# 0 FLAGELLO DO 

## CONFERENCIA REALIZADA NA ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO COMMERCIO, PELO DR. MONCORVO FILHO

Ac ter a honra de assomar a esta tribuna, num mixto de orgulho e de emocão sinto que falo a uma classe de propulsores da vida nacional e aos quaes deve a sociedade brasileira a mór parte da sua prosperidade e o conceito de que, nc estranjeiro, vae gozando - nosso amado paiz.

Com prazer não me péjo de repetir aqui o que um dia disséra:
"O commercio - o legitimo animador do novimento progressista das nações, - a fonto de suas maiores ricfuezas e que na vida de um paiz tão elevada importancia encerra....
 srande distrituidur que, no organismo social, representa o mesmo papel do apparelho de cirevlação sanzuinea no organismo social. Se - coripo se extingue, o sansue deixa de circular e, da mesma sorte, sem o commercio, a socicdade desnttrida, sem a seiva que a anitha e vivifica, se estiolaria.
$E$ bem verdade que o commercio implica na divisão do trabalho humino e a cooperasão não é senão a resultante deste facto originario da intellizencia, como sempre ao servirgo du um dos factores da prosperidade das nasões.

A carreira commercial e das mais nobres entre as que constituem o bello exemplo da solidariedade humana, porque o sque à cila $=$ entregam contsibucin inquestiona colmente para a rectipocidacie dos interesses e da felicidade a que o trabalio honesto conduz.

Como residuo do preconceito que nos legara a velha Roma, no Erasil, até annos atraz, uinda se olhava paia o commercio cont urn inadmissivel desapreco. Felizmente, porem, isto passou e a transformacão soifrida pelo nosso ambiente scicial fizeram bem compreender o relevante papel que esse ramo de actividade deve representar na evoluçio dos powos civilisados":

O commercio e, pois, das faç̧̌es da socicdade, uma das mais dignas de apreso e admiracãos devendo-se the por isto consingrar as atteñcos èri ordem a que os operosos membros da laboriosa classe nossam exercer sua ingrata, mas nobilissima tarefa dispendendo as necessarias energias, produzindo destarte - maximo de labor.

Ja houve quem dissesse que "saude e dinheiro"; de facto, o bem estar individual, a fortaleza dos musculos e a vivacidade da intelligencia, imprescindiveis a todos os actos da existencia, constituem a base do trabalho efficiẹnte.

O homem, nolem. vive assediado pelos maiores males entre os quaes sobrelevam os tres zrandes flagellos universaes - syphilis. tuberculose e alcoolismo - e que a sociedade moderna, a todo o transe, procura dar ininterrupto combate em beneficio da collectivitade.

O proprio homem displicente ou ignorante, a despeito da luta ingente dos que zelam por sua completa saude, em que se procura incuntir os melhores conselhos, não evita a tuberculose e. quando arrastado pelas seducães do ambiente atira-se, no doce enlevo das caricias e dos beijos, ao culto desenfreado do amor, não se apercebendo dos perigos, para si e para a prole, da insidiosa avaria que o espreita.

Vem a esse flagello juntar-se talvez o mais perigoso de todos - o alcool - com as suas funestas conséquencias se perpetuando na trajectoria de uma descendencia infeliz:

Como alguem o disse, "o homem se embriaga desde a primeira vindima biblica, ou muito antes talvez, quando ainda Nomade desconhecia a agricultura e apascentava ovelhas cuio leite punha a fermentar.

No Brasil, quando aportaram os descobridores lusos, trazendo no tojo das caravelas qudaciosas pipas de vinho generoso, ja encontraram dansando em volta das talhas de barro, attestados de caume embriagante, o aborigene descuidado!"

A Biblia já resava que Noé o primeiro cultivador de vinha, como consequencia o primeiro productor de alcool, ignorando seus effeitos foi tambem o primeiro borracho. chegando ate a soffrer a zombaria de seu proprio filho, depois amaldicoado.

Por seu lado ahi está a historia para demonstrar alye as scciedades cujos membros se chafurdaram na intemperanca, no deboche $\theta$ na degeneração. estiolaram-se como succedèra a grega e a romana.

A maioria dos povos da antimuidede bem verdade $\epsilon$, entregava-se ao vicio e de toda a gente éconhecida a ebriedade ridiculo de Felippe ou a sanguinariedade de Alexandre.

Evidentemente, quando a decadencia feऐia os povos valorosos. coincidia isto com o औuge do alcoolismo, fosse nas bacchanaes da Grecia, fosse nas orgias de Roma,

Nero, Caligula, Domiclano, Tiberio, todos os imperadores romanos, celebrizados por sua crueldade, eram grandes devotos de Baccho.

Na Arabia, Mahomet. diz-se. encontrou tão largamente generalizado o vicio da embriaguez que pensava ser necessario proscrever definitivamente o vinho.

Ninguem ba, certamente, que ja se tenha olvidado da máor guerra consignado ra Historia - a de 1914.

Pois bem, esse monstruoso attentalo contra o Progresso e a Civilização, esse assombroso exemplo de barbaria que arrastou f morte ou 8 invalidez cerca de 40 milhöes de

1 sêres humanos, teve a sua tetrica origem na tragedia de Sarajevo, quando o estudante Prinzip, em estado de embriaguez, assassinou o Principe Herdeiro do throno da Austria !

Poderia haver maior consequencia do vicio intemperante do que esse exterminio, de tão impiedosa crueldade, o mundo inteiro enchendo de dor e de desespero ?

