

## 10 dellais del92 565 -

mes momentos, pela imprensa dos Estados Unidos e de outros paizes to contimate americano, e que me custon, n'aquella época, não pequenos. saeriticios.

Realiso, pois, uste"s momentos, uma obra de eotlerencia interessan-do-me pelo bem estar de thas populações or rande e rico Estado, que foi o amigo e generoso berço Thangent liberdades. Possam as minhas - palavras, animadas por um sypmor trowesse, como e o do bem publico, ser ouvidas pelo culto egentista que felicita, festes momentos. com 0 sela honrado overing tiande, bello e rico Estado.

Sr. Dysténte; digno-me a pelir á dcademia e á V. Fxa que aucto-
risembe de uma cópia do presente discurso ao illustre presidente do Efítado de Minas Geraes.

O Sr. Moncorvo Filho:-Sr. Presidente, duas palavras apenas. Desejo pedir a V. Ex. que consigne em acta o grande jubilo que sentiu esta Academia ao saber que o Gorerno da Republica está se preoccupando neste momento com a proteccão á infancia.

Cumpre notar que se deve ao Governo passado a creaçáo do importante seryico de hygiene infantil, em feliz hora entregue á sabia directacto do emerito pediatra Prof. Fernandes Figueira. serviço esse cujos fructos já comecam a apparecer, segundo as ultimas publicaçes.

No banquete offerecido a Vice-Presidente da Repubtica, Sr. Estacio Coimbra, em 14 de Novembro do anno passado. tivemos o prazer de ver S. Ex., respondendo ás homenagens que the eram prestadas, declarar que compete aos governos, que nos paizes novos devem não só amparar como guiar a iniciativa particular, favorecer a formacion dos institutos que defendam os trabalhadores na velhice e nas molestias, assistik is mulheres no maternidade, assegurando o aleitamento e educação posterior da prole".

Mal se haviam passado alguns dias e no banquete offerecido a S . Ex. ${ }_{0} \mathrm{Sr}$. Dr. João Luiz Alves, Ministro do Interior, S. Ex. respondeu ao orador official do mesmo com as seguintes palavras:
"Nesta vasta metropole a infancia, moral e materialmente bandonada, constitue legião que attesta 0 quanto ha a fazer para F abandonal-a com a fundacão de asyon-escolas, de asylos reforma-amparal-a com an numero de patronatos agricolas e com una efticiz torios, de maior numero de patron menores. Limito-me a por o provigilancia judiciaria em favor dos menores. Limito-me a por o pro-

blema em equação para aftirmar-vos que tentarei resẹvelo com os recursos que a situacão financeira permittir.

Nem só a infancia abandonada, mas toda a infancia e tambem os adultos analphabetos precisam que os poderes federacios vejam com solicitude, no proposito de diffundir e de facilitar a instruceão primaria, problema fundamental, problema inadiavel, tão suggestivamente localisado pela palavalarea do vosso orgão, que magistralmente me tracou o caminho a seguir, caminho que antevira e que já agora palmilharei com contianc̣a.

Elle bem o disse: a questão está estudada pelos competentes, as solucões estão propostas.

Só faita executar. E’ a isso que me proponho, desde já, em nome do Sr. Presidente da Republica, com lé e tenacidade, si não faltarem oramparo do Congresso Nacional e a collaboração dos governos dos Estados.

Nada se oppõe ao commettimento e é puro bysantismo enxergar obstaculos constitucionaes para que possa a União fazer aquillo que nâo se póde recusar a particulares e a estrangeiros - á fundaça de escolas primarias".
Sr. Presidente, agora, quando se-abriu o Congresso Nacional, S. Ex. o Sr. Presidente da Bepubiica, na mensagem que the dirigiu, escreven estes topicos, que peço licenca paral ler, atim de que fiquem consignados na acta de hoje.

O primeïro topico é o seguinte:
"Entre os problemas de hygiene urbana, para os quaes deve ser solicitada a attenção do Congresso, tiguram- a hygiene infantil e a assistencia hospitalar".

Seguem-se estes outros periodos:
"A hygiene infantil, cuja organizac̣ão official, entre nós, data apenas de dous annos, constitue assumpto para o qual se deverá voltirr a mais demorada attenção do Estado. Os serviços actuaes viou sendo realizados em proporções muito restrictas, que de modo algum attendem ás exigencias do Rio de Janeiro e de outras das nossas grandes cidades, nas quaes a mortalidade na primeira infancia é representada por cifra elevadissima. De modo algum poderá deixar o Governo de considerar com decisão esse ramo da hygrreue publica. Cumpre salientar que não é só a prevenção da doenca que exige nesse terreno os cuidados do Estado; acima de
$\$ 900$ e $1 \$$, o que torna seu uso privilegio das classes providas de recursns.

A fiscalização sanitariado leite, imprescindivel á defesa da saude collectiva, é realizada em entrepostos, que constituem hoje propriedades de alyumas pmprezats que, sinão de direito, pelo menos de facto, impoem ao mercado o preço que thes apraz, achando-se assim organizado verdadeiro trust.

A providencia necessaria serai uma lei especial do Congresso, pela qual possa o Governo, sob condições determinadas, exercer fiscalização, eliminando o monopolio.

Immediatamente ligada ao assamptoe tambem ao problema da alimentaceão publica, én todos os seus aspectos, é a questão dos frigorifieos -

Cumpre lembrar a circumstancia de ser quente o nosso clima e serem distantes os centros productores, muito concorrendo essas duas causas para a rapida deterioração de alguns productos, que desde logo passam a constituir séria ameaça a sande publica.

