227

ANNO ẊI Rio de Janeiro. 15 de Novembro de 1915 N. U2

# A Tribuna Medica 



## SUMMARIO

1. Palaras sinceras. - II. Men diatio de autupsias medicotegaes em Berlim, pelo Dr. Misuel Salles. - III. Immundade anti-fuberculusa, pelo Dr. Luna Freme. - N: Tubrouluse cutanea, pelo Dr. Ed. Rabello.

## Palavras sinceras ${ }^{\text {(1) }}$

Si á quem é dado a patatra facil e ductil um momento como este oblitera os sentidos, electritica o coracas, embarga a voz e ogesto, o que succederá a quem como eu, falho de atributos oratorios, se ve hesta dura collisa o de corresponder a tao excelsa gentileza, mostrando á um tempo em sua plenitude a regorgitacato de um allecto e de uma gratidio immensos!

Minhas primeiras palavras não podem deicar de ser de intenss e pungitiva magoa. De facto, no transe doboroso que ora passa a Patria, n'uma situacao como a actual em que a modesta obra de proteccao á infancia, que tizemos, que edificamos com sareriticios quasi insuperaves, arrasta a mais ardua das existencias, em que, a par disso, se sente oma atmosphera plambea de lugubres agruras á asphyiar esse povo que nos tem por seus tilhos, nato é racionalmonte possivel ter o sorriso
(1) Discurso proferida pelo Dr. Noriconvo Fime, por oceasião da manifestaçáo dr apreeo de que foisatso no lnstituto de Assistencia a Infancia do Rio de Janeiro.

## Farmacia

mos lab:os memer man $\therefore$. lambem, que a despato do pram que lans manifestacors sempre despertam. possamos mel hora entear hymos de alegria, nem proclatar hoxamas a mossa felicmade!

Extambes, numa phase delicada da vida macionat que depara hojp com a anarehia dos espiritos, a desorganisação ( $a$ dusordem ludo imsalindo, : falta de homogeneidade da somedadr. da sua elevacia de vistas, impellindo-nos as ratas da indispiplana edo indifferentismo que embota todos os semtimentos e zomba dos esforeos titanicos da vontade pelo trabalho e pelo proeresso!

E" wan comeeode dissolutao sorial, porgue nem mes-
 de confratumbsuman deixam hoje de se esphacelar no seio
 tato bem vixas em nosen eppito as horas de amargura que passamos an ver tombar inermess abruptamente os córpos de dois dus nossos compsahbeiros illustres. Un delles, apuclla alosa atacre que ruchia de prazer os instantes de ocio dr unsat labuta dinturna entre a dor e a morte! Vibra ainda meste ambiente asua roz doce eaffavel a derramar o sombisor quepela satade, nos desperta a lagrima. Pobre Ameida Nobre!

- ontro, rija empergadura, reifado no aboor da vida, passara a existrocia debrucado sobre os livrose, numa
 cardosa diariamante mos differmbes servieos deste Dispensario. pelos sell valor a sua sinceribade grangeando um amizn "II cada um de mis. Desditoso Mexandre de Olireian! 「umo á emoviar exe ambiente!
senhomas e senhores.
Apezar do abatimento do men espirito, bastante alquebradu, !ielas desillasoes da vida mato prococomente dieLadas. abrandas pelo semimanto da perda irreparavel dos mossos caros amizos a peras dires que alanceram, nos tempos que correm. "roratan bazilaro, softrendo alem de

 rerinio da minha vida mais tsse exemplo de confraternisa(fao simertissim: partida de todos aquelles que me conbe a fortuna de me arerrar para conduzir esta obra ao pé em que se atha.

Eu quizera ter a palara esbrazeada e eloquente com que fos pithese straliar. ao tanto do orgutho que essa
nobre, opulenta e qenerosa demonstracto me desperta, o reconbecimento intenso á : zublimidade do rosso gesto amigo.

Náo pósso demonstala sufficientemente porque a commoçat mo impede.

Nao é favor entretanto fazer a apologia deste vosso acto, bem indieativo da excellene da dos vossos sentimentose damagnamimidade da vossa alma, indiscutivel garantia para a estabilidade dests (bba que sera conlinuada por vós com mulo mais probabilidades do que a mim. de consolidar se guindando a a prosperidade que alnajei mas que, pela exquidade das minhas foreas, jamais hei conseguido. ...E E tereis para illomatar-vos a senda que ides percorrer esse mio de luz brotada dos sorrisos mefos das creancinhas pobres agradecidas...

Eis, senhoras e senhores. a extranha coincidencia que se nos entólha: O praser das vossas dadivosas manifestacooes. carinhosas, cheias de alfecto e de bondade e a melancholia amarga que nos serra o coracan!

E' verdade ane as ideias generosas tanto brotam do prazer como da dor ée amba a magestade de vosso acto nesthora, o edificante exemplo da vossa solidariedade, affirmação do conceito em que vos tenho, que conseguirá infiltar de resignacato os nossos coraeones abatidos.

E si outros fórtes elementos para isso não concorressem, bastaria o vigoroso conforto do vosso devotamento tanto a sublime e meritoria cansa pela qual pugnamos, como ao seu humilde pioneiro, para que essa rosiquac̃o não tardasse em hem dessa infancia que culpa algumat tem das contingencias da nossa vida, dos nossos esmorecimentos ou da nossa tibieza.

