idem, por intermedio da Gazeta de Noticias...

[^4]$\qquad$

## MEZ DE AGOSTO

## Transporte e Saldo de Junho p. p

Recebido do Sr. Bernardo Ramos em nome de sua filha Aurora - por intermedio do Sr. Alferes Arnulpho Sarmento.
Entregue pela Exma. Sra. D. Maria da Conceição de Azevedo Macedo, producto das mensalidades das socias contribuintes do bairro do Rio Contribuint

$\%$
MEZ DE SE'TEMBRO
Saldo de Agosto p. p... . . . . . . .
Saldo liquido da funcção do Boliche Sant Anna realizara em 30 de Agosto p. findo


## MEZ DE DEZEMBR(

Saldo de Setembro p. p.
59:463\$315
Producto da venda das entradas no Jockey Club na corrida de 17 do corrente Juros recebidos das apolices da Divida Publica: 2 ' semestre de 1899 e I $\cdot$ de 1900 Idem das cautelas do Thesouro: I' semestre rgoo....................... A' transportar

## 1901

## MEZ DE JANEIRO

Transporte e Saldo de Dezembro de 1900. Juros recebidos das Cautelas do Thesouro Federal . semestre de $1900 . .$. ...........................
$61: 906 \$ 815$ 512\$500 62:419\$315

## MEZ DE FEVEREIRO

Saldo de Janeiro pp
Recebido do Snr. José Pires Carrapatoso em nome de. seus filhos Roberto Judia e Nelson.
Idem por intermedio d'OPPaiz, de um anonymo, em memoria de Regina Angelica de Oliveira Alves. dem, dos cartões da corrida realizada em 16 de Dezembro de 1900 no Jockey-Club. .

## MEZ DE MARCO

Saldo de levereiro pp
Recelido da Exma. Snra. Adelina 1 Bpes Vieira.
do Sr. Charles E. M. Taylor, por intermedio do Sr. A, Corte Real.
» da Exma. Sra. 1). Jandyra Fon. seca, do festival da Commissão S. Christovão.....
a E. de que sobrou de um frete para Idem, encontrada nas caixas pertencentes Recebido do Sr. Antonio Trovão...... ") da familia Orosco xeira de Freitas
" do Dr Moncorvo
do Dr. I bureiro de Andrāde.....
A' transportar.


Transporte
Recebido por intermedio do
» de bilhetes do Jo. ckey Club...

16\$000
32\$000
$230 \$ 000$
Resgate de 43 I. 903 loupons da
Companhia Villa Izabel
Deduzindo-se: despezas fei tas conforme a nota em poder do Thesoureiro

431 \$900 $709 \$ 900$

Mensalidades recebidas.
$144 \$ 200$
Mensalidades recebidas.................. 5400 recebidos de inscripções do Banco do Brazil, de duzidos $2 \$ 000$ de estampilhas.
-

## MEZ DE ABRIL

Saldo de Março pp.
Recebido do Sr. Joseph Hasselmann, por um exemplar do impresso do Dr. Moncorvo Filho.
Idem, por intermedio d'O Paiz, de L. R.
" por intermedio do Fornal do Brasil

- da casa «Bogary», por intermedio da Liga Contra a'Tuberculose
» do Sr. Elviro Caldas
Alice Fialho
\# da Exma. Snra. D. Aice Fiaho..
" da Companhia Loterias Nacionaes do Commendador Thomaz Laran-
geira
» de Mme. Borges do Couto . . . . . . Angariado pelo Sr. Moreira da Silva...
Recebido do Capitão Alexandre Borges do Couto.
" da Exma: Snra. D. Adelia Costa
da Exma Snra D Irene Costa
- da Exma Snra. D. Irene Gomes
» do socio fundador que occultou o nome.. Club do Riachuelo...

$$
30 \$ 000
$$

do Club do Riachuelo
" do Club do Riachuelo... . . . .
contrado nas caixas pertencentes ao Instituto.

I\$280

Recebidos de mensalidades. . . . . . . . .
nhia Villa Izabel.
$415 \$ 000$

A' transportar
337\$124

## MEZ DE MAIO

Transporte e Saldo de Abril p. p
Recebido do socio fundador Manoel Ono fre Ribeiro, por alma de sua esposa Idem, dos Alferes da Direcção de \rti Iharia..
" da familia Orosco..
» de I). Carolina Rossi
si..
$\Rightarrow$ de (i. Bastos.. Commin intermedio do Fornal do Brazazil Sissão S. José, entregue pela Exma-
Encontrado nas caixas pertencentes a. Instituto...
caixas pertencentes gate de coupon; divers. Mensalidades recebidas $\qquad$

Uma apolice (inalienavel), doada pelo aremio Philantropico Homenagem ao Marechal Floriano Peixoto valor nominal.

1:000\$000
MEZ IDE JUNHO

## Saldo de Maio p. p


Idem, do Major Gaudeley . . . . . . . . . . . . . Commissão do Rio Comprido : entregue pela Exma Sra. 1). Maria da Conceição Azevedo Macedo.
ncontrado nas caixas pertoncentes ao Instituto..
Resgate de coupons diversos. . . . . . . . . . . . . Rossi. . Exma. Sra. D. Carolina dem, de Cecy e Aracy.
 mercio
Mensalidades recebidas
(.

Juros de apolices da Divida Pu blica do 2 segundo semestre de


## 5S000 5S000

 I $2 \$ 000$ $200 \$ 000$$$
\begin{aligned}
& \text { Juros recebidos até Fevereiro } \\
& \text { de Igor . . . }
\end{aligned}
$$

## Transporte

 tria: valor nominal. drade. redo Idem, do Sr. J. Borges Linhares.$$
\square
$$

Idem, de um anonymo..

Inscripçōes do Banco da Republica do Brazil. Donativo feito pela "Associação Protectora dos Orphãos Pobres Filhos dos Defensores da Pa

38:200\$000

## MEZ DE JULHO

Saldo de Julho p. p.

$$
\cdots
$$

Recebido do Sr. Gustavo Rohr. . . ..... $25 \$ 000$
dem, da Fxma. Sia. D. Maria do Carmo 5\$000
Idem, do Sr. Coronel Baptista . . . . . . . ........I I $3 \$ 000$
Idem, do Sr. Evaristo das Chagas An
I5 \$000
Idem: da Exma. Sra. D. Heloisa Figuei
Idem, do Exmo. Abbade D. J. das Mercês
Idem, do Sr. Coronel Pinheiro Bittencourt
50\$000
$10 \$ 000$

Idem, da Exma. Sra. D. Anna Campos Salles em nome de sua filha D Sophia.

1:000\$000
Idem, do Dr. H. Regadas, moedas colleccionadas por seu filhinho Jose Henriques.
$\qquad$ II\$200
Idem da Exma. Sra. I. Carolina Rossi..
Idem por intermedio do Fornal do Brazil
Idem por intermedio d' A Noticia Brazil
dem por intermedio d $A$ Notia.......
I\$000
4\$020
$21 \$ 500$ Instituto.
$20 \$ 710$
Resgate de coupons diversos . . . . . . . . . .
Recebido de mensalidades

## MEZ DE AGOS'TO

Saldo de Julho p.
Recebido do Sr. Coronel J. Marques l'orto Idem do Sr. Consul da Suecia e No ruega..
$17 \$ 500$
$60 \$ 000$
$19 \$ 000$
ro\$000
$10 \$ 000$
$2 \$ 000$
$2 \$ 000$
$13 \$ 000$
I3\$000
Idem da Exma. Sra. D. Ignacia V. Fon seca.

## Iransporte.

Recebido por intermedio do Capitão de Mar c (iuerra Antonio Cavalcanti de Oliveira, angariado pelo mesmo.
Idem, do Capitão Tenente Francisco Marques da Rocha
Idem do Capitão de Fragata Silvinato Moura.
Idem da menina Lovegilda (ionçalves de Souza.
....... por interme
Cezar Campos
$\qquad$ Dr. Caetano Cezar Campos.
dem por intermedio vo Ur. Flavio Augusto Foalcão.
Item, do Dr. Moraes lbarros
Idem, do menino João Baptista Gouveia. Idem, da venda de livros do Dr. Evaristo de Moraes no theatro Lucinda.
Idem, por intermedio d'. 1 Noticia.
Idem, por intermedio do formal do Brazil Idem, por intermedio d'O Paiz. rincontrado nas caixas pertence...... Instituto $\qquad$


Resgate de coupons diverso $\qquad$
Mensalidades recebidas.

122 \$000
$76: 457 \$ 684$

23\$200
${ }^{1} 3$ \$000
17 \$00
1\$000
10 $\$ 500$
$40 \$ 500$
$20 \$ 000$
5\$000
$11 \$ 200$
$6 \$ 500$
$14 \$ 650$
$1+000$
$12 \$ 300$
$317 \$ 600$
1:665\$000

$$
\frac{2: 280 \$ 950}{78: 738 \$ 634}
$$

## MEZ DE SF.TEMBRO

Saldo de Agosto p. p
6-000
Recelido da familia Orosco........... neral Carlos E A Guimarães
em, do Sr. Capitão 'Thomaz Gouveia de Almeida.
Idem, da menina 1 eovegilda.
Idem, da líen, $\because$ Ioj. $\therefore$ Cap. $\therefore$ «Silencio" Idem, da Loj. $\cdot$ Mac. $\therefore$ Imparcialidade e Caridade.
Idem da menina Olga Lange. . . . . . . . . . Ider, da familia Orosco.
Idem, porintermedio do Correio da $M$ Ianhia Idem, idem do Furnal do Brasil..
Encontrado nas caixas pertencentes ao

- Instituto.

Resgate de coupons diversos................. Mensalidades recebidas.............. Recebido de um anonymo

28\$000
40\$000
$2 \$ 000$
$10 \$ 000$
$10 \$ 000$
5\$000
5\$000
2\$000
$14 \$ 000$
$8 \$ 300$
$303 \$ 840$
$865 \$ 000$
$\qquad$
'Transporte
Uma apolice da Companhia Accumulativa de Buenos Ayres, doada pelo Sr. An tonio Luiz Deslandes: valor 500 pezos equivalente a............. . i:000\$000
MEZ DE OU'TUBRO

## Saldo de Setembro p. p....

 Escosseza».. . . . . . . . . . . . . . . . . . Escosseza»............................Idem, da Loj. $\cdot$ Maç. $\because$ Redempção» Idem, do Dr. Libanio da Rocha Vaz. .. Idem, da Loj... Mac.. «Amor ao Trabalho.. $\qquad$
8o:o39\$774
$30 \$ 000$
$15 \$ 000$
50\$000
$10 \$ 000$
Iflem, do Sr. Antonio Trovão. . . . . . . . . .

11 \$000
Idem, do Sr. Senador Moraes Barros. .
Idem, do Dr. Manoel Barata. . . . . . . . .
$10 \$ 000$
$10 \$ 000$
Idem, de um anonymo.
Idem, idem, idem.

- 1 \$000
$\$ 500$
Idem, idem, idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $\$ 500$
$25 \$ 000$
Idem, por intermedio do Correio dia
$13 \$ 000$
Idem, da Loj.. Maç. . "Úias".
Idem, das meninas Eulina e Newton.
Encontrado nas caixas pertencentes ao Instituto.
Resgate de coupons diversos............
Mensalidades recebidas.
$67 \$ 000$
$35 \$ 000$
100\$000
$19 \$ 520$
500\$270
$918 \$ 000$
$1: 8 I_{5} \$ 290$
81:855\$064
Juros de inscripções do Banco da Repu-
blica do Brazil. . . . . . . . . . . . . . . . $984 \$ 000$
Idem de apolices da Divida Publica:
I. semestre de rgor..
$467 \$ 500$
r:451\$500
$83: 306 \$ 564$


## MEZ DE NOVEMBRO

Saldo até Outubro p. p.
$83: 306 \$ 564$
Recebido do menino Carlos Andrade.
ldem, do Commendador G. Pinto, por um exemplar do livro do Dr. Zeferino Meirelles.
Idem, do Sr. Guilherme Ferreira Pinto . . 5\$000
Idem, da Nova Associação Promotora da
Educação da Infancia de Paquetá (dissolvida)

1:605\$000

$$
\begin{aligned}
& \text { Manhã. . } \\
& \text { dem, idem d' } \dot{O} \text { Paiz..................... }
\end{aligned}
$$

$1: 605 \$ 000$
$\mathrm{A}^{\prime}$ transportar. ........
I:618\$000

## Transporte

Recebido doSr. I ourenço Ribeiro 'Torres
Idem, do Sr: Zeferino I obo.
dem, do Club dos I)emocraticos.
dem, to club dos nemocraticos..... dem, do Sr. Senador Moraes Barros. Idem, da Loj. $\because$ Cap. João Caetano... Idem, por intermedio da Noticia..... 10\$000 50\$000 19\$600 $50 \$ 000$ $10 \$ 000$ $8 \$ 000$ Idem, idem do $\mathcal{F}$ (rnal do Commercio.. Idem, idem d'O Paiz..
Encontrado nas caixas pertencentes ao Instituto.
$8 \$ 000$ 2.7000 $20 \$ 000$ $45 \$ 630$ Resgate de coupons. lensalidades recebidas.

MEZ DE DEZEMBRO
Saldo de Novembro p. p.
Recebido de um anonymo
0\$000 $\$ 360$
Idem, idem, idem
I $\$ 000$
Barros.
I). Hilda M.
ariado pelo Sr. Joaquim Pinto Dias Idem, pelo Capitâo Alexandre Borges do Couto.
Idem, pelo Tenente Arnulpho Sarmento Idem, pela Exma. Sra. D. Elvira Freire (de l'aquetá)
Idem, pela Exma. Sra. D. Georgina 'Tobias. .
Idem, pela Exma. Sra. I). Antonina Andrade.
Idem, pelo Sr. Paulo Bretas .......... Idem, pela Exma. Sra. D. Beatriz Pereira
Idem, pelo Capitão A. Côrte Real.... Idem, pelo menino Gastão Andrade. . Idem, pelo Tenente 13. Vianna.
Idem, pela Exma. Sra. D. Arminda Leal Idem, pela Exma. Sra. D. Adelia Amaral Idem, pela Exma. Sra. D. Augusta Monteiro de Faria.
Recebido da Senhorita «Santinha"
8\$000
Angariado pelo Capitio 'Thomaz (iouveia de Almeida.

