## STICIDTC DE ITE ORES (1)

De todos os tempos pulplicistas,medicos e psychólogos têm chamado a at tenção para o augnento crescente do numuro de suididios de menores, sendo isto observacio em mitos prizes do mundo.

Bevié chegou a affirmar que "o suicidio entrou en nossos costumes" (2).

## 

tre a propria vida em individuos de odecie
(I) Commniorsio $: 0$ Io oongresso Intemncionol de Vyeiche rental (Haio de 1030) - tictadow Tnidos -
(2) Depois de enviada esta commuicorño forom publicodos as semuintes e interesrmetes notas:

BOENÇAS E SUICIDIOS
O depertamento industriny da "netroporitan co." pulicou una estatistjoc de suicidios indagando, sobre cada ur, o estado de sevide no momento do acto. Durante 0 a annos de 1923 e 1924, eni 2.201 suicidioge, timian havido 727 um terço de pertrubeģães de sau-. de phyysice ou mental.

Cono era de prever, as civerseswomes de alienação mental representarna 0 fiater mais frequente: $57 \%$ secuili-se o alcoolinao e depois a henorrhagia cerebral. Us apoplec-
abrixo de 18 amos tem-se tornacio, no Br sil, tão frequentes que chega a impression $x$, devendo-sc diante do fncto tomar todas as poovidencias possiveis a attenur tão anto mel sociel.

PeLa liete de 3 casoe que Á esta not: acompenha e publionuos nos ultimes annos pelos jornaes diarios do Rio de Janeiro, torna-se interessante em prixeiro logar, ve-
ticos viven sob o terror de novo ataque $e$ muitas vezes resolven evital-o. xxcluidens a alieração mental e a apoplexia, iouve 31 casos de doençets do systema nervoso.lfui to limitado, foi o numero dos tuberculoses, cancerosos d de outrias doenças chronicas. 0 exame dos factos demonstra, para a grande neioria, a existencia de desequilibrio mental, cuia descoberta conven fazer.

> (Do 3rasil Ledico, nso, de Fevereiro 1930) AUGIUHIO DOS SUICIDICS
min lo paizes curgpeur com una populagão aproyimedn de 236 milnoes, os duicidioe tem ruamertado nos ul timos sete annos de 30.757 pera $39.245^{\circ}$, ou seje de 13.7 a 15.9 por cem mil habitantes. Am doze paizes transatlanticos, inclusive os iestados Thidos, o mummento foi de ll. 7 pare $]$ ne Allemaine de 20 para 35 em 102 ó' de homens) ; e na Inglaterr? de 7.5 em lgis pare 12.4. em 1928. (Boletin de la oficina sanitaria panamericane - ne 2, de Fevereiro de 2930)
rificar a prosress̃̃o exageradamente crescente dos suiciaios infantis (em 1926-3, em 1927-1, em 1928-4, em 1929-8 e no 19 trimestre de 1930-17), em seçuida o registo de csosos no mesmo dia, outros em dias alternsios e outros até dies a seguir, indicando.o effeito da suggestẽo pela leitura dis descripções erpectaculosas dos jornaes, de casos identicos.
são curiosas as indicações que revela a es-亡んtistica em relação as edsues, encontrando-se wté a de 2 e 9 amos entre os menores que sttentaram contra sua propriq existencia; as refer rencias aos sexos em que se. vê predorincr o feminino (21.12) e finalmente as causas suppóstas originarias do suicidio nesse grupo de menores de 2 a 18 annos.

Vê-se que o anor sobrepujou as demais(13.33 seguindo-se a zeprehensão (4.33) os castigos corporaes (2.33) e outras causas (19.33). quanto $}$
neno (17.33), seguindo-se a arma de fogo
(5.33) a queimadura (3.33), a asphyxia por submer são (4.33), o enfor camento (1.33) e - esmagamento (1.33), além de 2 ignorados. Apezar do estudo minuciosamente feitc por varias autoridodes estrengeiras em numero copioso e alguns homens de sciencia e jornalistas brasileiros como Souza Lima, Viveiros de Castro, Cassio de Rezende,Afranio Peixoto, Juliano Moreira, Ernani Lopes, Fvaristo de Loraes, Mirandolino Caldas, Hermeto Lima, Roberto Freire, Adalberto Serra, 0. Calloti, H. Roxo, Victor Viana, Sylvia (.oncorvo, Umberto Garcez, F. Ierra, Forto da Silveira e Renato de S. Lopes, torna-se forgoso confessar, no monento actual, seja se.ipre o suicidio uma manifestação de desequilibrio mental, o que desde virte seculos passados se vem discutindo; ha, é certo, uma tendencia a nelle acreditar de sccordo coll as ideias de Esquirol, Bourdin, Folret, Coreau
e outros.
W Lirandolino Caldas quem, discutindo exhaustivamente 0 assumpto, assevera haverem se manifestado contrarios a essé mbdo de pensar Lisle, Briere, Durkhelm, Morselli J. Lee, A. Karie e Kraepelin.