Mas năo é só! Uma correspondencia de Berlim para o "The Journal" em 1925 assignalava que o alcoolismo, depois da guerra, houvera augmentado consideravelmente na Allemanha, e - o que e mais - coincidindo com a muita miseria da infancia, notando-se, por outro lado, o incremento do uso das bed bidas entre as mulheres.

Foi tal o abalo produzido por estas sensacionaes revielações que, alem das medidas governamentays taxando fortemente as bebidas alcoolicas. dois Congressos Scientificos se calizaram eb 1925, um em Dusseldorf e outro em Hamlurgo para fomentar a abstinencia total entre as crianças.

Na viaia intensa que se atravessa no Brasil, occupada a attenção de todos com mil e tima cogitações e o espirito mesmo dos que volvem suas vistas para o futuro politico e social de nossa patria, pouco, bem pouco se tem pensado nos te: riveis effeitos do alcool sobre a geração que surge.

Eu poderia agora repetir o que ha 26 anros proferi a proposito do assumpto, mosravalo que "de todas as calamidades sociaes o alcoolismo e talvez o que mais desastradariente influe para a desgraga dos povos, a execução dos crimes $\theta$ a degeneração da raça."

Em sua brilhante conferencia de 1928. Severino Lessa declarára que "o alcoolismo brasileiro, podemos affirmal-o em nome das estatisticas, e muito mais grave e impressio. nante na reallade do que, na apparencia. E' o alcoolismo das bebidas fortes e de baixo custo, é, pois, o alcoolismo das classes pobres, tal como se nos afigura a priori".

E mais adiante, com grande espirito de cbservação affirmára:
"Não e, pots, o alcoolismn dos abastados, cujas consequencias so as victimas e os descendentes attingem; não é o dos remediados que, com seus maleficios se aveem a sos; é o alcoolismo do pobre, do trabalhador urbano e rural, mourejando na officina ou no campo, e cujo vigor physico 6 indispensavel a economia do paiz e cuja invalidez e um peso morto, que se pode auferir pelas victimas nos manicomios, nos hospitaes, nas penitenciarias $\theta$ nos asylos, ou deambulando nas ruas, miseros detrictos humanos, fluctuando, inuteis, na torrente da vida!"

Brouardel - .conspicuo sabio francez bem verdadeiro for quando, em 1902, adduzira:
"No mundo inteiro levanta-se neste momento um grito de desespero em face dos desastres causados pelo alcoolismo."

Gladstone, estadista inglez de nome, em lapidar phrase dissera um grande o alcoolismo causava 80 que os tres flagellos histericos mais desastres guerra, a fome e a peste
"Mais que a fome e a mais que a guerra, mata peste, elle dizima; matar - deshonra: faz mais do que Flagello social mo, estendendo-se perigoso que e o alcooli vae dominando-se as cidades mais adiantadast lasoes ruraes sobret os brasileiros nas popuimpaludismo e a a degeneração propração, o estiolamento ou povo, o que esta interesse dos competesafiar cada vez mais o dos responsaveis petentes $e$ as providencias rossa saude. pelo nosso bem estar e pela

E' imperioso, como alguem já o asseverou, "augmentar o valor social de cada individuo para obter. um valor collectivo da inciedade, maior $\theta$ mais efficiente*.

Nesse sentido mister se torna robustecer physica, intellestial e economicamente o povo brasileiro, o que importa em estimular os factores da nossa vitalidade, cppondo todos $\underset{\mathrm{E}}{\mathrm{o}}$ obices á decadencıa. e ao espitacelamento... E. quein pretendurá negar que sob este ascombatendo se deves iotardar tocian as medidas rio fazelio -o ethylismo? Deve-se ao contrapor ser querimento de possa de pelicãe e de enfraperiodo crivice emsea raca s. airda mais, no

Ein niemoravel discurs de sua formasão? 1917 na Camar, pros martine, com verdas Dir, 1 tecos, Juvenal Laflagelo do alcool is demonstrando o que o meio, propunha media produzindo em nosso lizmente não foram as legislativas que infeA questão
niso pode ser encaradio alcoolica entre nos a muitos se airirurada com o optimismo que vacões dos nosur e as estatisticas e obser. nistas e psycopath sociologos, medicos, hygiemonstrar, de dia estão a cada passo a devez maiores do para dia, os desastres cada

O alcool estende oravel mal.
gradante, seus terrive maneira a mais de duo, $\{$ familia grande massa de creaturas ao sein Attrahinds sempre incontido, olie anuiquila a pro, quasi um sem numero de vezes, um factor da $e$,
fellicidade, da miseria, da desmoralização e do iuto em lares dantes valii citesos; es causa indiscutivel de despopularino:- de sequilibra i fertuna particular é pübliça e fórça a criação de hespitats, manicomios e esvlos; torna-se a grande causa de crimes e de suicidios; e, em summa, dos mais tremendos flagelos:

Se, de socbejo, não fossem elucidativos os
dados abumantemente registados $\overline{\mathrm{em}}$ sciencia. bastava aqueliz, terrivel ffirmagão te que mais de $80^{\circ} j^{\circ}$ dos criminosos são alcoolavivio.

Dos grandes paineis com demonstra; colorjdas, orisinaes meus, e que constituem n', Museu da Infancia, que fundele dirijo, o infcio da pertinaz campanha promovida pelo Depar tamento da Crianca no Brasil contra "os tres crandes factores da degeneração humana". doze dos mais suggestivos referem-se exclusivamente ao alcoolismo e seus perigos para a humanidade.