Mister se tórna que, pela calma e exacta nocão do cumprimento dos nossos deveres humanos esociaes cultuando essa pureza de sentimentos que nos emprestou o berço, consigamos alcançar a rehabilitação pelo tempo, guiados pela communbão de ideas, mán orado a indiflerenca do meio, a inclemencia da tormentosa jornada que seguimos e o desespero da lucta!
... E este atinal é o espectaculo do grande theatro da vida humana!

Paraterminar.
Eu sinto que não possais penctrar mo men coracáa para methor conhecerdes os sentimentos de gratidao que


 いいいいい。



 ha：aylate．
















Fai मrar．mathinlicar os mossos roforoos．foi impe－



















Bruyère：＂．．a vida linda－se quando se tem apenas es－ boçado a sua Obra ．．．＂posso ir muito alem daquillo que

Vejo pois que nao posso me fösse dado ainda rogar－vos， está feito e si alguma ósidade assaz prodiga e que demons－ valendo－me ingente lucta，serí que não deixasseis sosso－ brar tantos esforcos e proseguisseis na peleja，com este mesmo calor de agora，com este enthusiasmo，com esta abnegação，que é a um tempo uma gloria para vós e para a Patria em que todos nós nascemos ！

## Meu diario de autopsias medico－legaes em Berlim

Relen o，ha poucos dias，os apontamentos que tomei durante as minhas visitas á Morgue de Berlim，achei que alguns delles 女ram muito interessantes eque por isso valia a pena tornal－on connecidos dos nossos peritos．

E＇o que pretendo fazer aqui，em．poucas palavras，re－ saltando apenas os vontos principaes e que poderiam dar lugar a controversia no nosso meio．Nesse estudo retro－ spectivo não levare em conta a ordem em que os diversos casos estão annotados ho meu canhenho，por isso que muitos não apresentam neqhuma particularidade digna de menção．O criterio da enmperacao obedecerá，portanto， antes á importancia medico－lca de cada caso．

Caso 1．－No dia 3 de Junno ye 1913 a policia de Berlim föra alarmada com a noticia de idade，chamada Margarida era uma mulher de 34 annos de idade，chamada Margarida Grosse，conforme a averiguacao poldatica estava muito dado ha tres dias．O cadaver，coja putre accao estara moito adiantada，fora encontrado em um quart com de estrangu－ constricto por laço de cordaus da victima forku immediata－ lamente annunciados ao publico por mieio de lakeas tiras de papel com lettras garralaes e fixadas ás columhas de re－ clame（Anschlagsaüle）．A policia abi se compromeqia a re－ compensar com algumas centenas de marcos，conation do delicto．

A autopsia foi effectuada pelo Prof．Strassmann e $Q$

Dr．Strauch no dia＇t de Junho．A putrefação era moito adxantada．A epiderme estava esfollada em varios pontos e， aqui e ali，formasa phlyetenas ou bolhas．Os tracos phy－ sionomicos achavam－se deformados pela decomposicão ca－ daverta gur imprimia a facies um aspecto vultuoso．O pes－ coco estava apertada por cinco voltas de uma corda tina， que se ramiam em nó ao nivel da linha mediana anterior． Os cabellós encontravam se presos no laco，especialmente na parte posterior do pescoc«，que era contornado por um sulco pallido ou aparado．（ exame interno do cadaver re－ velara anda pequenas ellacecoes em uma das cartilagens da laryoge，mas ahi náo havia qualquer suffusão sanguinea． As carotidas e nervos do pescoço nada mostaavam de anormal．
（）Prof．Strassmann e o I）r．Strauch（medico legista e docente live da Lniversidade de Berlim）firmarem o pa－ recer seguinte：A putrefacça adiantada não permittiu de－ monstrar com absoluta seguranca a causa da morte dessa mulher ；todavia as veriticac̃es da autopsia falam a favor de uma morte por estrangulamento（por laco）．

Eis o texto allemão：＂Bel der vorgeschrittenen Faül－ nis hat sich die Todesursache uicht mit voller Sicherheit feststellen lassen，doch sprieht der Leichenbefund dafür dass die Verstorbene den Tod durch Erdrossein gefugden hat．＂

No attestado de ohito foi eseripto：Wah＇scheinlich Erdrossein（provavelmente estrangulamento por laço）．

Esse caso é interessante sob mais de um ponto de vista．Xo que concerne á calusa mortis，vemos a conducta reservada de sabios do valor de Strassmann－medico le－ gista ha cerea de 30 annos e professor de medicina legal em Berlim－só pelo facto de não existirem signaes de reaccao vital que a putrefaccao tizera desapparecer．Por outro lado，seria curioso saber－se o juizo que se faria，no nosso meto，do medico legista que se conduzisse como Strassmann no caso em questao．Aqui，na capital da Repu－ blica，os competentes esto numerosissimos）não deixa－ riam passar，sem uma critica acerba de crassa ignorancia．

E＇mesmo possivel que alguns indigenas lettrados vis－ lumbrem no parecer do Prof．Strassmann mais uma inha－ bilidade da cultura com $k$ ．

Caso 1i．－Tratava－se de um recem－nascido，do sexo feminino，que a polica encontráa morto．Elle tinha 51 centimetros de comprimento e pesava 2.730 grammas．Na