Diante, porem, das observações da pschyatria moderna e bem assim dos melhores conhecimentos de pedistrie, particul armente na parte en que esta procura luzes nas adiantadas acquisições da psychologia e de physiologia, relativanente ao suicidio da creança, possivel não é adrittir-se o exclusivismo de forselli, considerando-se apenas como umphenomeno essenciguente socied.

Torna-se, pois, mister relembr o que se pasaa com a especie humana nos primeiros tempos da vida.

Collin e Rollet dizem uma grande verdade quendo, estudando as phrses neuropsychia-
tricas (do nascimento aos tres annos), affirmaram:
"Antes que o systema nervoso haja adquirico as qualicades e as reaç̧ões que se verifice no adulto, passa por uma serie de periodos com caractéres bem definidos para as differentes edades do lactente, da creança abaixo e acima dos 3 amnos."

Sabe-se positivamente que a creança nos primeiros tempos da vida é um "ser espinhal" e aua physionomia especial é o resultado da predominancia das funções medullares sobre as cerebraes. 0 typo da creança de 1 a 3 annos, perdendo pouco e pouco suas qualidades de lactante, adquire dieriomente qualidodes outras entre as quaes figuras as funções psychicas.

Jk tendo attingido a etapa dos 3 annos, seu typo é craracterisado pela estabilisação de suas reaç̧ões reflexas, como as do sdulto e pelo progredir na esphera da psuchintria.

## 7

Ante as differentes phases e modalidades do evolver do organismo infantil, não serk difficil comprehender a vantagem de discernir entre a creança normal e/anormal. Collin e Rollet assim dividem $c$ estudo do assumpto:
"Primeiro periodo até cerca do setimo mez, caracterisada pelo:

Desapparecimento progressivo dos signzes */a neur ologicos do nascimento.

Acquisição de funç̧ões mentaes muito retardadas.

Secundo reriodo dos sete mezes aos doie
annos e elguns mezes, caracterisado por um
estacio psycho-neuro-muscular especial:
Riqueza e diversicade das ncquisições psychicas e motrizes.

Terceiro pericdo de dois annos e alguns
mezes a tres annos:
Desmembramento dos siEnaes neurologicos, segundo as modalidades diffenentes tendo sio-
nificações proprias.
Acquisições intellectuaes, sentimentos, esbô̧ dos caractéres e das aptidões.

Dahi em diante mito bem tem sido estudado - evolver das funç̧ões da creança, particularmente das surs faculdades psychicas.
por seu lado, dia a dia melhor se estudem os estigmas da hereditariedade mórbida, mormente a syphilitica, a alcoolica, a tuberculose, e com ella, as perturbeções, por vezes tão graves dos disturbios das clandulas de secreção interna. wos predispóstos, por um numero não pequeno de ceusas, ve-se a influencia de variados factores de ordem domestica e social e que innecavelmente representan, não raro, papel de relevancia na origem dos attentados contra a vida (vide intensa, miseria, esfalfe por estudos exaEerados, reprehensões e castigos corporaes, debóche, alcoolisno, leituras, theatro, cinemetographo, etc.,etc).

## 9

Em 1907. Proal chamava particularmente a attenção para a influencia nociva de certas leituras que suggestionamo tedio pela vida, a fantasia, a doença, o suicidic e ate o crime.

Si isso é exacto em relação koleituras prejudiciaes dos livros e jornees,o que dizer da influencia nefosta do theatro improprio e do pessimo cineme.

Testes lil timos ennos, e cada vezymiar interesse nos mais adiantados paizes do mundo, tem-se levantado uma campanha contra o mau cinema em contraste com a exzellencia do cinematographo edicativo, de resultacuos os mins auspiciosos. A observação vem denonstrando que muitos factos de deIinquencia infantil e varios suicidios de nenores hão sido expressoes de uma initação por subetatão, cono tão clarnmente tem confessado os protagonistas dos lamentaveis acontecimentos.

As crcangas são muito facilmente su.getestionaveis.
cicero, Plutarco, Valere haxime e wanlaen-

## 10

der Hegesias je citavam factos de contagio de suicidios e o Rec ptôlomeu tratara do assumpto em suas lições publicas.