54\$000 Idem, pelo Sr. Gabriel G. de Souza.

A' transportar. $\qquad$


85:961\$814

Transporte.

$$
\ldots
$$

$\qquad$
$\qquad$ $594 \$ 860$ $85: 961 \$ 814$

Angariado pelo Sr. Jacomo Lima. $65 \$ 000$

22\$000 $15 \$ 000$

50\$000 50\$000

5\$000

## 200\$000

 20\$00026\$000 $50 \$ 000$ $10 \$ 000$

Recebido por intermedio do fornal do Brazil.

1:384\$360
$85: 961 \$ 88^{1} 4$
dem, por intermedio $\mathrm{d}^{\prime} \ddot{A}$ Noticia. . . .
Idem, d' $O$ Paiz
dem, por intermedio do Club de Natação e Regatas.
$12 \$ 12$
$108 \$ 500$
'40\$000
2\$000
5\$000
dem, da Cidade do Rio . . . . . . . . . . . . . . . Instituto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Resgate de coupons diversos
Resgate de coupons.
Producto de tombolas.
$.42 \$ 300$
$478 \$ 217$
$174 \$ 180$
$614 \$ 000$
$30 \$ 000$

## Transporte

. . . . . .
dem dos meninus Octavio e Sergio... IIO\$000
Idem, producto de um vispora de familia 6\$000
idem, producto de tum vispora de famila
um bilhete de loteria..........
dem, por intermedio do fornal do Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dem, por intermedio do Correio Manhã.
o Presépe. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Resgate de coupons diversos.
Mensalidades recebidas

245 \$74
5\$000

82\$8
I:335\$140 $387 \$ 000$
$88: 852 \$ 491$
\$000
$\qquad$
$\frac{3: 347 \$ 170}{92: 199 \$ 661}$
92:199\$661
2.199\$66
$20 \$ 000$ I $\$ 400$ 4\$000 8\$000 $17 \$ 000$ 26\$630 I2\$000 $248 \$ 095$ 467 \$000
$300 \$ 000$

## MEZ DE MARÇO

Saldo até Fevereiro proximo passado......
Recebido do Sr . Charles M. Taylor, filho do Sr . Taylor.

| $25 \$ 000$ |
| ---: |
| $25 \$ 000$ |
| $10 \$ 000$ |

93:303\$786

60\$000
93:303\$786

Transporte $\qquad$ 60\$000 93:303\$786 2\$000 2\$000 2,000
$3 \$ 000$ $2 \$ 000$ 10\$000 5\$000
Recebido da Exma. Sra. D. Margarida Cecilia Medeiros.
Idem de um crente da Igreja Presbyte-
dem idem.........
dem da Exma Sra. D. Isaura Decorci-
dem da $10 j \ldots$ C. . . . . . . . . . . . . . e Fraternidade do Or. $\because$ de Nictheroy
Idem do Sr. Arthur I.. T. Campos, saldo de seus ordenados que cedeu em donativo ao Instituto.
Idem da Sociedade Funeraria União dos Cadetes e Inferiores do $1^{\circ}$ Batalhão de Infantaria.
Idem de um anonymo.
Idem por fracção da folha de pagamento do vapor de guerra Carlos Gomes.. Idem do Sr. Miguel (i. Arpon, $25^{\circ}{ }^{\circ} \mathrm{lo}$ do lucro liquido obtido por troca de estampas. .
Encontrado nas Caixas pertencentes ao
Recebido por intermedio d' $A$ Tribuna.
Idem idem do Correio da Manhã.
Resgate de compons diversos.
Mensalidades recebidas. $\qquad$ riana thematica. naen Instituto.

Juros recebidos das Inscripções do Banco da Repullica do Brazil, vencidos em $2 S$ de Fevereiro proximo passado.

## MEZ DE ABRII

Salido até Março proximo passado
Recebido do Guarda-Marinha Luiz Ferreira Pinto

5 \$00
Idem da familia Oroscu. . . . . . . . . . . .
dem da Exma. Sra. I). Maria da Cloria Bastos.
Idem do Sr. Bernardo Sammartine Idem do Dr. F. de Paula Guimarães
Item do Sr. Olegario José Barbosa

## Transporte.

36\$000
1\$000
6\$000
3\$000
$9 \$ 500$

- 2 \$000

3\$000
2\$000
414 \$030
$509 \$ 000$
$174 \$ 900$
1:260\$430

I:492\$500
99:815\$115
Recebido do Sr. Lanıl, Commissario de Petropolis.
Idem em memoria do innocente Renato Idem de Manoel A. da Silva Brandão.
dem por intermedio d'A Noticia. .
Idem por troca de mil e sessenta réi do tempo do Imperio.

MEZ DE MAIO
Saldo até Abril proximo passado........... 99:815\$115
Recebido do Dr. Antonio Pires de Car

2\$000
5\$000
2 \$000
$40 \$ 000$

33 \$000
2 2 000
$2 \$ 000$
Idem do Dr. Campos Seabra, em troca de um livro Creanças Abandonadas, do Dr. E. de Moraes
Idem, na entrega dos diplomas, dos seguintes Srs.:
A. de Pinho.

5\$000

Abilio V. Monteiro..................... . . 5\$000
Fructuoso Antonio Botelho........... 5\$00o
José da S. Lamaignère.
5\$000
Joaquim Teixeira Pinto.
$5 \$ 000$
A Transportar
116\$000
valho.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem por troca de uma estampa. . . . . . .
Idem idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem idem..................................... vendido ao Sr. J. P. da Silva Quinze Dias..
Idem dos Officiaes da Brigada Policial : saldo de un.a subscripção para um mimo destinado ao Dr. Henrique Benassi


97:062\$185

97:062\$185

## Transporte.

joão José da Giaça
$116 \$ 000$

## Transporte <br> $\qquad$

63\$000 101:655\$910
Benevenuto Berna.
Idem de um anonymo. $\qquad$
dem de menino José Barboza Filho..

I\$000
do Barão Itacurussá, em troca de uma estampa
$10 \$ 000$
Idem dos meninos Paulo, Sylvio e Jorge, em troca de uma estampa.

2\$000
Idem em troca de uma estampa. . . . . . .
Idem por intermedio d' $A$ Tribuna...
Idem idem do Correio da Manhã.
Idem idem do Correio da Manha.
Idem idem do fornal do Brazil.
Idem idem d' $A$ Noticia.
Resgate de coupons diversos
Mensalidades recebides
Idem idem.

2\$000
$0 \$ 000$
$41 \$ 840$
$48 \$ 340$
14\$500
249\$66 $389 \$$ roo 83 \$000

Archive-se.
Alamiro Mendes.-Vice-presidente.

## Annexo $\mathbf{N}^{\circ}$. 3 .

Institute de Proteçãa e Assistencia á Infancia do Rio de Janeiro 1" SECÇÃO: DISPENSARIO MONCORVO" PARA TRATAMMENTO DAS CREANCAS POBRES Estatistica Geral do 1." anno de 14 de Julbo de 1901 a 14 de Julbo de 1902


Avaliação Caeral:

| Consult | 31:0\%) |
| :---: | :---: |
| Curativos | $9: 240 \% 000$ |
| Operacoes. | 5:000\%(1)0 |
| Applicaçöen de apparelho | 2:900\% 8060 |
| Sessoen de electricidade. | 4:370\$000 |
| Duchas " banhos... | 108000 |
| Sessoers de massagerim | 165\%000 |
| Gymmastica Medica. | \$03000 |
| Exames de amas de leit | 820\%000 |
| Analyses cexames microseop | 1:320\$000 |
| Obturaçes dentarias | $440 \% 000$ |
| Extracsoes dentaria | 564\%(06) |
| Curaticos dentarios | 2:69180\% |
| Valor dos soccórros distribuido | 8:547\$900 |
| Leite esterilisado distribuido. | 2:786\%(\%) |
| Medicamentos dados no Dispensa | 2:401\$800 |
| , $\quad$ de receitas pragas | 2:0238\$000 |
| Serviço extraortinario | 7008000 |
| Festas do Natill, etc. | 700\$000 |

Total dasde a inauguraçao do Dispensario ( 14 de Julho de 1901):
Avaliação dos serviços até $1+$ de Julho de 190: ( 10 anno)
75:7698500 Somma do mez

## INSTITUTO

DE
PROTECÇÃO E ASSISTENCIA A' INFANCIA
23ITC

## RELATORIO ANNUAL

(De 1902 a 1903)
apresentado á
SESS $\bar{A} O$ SOIFMINE
realizada em
14 de Julho de 1902
por seu
DIRECTOR-FUNDADOR
Dr. JKoncorvo Filho
$\Rightarrow \rightarrow$ en

1903

# Tlinhas senhoras 

## Meus senhores

No quinto anno de uma cruzada sem tregoas, de uma dedicação constante em busca da realização de nossas aspirações, eu tenho, neste momento, indizivel jubilo, trazendo-vos o meu quarto Relatorio, acompanhado da minuciosa exposição do movimento e progresso do Instituto de Protecção e Assistencia á Infancia ao cabo do segundo anno de seu utilissimo funccionamento

Nos tempos que ora atravessamos, por maiores que sejam as preoccupaçōes mercantis, por mais vigorosas as tendencias a tudo que se refere ao interesse proprio e aos nossos politicos tedas essas grandes questōes que hoje movem entre nós os espiritos mais elevados, ainda se apercebe no intimo de muitos o sentimento do patriotismo, tão nobre e tão natural ao coração humano, neces sario á gloria e á prosperidade das naçôes e sem o qual seriam ellas arrastadas á decadencia e á ruina

Era com asserto que criterioso moralista já dizia que «o patriotismo é um dos mais sagrados deveres do cidadão civilisado, pela independencia e prosperidade de sua patria, a mãe commum, a srande familia de que fas parte; todo o bom cidadão deve sacrificar a sua propria vida, quando preciso seja. "

Foi pelo ardente $e$ sincero amor a esta patria, com o meu espirito ccmpletamente disposto a contribuir á pratica do Bem guiado religiosamente pelo que nos têm ensinado, com tanta clarividencia, os principios scientificos e sociaes, que me abalancei a tão ardua tarefa, sem vislumbre de desfallecimento até o dia de hoje.

Se por si só não me valesse, como recompensa salutar, a satisfação de um vehemente desejo ha tanto aspirado, bastava-me a valente cooperação do grande numero de fervorosos adeptos e principalmente dos meus illustres companheiros de lucta, para que principalmente dos meus illustres companheiros de considerasse fartamente compensado de tantos esforços eu me con

A causa é nobilissima, certamente!. Mas a dedicação dos que me acompanham, o seu incondicional concurso, n'um afanoso la butar quotidiano, dando á vida desta Casa um mixto de amor e
de sciencia, procurando cada qual adivinhar os meus pensamentos para a resolução dos variados problemas sociaes que a carla passo se apresentam, excedendo as nórmas commumente observadas em nosso paiz, impōe-me a obrigą̧ão de declarar nestas linhas que, o Instituto progride, si elle ja mereceu a consagração da vene aça e da estima publicas como uma necessidade imprescindivel ao nosso meio, deve se-o a essa pleiade de moços que tão patrio ticamente se compenetraram da sua missão como homens e como scientistas.

Digamos a verdade como ella é.
Emquanto todas as nações prosperas do Globo jámais se cansavam de investigar medidas para o melhoramento de suas con dições politicas e sociaes, pelos cuidados prodigalisados á geração do futuro para preparar-lhe a força e o vigor physico e intellectual ; emquanto todos os economistas, homens publicos e hygienistas estudavam aturadamente como resolverem problemas complexos com o intuito de combater a despopulação, desafogando suas patrias dos factores dizimadores; emquanto todos os jornaes; revistas e archivos da imprensa medica e profana dos differentes paizes vinham recheiados de trabalhos, noticias e estatisticas sobre assis tencia á infancia, hygiene infantil, puericultura e outros momentosos assumptos, era cruel a nossa situação ao contemplarmos o mais inexplicavel silencio, a mais triste apathia com relação a estudos ou providencias que melhorassem, de qualquer modo, as condições da nossa infancia, principalmente daquella facção que se asphyxiava sequestrada pela indigencia ou pela miseria

Haviam de quando em vez, seja dito de passagem, pequenos movimentos que a nossa população recebia com glacial indiffe rença como se fossem inuteis cousas, esquecendo este bom povo que assim procedendo commettia dos mais reprovaveis e tristes desacertos, em detrimento do bem commum e da propria felicidade nacional.

Taes tentamens tinhan por isso a duração que todos conhecem os planos que vingavam, pelo circulo limitado de suas vistas ou pela falta da precisa orientação scientifica e social, não preenchiam de modo algum as necessidades innumeras de que se resentia o nosso meio, nesse ponto de vista, muito aquem das nações collocadas então na vanguarda da civilisação.

Que soberbo e edificante exemplo veio dar a fundação do Instituts! File excitou esta população despertando a do prejudicial lethargo; élle desvendou, antes de abrir suas portas, os deploraveis horizontes que a nossa patria devia esperar; elle demonstrou, á luz das estatisticas, que nesta Capital morriam mais creaturas do que nasciam e que si a immigração para aqui então attrahida diminuisse, como ora está succedendo, fatal seria a despopulação pela logica evidencia dos factos; elle teve finalmente o alto merito de concitar as almas boas e uteis a um unisono alarma por essa multidão infantil qué n'uma grande Capital conıo a nossa vivia assediada por todos os males, depauperando-se pela ausencia
completa de condições hygienicas, succumbindo pela ignorancia ou por falta de um tecto que em tempo a salvasse

Aqui estou hoje trazendo-vos os commemorativos do Instituto no seu $2^{\circ}$ anno já de proficua existencia e posso assegurar-vos, com a mais firme conviç̧ão e orgtlho, que á essa pleiode de mocos digna da maior admiração e que com inapreciavel solicitude moureja quotidianamente neste abençôado templo de caridade, deve a nossa população tão importante serviço, inegavelmente o mais estimavel e mais valioso que tem ella haurido nestes ultimos tempos.