Um delles, com a reproduesão das mais empolgantes scenas, reza que, em 1912 (sesundo calculos de Hermeto Lima), havia dez inil casas de bebidas no Rio de Janeiro, ela-vando-se a mais de 300 contós o consumo diario do alcool potavel, ou seja mais de 100 mil contos annualmente!

Mlguel Couto, que em uma allocuçũo sobre o alcoolismo, em 1921, ja houvera tido a feliz opportunidade de alludir ao problema, fez demoradas e utilitarias considerações nis sua ultima conferencia subre a educação na cional, valendo-se dos preciosos dados, es. tudos e estatisticas officiaes ougranizaōas jovArthur Torres Filho, para mostrar a extensão do vicio alcoolico em nossa turra e a taxaşão elevada do alcool que se poderia attingir em beneficio da ins:vuerā̃o.

Mais recentemente afnda cra, pranteato Severino Lessa quem, e!n un.a oração tambem muito apreciaro!, citava cifras impressionantes, provanio, graçs as suas estatisticas, que se está bebendo no Brasil cerca do 150 milhões de litros de aguardente, 200 milhöes de mistelas nacionnss, alsm de 40 milhões de origem estrinjeiva, $\&$ que impor-

... F Severino Iessa f.ccrescentava que "...com o advento da era fecunda das rodovias, cresce vertiginosamente o consumo ai gazolinis, perfeita e integralmente substituida pela mistura alcool-ether". e tal rual já o fizera Arthur Torres Filho, mostrava a vantagem dessa substituicão, economicamente sendo favoravel ao prosresso de nossa patria, com a fellz dinninuị̧ão, pela elevação do trı. buto do consumo do alcool potavel

Uest'arte, o ethylismo. o grande fornecedor dos carceros e aos hospitaes, da decadencia physica e moral, teria, parece claro, de ir ciminuindo gradativamente e com isso todoy o. terriveis males de que pode ser o alcool
ressionsavel.

* listes conceitos foram pelfilhados pela benemerita Liga Brasileira de Hygiene Mental que se mostrando adepta da campanha contra o alcool como bebida. propaga \& sua cubstituição, e!n prol da economia do paiz, pelo aicool industrial, sobretudo como sucçedaner da gazolina.

Este seria o recurso de, sem tolher a $11-$ berdade do commercio e a individuat, ao tado de uma propioia educagão popular, ir pouco a pouco reduzindo ao minimo o vicio abomi_
navel.

As leis radicaes sã̃o muito difficilmente executadas nos povos, como o nosso, habitua-
do a uma illimitada licenca attingindo não do a uma illimitada licenca attingindo não
raro a demasia.

Apesar do dizer de Ferri: "Não se pode extinguir de um golpe somente a praga terrivel do alcoolismo", o exemplo dos Estados Unidos (não se dando credito ao que a surdina se propala, e ás affirmaçés entre outros de William Anderson), convém ser citado, admittindo-se como utilissima a Lei Secca, - que parece provar o rigoroso inquerito de "New York Herald" entre os directores das penitenciarias de alguns Estados da grande Republica, demonstrando, depois do benemerito Decreto, a reducção, ao minimo, do numero dos individuos detentos.

O mesmo succedeu no tocante aos doentes dos hospitaes nos Estados Unidos, tendo-se chegado a fechar, em 1920, os ultimos destinados especialmente a receber as victimas da embriaguez.

As apreciações de Butler na "Review of Reviews" confirmam, em 1922, o que um anno antes revelara o inquerito citado, levando at $\in$ o Governador de Mississipi, que se tornára abstemio depois da execução da lei, a considerar esta o maior acto legislativo que a historio da America registrara".

Na Russia, ha muitos annos, Já se havia evidenciado o grande valor da prohitição da venda do "vodka" (aguardente russa), notan-do-se então, logo depois dos tres primeiros mezes da abençoada lei, beneficios dignos de ser commentados, a criminalidade baixando em Moscou de 47 por cento, em Siboisk $\AA$ metade, em Odessa de 75 por cento, em Orel de 70 por cento e em Krostawa chegando a re-duzir-se a 95 .

Nas officinas e fabricas verificaram, por outro lado, os industriaes um sensivel accres cimo no rendimento do trabalho, que no minimo fol de $15{ }^{\circ} \mathrm{l}^{\circ}$.

Chegou-se mesmo, em uma companhia de transporte de carvão do Mar Negro, com operarios turcos, bulgaros, rumenos e slavos, a observar que os turcos, pela religiào adoptada não bebendo alcool, trabalhavam desembaraçadamente de 12 a 15 horas, emquanto os outros só conseguiam trabalhar quatro. Em uma Es_ trada de Ferro ingleza resultados do mesmo genero foram consignados.

Suggestivos exemplos esses:


Passarei agora, de maneira muito succinta, revista ao que se refere aos desoladores effeitos das bebidas alcoolicas, a começar pela terrivel herança.

Ninguem está esquecido daquella lenda assaz conhecida a qual rezava que Vulcano, - o Deus coxo -, mal formado e monstruoso, fôra gerado por Jupiter na occasfão em que este, embriagado, soffria as consequencias da ingestão de grande quantidade de nectar.

Hippocrates, Plutarcho e Aristoteles tive_ ram a intuição de que o alcool acarretava os mais graves damnos quando, por occasiăo da concepgão, os genitores se achavam em es_ tado de embriaguez.