Diante das rapidas considerações aqui radduziãas não se póde desconhecer a utilidade de combatter-se 0 suicidio principalmente das creanças, pondo er pratice todos os recur sos ao nosso alcance, especialmente a educação hygienic? e moral, cuidando-se oom o maximo cninho da essistencia aos pequenos nevropathas, aos filhos de sjphiliticos, alcoolistas, etc, procurendo-se suotrahir sempre as creanças ao míu cinema e 30 míu theatro, evitando-sc que se as entrecue a leituras improprias sua edade.

Por seu lado preciosaf seréa acção da alitoridade publica, de um lado, torneyo a mais ricorosa possivel a censura theatral e cinemetographica, e de outro, procuraido obter quie, de uma vez jor toajs
a imprensa se abstenha das tão prejudiciaes descripçoes, assaz impressionantes, dos delictos e suicidios de creanças.

## 11

## CONCLUSOZES

19-E impressionantc c crescimento avantajam do do numero de casos de suicidio de menores. 20-m 33 casos dos mais recentes puolicacios pela imprensa brasileira, poude ser orservizuo esse deplorevel frecuencia, ficando provado os effeitos da sugeestão.

30 - Quanto as edndes entre esses infelizes, ha um de 2 e outrof de annos, verificondo-se a predominancia, entre elles, de menores do ecre feminino e, entre as crucas, a medominnncia do emor (13 casos), a reprehencão (4 casos), os cas tigos corporaes (2 casos), etc, etc.

40 - Dos meios empregados por esses menores sobre puicu o veneno (17 casos), a sma de fogo (5casos) a queimadura ( 3 cesos) a asphrxia por submersão (4 casos), o enforcmmento (um caso) e o esmacanento (um caso), além dos ignorados. 50- Tudo leva a crer, diante das rodernac, ecquisi̧̧ões da pshychologia, $\theta$ da pediatria, que o suicidio da creança é o resultado de desiquilibrio mental, não raro oriundo de qualquer herança patholocica

## 12

(syphilis, alcoolismo, etc.)
62 - wntre os factores occasjonaes do suicidio de menores figuram: a vida intensa, a miseria, - esfalfe, es reprehensões e 0 castigos corporfes, o deboche, o ethylimo, as leituras impressionantes, o mau thestro e o mhu cinema. 70 - Deve-se por em pratica todos os recursos de combate ao suicidio das creanças peḷ bôa hyoie \&ne physica e mental, a censura do theatro e do cinema, promovendo as autoridsdes os meios de evitar que a imprensa publique descrip̧ões impressionanđes capazes de servir a suggestĩo of imitars.0.

## 14 <br> Enntac:

2 annos. ..... 1
9 " ..... 1
11 " ..... 1
12 " ..... 1
13 " . ..... ..... 4
14 " ..... 5
15 " ..... 3
16 " ..... 3
17 " ..... 10
18 " ..... 4
TOMAL: 33
SEXOS:
Mascuinino ..... 12
Feminino ..... 21
TOIAI: ..... 33
CATTSAS:
$\hat{\text { Amor }}$ ..... 13
Reprehensĩo. ..... 4
Castifng corpornes. ..... 2
Separação da av’. ..... 2
Saudade da mãe fallecida ..... 1
Sentimento pela prisño do pae. ..... 1
A transportar: ..... 23
Lransporte ..... 23
Embriaguez ..... 1
Intimação policial ..... 1
Psychopatina ..... 1.
Ifnor ades
TOTAL: ..... 33
MEIO EITPPEGADO:
Veneno ..... 17
Arma de fogo ..... 5
Submer sĩo ..... 4
queimadura ..... 3
inforrcancinto. ..... 1
Esmagamento ..... 1
Ignorsuo. ..... 2
TOTAI: ..... 33

## GUTCIDIOB TA IMPANCFA

A consul tax:
1 - Ferri - Yariations thermentitiques et orini

## nanitis.

2 - Bravi sto de Momere Criminnifidide infintil.
3 - Mrandolino oaldas - Ag onugse a prophyexia do muicidio -Jornel do Com marelo de 9 a 16 de Betam weo de 1929 - 23 de Hovem bro de 1929.

4-Mirandolino Caldas - Ixama medico pagahiogion dos predignototo Eu Buicidio Pubi̇cag̃o da Liea de ifygte-

$$
\text { no inental - } 2929 .
$$



$$
\text { Polio132 ag } 13
$$

6 - Roberto Ereire - Attentados contra a vida no Rio de Jemeiro emia15. Bointita do Sorvigo Ledicoocirurgico de urge dia-1 do vovembra de l3io.