Os dados que serão lidos adiante o demonstrarãn sobejamente
Ha cinco annos passados quem insistia entre nós pela necessidade de leis de proteç̧ão á infancia? Quando se installou um serviço completo para exame das amas mercenarias? Quando se fundou aqui um estabelecimento especialissimo em que a mulher gravida pobre fosse amparada merecendo a assistencia ao parto e outras intervençôes no seu proprio domicilio; que mais de mil creancinhas de todas as edades se provessem de vestuario, calçado alimentos, etc que dezenas de recemnascidos pobres, sem sahirem do lar paterno, pudessem receber o leite esterilizado e abundante que thes sacissse fome; que tomasse a si a salvação, pela inclusão qua nas incubadoras, que ensinasse e divulgasse largamente pelas familias pobres as imprescindiveis noções de hygiene infantil; que estabelecesse premios para a emulação do aleitamento natural; que mantivesse emfim uma associação scientifica especial e um orgao de imprensa, exclusivamente dedicados ao estudo e conve magnos problemas de assistencia á infancia ?

Pois bem, alem de muitas outras referencias que o espaço não me permitte fazer, tenho a fortuna de poder declarar que ha dois annos o Dispensario do Instituto tem proporcionado á nossa po breza tudo quanto vem de ser citado, tendo já amparado, como adiante vereis, mais de 5.500 individuos indigentes, miseraveis ou doentes !

Coube-me ha dias a ventura de levar ao $5^{\circ}$ Congresso Brazileiro de Medicina e Cirurgia duas communicações scientificas sobre o funccionamento desta Casa, nas quaes eu mostrei que, antes do Instituto installar-se a mortalidade das creanças, sempre crescente entre nós de 50 annos a esta parte, tendo altingido em 1899 a位 $36.4{ }^{\circ}$ o, havia se reduzido a $33.2{ }^{\circ} 0_{o}$, embora tivesse registrado o nosso estabelecimento, a 33.2 o, radas peral neste uits reinantes.

Passando os olhos pelas cifras dos nascidos mortos, foi-me dado tambem verificar que ellas crescendo gradativamente haviam attin gido em 1899 a $7.6{ }^{\circ} \mathrm{I}_{\mathrm{o}}$, reduzindo-se em 1902, depois por conse guinte de estar funccionando o Instituto, a $6.8^{\circ} \mathrm{I}$ o, o que pode ser levado em conta de melhora obtida com os soccórros proprios nesse sentido proporcionados á população.

Era patente, por seu lado a diminuição gradativa e constante da natalidade, o decrescimento sensivel até 1899 do numero annual dos casamentos, etc, etc.

Quando em rgoo eu apresentava ao $4^{\circ}$ Congreso Brazileiro de Nedicina e Cirurgia a minha memoria sobre mortalidade infantil, que mereceu então o premio de uma medalha de prata, eu havia chegado, nas minhes estatisticas, pelo côtejo dos dados officiaes, á desoladora conclusão de que' cml mil habitantes morviam mais de seis indiziduos do que nasciam!

Commentando nessa época esse tristissimo traço de decadencia social e lembrando aos competentes que estudassem quaes as causas de tamanho descalabro, tive occasião de accentuar que, si até aquella epoca nāo se haviam ainda percebido as funestas consequencias de tio grave mal, se devia isso attribuir á constante immigração es trangeira e dos Estados do Brazil para aqui attrahida pelo advento da Republica que favoravelmente movimentára entio esta Capital.

T'ão extenuantes factores a continuarem sua acção malefica e continua sobre esta pobre cidade, acarretaria certamente, si fraqueasse a immigração que mantinha o equilibrio do desfalque, uma fatal despopulação que é, todos o sabem, o phantasma aterrador das sociedades modernas.

Fazem poucos dias apenas, era por um pópular jornal vespertino publicada uma triste nota para o Brazil e os outros paizes da America do Sul, mostrando que a immigração italiana, aliás uma das que mais procuravam o nesso idolatrado torrão, havia sido de 3.000 individuos para a nossa patria, de $6.0 c o$ para a Republica Argenina e de 106.000 para os Estados Unidos!

Desnecessario é procurar demonstrar que d'esse facto, sern duvida de extrema gravidade, seja responsavel a nossa incomprehensivel $e$ absoluta inactividade, tanto mais quanto conhecemos o valor que os Estados Unides consagram, com justa ranão, ao ca-pital-komem, estimando em mil dollars a valorisação de cada immigrante como elemento de riqueza estavel para o paiz.

E a prosperidade pujante e crescente d'essa republica é um vivo attestado de que não são os americanos positivamente uns
phantasistas.

Não tendo a pretenção de estudar n'estas linhas o momentoso problema da despopulaçâo da nossa Capital, julgo-me apenas com o direito de perguntar si o algarismo da mortalidade entre nós sobrepujaza bastante ao da natalidade, si o coefficiente da mortin ztalidade era exaserado e crescente, factos que não encontram rizacs nas catitaes cultas cuja demographia conhecemos, e si for outro lado se evidenciasse um decrescimento notorio da immigrafã̃o, não seria licito pensar na fatal despopulação de nossa Capital, gravame de tristissimas consequencias para este poro digno, no entretanto, de melhor sorte?

A tudo isso junte-se o pauperismo a extender sobre nós as suas aceradas garras, o enfraquecimento notorio de nossa raça pelas condiçóes de cruzamentos pouco apropriados, o anniquila-
mento acarretado pelo clima e finalmente o peso de molestias dizimadoras e debilitantes, e poder-se-ha imaginar o que teriamos a esperar, si medidas do maior rigor, si providencias principalmente dirigidas para garantir as gerações do futuro, não fossem, sem perda de tempo, póstas em pratica em nosso meio!

Eis ao que se propoz o Instituto por mim fundado em 24 de Marco de 1899 e installado em 14 de Julho de igor, o qual tendo em vista a situacão de inferioridade physica e moral em que se em vism collocalas as creancinhas pela sua miseria, pela ausencia
 de vigilancia de paes ignorantes ou negligentes, pelo abandono de paes que desappareceram, por sem patente n'esses dois annos de ratos, torturas, etc., já deixou bem patente n'esses dois annos de existencia o merito da sympathica e patriotica campana, mis rando o balsamo tranquillizador a mais de $5 \cdot 500$ indigentes !

Essa inferioridade da infancia, ninguem o poderia contestar, era compromettedora do nosso futuro social, da existencia mesmo dos pequeninos infelizes que amparámos.

Deve ser reconhecido o papel que representa a creança e o adolescente na sociedade moderna e foi por isso que logo ao iniciar seus primeiros passos, o Instituto foi alargando seus intuitos e cuidando severamente de uma propaganda hygienica toda dirigida em beneficio das familias pobres do Rio de Janeiro, não sendo extranho já a esse salutar movimento alguns outros pontos do Brazil aos quaes têm chegado os echos do nosso legitimo alarma e di nossa liga pela salvação da infancia.

E as iniciativas já prosperas na Bahia de Joaquim Tanajura, e em S. Paulo, de Nascimento Gurgel, com o intuito de funtar filiae congeneres á nossa humanitaria instituição, é uma das mais eloquentes provas de que a cruzada é sacrosanta e os resultados animadores.

Não menos digna de relevancia foi o contingente que o $5^{\circ}$ Congresso Brazileiro de Medicina e Cirurgia veio prestar a esta obra polit co-social.

Apresentando as minhas communicações já alludidas, uma sobre o movimento geral do Instituto e outra especialmente sobre o nosso serviço de exame de amas de leite, o primeiro que funccionou no Brazil, tive o prazer de submetter ao julgamento do grande certamen scientifico um projecto de regulamentafão de amas de leite.

A primeira d'essas communicações que solicitava do Congresso a iniciativa de projectos de lei de protecção á infancia, despertou por parte do Secretar:o Geral, o Dr. Carlos Costa, uma benefica proposta para que se nomeasse logo uma Commissão que se encarpropasse de regasse de

Composta a Commissão dos Dis. Senador Nogueira Paranaguá, Pinto Portella, Carlos Costa, Felicio dos Santos e da minha pessoa, por excessiva gentileza, quizeram os illustres collegas que eu, o mais moco e mais incompetente de todos, como relator, me incumbisse de elaborar a benefica lei.

E' summamente agradavel poder confessar aqui que, ao encer-rar-se o $5^{\circ}$ Congresso Medico em 4 do corrente, tinha eut a mais viva satisfação levando já prompta a incumbencia que havia sido commettida.

Foi então que o benemerito Senador Dr. Nogueira Paranaguá, um dos mais desvellados protectores que tem esta Casa, com o maior empenho, offereceu se para submetter, depois de revisto e concluido, o projecto de lei ao consenso de seus pares no Parlamento.

Näo preciso me deter em considerandos para exaltar o merito de tão util medida, bastando apenas relembrar os enormes beneficios que a Lci Roussel tem proporcionado a França, poupando, desde 1877 , milhões de vidas tão preciosas n'aquelle paiz em que a despopulação se mostrava ameaçadoral

Com esse movimento de assistencia á infancia em boa hora posto em pratica pelo nosso modesto, mas utilissimo Instituto, com os progressos da Socicdade Scientifica Protectora da Infancia, sua dilecta filha, e com a publicação vantajosissima dos Archivos de Assistencia a Infancia, orgão official do Instituto, podemos declarar, parodiando Luiz Defert, que pensamos assim secundar utilmente os esforços de todos que, sem distincção de religião e de crenças, querem, sob a guarda do pavilhão brazileiro, fazer a obra de caridade e de solidariedade humana.

Negar a enorme lacuna que o funccionamento do Instituto veio em nosso meio sanar, procurar empanar o brilho de suas conquistas, não divisar os proveitosos resultados que os factos revellam, é fazer a mais solemne injustiça a tudo quanto é digno, é profanar os mais nobres sentimentos, é mentir á propria consciencia!

Para que a instituição attinja, porém, ao maximo de desenvolvimento, alargando suas vistas, abrangendo em sua esphera de acção toda essa multidão de filhos da pobreza que se debate angustiosamente contra todos os males que a assediam, de ha muito se faz sentir o concurso dos poderes governativos, que se havendo tornado credores da estima publica pelos auxilios de varias ordens proporcionados a quasi todas as instituições de caridade entre nós existentes, não têm, no entretanto, ainda contemplado o Instituto de Protecção e Assistencia á Infancıa com um ceitil siquer da sua benefica protecção e prestigio.

Já não reitero agora o pedido tantas vezes dirigido nos meus anteriores Relatorios e escriptos.

No Governo actual da Republica se acham collocados alguns homens, que pela sua illustração e interesse ás causas publicas, sabem pesar o valor de uma iniciatira da ordem da nossa, reconhecendo em seus resultados, o bem para a collectividade e para a prosperidade da nação.

Agradecendo n'estas linhas as palavras de confôrto e as promessas que verbalmente fizeram os illustres Exms. Srs. Drs. Rodrigues Alves e J. J. Seabra quando affirmaram á Directoria do Instituto que, tendo em vista os reaes serviços de assistencia publica que
estava a instituição executando, a ella dariam guarida definitiva e condigna em um proprio nacional, faço ardentes vótos para que possam SS. Exas. realizar tão louvaveis desejos.

Nós temos confiança nas affirmativas dos eminentes Estadistas que, de modo tão carinhoso, acolheram as supplicas que íaziamos pelos pequeninos pobres e doentes, assim como confiamos tambem que o Congresso Nacional, em cujo seio existem tantos associados, fundadores uns e titulares outros deste Instituto, na actual legislatura não se olvidem de amparar a obra que tanto estí concorrendo para a felicidade desta patria.

A pobreza que o Instituto soccorre é bem digna da compaixáo dos Srs. Membros dos Poderes Publicos Brazileiros. E' para os seus sentimentos de patriotismo, pois, que eu appello, lastimando a sórte de tantos desgraçados que affluem ao nosso templo implorando-nos caridade e amparo!

E' impossivel que, na marcha ascencional em que caminhamos para o ideal do progresso e civilização de nossa patria, no grau em que se acha a cultura dos sentimentos humanos, não encontrem echo no coração dos homens publicos brazileiros as nossas palavras dictadas pela sinceridade de nossa alma alanceada pelo soffrimento de tantas creaturas!

## Fallecimentos

E' bem doloroso iniciar as referencias ao funccionamento do Instituto de Assistencia á Infancia no seu $2^{\circ}$ anno de existencia pela enumeração dos benemeritos associados que, no correr do anno social de 1902 a 1903 foram roubados á vida.

A homenagem porém que merecem suas respeitaveis memorias assim o obrigam.

No prazo a que alludi teve o Instituto a registrar o infausto passamento dos seguintes protectores :

MEMBROS FUNDADORES
Almirante Wadenkolck.
Dr. Manoel Victorino Pereira.
Dr. Alfredo Menna Barreto de Barros Falcão
Pharmaceutico Abraham Lincoln Silviano Brandão.

## benemerita

Exma. Sra. D. Isaura Godoy Rocha (da Commissão Especial de Senhoras).

A todos esses bemfeitores prestou o Instituto as homenagens a que tinham direito, devendo ser especialmente citado que aos actos funebres pela memoria do illustre brazileiro Dr. Manoel Victorino a nossa instituição foi representada por uma commissão.

Além disso em 17 de Novembro de 1902 a Sociedade Scientifica Protectora da Infancia realizou uma Sessão Funebre especial em homenagem ao illustre Morto.

F' immensa a saudade que carpe o nosso peito pela morte precoce e inesperada de Abraham Silviano Brandão, profissional
distincto do Dispensario do distincto do Dispensario do Instituto, o qual lhe de ia reaes serviços.