Como muito bem affirmou Legrain "O alcool tornou-se um veneno ethnico".

São indiscutivels, não ha negar, pois, as conisequencias do vicio de beber sobre a geracão. Entre outras influencias ahi esta essa tendencia morbida ao abuso de bebidas e que se denomina "dipsomania", perpetuando o vicio nos descendentes dos bebedores.

Ninguem ignora que na idade antiga tão flagrantes eram os effeitos do alcool sobre a progenitura que se chegou a pôr em execução a lei de Carthago prohibindo aos recem_casados o uso das bebidas alcoolicas nos banquetes de nupcias e não é licito esquecer a narrativa de Plutarcho na qual citava elle aquella celebre frase de Diogenes a um imbecil: "Teu pae te engendrou quando estava bebedo".

Nunca é demais repetir que a experiencia provou serem muitas das crianças geradas em occasiões festivas fiotas ou enfermiças. Nao ha muitos annos era o grande Pinard o celebre puericultor francez - quem chamava "filhos da alegria" aos descendentes dos alcoolatras e concebidos na época das grandes festas, como o Carnaval e ainda mais recentemente certo esculapio italiano, graças a um interessante inquerito estabelecido sobre centenas de crianças malfermadas, afftrmara cenver verificado ter sido a maioria gerada na época das festas carnavalescas. nas da Paschoa, nas da Vindimas, etc.

Tudo isto mais esclarecido ficou quando preciosas perquiriçzes experimentaes provaram de maneira inconcussa a intoxica̧̧ão alcoolica sobre o producto da concepcio, chegando notaveis sctentistas a affirmar, com factos indiscutiveis, ter sido encontrados em fetos (filhos de ethylistas), o alcool em especie, além de outras revelag̃os de maior interesse medico e social.

Se não existissem taes verificações assás elucidativas, confirmadas por mais de uma dezena de experimentadores, bastava que, para não desmentir os deploraveis effeitos do alcool sobre a geracão citados fossem importantes estudos provando justamente que "a mulher gravida que se alcooliza, alcooliza tambem o filho".

Lemmes, que escreveu um interessante livro intitulado "O mal que o alcool faz as crianças", a isso attribuiu, com razão. a inferioridade physica dos fetos provindos de
paes alcoolistas paes alcoolistas...

De facto, nad ohservações feitas, emquan, to os filhos dowablinentes pesavam ao nascer, em media, 3 Ks., 600 "gtrmmias ont dos temperantes $3 \mathrm{ks} ., 570$ os de borradaro in
 A experiencia de muitos homens de fcia o nossa propria fartamente lemonstrif ram a nociva influencia, sobre a prole. do ethylismo paterno ou materno, ou - o que e ainda mais grave - de ambos.

Desta ultima modalidade tenho, entre outros, registrados em meu escrinio, o de um pequenino succumbindo ao nascer de uma hemorrhagia umbilical por friabilidade do cordão e cuja concepcio se dera quando ambos os conjuges estavam em estado de completa ebriedade.

Que o alcoolismo congenito e um facto, a par dos casos clinicos relativamente frequentes, ahi esta a elucidar-nos brilhantemente todo esse acervo de curiosissimas experiencias de não pequeno numero de investigadores sobre animaes (cadellas, cabras, coelhos e outros), e particularmente com os ovos da gallinha, podendo elles, de mancira inconteste, firmar a nefasta influencia do alcool sogre a genitura, acarretando os mais graves damnos, desde a esterilidade ate as mais accentuadas paradas do desenvolvimento, monstruosidades, etc.

Outros scientistas foram mais longe, provando até que pequenas quantidades de alcool entravavam o desenvolvimento das plantus (experiencias de Ridge).

Na pratica sobejam as estatisticas.
De minha parte -- repito mais unia vez -. copioso e o "stock" dos factos: de uma feita, de 4 mi ! criancinhas, muito mais de $\mathrm{m} l \mathrm{l}$ foram victimas de ethylismo lecudado, mais do 700 vezes sondo elle de origem paterna e is materna: de outra feita, sobie 188 criancas de familias pobves, 111 tinham heranca alcoolica, en quatro sento bebedores inveterados paє e maxe e 77 somente os paes.

De outro computo meu. no deromer de 17 annos $(1904-1921)$ de 1.433 pequeninos. $\therefore 45$ eram portadores da tara ethylica accentuada.

Tarias notainlidtdes mundiaes eneberam os annaes da sciencia de inestimaveis subsiaios, us mais elusidativos, como os que resumidamente aqui darei conta:
a) Em 10 familias temperantes: $\$ 1 \%$ de filhos sadios.
b) Em 10 familias de alcoolistas: $17 \%$ de filhos normaes.
c) $\operatorname{Em} \tau$ geraçoes: de 790 descendentes, 142 mendians, 45 messalinas, 77 -criminosos-e -64 alienados.
d) Em 715 famtias de alcoolistas: dos 814 filhos registrados. tlveram morte nreicoce 53 convulsũes 173 ( $22 \%$ ), meningite 84 '( $55 \% 3$,' sendo epilepticos $e^{\text {e hystericos } 131}$ (17\%).
e) Sobre 68 homens e 47 mulheres, todos alcoolatras e de cuja união sobrevieram 475 filhos, somente 79 eram sadios; os restantes 397 constituiam uma legião de surdos, dementes, paralyticos, mortos do convulsóes,

1) Mais doloroso ajnda 4 o facto de 63 familias de bebedores haverem produzido 215 filbos epilepticos.
g) Nas prisões do Liverpool foram eonsignados, em 600 ebrias habituaes, as mais dephoraveis, consequencias do heredo-alcoolismo: enorme cifra de obitos e não menor a de nas. c:dos mortos

Em meus Ilvros "Hygiene Infantil" e "Monstros Humanos" e em varias conferenclas que realizei expuz serie não pequena de factos documentados á apreciacão dos competentes. desde a caducidade do germe e a não viabilidade do féto, as mais simples e benignas deformidades, ate ás demasiadaniente graves - verdadeiras monstruosida.
des!