7 - Adalberto Gerra - usicidio no Hio de Janeiro -

8 - Odilon Galloti - Aquestäo socinl e humana do guiaidio- Intrevista, n' 0 Jornal do Brasil de 20 de Jana de $1930^{\circ}$
9 - Henrique Roxo - A crise io sufcidios que desola a cicinio - intrtrevieta, no Jornsl do Breail de 29 de Jand de 1930
10 - Sylvia Moncorvo - A mavgeиi du vida. Jornal do Braall de 14 do Dezembro de 192 e de 23 de Pevereiro de 1930.
11 - Umber to Garcez -0 gue abusam do remanti mo do
guicidio - jormat do Brasil, do 8 as asvarairo de 1230.
12 - Bernando 1 orra - As वиu;
 nat do yrabil de 13 de ぞevereiro de $203=$.
 wodorus - murvieta do Jornal do Brasil cie 12 de Devereiro de 1930.
 EO do dormad uo Bressil, do lo
de Janeizo de 1928.
15-Louia Proal - L'edi:astion at le nuicide den equate - 1907.
16 - Compayre - cenpa do pedagesta
27 - Heurioe de Pleury - Lo Hededize de l'enprit
18 - Misgarn - Desimpulatons ches lea enfants -D1 ec.
\& La soc. Mad. Peych. 1882.
19-Ftsea - Fuiciden oheshen myterigues

- Bul. Hed. 1890.

20 - PLerre Janet - I'Etat mental des hyeteriguer 21 - $\quad$ - Hevroses ot idGos fisenifarie

- R. Alcos.

22 - Pensean de Locke sui I'Bdicntion . widelagrave 23 - Loula yroai - Ia nuiajug ot io ciofme passionele

 cois 2munx.
26 - Ifrision - Is pgichonozic de 12 feine.

28 - Iardteu - Aanaias Aitheacias - Arril-1300


## 30 - Magnan - Len diflefxhen

31 - Piton - I'infantioide on ching
32 - Eoncour - Lea anomainar maritiles chos 108 fog1Lers (Paris F. Alaan)
33 - Laibanti- L'fagontion de derain.
34 - Fuke - Lecorps at I'Reprit
35 - Duboi e - Les josychonerroses
36 - Raymond - I'Bnomphal c - 1.907
37 - Legerine - Retue Deurciogicue - 2902
38 - Thomar - La guggention
391- Earnheifi - La guggestion om therapeutigu9.
40 - Camus - pagilez -Ifolement et prychotarapie
41 - Grasset - L'hyonotizale et 1a guggestion (kevie do I'Hodetione.
42 - Souvanire donfancuci Coritio Kowiterbky (fnchettel
43 - La philosophic à acyoponaver et Ierconseguen

44 - Scinoponinansz - Eencec do 10 japret.
45 - Chaoro - Tubculances
46 - PIutares - Amove at charits naturaito
47 - Alfrod de nuasot - Bgogizen ithan


49 - MIstareo - Coumbnt in fant moursir Ien anfants
$50-C i c e r o-2010$
T: Eencoic - Ioture OIV
$5 \%$ - Siint Augustin - Les confessions
53 - Fenel on - De 1 Gdugation des fillen
54 - 2itres - igcons שux I'nystori $^{\prime}$


$$
\text { 2'nouicide, et au suicide - } 1907
$$

56 - P1utraco Delaiada 1agintice divine
57 - Kanophente - Hemoises mux Socrates
$58-A v i c t o t e l e s-50$ volitiqua.


61 - Notcew de 'icure - In pexenngogiemoriside




65 - G.
66 Lemort tino Fsosisti

68 - Gnynior - Fitt fojoch yaris

69 - Max Herdeu - photnsrecoence 70 - Laborde - Ine homman et ier notes de 1'innuricetion de paris derant 1a paraholegie morbide

$$
71 \text { - G. Bondean - Fnfante rfrolths et parente }
$$

72 - Victor Hugo - Notre Drme de Paris
73 - Leopol Cert - La France criminelle - 1889
74 - Tomasi - Rassogna Critica - 1882
75 - Lambreso - Livera delinquente - 1884
76 - Alice Descoaudres - Lifdugation des enfants

## anormanx

77 - Wallon - L'enfant tubulent - 1925
78-Baldwin - Le dereloppement mental ches l'enfant at dang la race -18p7