## Prosperialnde do Inestitneto

Pelo que já foi dito na introducção deste Relatorio póde-se facilmente inferir que o Instituto tem prosperado sempre sob o ponto Deve-se porém as que vae prestando á nossa sociedade.
ridoso templo tem por isso mesm difficuldades da manutenção do poder chamar tem por isso mesmo crescido muito, a ponto de se poder chamar loje de precaria a sua situação pela escassez consideravel de recursos financeiros ante o extraordinario numero de pobres que the solicitam auxilios.

Com o programma economico que mantem esta Directoria de não tocar absolutamente no capial que, em boa norma, deve so mente crescer, é bem facil aquilatar das difficuldades da minha administração sem os precisos meios para dar cumprimento aos encargos de que me acho invest do.

Sobre tal ponto de vista a Directoria do Instituto se vê na absoluta necessidade de tomar as mais urgentes providencias afim de que jámais naufraguem os nossos esforços nem se arrefeça o nosso enthusiasmo por $t$ " sublime cruzada.

A Socicdadi Scientifica Protectora da Infancia (fundada em 15 de Março de 1902), annexa ao Instituto e constituida pelo pessoal technico que nelle milita, tem progredido avantajadamente, sendo solure a infincia, discutidas de contribuições scientificas valiosas sobre a infancia, discutidas no scio da sympathica associação.

Por seu lado a publicação mensal dos Archivos de Assistencia i) Infancia demonstram de modo inconcusso o quanto todos nós que aqui operamos, nos interessamos para a completa execução da verdadeira protecção aos filhos dos pobres que habitam esta. Ca-
pital. pital.

Desde I de Novembro de 1903 que se publicam os Arehivos sob a proficiente direcção do illustre clinico premicam os Archivos cimento (iurgel, um dos mais distinctos membros da nossa classe medica, e com a collaboração dos prestimosos collegas Drs. Philaxicipho, Eduardo Meirelles, Jaime Silvado, Antonietas Drs. Philuiz Bulcão, Leão de Aquino, Leonel Rocho, Antonieta Morpurgo, Alfredo Vellozo, Julio Aquino, Leonel Rocha, Alvaro Guimarães, Iemos, I cocadio Chares Monteiro, Octavio Macha lo, Jefferson de concurso, dos operosos Cirur-siões.dentistas a'ém do meu fraco Jayme Sardinha operosos Cirurgiões-dentistas Izahella von Sydow, Jayme Sardinha e Magalhães Penido e da dedicada Massagista Em relacio Berking.
niciativa do regulamuento das geraes de assistencia á infancia, a iniciativa do regulamento das amas merconarias e a da lei de pro-
teção a primeira infancia, já representam um gigantesco passo em nossas condições sociaes.

Oxala consigam ellas ter prompta execução em bem dos nossos creditos $e$ das nossas imperiosas necessidades sob tal ponto de vista.

## Amxilios ao Instituto

Reinava no seio da Junta Fundadora o mais pungente desanimo pelo desprezo com que os poderes publicos de então olhavam para a nossa cruzada, quando um raio de esperança veio illuminar nossas almas.

Era a publicação da mensagem do Dr. Xavier da Silveira, Prefeito Municipal n'essa occasião, na qual S. Ex., por ter visitado esta instituição, extendeu-se em largas consideraçẽes sobre o valor desta Obra chamando a attenção do Conselho Municipal para os serviços de assistencia publica que estara prestando o Instituto, serviços que embora da alçada municipal, estavam sendo dispensados pródigamente a este Districto, exclusivamentc graf̧as à ini ciativa privada de um grupo de philantropos e scientistas.

Qual não foi porém a nossa surpreza, assistindo o correr impavido do tempo, sem que, por attenção siquer ás palavras exaradas nà mensagem prefeitural, fosse o Instituto de Protecção á Infıncia lembrado no Conselho Municipal como de alguma utilidade ao menos à nossa população pobre.

Tudo proseguiu, até hoje, como d'antes e jamais foi dado a esta modesta instituição merecer o interesse de qualquer dos administradores que tem tido o Districto Federal, dos quaes o Dr. Xavier da Silvera foi o unico que deu a honra de uma visita ao nosso estabelecimento.

Impõe me especial menção n'este Capitulo o modo expressivamente animador com que o eminente $e$ actual Presidente da Republica, o Exm. Sr. Dr. Rodrigues Alves se dignou de rece-ber-me e a uma commissão do Instituto, quando nos dirigimos a S. Ex. para expor em que consistia a nossa lucta social e a impe riosa necessidade que ao Estado cumpria de amparar a iniciativa privada cujo lemma "Infuntes tuendo pro Patria laboramus» era a expressão mais fiel dos seus louvaveis intuitos.

O interesse do Illustre Chefe de Estado, tocado no amago dos seus mais nobres e puros sentimentos de patriotismo e altruismo, ante os resultados expóstos obtidos com o funccionamento desta piedosa Casa, não tardou em se revelar pela visita com que o Exm. Sr. Dr. J. J. Seabra, illustre Secretario do Interior, honrou o Instiiuto em Janeiro do corrente anno. Inutil será dizer que S. Ex., cujo espirito superior e illustração tem sido sobejamente postos em próva na sua actual administração, sentiu-se visivelmente satisfeito ao contemplar tão bem mantidos serviços de assistencia publica, assumpto que se prende á pasta com tanta distincção por S. Ex. dirigida.

As palavras com que deixou o eminente Exm Sr. Ministro do Interior, no Livro dos Visitantes, expressa a sua magnifica impressão e o seu acto, quasi immediato, mandando solicitar do Exm Sr. Ministro da Fazenda o proprio nacional da rwa Lavradio n. 72 para a permanente installação do Instituto, falam bem alto pelo grande interesse do Dr. Seabra em prol da nossa causa.

Nova desillusão veio ennegrecer as nossas esperanças já então fundamentadas com o edificante exemplo do Exm. Sr. Secretario do Interior.

Tendo o Aviso do Dr. Seabra seguido em Abril deste anno para o Thesouro Nacional so ha alguns dias apenas, o Dr. Leopoldo Bulhões despachouro tolhendo, pela negativa absoluta, os ardentes desejos e inabalavel intenção do digno Ministro da Justiça.

Não encontrando justificação alguma para tão exquisita resolução, continuamos em nossa campanha, a mercê das intemperies que ainda tenhamos de atravessar, confiando na Providencia, tangidos porém pela dura convicção de que muito pouco comprehendem em nosso paiz certos homens publicos, o valor de uma causa santa como esta que implica na salvação de um povo e no progresso de uma patria!

Depois de já se haver esquecido que, no Senado, ha mais de um anno tinha sido apresentado um projecto mandando dar installação condigna ao Instituto, projecto que a Commissão respectiva remetteu ao Ministerio do Interior antes da brilhante entrada do Dr. J. J. Seabra, o Governo em Outubro do anno passado informou ao Parlamento que os predios nacionaes vagos que possuia eram no Retiro Saudoso e nas praias da Lapa e da Saudade e nas condições sabidas, o que levou o Senado a recolher-se ao silencio sobre o beneficio que a Assistencia á Infancia ia ser prodigalisado.

Finalmente por occasião da approvação da prorogação do prazo das Loterias Nacionaes, foi o Instituto contemplado com uma pequenina verba de remanescentes cuio computo ainda não é conhecido, mas que segundo consta é exiguissimo relativamente áquellas com que foram favorecidas outras instituições de muito menor valor.

Esse auxilio, que durará pela lei sete annos, começará em Janeiro proximo futuro.

Como se vê, relativamente ao concurso dos Poderes Governativos tem falhado toda a espectativa e a situação financcira desta Casa se torna cada vez mais afflictiva, apezar de se impôr o Instituto como uma inilludivel necessidade.

O facto é perfeitamente explicavel : a associação vive exclusivamente dos nossos esforços e dos dinheiros com que esta benemerita população tão dignamente a ampara. Nenhum auxilio official lhe sendo dispensado e tornando-se por seu lado cada vez mais penosa a vida de nosso povo, não será difficil comprehender porque augmentam, com a affluencia de pobres ao estabelecimento os onerosos encargos que the competem para que possa manter tão
civilizadora cruzada.

Por outro lado o concurso das senhoras brazileiras, que tão nobremente se empenharam pelo exito desta Obra antes de instalnobremente se empenharam pelo exito desta Obra antes de instal-
lar-se ella, tem-se mostrado, triste é confessal-o, bastante fraco lar-se ella, tem-se mos
nestes ultimos tempos.

Com raras excepções como adiante serí citado com as homenagens a que têm direito essas benemeritas pela sua dedicação e sacrificios á causa da infancia, o numeroso grupo de senhoras das commissões parochiaes que em tão piedoso movimento de módo assás digno de encomios beneficiaram o Instituto, emprestando-nos outrosim o incentivo para proseguir na ardua tarefa, não continuou, no anno social de que aqui me occupo, a comparecer neste templo prestigiando-o com a sua presença e organizando festivaes e outras fontes de renda para attenuar o penoso encargo da manutenç:o de uma instituição da ordem desta.

So podem avaliar o esforço das senhoras que se entregam a tão caridoso mister e o valor do seu concurso, aquelles que, como nós, tiveram a fortuna de vel as aqui n'uma afanosa preoccupação de colher obulos para mitigar os soffrimentos dos pequeninos, trazendo lhes além disso o confôrto moral.

Tenho fé que nos posteriores Relatorios eu possa, como nos tres primeiros, registrar ainda o muito que hão de fazer as benemeritas senhoras deste Instituto, as quaes, representando um exemplo glorioso de affectuosidade, e seus corações, verdadeiros thesouros de purissimos sentimentos, trarāo sempre a esta Obra um cunho essencialmente magestoso!

## Filiaes do Instituto

Foi sempre meu intuito que, ao fundar-se o Instituto, a sua esphera de acção não se circumscrevesse sómente á Capital da Republica, porque uma campanhaj evidentemente social como esta, não deveria dexar de reflectir-se sobre todo o nosso vasto paiz, tal como devem aspirar quantos nutrem os mais acrysolados senti mentos de patriotismo.

Os movimentos parciaes dos distinctos collegas Drs. Denjamin Moss, em Bello Horizonte, e Joaquim Sardinha, em Nitheroy, deram a nota da iniciativa da crea̧ãa de congeneres ao nosso estabelecimento nos Estados do Brazil.

Não sei porque motivo porém taes tentamens não foram ainda levados a effeito, guardando os seus iniciadores silencio sobre as suas intenções.

Ja não quèrendo deter-me em considerações sobre a Assistencia d Infancia do Maranhã̃o, de cuja creação official não temos neste Instituto conhecimento, sabendo apenas vagamente que entre as verbas de favores do novo contracto de Loterias, lá está aquella instituição contemplada, me é grato declarar ter tido em Março deste anno o prazer de saber que o distincto medico Dr. José Nava fundára em Juiz de Fóra (Estado de Minas) um Gabinete especialmente destinado ao exame das amas de leite mercenarias, a

Scmelhança do nosso aqui, creação a que se aventurou diante dos excellentes resultados por nós colhidos, o que levou aquelle facultativo a instiallal-o sol, a mesma orientação com que fundei o daqui. Ao chegar aos meus ouvidos tão auspiciosa noticia, corri ao encontro d'aquelle collega, enviando The officialmente todos os documentos necessarios e solicitando que tornasse o novo Servico uma filial do nosso Instituto aqui. Desde a época a que allud até hoje não receli infelizmente resposta alguma.

Mais ou menos na mesma data tive ensejo de receber do jovem mas já distinctissimo collega Dr. Joaquim Tanajura, da Bahia, solicitação de informações sobre a nossia cruzada, visto como pretendia elle n'aquelle Estado fundar uma instituicão vongenere á nossa, para o que pedia o official consentimento desta Directoria.

Bem é de ver que não tardamos em remetter tudo quanto fosse necessario, além da autorização pedida, e sendo passados apenas alguns mezes temos gratissima satisfação em declarar que trofo, o qual a propagandã erudita e esforçada d'aquelle philannos jornaes d'aquelle Esto mater escripto magno problema da - Parece pois que protecção á infancia pobre.

Parece pois que dentro em breve a filial bahiana do Instituto se transformará em realidade

Um dos mais devotados apostolos do Bem n'este Templo, desde a sua installação, e já de algum tempo a esta parte, membro desta 1)irectoria, como Secretario, o illustrado pediatra Dr. Luiz do Nascimento Gurgel, cuja cultura intellectual posta ao servico dos nossos pobrczinhos, ao lado dos seus dotes de coração, o constitue um dos maiores Bemfeitores desta Casa e fervoroso adepto da campanha principalmente deloaixo do ponto de vista scientifico, se deve a tentativa da fundação na Capital do Estado de S. Paulo da secçã̃o filial do Instituto alli

Em fins de Abril realmente o nosso prestimoso e estimado collega dirigiu-se áquella Capital e depois de uma convicta propaganda que de modo vehemente conquistou todos os espiritos
superiores ferencia erencia em 1. de Maio no seio da Sociedade de Medicina $c_{\text {C }}$ Cirurgia l'aulisto, onde a classe medica o applaudiu enthusiasticamente.

A idéa não tardou cm ser fortalecida pela valiosa cooperação de mu tos, entre os quaes citarei com desvanecimento os nomes dos Drs. Martim Francisco, notavel jurisconsulto, e Rubião Meira, Campos Seabra, Alberto Seabra, Roberto Caldas e Moraes Barros, conceituados e distinctos clinicos.

Quem conhece a envergadura de Nascimento Gurgel, pode affirmar sem receio de errar, que a secção paulista do Instituto fundar-se-ha, mesmo que além das difficuldades naturaes a taes conquistas, pretendam obstar os seus nobres passos, os invejosos banaes ou os espiritos retogrados.

Os nossos parabens, pois, aos autores de tâo auspiciosos ten tamens, com o agradecimento siṇcero desta Directoria.

## Tmprensia

E' profundamente penoso termos necessidade de exprimir um sentimento qualquer e esbarrar a nossa pretenção com a insuffíciencia dos nossos recursos.

Tal é precisamente o caso n'este momento, em que depois de longo cogitar percebi não possuir vocabulos com que pudesse referir o poderoso auxilio que toda a Imprensa desta Capital tem incessantemente prodigalizado á nossa cruzada.