A idiocia, a micro e a hydrocephahia, as imperfeições e desvios do desenvolvimento, intellectual \& moral, até a loucura, as paraJysias, as doengas nervosas de toda a especie, como se sabe, são encontradas no here-do-alcoolismo, constituindo a desgraça da familia e o peso morlo para o Estado que, não raro, é obrigado a assegurar a subsistencia desses invalidos.

A hereditariedade associada do almool e da syphilis - o que e relativamente commum -, essa ninguem $n$ isnora, ainda maioles damnos acarreta ā prole.

Dentre os muitos factos de minha loriga observação e que nesta hora deve ser ainda citado. nenhum, de certo, mais interesse desperta do que o desse coznominado pelo povo homem macaco, um dos Servicos Clinicos que dirljo conduzido para ser submettido ao ineu exame.

Este caso, dos mais curioses do genero de que tenho noticia, sob minuciosa descripcão tive a npportunidade de apresentar, com projeccoes fixas e movimentadas, a Acarlemia Nacional de Mequicina, em uma de suas sessões de 1923. Revelgra essa criatura a triste apparench simiana: physico, gestos, attitudes, percepção psychica. modo pelo qual se locomovia. appreendia os objectos etc. etc.; tudo dava a impressão de estar-se diante de um orangotango.

Tratava-se - como foi em sciencia clarsificado - de um curiosissimo exemplail de microcephalia oriunda do hered.o-alerolismo c da heredo-syphilis em. toda a sua pleritude.

Sobre a raça muito influirdo para sua degeneração - numa e demais insistir . . . o eihylismo aearictioverilijeiros desistres socies. Em ceras zonas por fxemilo, da Erfiariha, familias atelva; hão decapparecid) com o correr cio tempo e serundo a!guris
autcses a aguarden e forra o malfadaco agento de $\therefore$ struicã des Thd'cs cia America. tendy $f$ cado provado ter sido a embriagruez das principaes causas de despopulaçūo do Haiti.
$O$ convincente caso de Ballet a Academia de Medicina de Paris e assaz interessante e por sua clareza, torna indiscutivel a influencia do alcool a prole:
"Um casal era feliz, marido a mulher fortes e sadios. Nascem os rois primeiros filhos nedios, intelligentes. Depois do nascimento do segundo destes, o pae contrahe o vicio de beber, não tardando a tornar-se um vropatha $e, o$ segundo, idiota. O quinto filhos nascem degenerados: um, grande nevropatha, e a segundo, idiota. O guinto fitho, nascldo depois disso. era uma crianca forte, viva e sem signal algum de doença, nem defeito physico. E' que o homem se apercebendo em tempo da desgraça em que cahira, corrigiu-se, abandonando o terrivel habite.

Pode haver mais frisante exemplo do que e capaz de produzir a herança alcoolica?
$\therefore$ E a degradaşũo pelo alcwol vae fazendo progredir, mundo afora, a tuberculose, a mortalidade, os cuimes, os suiciziss, a miseria, e tantos outros males que assoberiam as populaçõะ

Entre os quadros quf existem no Musel da Infancia, a que já alludi, estão os suggestivos paineis com demonstraçoes praticas. originaes, figurando nelles scenas, conselhos e estatistfcas as mais empolgantes sobre os perigos do alcool, estereotypando os impressionantes effeitos da nefanda heranca com a reproduccão daquelle feto observado em minha clinica e que, desgragadamente tendo nascido vivo, não apresentava vestigios sequer dos quatro membros e morrendo ao cabo de um mez: o pae era alcoolista. Num outro quadro se vê um féto que viera ao mundo com a massa encephalica fora do cranio; mais um outro de monstruosa cabeça... todos eram filhos de alcoolatras!

Não forra o temor de fatigar demasiadamente os ouvidos dos que me ouvem, prosesuirla em adduzir larga mésse de factos que frequentemente, - como a tantos outros medicos succederá -. tenho tido o desgosto de registrar. As rapidas consideraçũes que ahi ficam bem alto falam, entretanto, pelos esforcos a serem empenhados no combate ao alcoolismo - esse tremendo flagelo social, fonte de perennes desgraças para a humanidacie.

Uma das funestas consequencias do he-redo-alcoolismo e innegavelmente a mortalidade infantil, sobretudo em baixa idade.

De facto, os fithos dos ethylistas succumbem numa proporção de cerca de $40{ }^{\circ}{ }^{\circ}$, sendo epilepticos (mal de gotta) tres quartos aos sobreviventes.

Chegou-se a affirmar que o alcoolismo e o responsavel por um tergo ou um quarto da mortalidade geral...

Eu Teria do extender-me exaggeradamente se obrigado fosse referir as avantajadas e numerosas estatisticas que retratam os maleficios do alcool sobre a geração, acarretando desde as concepgoies em pura perda ate a elevada percentagem dos fallecidos em tenra iáade.