79 - Rauk - De la methode dane 1 a parcholagie des

$$
\text { sentimente - } 1899
$$

80 - Benhofer -Galateszinstand der Alkooldohiranten

$$
\text { Breslau - } 1897
$$

81 - C. Richet - Lihemen ot 1'1ntelifingence
82 - Vogt - Stereoperohoson Monatasoh - 1904
83 - Ed. Claparide -Pexoholegie de l'enfant-1916

84 ~. Dormburg - Schulierealbetmord und Klasennolates - 1923

85 - T. Heller - oymanaliantenanbatmorde - 1910 86 - Felix le Danten - Les influenoes anoentrales

- 1904

87 - Apert - Tr.den malefanilial os of don mal congeniteles - 19D7

88 - Morel - Tr.de la dfgenkrebeence de l'bopece

$$
\text { humaine }-1857
$$

89 - A. Corre - Grime at ruicide - paris - 1891
90 - Ribot - L'horfodite patehozofique
91 - Payot - L'adpoation du garactbre - 2899
92 - Thorndike - The original nature of man-Hewnyork

$$
\text { - } 1913
$$

93 - Binet - Len idees modernes sur 208 onfants

$$
1923
$$

94 - Vittoz - Sraitement des peychonéronge par 18
reeducation du controlo aexebral

$$
\text { Parig - } 1911
$$

95 - W. Jamen - Pringipler of Payohotogie - $190^{\circ}$
96 - Le Bon - Perohologie at I'Qduontion -paris 1902

97 - Herburt spenor - ne 1'Gducation inat-mor -t pings- paris - 1881.

$$
\begin{aligned}
& 98 \text { - Guyau - EducagBo R Haredi tariedade-Libboa } \\
& 1910 \\
& 99 \text { - P. Tiesif - La intigue ot 2'entrainoment } \\
& \text { phyaique - Papis - } 1897 \\
& 100 \text { - Brouardel - Arch. ging.de mfd, et. an. de } \\
& \text { gyme. - } 1883 \\
& 101 \text { - A. Collin - H. Rollet - Traitf do Mfofoime } \\
& \text { Legal infantile -Yaris } \\
& 1920 \\
& 102 \text { - Sullivan-Année paychologique - } 1912 \\
& 103 \text { - Genll -Perrin - Lidife de dfânfrescance } \\
& \text { Th. Farie - } 1913 \\
& 104 \text { - Charrin Nobeoourt-Influenoe des maladen } \\
& \text { de } 1 \text { e whe mur } 10 \text { derelop- } \\
& \text { pement de 1'onfant= } 800 . d e \\
& \text { Biologie } 26 \text { de Outubro de } \\
& 1895 \\
& 105 \text { - Charrin et Mathan-Latrior - Les cont.ches des } \\
& \text { mas in inange de rixres tuberou- } \\
& \text { 3engen - 80c. de Blologie -12 } \\
& \text { de Hovembro de } 1898 .
\end{aligned}
$$

106 - Levadits et Roohs - La syphilis - 1909 107 - Prancotto -I'Antropaligio eximinglie Bailliore 1892

108 - Mme.Levin-piff. cause日 de enchphel opathien

$$
\text { Infantilee -Th. } 1909
$$

109-C.Berger -Syphilie gravide: son influence sure 1'enfant -Fh. 1917
210 - Nmo. Nagbot te -Io roio tofratogentitique den
tentritives a'avortament -Presse

$$
\text { Medicale - } 20 \text { de lielo } 1917
$$

121 - Fosmemblim - Du dopoiopement dy syat.
nerveux au guire de $1:$ in_pemibre
enfance - 2h. 1915
122 - Loteyko e stefanowska - jtude perkhpophyigio
1ogique zur ia douiqux -1909

118- Paseini - Uber den jormaion groseschend

$$
\text { reflex bel Kindern. } 1900
$$

114- stroohlin - I, en gynointioies - Th. 1921
115 - Crocq -Congres des ali6nistes ot nourcloh. 1901

$$
\begin{aligned}
& 116 \text { - Mormelli - Il gutoidio } \\
& 127 \text { - Mohn Lee - Momicide and suiaide }
\end{aligned}
$$

128 - Kard Jaapars - Allgemeire paychopatholegie
119 - Krafft mbing - Lerphounh der Psychanatrio
120 - Antonio d'oliveira - Criminalidade -Educagão 1918

121 - Dwikheim - Le quicide
122-Sousa Lima - Ledicina Tagial
123-Boimmont - Le guicide
124 - Lisle - Bulaide ot rolie guicide
 cina I.egale Infantile

- Moriz - 2920.