Desde que a nossa idéa cahiu no seu carinhoso regaço até a data de hoje nunca regateou ella o mais insignificante serviço, prestigiando a com o mais decidido acolhimento.

Um dos mais importantes orgãos do jornalismo brazileiro -o Correio da Manhã-publica até, n'este momento, uma serie de artigos subordinados ao titulo de Assistencia a Infancia no Brazil, nos quaes tenho me esforçato por deixar o nnsso publico ao corrente da situação e dos fins actuaes do Instituto do Rio de Janeiro.

A Redaç̧ão do Fornal do Brazil, em cujo seio tantas sympathias sempre mereceu nossa causa, tem reiteradas vezes demonstrado a sua boa vontade, principalmente graças á benefica interferencia do nosso $\mathbf{2}^{n}$ Secretario e tambem funccionario d'aquella Redaç̧ão, o Sr. José Luiz da Gama Fernandes, incançavel amigo dos pequeninos amparados n'este carinhoso Templo, e que merece especial menção n'este Relatorio.

Representando pois o echo dos sentimentos de gratidão de todos quantos por esta Casa se interessam, eu significo á Imprensa d'esta Capital os meus sinceros agradecimentos.

## Directoria

Cumprindo religiosamente os dictames dos nossos Estatutos, realizou se em 24 de Março do corrente anno, uma sessão especial para a eleição da Directoria e respectivas Commissões no quatriennio de 1903 a 1907, as quaes ficaram assim constituidas :

## directoria

Presidente, Bento José Leite.
Vice-Presidente, r. ${ }^{\text {c }}$ Tenente Alamiro Mendes (reeleito).
Thesoureiro, Tenente Bemvindo Gomes Vianna (reeleito).

1. ${ }^{\circ}$ Secretario, Dr. Luiz do Nascimento Gurgel.
2. ${ }^{\circ}$ dito, José Luiz da Gama Fernandes.
3. ${ }^{\circ}$ dito, Alferes Francisco J. Monteiro Chaves.

COMMISSÃO PARA OBTER FAVORES DO ESTADO F DA MUNICIPALIDADE
Dr. I, auro Muller, Dr. Henrique Lagden, Coronel Thaumathurgo de Azevedo, Dr. Lopes Trovão, Dr. Fidmundo Muniz Barreto, Dr. Nogueira Paranaguá, Dr. Alvaro Machado, J. L. da Fonseca Ramos, Dr. Renato Carmil, Tenente Carlos Alberto do Espirito Santo, Dr. Antonio Candido do Amaral, Coronel Manoel Thomé Cordeiro, Coronel José Caetano de Faria, Barão de Ibirocahy, Dr. Antonio da Silva Moutinho, Coronel Dr. Flavio Augusto Falcão, Dr. Caetano Cezar de Campos, Capitão-'Tenente F. J. Marques da Rocha, Capitão Alexandre Borges do Couto e Dr. João Pereira Lopes.

## COMMISSÃO DE DONATIVOS

Conde de Avellar, Commendador Casemiro Alberto da Costa Visconde de Sande, Visconde Ferreira de Almeida, Commendador A. J. Peixoto de Castro, Commendador Julio Cezar de Oliveira, J. F. Hasselmann, José Carlos de Figueiredo, Luiz Valerio da Silva, Capitão Alberto Corte Real, Domingos A. Pereira, Manoel Joaquim Capitão Alberto Corte Real, Domingos A. Pereira, Manoel Joaquim
de Andrade, Gustavo Röhr, Thomaz Costa, Dr. Abelardo Saraiva de Andrade, Gustavo Röhr, Thomaz Costa, Dr. Abelardo Saraiva
da José Pires Carrapatoso e A. Bhering.

## COMMISSÃO DA IMPRENSA

Manoel Jorge de Oliveira Rocha, Dr. Laudelino Freire, Capitão Tenente Jovino Ayres, Dr. Leonel Rocha, Dr. Magalhães Penido, Lindolpho Azevedo, Luiz de Andrade, Capitão Luiz Lisbna da Silva Rosa, Coronel Belarmino Carneiro, Barão de Paranapiacaba, Commendador João Rodrigues Chaves, Luiz José Pereira da Silva, Machado Correia, Dr. Edmundo Bittencourt, Arthur Azevedo, Dr. Leoncio Correia, Antonio Pereira Leitão, Carlos Americo dos Santos, Dr. Dermeval da Fonseca e Salvador Santos.

A simples enumeração d'esses nomes é bastante para se aquilatar da excellente escolha que em boa hora fez a Junta Fundadora do Instituto

Não é possivel que com tão preciosos elementos possa deixar de prosperar sempre esta instituição, para beneficio da humanidade* soffredora.

A Directoria recem-eleita já começou a pôr em evidencia o seu alto valor entre outras iniciativas, havendo resolvido em sessão especial fossem novamente redigidos os Estatutos vigentes com a addição das recentes clausulas estabelecidas de accôrdo com a art. 21 e já approvadas em Assembléa Geral.

Querendo tornar perfeitamente elucidativos e legaes os Estatutos afim de serem registrados no Registro Facultativo Official, a Directoria nomeou com todo o acerto para esse fim uma Commissto composta dos Srs. : I. Tenente Alamiro Mendes, Tenente

Carlos Carlos Alberto do Espirito Santo, Pharmaceutico José Luiz da Gama Fernandes, e Drs. Nascimento Gurgel e Laudelino Freire Este ultimo, illustre cultor das lettras, um dos nossos mais distinctos mas modestos advogados, dignouse de aceitar o encargo de ser o relator da Commissão.

E' desnecessario que eu aqui releve o alto alcance de tão bem escolhida nomeação; todos sabem que o Dr. Laudelino Freire espirito imminentemente culto, é um dos mais esforçados protectores e convictos adeptos d'esta Obra, o quanto basta para que antevejamos o mais completo resultado de tal delỉeração.

## Thesontraria

Graças ao empenho constante do actual e digno Thesoureiro, o capital do Instituto tem augmentado, a despeito da ingente lucta que tem sido mantida contra os onus pesadissimos da difficil manutenção da $I^{\text {a }}$. Secção do Instituto - o Dispensario Moncorvo.

Pelo Relatorio a este annexado, bem patente fica denionstrado haverem sempre affluido mensalmente os donativos mantidos pela excessiva generosidade do publico d'esta cidade.

As dadivas materiaes e de coupons tambem provam a preferencia com que tem revelado elle a sua sympathia pela assistencia ás creancinhas pobres.

E' digno de ser observada a média da receita e da despeza durante $o$ anno social de 1902 a 1903 e comparal-a com a do anno anteriot, o primeiro depois da installação do Instituto.

Não podem ser olvidadas as importantes dadivas de uma apolice da Divida Publica (deixada em testamento pelo Sr. Vicente Ferreira de Souza, Novembro de 1902), a de uma outra remida da Companhia Economica (offerta do Sr. Jeronymo Macedo), e a quantia de $500 \$ 000$ offerecida pelo digno fundalor e benemerito Exm Sr. Visconde de Sande.

O Sr. Miguel Arpon tem entregue sempre a porcentagem de $25 \%$ da venda das estampas da Ceia de Christo, assim como a Empreza Bonus-Brazil faculta de ha algum tempo ao Institnto, o resgate de seus coupons.

Mensalmente o Instituto tem premiado os bemfeitores que maior numero de coupons de bonds remettem.

## Secretaria

O pessoal effectivo da Secretaria que funcciona desde 1902 é ainda o mesmo citado no meu anterior Relatorio, além dos empregados addidos Srs. Oscar Medeiros e Paula Baıboza, o primeiro Auxiliar e o segundo Continuo do Gabinete da Directoria.

Estes funccionarios foram admittidos sob proposta da Directoria pelas exigencias do serviço tão augmentado n'estes ultimos tempos.

## Sessĩes realizadas

Sempre com todo o rigor, nenhuma lacuna se encontra no unccionamento do Instituto no seu $5 .^{\prime \prime}$ anno de existencia.

As sessōes realizaram-se nos prazos fixados, encontrando-se nos livros respectivos actas minuciosas de todo o movimento adminis trativo e financeiro d'este estabelecimento

## sessóes extraordinarias

25 de Julho de 1902.
Em homenagem ao primeiro anniversario do fallecimento do 1)r. Carlos Arthur Moncorvo de Figueiredo.

24 de Março de 1903
Assembléa Geral para eleição da Directoria e Commissões.
30 de Maio de r903
Sessão solemne para posse da Directoria e Commissõez eleitas. It de Julho de 1903.
Sessão Magna do segundo anniversario da installação do Ins-

SESSÖFs ORDINARIAS
12 de Setembro de 1902
12 de Dezembro de 1902
12 de Março de 1903.
12 de Junho de 1903.
SESSÕES DE DIRECTORIA
31 de Março de 1903
is de Junho de 1 goz.
25 de Junho de 1003

## As Benemerifas

Seria falta sentidissima si nas paginas deste Relatorio não alavras ao menos a esse grupo de mensageiras do carinho e do affecto aos nossos famintos e mal trapilhos pequeninos, os quaes tantas vezes desconhecem os encan os e a divina caricia materna.

No principio deste Relatorio lastimei a ausencia de grande numero de Exmas. Senhoras e Senhoritas que, depois de prestarem assignalados serviços a esta causa, haviam se retrahido, como que desanimadas com as difficuldades que sobrevinham ou ja fatigadas da lucta.

Ha porem um grupo cujos nomes devem ser registrados nos annaes desta instituição em lettras d'oiro, porque tão dignas Benemeritas, pelo seu acrisolado amôr a esta casa, pela tenacidade com que, ha mais de 4 annos supplicam auxilios, concitando os indifferentes a reconhecerem a grandeza de nossa missão, convencendo os septicos da necessidade de agir em beneficio da pobreza e mitigando com suas proprias mãos os soffrimentos das pequeninas e miseras creancinhas que aqui nos vêm implorar piedade.

São essas carinhosas damas as Exmas. Senhoras DD: Cecilia Mendes, Paulina Andrade, Graciana Fonseca, Guilhermina Moncorvo, Marieta Monteiro, Antonina. Andrade, Zulmira Feital, Urania e Amelie Silvado, Virginia Andrade, Paulına Dolbeth, Maria da Gloria Leite Ribeiro, Adelina Andrade e Maria Magno da Silva, as quaes têm captado todo u reconhecimento desta Directoria pelo inexcedivel zelo e inimitavel interesse pela santa cru. zada das creancinhas pobres.

Pelo seu efficaz concurso devem ser tambem citados, com gratidão, os nomes das Exmas. Senhoras DD: Maria Eliza Leite Gurgel, Baroneza de Ibiapaba, Adelaide Leitã̃o, Maria Augusta de Argollo Bulcão, Josephina Vianna, Maria da Fontoura Costallat, Mathilde Philadelpho, Zulmira Vasques, Maria A. de M. Abreu, Maria Candida de Figueiredo, Julieta de Figueiredo e Adelina Lopes Vieira.

Querendo o Instituto render homenagem ás distinctissimas Benemeritas que, de modo tão digno cooperaram para a sua installação, pretendemos organizar um quadro com as photographias de todas, pelo que tem esta Directoria feito reiterados pedidos havendo sido apenas recebidos 12 retratos, motivo pelo qual ainda não foi prestada tão merecida demonstração de apreço.

## Festivaes

Infelizmente não posso neste Relatorio mencionar festival externo algum com que houvesse o Instituto auferido qualquer renda efficaz, no decurso do anno de 1902 a 1903.

Cabe-me no entretanto o prazer de communicar que alem da festa anniversaria em 14 de Julho do anno passado, tiveram o maior brilho os modestos festivaes que organizamos no Natal, Anno Bom e Reis aqui mesmo no estabelecimento.

Até agora estavamos habituados a assistir festas dedicadas as creanças ricas, as pobresinhas não tendo um brinco siquer para attenuar o seu alquebramento moral.

Pois bem. Foi nosso intuito, tornando taes festas do programma desta casa, proporcionar aos pobresinhos, cuja vida se tornava profundamente desoladora, momentos de agradavel convivio nas epocas em que a infancia, como a passarada deve chilrear e alegrar suas almasinhas acabrunhadas.

As festas do Instituto, em Dezembro e Janeiro ultimos fôram extraordinariamente concorridas e encheram do mais justo jubilo as milhares de creanças que encontram proteç̧ão debaixo deste
tecto.

## Concmiso le Robustea

Pela vez primeira entre nós foi estabelecida a medida de tal commettimento, na nobilissima intenção de melhorar o aleitamento natural nesta Capital pela emulação das mães pobres.

O primeiro concurso realizado em 14 de Julho do anno pasiado produziu a mais viva impressão no espirito do publico, que soremódo elogiou a nossa iniciativa

O segundo effectuado em Janeiro deste anno foi tambem se fim almejado.
E' inestimavel o merito de tal medida, já reconhecidu nos aizes cultos, em que tem sido posta em pratica.

As recompensas pela bôa puericultura estimulam as familias pobres a cuidarem melhor de seus filhos, concorrendo desta sórte para nelhorarem tambem as condições da próle.

Existem no archivo do Instituto as photograpias de Tupan, Constantino e Guido, os interessantes e robustos petizes até hoje

## Pıemio á Debilialade

Não foi só a robustez que excitou os Benemeritos desta casa o consagrarem valiosos premios aos vencedores dos concursos que venho de tratar.

Houve uma alma bôa, um coração bemfazejo que solicitou desta. Directoria venia para premiar, com uma libra esterlina, a creança mais debil que se apresentasse no dia do $2^{\circ}$ concurso de
robustez. robustez.

Accedendo ao nobre desejo de tão digna Protectora, o Jury profissional especialmente para esse fim nomeado consagrou o antada e que infeliz de 9 annos, victima de uma tuberculose adi-
F. ainda mais tocante foi essa scen organica bem o mereceu. que essa victima da indigencia ersa scena quando se veio a saber tendo sido outr'ora abastada, sua era filha de uma familia que pela via publica implorando, sua pobre mãe viuva, esmolava agora

São todos nessas condicõis obulo para mitigar sua penuria allivia e alegra.