I ansencia de frigoriticos constitue um obstaculo ao naior desenvolvimento dos nossos centros de cultura agrico:a, situados a grandes distanctas, e que, nĩo possuindo grarantia de conservação de seus productos. são forcados a limitar sua actividade e a só produzir gemeros de deterioraçio mais demorada. E', como se vè, problema de importancia capital, a que se ligam não só os inte-
-- resses da saíde pubica, quanto ainda os co commercio e do desenvolvimento aqricota. Cumpre assionalar aqui as pessimas condiçoes de transporte do leite e da carme nas nossas vias ferreas. Em virtude de tal faiha, o leite deve ser previamente pasteurizado em usinas do inter:or sendo impraticavel sua exportaça in na tura".
Sr. Presidente, como se ve, os poderes governamentaes comeşm-a preoccupar-se seriamente com esses problemas. Por isso. julgo que a Academia não deve mostrar-se in inflerente ao movimento que se inicia e deveria fazer consignar em acta os topicos que acabo de ler, juntamente com as consideraçoes com que os acompanhei

Era o que tinha a dizer.
$=$ O Sr. Presidente $:-0$ desejojo de V. Ex. será satisfeito.
o Sr. Fernandes Figueira:-Sr. Presidente, agradeco as patavás amaveis que me foram dirigidas pelo St. Dr. Moncorvo Filho e devo
declarar que a modesta reparticão a cuja frente me encontro anda nato póde expandir os seus trabalhos, como desejavar. Por 内人 mesmo, ta mensagem presidencial se fala nos meios de daf mator desenowsimento. aos seus esforeos.

A cooperacao do Estado, a sua intervença tios servicos de assistencia a infancia não comecou o amo passado com w derito do wosemo do Sr. Wr. Epitacio Pessoa, porque, desde tempos antsos. o fonerno tem intervido, subsidando as mstitucoes que proteqem a erianca e dando, neste particular, fartos recursos a algumas dellas.

Tornadase, porem, preciso que housesse uma corta unformita te na distribuiçato dos socerrose que, a ponco em ponco se estabernerse mat norma de accão, de maneira que todas essas instituicoes trabalhassem de pleno arcòrdo.
 estabelecer normas nosas. mas entrar em aceodo rom todas as instituicões particulares, de modo a cratr o typo unco de assistemen, on methor, atim de que os esforeos phthantropicos nato se percam. coman. ordinatiamente acontece.

Cada qual entende de nexado com um moda de ver: ans ant a "reche deve ser a preferida: (nTros, am asylo de menores ; ontros opinam por typos differentes e assim os capitats se mabamatam dian a da. Vma repartição que estabeleca nombas lateas e amplas, cabendo dentro dellas as variantes mais romplexts, barece-me que presta alouns sporosa assistencia á infancia.

No que se refere a0 nate a monsagem brestdenctai whera que a fiscalisação se tornj necessaria. Xingmem odiscute : mas coman há muins

 sação desde 0 ponto de othem do leite. A tiscatsacato nat a faz, nem se



 deve ser colhido em condicoes aseptieas, at maneira que cationa quat. tidades minimas de bacterias por centimetro cubico e si essats rondicoes,
 lucrariamos no Rio de Janeiro? Deste que não haja um comthio, um contracto, um conluio com esses Esfons. nstatmon sempre nar mesmas condições.

Alias, a lasnectoria de Leite trabalha activamente nesse sentido.
Inrestigacoes leitas no laboratorio da Policlinica ba alguns annos, revelaram que am centimetro cubico de leite continha no Rio de Janeiro, cerca de li; milhoes de bacterias. E' certo que essa cifra actualmente se reduriu a um milhão. E' preciso notar que o leite chamado. "garantido" dos Estados Unidos, fornecido ás eriancas tem, por tolerancia, 10 mil bacterias por centimetro cobico. Entretanto, o leite póde chegar a mil hacterias, quando muito. E Bunca alcancaremos isso com os methodos emprogados nos Eitados que farnecem leite. Assim, seria preciso nạo só a fiscalisaçu no lato de dane ro, como tambem no interior.

Creio que o regulamento da Sande Publica trará algumas conclusões uteis sobre a assistencia a infancia, como a pxtinccáo das rodas, a regu. lamentacao dis servieos das mulheres nas fabricas, o que alińs já está consisuado ha muitus ammos em posturas municipaes, e outras disposicooes attinentes á questão.

Gomfem notar que botos os pribupios que se encontram no regulamento a sat:ir no Departamento Nacional da Sande Publiea, foram approGados, ha $1 \%$ amos, quando tive occasiano de relatar tudo quanto se referia a assistemea á infancia no Congesso de dssistencia á Infancial cuja commissano executia se compunha dos Its. Rocha Faria, Medeiros e Albuquerque. Obavo Buac, Gaca Couto, Joan Bamena e en. -- Efa 0 qui an tinha a dizer.

O Sr. Ovidio Meira : - Faz declatacoes que seráo publicadas ulteriormente:

O Sr. Fernandes Figueira : _-sr. Presidente, o abandono a que S. Ex. se refere nion e eompleto. ${ }^{-}$S. Ex. mesmo, que dinge um consultorio, pride prestar servious a infancia e outros medicos, quer dirigindo consultorios. guter os mossos obsearos collegas, silemeiosos, dignos e dedicados. que has pharmacias dão consultas de qraca e vão ás casas dos pobres, com verdadera comprehension scientifica. fazmdo raceões intensitas de luberculmas em cerca de 8.000 criancas, rontra a tuberculose : tudo isso nos mostra que a infancia não estí intemamente abandollatia.