O conhecido inquerito do Cardeal Mercier entre 14 summidades da sciencia medica ingleza forneceu dados tão interessantes quão dolorosos como o daquellas 21 mães alcoolistas que produziram 125 filhos com 69 o 0 de mortos antes dos 2 annos, emquanto que de 28 mães sobrias com 138 filhos, verificou-se somente 33 o: de mortos no decurso da mesma idade.

O eloquente exemplo da Noruega e tambem sobremodo impressionante:

No seculo XIX o alcoolismo chega ao apogeu e o obituario infantil abaixo de um anno ascende a 300 por mil; nos tempos actuaes que o vicio está quasi extinto a mortalidade dos pequeninos não excede de 90 이․

Com relação aos nascidos mortos, filhos de alcoolistas, nảo menos impressionantes são as cifras colligidas por autores de nota.

Um illustre esculapio francez chegou a calcular que em mil descendentes de alcoolatras mais de 200 logo succumbem; entre os dois terços restantes encontra-se não pequeno numero de idiotas, epilepticos e outros degenerado: desprovidos do senso moral, instintivamente perversos, impulsivos, anormaes, emfim, e sempre em permanente hostilidade á sociedade para a. qual. - na verdade deve-se dizer -, constituem uma carga um perigo.

Aináa $e$ hoje reconhecida como expressào da realidado a alfirmasúo de um mestre da Medicina que se chamou Cruveihier: "Na primeira geração manifestam-se a immoralidade, a depravação. os excessos alcoolicos, o embrutecimento moral; na segunda, iendencia para o liso de vebidas alcoolicus. excessôs maniacos, paralysia ge:a!; na terceira. tendencias hypocondriacas, lipemania que $\epsilon$ a alienacio mental caracterizada pela tristeza profuncia - , e tendencias homicidas: na qualta, emfim, a intelligencia pouco desenvolvida e a criança; estupida ou idiota e degradada, attinge a idade adulta e... a raça se extingue".

E', pols, uma das chagas da thmanidade atacando o individu. a famila e a rata e se outras demonstraçues não houvesse kastariam as opinioes aqui consignadas para que bem nitidamente se pudesse compreender quão nefanda e a influencia do ma! sobie a geração que surge.

Se se volve agora ns vistas nata o a?coolismo adquirido o deploravelmente encontrado na infancia, fica-se implessionado, ao verificar-se que infelizmente elle existe. srande numero de vezes : Indo delle os responsaveis os proprios paes.

Como se da com os adultos, o aicoulismo pode apresentar-se sob qualquer das tres modaldades: agudo, latents ou chronico.

Aqui, principalmente entre a gente de. baixa classe, a imitação do que fazem certos outros povos, muitas mães usam collocar na
boquinhir da criança, logo á nascer, uma chupeta de panno em cujo interior ha ma:mellada e vinho do Porto, estendendo esse us" não raro, por toda a primeira infancla.

O exemplo vem de longe.
Na Escossia, quando a criança está a chorar insinua-sen a böcca uma chupeta com whisky como que para habitual-a ao degra. dante vicio desde os primordios da existencia.

Casos identicos com chupetas molhada, em kirsch, coznac e aguardente tem sido publicados por varios autores e ate o de um latctante de poucos mezes accommetido de convulsões intensas, oriundas desse condemnave, nabito, e aquelle outro de um petiz de 9 me zes cuja ama, lavando-lhe a cabeça com rhumi da Jamaica, viu a infeliz eriança entrar em consideravel agitação que terminou pelo estado comatoso.

Na Normandia constumavam os paes frlerionar com aguardente os labios dos tecentnascillos, deixando mesmo cahir-lhes na borea algumas gottas da bekida.

Entretanto, - seja dito de passagem, -a erianca instintivamente repelle o alcool; a insistencia, porem. ew que se proxalitis nual-a no uso veriscso, desgracada iento 2it. ba por habitual-a. Familias ha que chega áte a estimular a crianchinha para que "beba como homem", ou "como sente grande" e a pequenins victima da ignorancia ou da maldade dos que a cercam não tarda a soifier as consequencias do $h$ diondo vicio.

Aqui são os impiedosos membros da familla desordenada que obrigam criancas de mai. baixa idade a que "ella aprenda a beber": an sâo os impirdosos genitores, ebrios contumazes conhecidos, que mocuram embriagar tam. bem os filhos, como dizem, para que "conheGam os perigos, afim de evital-os".

Na Normandia era habito, nos grandes dias do festa. dar ás crianças de qualquer idade uma raçũo de agruardente, sendo usual ievarem os alumnos diariamente para a escola, com a merenda, certa dose de cachasa que thes era fornectata pelos proprios genitores.

Na Bretanha, onde o alcoolismo chegou a attingir ao mais alto grau. as criancas começam a usar desmedidamente te bebilas desde a idade de 11 a 12 annos. Quando de um inquerito nas Escolas e Bon, em 1899 , verificouse que entre as crianças de 7 a 8 annos, 8 por cento inzeriam no minimo um copo de aguardente por dia; 25 por cento bebiam habitualmente cerveja e vinho, 16 por cento repellindo o leite por não the suportar o sabor... F quanto doloroso e saber-se que todas essas bebidas eram fornecidas pelos proprios genito. res!

Casos ate de nequeninos por embriague\% aguda es annues da sciencia tern consignado 6 eu, en méus Servićós. Clínicos ja tive, comu a outros dado foi verificar, a opportunidade do registar casos deplorabilissimos desse genero.