## Livro de Visitantes

Tem sobremódo penhorado esta Directoria o numero não pequeno de visitantes que teve o estabelecimento durante o anno social de 1902 a 1903.

Personagens da mais alta estatura social, mostrando interesse incontestavel honraram o Instituto, conforme provam as impressõos deixadas no Livro dos Visitantes pelas seguintes pessoas: Dr. Salvador B. M. Cavalcanti, Marechal R. de Moraes Jardim, Dr. Benjamin Moss, Senador Dr. Alvaro Machado, Senador Dr. Lopes Trovão, Senador Dr. Nogueira Paranaguá, Senador Dr. Manoel Duarte, Dr. Joaquim José de Carvalho, Denador Dr. Manoel Dr. Emilio Gomes, Dr. Leopoldo Prado, Dr. Henrique Roxo, Dr. Belizario Tavora, Dr. Vicente Reis, Dr. Cezar de Campos, do Interior, Dr. Federico Schimidt Re Ve, Dr. J. J. Seabra Ministro reira Cardozo Fr. Federico Schimidt de Vasconcellos, Dr. Manoel Pereira Cardozo Fonte, Dr. Arthur Leandro de Araujo Costa, Dr. Bernardino Maia, Dr. João Paulo da Silva Britto, Dr. Lucidio Martins, Barão de Capanema, Dr. Octavio de Capanema, Dr. Renato Carmil, Dr. Borges dos Reis e Dr. Domingos Sergio de Carvalho.

## Manifestações ae appeco

Como paga de uma divida sagrada, o Instituto representado pela sua Directơtia, membros do Corpo profissional do Dispensario e funccionarios do mesmo, não deixou de patentear aos dignos cooperadores da grandiosa obra, os Senhores tenentes Alamiro Mendes e Bemvindo Vianna e Dr. Nascimento Gurgel, trez apostolos de elevada benemerencia, a demonstração da sua gratidão aos relevantissimos favores que lhe hão dispensado.

Na data de seus anniversarios natalicios foram esses dignos amigos alvo das justissimas manifestações de apreço de seus compado *Dispensario do «Dispensario Moncorvo»

## Mealalha Commemorativa

Por uma gentileza que não sabemos como agradecer o eminente artista Snrs. Girardet, Professor da Escola de Bellas Artes teve a bondade de fazer o modelo para uma medalha commemoativa da trabalho artistico de tanta valia 1902.

Receba o distincto artista nestas linhas as expressões de agradecimento desta Directoria.

## Administração

Penosissima embora me tenha sido a administração do Dis pensario para tratamento das creanças pobres, $I^{a}$ secção installada
do Instituto, tenho me sentido reconfortado pela inequivoca solidariedade dos meus illustres companheiros de trabalho os quaes, com uma dedicação indizivel aqui mourejam diariamente, dando a este templo a nota do carinho, da bondade e da proficiencia

Os servicos technicos têm progredido sempre porque incançaveis em fazer prosperar o movimento de seus Gabinetes, todos que eu fomeco tanto quanto o sermittem as pempre novos elementos em que se acha a instituicão, com um nus de mais de reis mensaes, de reis mensaes, pagando só da casa $500 \$ 000$ de aluguel e sem mensalidades de nao ser a renda de coutons e o contigente das mensalidades de seus bemfeitores.

A renda do capital pouco excede como se sabe de $300 \$ 000$ mensaes.

Bem teria eu descjo que pudesse proporcionar aos meus dignos companheiros de lucta todos os recursos com os quaes tivessem ensejo de mais evidentemente ainda demonstrar, na pratica, o seu amôr por esta casa.

Tolheram-me porem, por completo, os passos, as vicissitudes em que sempre tem vivido o Instituto.

E esses benemeritos que relevem as minhas involuntarias faltas e acceitem ainda nestas linhas a demonstração mais solemne do mett reconhecimento.

Muito particularmente merece as minhas homenagens o Sub1)irector do Instituto, Dr. Gabriel Philadelpho, cuja dedicação cresce de dia para dia, a medida que se accumulam os relevantissimos serviços desde a sua installação prestados a esta instituição por tão preclaro collega e amigo.
leelos dados a este annexados póde se ajuizar das multiplas vantagens do funccionamento do Dispensario no seu 2 anno de existencia.

Não posso calar porem nessa minha rapida exposição a innovação trazida com a installação de dous serviços de uma importancia capital - o de Pucrimetria e o das Inculadoras, o primeiro tendo por fim scientifico e pratico estudar a parte da puericultura que se refere ao peso e a medida da creança em todas as edades e o segundo destinado a salvação das creancinhas nascidas precocemente.

Sinto o espaço não me permittir entrar em largas considerações sobre as vantagens que temos podido colher do funccionamento do nosso Dispensario.

Quanto aos resultados beneficos da assistencia domiciliaria tai qual a prodigaliza o Instituto, será inutil insistir no seu valor já tâo satisfatoriamente demonstrado por todos os scientistas e economistas que se teem entregue ao estudo do palpitante assumpto E. Coni e ate mando nos citar os importantes trabalhos de Foville, E. Coni e até muito recentemente do nosso illustre e conspicuo companheiro do Instituto, o Dr. Jaime Silvado que acaba de publicar uma interessantissima monographia-sebre Assistencia Publica.

Sobre a utilidade dos fins do Instituto si não fossem portentosas as contribuições de notaveis hygienistas, bastariam os trabalhos originaes acerca do retardamento da infancia, de Nascimento Gurgel; do aleitamento mercenario de Octavio Machado, de círurgia infantil de Luiz Bulcão, Leão de Aquino e Alvaro Guimarães, de microscopia de Eduardo Meirelles e Julio Monteiro e tantos outros assumptos correlatos tão bem cuidados por esses nossos infatigaveis e distinctissimos confrades, par que não se possa mais ter duvidas sobre a absoluta efficacia da nossa campanha.

A parte scientifica do Dispensario é- sobretudo merecedora de elogios.

Póde se hoje consideral-o como uma escola especialissima para o estudo das molestias das creanças, onde grande numero de estudantes dos cursos de nossa Faculdade de Medicina está colhendo a mais solida instrucção e já confeccionando suas theses com elementos exclusivamente oriundos do Instituto, como succedeu o anno passado aos distínctos doutorandos Antonio E. de Gouveia, Roberto Gomes Caldas e Lafayette Freitas.

## Conclusão

Este meu Relatorio ja vae longo e para o meu reconhecimento profundo e sincero não se me torna necessario obrigar a illustre assembléa a maior sacrificio do que the devo ouvindo essas mal alinhavadas e toscas palavras.

A campanha é grandiosa e o pallido esboço que venho de fazer é, sem duvida, muito insufficiente para uma informação clara e minuciosa.

A magnitude da causa porém prescinde a eloquencia que me falta.

Entregando a porém a discussão dos muitos que, interessados por esta Casa de Caridade, podem melhor do que eu angariar para ella sympathias e auxilios, encerro a minha narração pedindo a todos que lerem estas modestas e despretenciosas linhas a graça de dirigirem os seus beneficos olhares para aquella tella que enfrenta os humbraes deste templo, nunca se olvidando de que se amparando a infancia trabalha-se pela patria!

## Dr. IF)oncoruo Filho, <br> Director-Fundador

Approvado unanimemente em 14 de Julho de 1903. Archive-se.

Đr. Foaquin Nosúira Paranağüa, Presidente.

ANNEXOS
AO
RELATORIO DE 1902 A 1903

## Annexo $\mathbf{N}^{\circ} .1$

## Relatorio an Thesonvaria alo Institato de Protecçũo e Assistencia í Infuncia lo Rio de Janeivo no periolo le 14 de Julho ルe 1902 a 14 de Julho al 1903

São sempre täo minuciosos os relatorios do" Director Fundador do Instituto, mesmo em relação as questōes que se referem ao movimento financeiro, que, a não ser a exposição dos balancetes e enumeração dos donativos, quasi nada me caberia dizer.

Ainda uma vez desejo demonstrar nestas linhas a minha admiração pela vida da nossa instituição, cujos beneficios a pobreza crescem dia á dia, e cuja manutenção penosissima é vencida sem que se tenha tido occasião de tocar no seu patrimonio o qual tem angmentado como se poderá verificar Uma vista d'olhos sobre o côtejo da despeza e da receita do primeiro e segundo anno de funccionamento do Instituto deixa ver que, embóra tivesse sido a receita de 25:113\$864 no primeiro anno e de $28: 507 \$ 080$ no segundo, isto é mais $3: 393 \$ 216$ a despeza que no primeiro amo foi $23: 734 \$ 040$, subiu no segundo anno á 30:547\$700), isto é, mais 6:813\$660, em virtude de muitos factores entre os quaes se podem assignalar.

1.     - Muito maior movimento do Dispensario.

|  | 1901 a 1903 | 1902 a 1903 | Total |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Numero de indigentes matriculados | 2.785 | 2.891 | 5.676 |
| Numero de consultas........... | 6.212 | 9.912 | 16.124 |
| Valor total dos servicos prestados |  |  |  | Valor total dos ser icigos prestados camentos e as festas de Natal

camentos e as festas de Natal
Amo Bom R Reis............
Ti:769\%500 113:9728800 189:7428300

- Installação de novos serviços como os de Incumba doras, de Puerimetria, a Bibliotheca, etc., etc.

3? - A acquisição de grande numero de apparelhos e instrumentos de microscopia, cirurgia geral, dentaria, auricular, ete., etc.

4"- Manutenção dos Archivos de Assistencia á Infancia.
$5 \%$ - Augmento do pessoal addido e gratificações a elles concedidas.

O quadro do movimento geral do Instituto desde a sua fundacão até 30 de Junho deste anno revela claramente, como se vé, ter sido até hoje economica a sua administração; por relatorio, poiso evidenciado o que já alludi no meu primeiro dois amos que precedercm a' a menor despeza durante os como o Dr. Mue procerederam a inauguração do Dispensario, visto como o DP. Moncorto Filho mantere o Instituto ás suas expensas montando certamente nesse periodo a elecada somma todas a despezas de propaganda, etc., etc.

São muito claros os balancetes mensaes para que eu me detenha em considerações, da mesma sorte que a enumeração chronologica dos donativos em dinheiro mensalmente remet tidos.

A escripta do Instituto está sempre em dia e é irreprehensivel como a qualquer momento póde ser verificado graças a o Snr. Evaristo dos Santo feita pelo guarda-livros do Instituto o Snr. Evaristo dos Santos Andrade, e o seu digno auxiliar que Sur: Orozimbo de Andrade de caixa e chefe da secretaria o Sur: Orozimbo de Andrade.

Antes de terminar devo dizer que a nossa população continía generosamente a auxiliar a grande cruzada de proteção á Infancia, cuja execugào tem grangeado as sympathias do no no de todo. O. Bram.

A contribuição das mensalidades dos associados e Estados. de coupons continuam a ser a base da manutencão do Dispen sario Moncorvo

Infelizmente multiplicam-se as associaços que recebem coupons e até sociedades mutuas e de seguro o fazem hoje, o ue muito desfalca os cofres do nosso grandioso templo.
declarar profundame mate magoado que sou forçado ainda a hlicos vindo me reatorio não terem até agora os poderes puseu valiosissimo auxilio do Instituto com a menor parcella do E' tanto

E' tanto para lastimar isso, quanto muito perto d'aqui ('m Buenos Ayres, po: exemplo, 10 ou muito perto daqui neres á nossa são mantidas mas, auxiliadas outras, pela
Municipalidade e pelo Estado Municipalidade e pelo Estado.

Dia virá em que se verifique que a nossa campanha a mais social que se pose a mais sympathica, a mais humana e

$$
\text { Autes }: \quad \text { a }
$$

Autes de terminar o meu relatorio direi: muito deve Instituto ao distincto Corpo Profissional Scientifico que não acha impossiveis para a realização do bem as creanças pobres, procurando sem grande dispeçadio para os cofres da pobres, ser̄vicos dentarios a dor, ja em operaçoes de alta cirurgia, ser̂vicos dentarios, consultas e exames diarios.

Aos eollegas de Directoria meus agradecimentos e ao illustre Director-Fundador a quem deve esta casa o que é, meu eterno reconhecimento.

Rio, 14 de Julho de 1903 .
O thesoureiro,
B. Vianna.

## Cotejo la alespear e veceita mensaes (mélia (1pproximncia) nos alois primeivos unnos de funccionnmento lo Instituto

## RECEITA

Resgate de coupons das Companhias de bonds.
Contribuições dos associados (variavel) Renda do capital empregado em apo lices.
dem, idem, idem em inscripcões Donativos diversos e esmolas das caixas (muito variavel)

Total.
Renda annual

| $1901-1902$ | $1802-1903$ |
| ---: | ---: |
| $405 \$ 693$ | $505 \$ 518$ |
| $744 \$ 54 \mathrm{I}$ | $705 \$ 291$ |
| $163 \$ 333$ | $163 \$ 333$ |
| $164 \$ 000$ | $164 \$ 000$ |
| $615 \$ 345$ | $837 \$ 448$ |
| $2: 092 \$ 912$ | $2: 375 \$ 590$ |
| $25: 113 \$ 864$ | $28: 507 \$ 080$ |

## DESPEZA

| Gaz | $26 \$ 896$ | 37 \$325 |
| :---: | :---: | :---: |
| Medicamentos | 182\$500 | 237 \$575 |
| Despezas diversas, compra de soccórros a distribuir, festas dedicadas ás creanças pobres, impressões de cartões, papeis, livros, eventuaes, porcentagens aos cobradores, etc. etc. |  | 1-016\$575 |
| Ordenados do pessoal e gratificações.. | $608 \$ 440$ 660\$000 | 1:016\$575 |
| Aluguel do predio. . . . . . . . . . . . . . | 500\$000 | $\begin{aligned} & 754 \text { \$000 } \\ & 500 \$ 000 \end{aligned}$ |
| Total | 1:977\$836 | 2:545\$475 |
| Despeza annual. | :734\$040 | 0:547\$700 |

## RESUMO DO BAIANSO EM 3 I DE DEZEMBRO DE Iوoz ACTIVO

| Apolices da divida publica | 39:200\$000 |
| :---: | :---: |
| Apolice accumulativa. | 1:000\$000 |
| Apolice : A Economica. | $500 \$ 000$ |
| Inscripçoes do Banco da Republica. | $65: 600 \$ 000$ |
| Caderneta da Caixa Economica. | I:189\$000 |
| Caixa : saldo em dinhei Moveis, utensilios e inst | $1: 701 \$ 260$ |
| nastica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33:528\$800 |
|  | 142:719\$060 |

## PASSIVO

Patrimonio

## Movimento do Instituto de Proteçãa e Assistencia á Infancia de Rio de Janeiro <br> 



[^5]O Guarda-Livros do Instituto de Proteccão e Assistencia á Infancia, E. Audrade.

- . . . . . . . . . .


## MEZ DE $\mathscr{F} U L H O$ <br> RECEITA

Donativos:
Pelos recebidos neste mez............................. $8_{45}$ \$360
Mensalidades:
Pelas recebidas neste mez
Furos
Recebidos das apolices.
-
Rescate de coupons :
Pelos resgatados neste mez...
Saldo que passou de Junho.

## DESPEZ 1

Pago por aluguel da casa
............ Idem por ordenados de empregos conforme a folha.
Idem, por porcentagem do cobrador.
Idem, por medicamentos da conta de Março
Idem, por uma grinalda depositada no tumulo do socio fundador Dr. Augusto Severo
..............

> Instrumentos de cirurgia e gymnastica

Pago por uma objectiva de immersão de E. Leitz e uma carteira de metal branco para cirurgia

Salclo que passa para Agosto.
500\$000
629\$910
81\$465
$127 \$ 500$

140\$000 $456 \$ 320$

## MEZ DE AGOSTO

RECFITA
Donatizos:

Mensalidales :
Pelas recebidas neste mez..
505\$000
Pelos resgatados neste mez $\qquad$
A' transportar
${ }^{18}$
x:303\$680

| Transporte.. | 1:303\$6So |
| :---: | :---: |
| Caixa Economica: |  |
| Retirado da carlerneta. | 2:000\$000 |
| Saldo que passou de Julho | $\begin{array}{r} 3: 303 \$ 680 \\ 8.0 \$ 123 \end{array}$ |
|  | $4: 113{ }^{\text {S }} \mathrm{SO}_{3}$ |

## DESPEZA

Pago por aluguel da casa.
pelos ordenarlos dos ........... empregados dem, a A. J. Moreira, por fornecimentos de tintas, etc
Idem, a Villas Boas \& C...............
 Idem, a lernando lreire $\mathbb{\&}$ C., papel, tinta, etc.
lem, por medicamentos em Abril, Maio e Junho.
ldem, por consumo de gaz..............
Idem, por porcentagens as cobrador. .
I'fem, por scllos, estampilhas, publica-
çoes e outras despezas miudas....
500\$000
$852 \$ 002$
106\$340
487\$175
$65 \$ 100$
955\$500
$1.16 \$ 419$
$107 \$ 578$
320\$200

Saldo que passa para Setembro.

$$
3: 519 \$ 314
$$

$$
594 \$+89
$$

$$
4: 113 \$ 803
$$

## MLEZ DE SETVMBRO

## RECEITTA

Saldo de Igosto.
Monatious:

Recebidos neste mcz.

## Minsalidades:

Recehidas neste me\% $\qquad$ 1:855\$000
Ressate de coupons:

Importancia dos resgatados neste mez..
17. $\$ 400$

$$
\mathcal{F} u \text { os: }
$$

Recebitos das inscripções do Banco da
Republica... . . . . . . ...............

$$
\frac{984 \$ 000}{\frac{3: 153 \$ 820}{3: 748 \$ 309}}
$$

## DESPEZA

Pago por aluguel da casa........... $500 \$ 000$ Idem por vencimentos dos empregados conforme a folha deste mez.

650\$668 $650 \$ 668$
$382 \$ 505$
Idem de porcentagens ao cobrador...
Idem, por sello, estampilhas e outras despezas miudas. $\qquad$
$\frac{194 \$ 620}{\ldots \ldots \ldots}$
Saldo que passa para Outubro

$$
\frac{1: 727 \$ 793}{2: 020 \$ 516}
$$

## MEZ DE OUTUBRO RECEITA

Saldo de Sctembro..............................
Donatiros:
Recebidos neste mez.................... $83 \$ 300$
Mensalidades :
Recebidas neste mez.......
Resgate de coupons: $399 \$ 800$
Importancia dos resgatados neste mez.
I:447\$600
$3: 468 \$ 116$

## DESPEZA

Pago por aluguel da casa............
Iden, por vencimentos do pessoal con
forme a folha deste mez.
500\$000

Idem, de med camentos comprados em Julho e Agosto.
$660 \$ 000$
$616 \$ 600$ Idem, de porcentagens ao cobrador... Item, por selln, estampilhas e outras
despezas miudas.
$212 \$ 890$

Saldo que passa para Norembro.
$375 \$ 710$

## MEZ DE NOVEMBRO

RECEITA
Saldo de Outubro.
Donativos: 2 I9 $\$ 900$ Recebidos neste mez.

Mcnsalidades
648\$000
Recebidas neste mez........
Ressate dc coutons:
Importancia dos regatados nes'e mez. $300 \$ 360$

## DESPEZA

Pago por aluguel da casa............ Idem, por vencimentos do pessoal conforme a folha deste mez.
Idem, por porcentagens ao cobrador. Idem, por sellos, estampilhas, conduçoes e outras despezas miudas...

Saldo que passa para Dezembro

> MEZ DE DEZEMBRO
> RFCEITA

## Donatióos:

Recebidos neste mez $\qquad$
Mensalidades :
Recebidas neste mez................... 417\$000
Ressorate de coupons:
Importancia dos resgata los neste mez. $\qquad$ Ciaixa Eiconomica
Dinheiro retirato da caderneta Saldo do mez de Nuvembro:

1:300\$000 So1\$138 2:635\$020

$$
\frac{2: 101 \$ 138}{4: 7375058}
$$

## 1) ESPFZA



## 1903

## MEZ DE $\mathcal{F A N E I R O}$

## RECEITA

Donativos:
Recebidos neste mez.................... 2:011 $\$_{3} 80$
Mensatidades.
387\$000
Recebidas neste mez........
Importancia dos resgatados neste mez. 1:611\$820
Furos:
Recebidos de apolices $\qquad$ 4:990\$200 1:701\$260 6:691 $\$ 460$

## DESPEZA

Pago por aluguel da casa. . . .........
Idem, ao pessoal conforme a folha... Idem, gratificações por serviços extra ordinarios
ordinarios.. . . ........................
, por m soberano para premio
dem, por porcentagens ao cobrador..
Idem, por me.licamentos.
Idem, por bringuedos para o Presepe e barracas. 60\$000
$215 \$ 000$
$20 \$ 700$ I56\$676 So 9000
$401 \$ 770$ $13^{\circ}$ \$000
dem, por diversos impressos... Idem, uma arvore de Natal, publicaçoes sellos, madcita e ornamentação para festas do Anno Bom e Reis, etc.
$1: 896 \$ 540 \quad \frac{4: 069 \$ 686}{2: 621 \$ 774}$

Nota.- Além dos donativos em dinheiro houve o de uma aprlice da divida publica, do valor de 1:000\$000.

> MEZ DE FEVEREIRO

RECEITA

## Donativos:

Recebidos neste me
$773 \$ 750$
Mensalidades :
$671 \$ 500$
Recebidas neste mez.......
Resgate de coupons:
Importar cia dos resgatados neste mez.
545\$530
1:990\$780 Saldo de Janéirö
$\frac{2: 621 \$ 774}{4: 612 \$ 554}$

## DESPEZA

Pago por aluguel da casa.............. Idem, ao pessoal conforme a folha Idem, direitos, sello e mais impostos das incubadoras
lem, gratificaçõs ao pessoal por serviços extraordinarios
Idem, por medicamentos.

500\$000 $616 \$ 004$

154\$050
$130 \$ 000$
$70 \$ 000$
187\$000
$179 \$ 232$
$159 \$ 176$ $386 \$ 100$

100\$000 $671 \$ 046$

## RECEITA

Pelos recebidos neste mez.............. $1: 47$ \$\$670
Mensalidades:
Pelas recebidas neste mez
$768 \$ 000$
Resgate de coupons
$669 \$ 765$
Pelos respatados neste mez.
Jurcs de inscripções do Banco da Repu-
$s$ de ins

984\$0oo 1:096\$961
4:997\$396

## DESPEZA

Pago por aluguel da casa............. $500 \$ 000$ Idem, vencimentos dos empregados, em Março. $\qquad$
$\qquad$
dem, rratificações

ldem, medicamentos
3
Idem, porcentagem ao cobrador 187\$088
Idem, publicações no

# 28\$000 

 merioIdem, fazendas para distribuição de soccorros.

49 \$000
Idem; a Teixeira Nunes $\mathbb{E}$ C., conta de doces etc., para as festas de Natal e Anno Bom.

208\$400
dem, a Merino \& C., do fornecimento de Março..

189\$coo
Idcm, lavager de aventaes e toalhas. sellos, estampilhas, carretos e outras despezas.

$$
\frac{506 \$ 580}{2: 578 \$ 868}
$$

Caiza Economica:
1:000\$000
3:578\$868
Dinheiro depositado
1:418\$528
Sallo

Pago por aluguel da casa............ . nem, fotha do pessoal.
Idem, por medicamentos.
lem, porcentarens ao cobrador....
Idem, por diversos impressos.
Idem, publicações no Fornal do Commercio (duas).
................ . . , por fazendas e calçados para distribuição de soccorros............
dem, por lavagens de aventaes, trabalhos, carretos, sellos, estampilhas, telegrammas, etc.

Saldo.

5008000 50 SOOI 139 9099 $67 \$ 000$ $176 \$+25$ $254 \$ 000$

45\$000
72\$000

## MEZ DE MAIO RECEITA

Donatizos:
Recebides neste mez
$644 \$ 560$
Mensalidate
$708 \$ 500$

| Transporte ．．．．．．．．．．．．．．． Rescrate de coutions： | 1：353\＄060 |  |
| :---: | :---: | :---: |
| Resgatados neste mez． | 496\＄140 | 1：849\＄200 |
| Saldo de Abril． |  | 1： $418 \$ 528$ |
|  |  | 3：267\＄728 |
| DESPEZA |  |  |
| Pago por alugucl da casa．．．．．．．．．．． | $500 \$ 000$ |  |
| Idem，vencimentos dos empregados con－ forme a follha de Abril．．．．．．．．．．． | 646\＄000 |  |
| Jiem，gratificaçocs por serviços extra． ordinarios． | 179\＄000 |  |
| Idem，por medicamentos fornecidos em Janeiro e Fevereiro． | 395 \＄noo |  |
| Idem，idem，Hess \＆Huber，em Abril． | $49 \$ 800$ |  |
| Idem，ilem，comprados neste mez．．． | 47\＄500 |  |
| didem，por porcentagens ao cobrador．．． | 1 $66 \$ 5^{\circ} 7$ |  |
| Idem，por diversns impressos．．．．．．．． | $249 \$ 000$ |  |
| Idem，por lavagem do estabelecimento， toalhas，aventacs，etc．，carretos， sellos，conduç̧ões e outras des－ |  |  |
| pezas． | 566\＄002 | 2：798\＄809 |
| Salclo． |  | 468 ¢のワ |

HEZ DE FCNHO

## RECEITA

## Donatious：

Recehidos neste mez．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．501中6io Mchsorlidades
Recebidas neste mez．．．．．．．．．．．．．．．．．． 43 a\＄000
Resgatarlos neste mez．．．．．．．．．．．．．．．．． 48 ． 48800 Saldo de Maio．


## DESPEZA

Pago por aluguel da casa．．．．．．．．．．． 500 ． 5000 Idem，por vencimentos dos empregados， folha de Maio．
$660 \$ 000$
ilem，gratificações por sêviços extra－ ordinarios．． 190\＄0
A＇transpoita：

Transporte． ．．．

1：350\＄000 $24 \$ 200$ Idem，por fazendas para distribuição de soccórros． 27 \＄00u
Idem，por fornecimentos de flores．
Idem，por concertos em duas incuba
－doras．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
Idem，por impressão de cartōes de con－ vite e papel para officios

15\＄000
60\＄000
Idem，por estampilhas，sellos，carretos e lavagem de aventaes，toalhas e lençóes．
$87 \$ 630$
Saldo para Julho
$\qquad$ I 10\＄434

## DONAIITOS RECEBTDOS

## 1902

MEZ DE JULHO
Saldo até Junho p. p.....
Recebido da Exma. Sra. D. Jesuina Brandão de Faria, donativo feito para festejar seu $3 \mathrm{I}^{\circ}$ anniversario de casamento.
Idem, do Dr. Eduardo Meirelles, por venda de tres quadros a oleo.. Idem, de D. João das Mercês, pelaentrega do diploma

200\$000
dem Sr João Rodrigues Chaves
Idem, em troca de uma estampa
Idem, em troca de uma Rosado
Idem, do Major Pedro Rosado.....
Idem, do Sr. Corino Rosado Garcia
Idem, do menino Mauricio da Silva Araujo.
Idem, em memoria de Luiza de Mascarenhas Moraes Jardim.
Idem, por intermedio d' $A$ Noticia.
Idem idem, do Fornal do Commercio
Idem idem, do Correio da Manhã...
Idem, de um anonymo
Idem, producto de amarrados de cannas
Idem, encontrado nas caixas
R, de coupons diverso.
Resgate de coupons diver
ersos. . . . . .
Mensalidades recebidas..............
$10 \$ 000$
$5 \$ 000$
$5 \$ 000$
$20 \$ 000$
$15 \$ 000$
$10 \$ 000$

$30 \$ 000$
$13 \$ 000$
$7 \$ 000$
$10 \$ 000$
1
$10 \$ 000$
$5 \$ 360$
$241 \$ 310$
33

## MEZ DE AGOSTO

Saldo até Julho p. p........
Recebido da Companhia "Sul America" 10. do seguro do Dr. Antonio C. Amaral

Idem da Exma Sra: D. Amanda von Sidow, pela entrega do diploma.
'Transporte. . . . . . . . .