São em numero não escasos os factos de alcoolismo infantil em que hel visto paes desnaturados proninarem bebidas das mais fortes $\theta$ até a aguardente de canna a pequeninos,
mesmo desde o nascimento. Néstes tenho podido reconhecer as mais graves desordens para o lado do apparelho digestivo e cardio-renal, ja havendo encontrado até em certos meninos de 12 a 14 annos, como succedera a Miguel Couto, signaes evidentes de arterio-sclerose:

Nos 36 annos de exercicio da clinica te nho observado, a par das mais deploraveis deformidades congenitas em filhos de alcoolatras, casos verdadeiramente impressionantes de alcoolismo adquirido, alguns se tornando da maior gravidade quando as crianças jâ eram portadoras de terrivel tára alcoolica. Deste ultimo genero não me posso furtar ao desejo do aqui apontar um dos mais interessantes.

Tratava-se de uma formosa menina de 5 annos de lindos olhos e nedios cabelos, de rara vivacidade de intelligencia e que a cadi passo demonstrava terrivel phobla; homens assassinos passavam-lhe uma grossa. corda ao pescogo, puxando-o, uns de um lado e outros de outro; apss essa tortura tinha ella impressão de que estava bebada. A par disso, não raro lhe sobrevinham allucinaçoes os sonhos desesperados. Pois, bem, esta bellat criança, que felizmente pude curar, e hoje e adulta, era filha de italianos constantement. entregues ao vicio da embriaguez e que por sua vez sujeitavam a filhinha ao uso diartu do vinho:.

O traçeiro "reneno demoniaco" não ac. commette somente com a feisäo indicada.

Elle vae mais longe e insidiosamente ve-mol-o attingir o pequenino, atraves do seiu de sua propria senitora ou nutriz. a qual se mandou heler vinho ou cerveja para ter abundrucia de lcite.

A despeito da; contestacues de certos medicos 20 facto, as experiencias de laboratorio - a observação clinica de velha data vem provando, com a maxima evidencia, que o alcoos ingerido pela mulher que amamenta uma criança, pode passar em alguns minutos pelo leite, o que explica perfeitamente os accidentes comatosos, tantas rezes oloservados. as convulsozes e os accessos neriosos de todo o genero, verificados em lactantes etties nutrizeg ingeriam bebidas alcooldas.

Ainda no $1^{\circ}$ Congresso Internacional de Proteção á Infancia, em 19ジ, realizado en Bruxellas, provou-se, com a apresentação de casos de convulsōes oriundos da intoxicação alcoolica das nutrizes, que a passegem do alcool pelo leite e um facto.

No escrinio de nossa ciinica sobram casos dessa orden e de- ineontestavel evidencia. orso pofs, de bebidxs alcoolicas por uma nutriz, ingeridas sob o falaz pretexto de lhes dar forças, deve ser totalmente abolido; o alcool communica ao leite uma ação entorpecente, quando não, aśitação e insomnia rebelde. movimentos convalsivos e perturbações digestivas mais ou menos serias comg muitos clinieos se louvam de haver podido observar.

## Quantas vezes kei sido consultado para

 tratar de crianças cujos males, não raro de aspecto gravissimo, cederam promptamente a suspensão, por parte de quem as amamentava. de vinho ou cerveja. inser!dos a jusivamente. na illusão de criar energlas e abundancia de leite!O alcoolismo pelo weitamento. infelizmente tão mal conhecido eatre nos, trás, para 0 lactante, as mais tristes consequenclas; pulso frequente e fraco, olhar brilhante $e$ a face vermelha, acabando o petiz por apresentar a physionomia estupida, hcbété. como clamam os francezes.

Via de vegra, ha nesses casos, sede ardente e o emagrecimento rapido, podendo chesar a morte. si a intervensũo não se fizer sentir. Num grande numero de casos, a criancal se mostra esqualida e magra, lembrando o "ar soffredor de pequenos velhos".

Tem-se registrado, em certas condicoues, o alcoolismo pelo aleitamento acarretando gordura e desenvolvimento physico exagrerado. mas que são positivamente illusor:os en relação A. saude geral.

Aonde irlamos se nos detivessemos sobre esta, questão, quando os archivos dos servicos clinicos dos medicos mais notaveis do mundo estão prenhes de 'nformaçoes preciosas. havendo até a observacão daquella mulber, que amamentando um potiz de cinco menes. acommetido das mais fraves convulsōes, bebia quatro garrafas de vinho por dia:

Deveria agora estender os considerandos que vertho fazendo a questão do alcoolismo chronico tambem encontrado na infancia e com todo o cortejo de dolorosissimas consequencias. O tempo que me esta reservado. porem, não me permitte tão util discussào.

Não posso, porém, deixar de salientar que a intoxicação alcoolfca entre as criancas e muito menos rara do que geralmente se Imagina em meu escrinio casos possuo que tanta lastima despertam quanto o interesse sclen. tifico.

Certo nũo é necessarla a ingestio diarla de grandes quantidades de alcool para acarretar o ethylismo chronico na infancia. Provado ficou que as menores parcellas de bebidas espirituosas, mesmo dilluidas com agua, administradas a crianç, ser-lhe não profundamente nocivas.

Não precisamos ir a lonzinquos paizes para ter o fundo desgosto de..ver, em sua-plenifilde, os effeitos da intoxivaçĩo Jroóffa agindo demoradamente sobre as criangas.