Idem, idem D. Maria von Sidow pela entrega do diploma
dem do 1)r. José Asthur Baeta, pela entrega do diploma.
$80 \$ 200$
dem de Americo Severo de Medeiros idem.
Idem do Dr. Araujo (Quintella idem. 5\$000 dem do Sr. J. F. Maciel idem.
Idem do Dr. Herminio Coutinho, idem dem do Mr. He dem do Sr . Alberto Maia, ide,
Idem de um anonymo em louvor a Jesus:, Maria e José

Irmãos, das de dos Srs. Silva Irmãos, das pezas feitas com o crystal.....
por intermedio da $A$ Noticia. Idem por intermedio da $A$ Noticia.
Idem, idem, do $O$ Pais....... Idem, idem, do O Pais.
Idem idem, do Fornal do Commercio. Encontrado nas caixas pertencentes ao Instituto.
Resgate de coupons diverso
Mensalidades recebidas. $\qquad$


## ME $/$ I E SETEMBRO

Saldo de Agosto p. p. .
ecebido do Dr. Eugenio Tourinho, pela entrega do diploma.......
do Sr. Luiz Furtado de Mendonça, pela entrega do diploma..
Idem, do Dr. Pires Albuquerque, em troca de uma brochura do I)r. Ben. jamim Moss.
prasil..
Idem, do Sr. Miguel. G. Arpon : 25 'I. do lucro liquido de estampas dis. tribuidas.
contrado nas caixas pertencentes ao Instituto
$3 \$ 420$
Resgate de coupons diversos.................. $170 \$ 400$
Mensalidades recebidas. . . . . . . . . . . $1: 855^{\text {\$ooo }}$
Juros de inscripções do Banco da Republica, do 1 : se.

## MEZ DE OUTUBRO

## Saldo de Setembro p. p..

$10 \$ 000$ Recebido de Francisco Covas Peres.
Idem, de um anonymo............ Idem, de um anonymo............ Idem, por intermedio do Fornal do
Brazil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marques
. . . . . . . . . .
$12 \$ 000$

Idem, collecta das caixas
$50 \$ 000$
$1 \$ 300$
Idem, resgate de coupons diversos.
Idem, mensalidades.
$399 \$ 800$
$964 \$ 500$

## MEZ DE NOVEMBRO

| Saldo até Outubro p. p.... |  |
| :---: | :---: |
| Recebido de Augusto Ferreira da |  |
| Costa | 5\$000 |
| Idem de um anony | 5\$000 |
| Idem do Alferes Mancel Augusto da Silva Brandão. | $3 \$ 0$ |
| Idem de Domingos Theodoro Junqueira. | 50\$000 |
| Idem de um anonymo (de S. Paulo) | $80 \$ 000$ |
| Idem de Elmiro Caldeira de Queiroz. | 50\$000 |
| Idem do Dr. Evaristo Gonçalves de Sá Peixoto. | 3\$000 |
| Idem por intermedio do Fornal do Brazil. | 2\$000 |
| Idem, idem, da A Noticia | $19 \$ 200$ |
| Idem por collecta das caixas | $2 \$ 700$ |
| Idem por resgate de coupons diversos | $300 \$ 360$ |
| Idem por mensalidades | 648\$000 |

MEZ DE IDEZEMBRO
Saldo de Novembro p. p...
Recebido de: Gonçalo Salvador de Pinho.

50\$000
Izaura Derinmeau. . . . . . . . . . . . . . . . . . $\quad$ I4\$noo
George Maschke \& C $50 \$ 000$
Associacão Commercial do Rio de
Janeiro.
A transportar.
$\qquad$

100:433\$422

1:447\$600
110:881\$022

IIO:88I\$022
1.168\$260

112:049\$282

112:049\$282


Transporte. $\qquad$
I. Amelia da Silva Costa.
D. Guilhermina Vinhaes Bulhões... 1). Adelaide Monteiro da Silveira. Oliveira Junior
Viuva Marques Lisboa. Mello Sampaio.
I). Maria Teixeira de Freitas
D). Maria Teixeira de Freitas...

Dr. Henr que de Almeida Regadas. José Dolbeth Costa
João Cancio Pereira. . . . . . . . . . . . . Menino Fabio.
Um anonymo.
1). Mathilde ( $\mathcal{F}$. Ferreira Lima. . . . . Altahir Iobo.
Menino Gustavo Gaba.
Angariados por : Edgar A. Beauclair Commendador José Pereira de Souza
1). Marieta Monteiro.

Capitão Alberto Corte Real........ . . E. Andrade.

314\$000
2\$000
2, 2 000
$10 \$ 000$
10\$000
4\$000
5\$000
$2 \$ 000$
$20 \$ 000$
$20 \$ 000$
$50 \$ 000$
5 \$000
\$500
I \$ooo
$10 \$ 000$
18\$800
I\$000
77 \$000
45 \$000
45\$000
9\$000
$40 \$ 000$
$15 \$ 000$
10\$000
$16 \$ 600$
$21 \$ 500$
8\$000
$10 \$ 100$
28\$000
$80 \$ 000$
19\$500
$30 \$ 000$
14\$500
30\$000
$20 \$ 000$
5\$000
$30 \$ 000$
$30 \$ 000$
$20 \$ 000$
$5 \$ 000$
8\$000
$10 \$ 600$
8\$400
$0 \$ 000$
6\$000
I5\$000 $25 \$ 000$ $39 \$ 500$
$30 \$ 000$
1:170\$800

112:049\$282
....
1). Rosalina Teixeira de Freitas
1). Maria da (iloria Bastos.
1). Maria do Carmo Valença

Ir Motta
Tenente Alamiro Mendes
Luiz Coutinho Sotto Maior.
Menino Augusto Pinto de Oliveira.
D. Rosa Laiz de Souza.

Dr. Cicero Cirne Carneiro
Albano Andrade
José Ricaldone
Lima.
I)r. Alvaro de Paula (ruimarães....

Pr. Sigmaringa Costa
Abelardo Machado..
I). Aida Fonseca
D. Jurandir Finca

Calixto Candido de Lima Carmo.
Julio Machado de Olivelra.
Adriano Cirne
D. Antonina Sampaio

Commisão de S. José.
Tenente Bemvindo Vianna
A' transportar

Recebido da familia Reis
irgilio Netto.
D. Adelaide da Silva
D. Leonidia Salgado. ques da Rocha.

Dias Garcia \& C
Dr. F. M. Chagas Döria
Dois anonymos.
Alberto e Marieta paio Moreira.
Menino Oscar Andrade

## Transporte

A. J. Moreira

Rufino Silva.
D Maria Gabriela Pereira da Cunha
José Joaquim dos Santos Andrade.
Augusto Antunes Garcia.
Luiz de Carvalho Azevedo.
A. J. Me Carva
D. Adelia Costa

1:170\$800 $20 \$ 000$ 11 \$000 $10 \$ 300$ 25 \$000 $25 \$ 000$
$210 \$ 000$ $210 \$ 000$ $10 \$ 000$ $7 \$ 400$ $31 \$ 000$
$3 \$ 100$ $3 \$ 100$ $10 \$ 000$ $10 \$ 000$ 10\$000 5 \$000 4\$900 6\$680

434\$500 $239 \$ 240$ 417\$000

## 1903

MEZ DE JANEIRO

## Saldo até Dezembro de 1902

16\$000
DD. Maria Isabel C. Ribeiro e Francisca de Paula Ribeiro Fran
D. Adelaide da Silva Leitão.......

100\$000
OQ
$2 \$ 500$
$50 \$ 000$
I\$000
Capitão-tenente Francisco José Mar-
10 \$000

$30 \$ 000$
Dias Garcia \& C......................

Alberto e Marieta. . . . . . . . . . . . . . . .
$20 \$ 000$
$32 \$ 000$
$\qquad$
A tronsportar.
$417 \$ 500$

## Transporte.

417\$500 $25 \$ 000$ 24 2000 $60 \$ 000$ $12 \$ 000$ $21 \$ 000$ $15 \$ 000$ $14 \$ 500$ 14\$500 $7 \$ 600$
$11 \$ 300$ $11 \$ 300$ $25 \$ 200$ 20\$000 $12 \$ 940$

1:345\$340 I:6II\$820 $387 \$ 000$


Transporte
${ }^{1} 7$ \$000 1\$000
Um anonymo. 09 $\$ 550$
Miguel G. Arpon. $\qquad$ 5 5000 $5 \$ 640$ $72 \$ 640$
$22 \$ 000$ $22 \$ 000$
$12 \$ 500$ $12 \$ 500$ 15\$520 $424 \$ 500$
D. Mariana de Souza $\qquad$

$$
776 \$ 000
$$ 776\$000

—n

$$
\frac{1: 755 \$ 710}{123: 421 \$ 892}
$$

MEZ DE ABRIL

119:675\$402

50
Recebido de Miguel (.. Arpon
isconde de Sande
D. Maria do Carmo Valença Lopes

Por intermedio do Fornal do Brazil.
Resgate de coupons diversos.
6\$000
$15 \$ 400$
$545 \$ 530$
$671 \$ 500$

1:990\$780
121:666\$182
MEZ DE MARÇO
Saldo até Fevereiro p. p
Recebido de: Francisco Covas Peres
5\$00o Manoel Augusto da Silva Brandão. Casa Edison.
Capitão Faustino Henrique Pereira...
Herminio B. Ferraz Luz

121:666\$182

121:666\$182

Saldo até Março de p. p................... Recebido de J. Seiblitz.................................. Miguel G. Arpon. . . . . . . . . . . . . . . . . $376 \$ 500$
Tenente Alamiro Mendes.
$27 \underset{2}{2} \$ 000$
Francisco dos Santos Loureiro.
$2 \$ 000$
$10 \$ 000$
Commendador Thomaz Larangeira.
Em memoria de Zinha e Agostinho.
José Ricaldone.
Por intermedis do $O$ Paiz.
1:000\$000
$20 \$ 000$
10\$000
Por intermedio da A Noticia.
$30 \$ 000$
Collecta das caixas.
11 \$000
Collecta das caixas. . . . . . . . . . . . . . .
9 \$170
Resgate de coupons diversos.
669\$765
Mensalida tes.
$768 \$ 000$
Juros de inscripções do Banco da
Republica.

Ben. $\cdot$ Loj. . Cap. . Amor ao 'Mra. balho............................... Rudgen.
m anonymo................ $2 \$ 000$
Dr. Eduardo Meirelles (por dois qua$150 \$ 000$ dros que comprou ao instituto)..
'Transporte.
Gurydice de Azevedo
Ienino Ranulpho Ferreira Iima Menino Eduardo Augusto Cardoso. Por intermedio do Fornal do Prazil. 1)'O Pais
1)' A Noticia
$\qquad$
nal do Rrazil.
1)' A Noticia.
ixas. . .
.....
Resgate de coupons diversos
Mensalidades.

MEZ DE JUNHO
Saldo até Maio p. p.
Recebido da Commissã̃o de socios da extincta sociedade "Diplomata Clul)"
Exma. Sra. D. Adelaide M. de Oliveira Montciro, em troca de dez mil coupons da Companhia Carris Urbanos
Octavio Geroud
Fstanisláo Fabrica.
Tabellião Costa Brito.
Por intermedio da Giazcta di Nutica
)'A Voticia.
Collecta das caixis
Miguel G. Arpon.
José Martins
Augusto Brasson
Resgate de coup. . . . . . . . . . . . . . . .
Mensalidades.
2.2 2 0000

10\$000
5\$000
6\$000
$1 \$ 5000$
1 $1 \$ 500$
$5 \$ 000$ $5 \$ 000$ . 1 I $\$ 500$ $7 \$ 860$ $201 \$ 750$ o\$000 1\$000 $483 \$ 800$ 430 \$000

129:322\$327

1:849\$200
129:171 $\$ 527$

## Annexo N. 2.

HBSMAMMEMITAAS
1902 - 1903

Instituto de Proteção e Assistencia á Infancia do Rio de Janeiro 1" SECCȦO : "DISPENSARIO MONCORVO" PARA TRATAMENTO DAS CREANCAS POBRES

Estatistica Geral do anno de 14 de Julbo de 1902 á 14 de Julbo de 1903


## Avaliação Geral:

## Consultas

irirgi.......
Operacoes
Applicacóes de appareihos
Sessöes de gymnastica medica
Duchas e banhos.
Sessōes de massagem.....
Exames de amas de
Analyses e exames microscopicos.
Obturaçōes dentarias
Extraccoos dentarias
Valor dos soceórros aistribinido
Leite esterilisado distribuido.
Medicamentos dados no Dispensario.
Serviço extraordinario Festas do Natal, Anno (Bom e Reis............

Somma. $\qquad$
$\begin{array}{r}1: 5908000 \\ 658000 \\ 50 \$ 000 \\ \hline\end{array}$

$2: 3660000$
$1: 190 \$ 000$
$1: 585 \% 00$




4:000\$000
118:972\$800
"

Total deste a inauguracão do Dispensario (14 de Julho de 190j):

Instituto de Proteçãa e Assistencia á Infancia do Rio de Janeire 1" SECÇÃO: "DISPENSARIO MONCORVO" PARA TRATAIMENTO DAS CREANÇAS POBRES

Estatistica Geral de 2 annos de 14 de Julbo de 1901 á 14 de Julbo de 1903


Total descie a inauguracão do Dispensario (14 de Julho de 190i):

Araliaç̃̃o Geral:



[^0]:    (1) Temos colleccionado em livros tolas as noticias e artigos publicados por toda a Imprensa não só desta Capital como da de fóra della.

[^1]:    (1) Annexo ao presente relatorio se acha a lista das diversas Com(1) Annexo ao presente relatorio se acha a lista das

[^2]:    ther as monlheress pej

[^3]:    10:555\$000

[^4]:    A' transportar.

[^5]:    Rio de Janeiro, 30 de Junho de 1903.