Aqui bem perto de nós, em certo logar de um Estado vizinho, a menos de 40 minutos de distancia desta Capital, - e frequente, não mais causando surpresa alguma ás pessoas do logar -. encontrar-se criancinhas de 2 a 3 annos, embriagadas pelos proprios paes, facics edemaciado e pallido, olhar apagado, aspecto impressionante, a vagarem pelas ruas ems marcha tropega, titubiante, ou dormindo pesadamente pelos desväos das portas ou nas moitas dos caminhos.

Da mais grave dyspepsia pode ser o al. cool causador e esta doença e frequentemente uma das primeiras manifestaçes do ethylismo infantil chronico.
as perturibações nervosas, sobrepujam tudas: terrores nocturnos, visōes torturantes, insomnia, allucinacões, delirio, tremores, convulsões, paralysias, meningites, estado cơmatoso e grande numero de outros symptomas, bizarros, uns, com modificações de caracter, outros, mostrando-se, em certos casos, a excitaçāo muito exaggerada, podendo chergar ate Á loticura!

Lesões do estomago e do figado, do apparelho circulatorio ou renal, benignas ou gra:es, como a diversos clinicos nacionaes e es. tranfeiros, dado nos ha sido muitas vezes observar.

O rachitismo, a atrophia, a anemia e orr1ros males não são raros em crianças victimas do. veneno horrivel que e o alcool.

Por fim, Senhores, nāo é demais chane eu a attencto dos presentes para o que nos. medicos. chamamos o "alcoolismo therapeutico".

A' mor parte dos presentes cạusará surpresa, declarar aqui que, com o intuito de cular, medicos ha que envenenam inconscientemente seus doentes, entre os quaes as criancinhas sob seu tratamento; são os tonicos e os vinhos do mais alto grau alcoolico, os elixires de toda especie, poções com cognac, rhum ou asuardente. propinadas, sob este ou aquelle pretexto, a intoxicarem o debil orga. úismo infantil.

Hoje, felizmente, a mpioria da tasse medica abomina o alcoolismo therapeutico, prescrevendo todos os medicamentos, encerrando alcool e até annos passados tão enthusiasticamente proclamados.

Conforme muito bem affirmou Ferriani "Em un sem numero de casos, são as pres. exipegoes medicas a causa do alcoolismo da crlaņa": não poucos são os autores gue pensam do mesmo-modo, cherando-se a- assentar que o aloool, geralmente inutil, deva ser riscado da therapeutica. principalmente a infantil.

E' commum serem apresentadas aos meus servicos elinicos eriancias cujos graves soffrlmentos so podem ser attribuidos a ingestão de remedios alcoolicos pre.criptos por medi$\cos \mathrm{ccm} o$ fito de debellar a anemia, a fraqueza, as perturbaços dusestivas. etc., et:., a suppressão dessas poçzes ou elisiles. bastando para curar os doentes.
lercebo que fui alem do aous.g da pacienc!'z dos pesentes, nessa ox ene: arenga cujo intuito, outro não foi senão relembrar que, no tocante a um dos problemas de mais vital interesse हula uma nação civilizada, como a nossa, e que $e$ o do alcoolismo, devemos todos nos congregar forças e tersar armas em ecmlate sem treadas ao Mrifors qute tantas viet:mas humanas sacrifies.
¿rocirando levir a feli.idade nos nossos cictantos cuidemos carinlinsa 2lente das gera-万": :utu:as, para que este Erisil - grande em tudo - possa tambem orgulhar-se de uma rasa ilte e inrolca: :
| - Certa vez disse é apraz-me agora repetir:
"Traduzindo tambem uma opinião muito sensata, Evaristo de Moraes, em um artigo da "Revista Juridica", com fóros de razão, adduzira que "o alcoolismo entre nós é um perigo nacional, não menor do que o que apavorara a França antes da guerra."

Já vimos no inicio desta conferencia que as seduções do alcool empolgaram sempre o homem quasi desde o comego do Mundo. Entretanlo taes foram os desastres para a humanidade do ignobil vicio, que vultos da maior notoriedade em seu tempo levantaran. contra o devastador flygelo, a mais: util das campanhas.

Foi por essa epoca que se comegou a considerar a temperança como a virtude que afasta os excessos e que modera as paixőes. classificanclo-as Marmontal entre as quatro virtudes carleaes, emprestando-lhe a preroEativa do dominio de uma razão severa sobre todos os movimentos da alma e sobre todas as inclinas̃es impetuosas e desregradas", na affirmativa de Mme. D'Epinay, sendo a temperança a mais fina e a mais delicada das virtudes".

Os antigos, nos primeiros dias da philosophia moral, admittiarn no homem a existencia de quatro virtudes: a justiça, a prudencia ou sabetoria, a coragem $e$ a temperança.

- Para disso se convencer basta ler-se a "Republica", de Platão: para. este haviam tres partes no homem: a razĩo, o coração e o fleseja A cada uma destas partes correspondia uma virtude especial: â razão, a pru_ dencia ou sciencia; ao coração, a coragem; ao desejo, a temperança, a justiça, sendo a harmonia dessas tres virtudes.

Platão, discipulo do grande Socrates, nc seu livro IX da "Republica" representava o homem como um ser composto de uma hydra de cem cabeças, de um leão e de um homem; I a temperança individual consistiria em domar : h hydra de maneira que o monstro não usurpasse, em nossa vida, a supremacia que so ao homem é devido.

Mas na theoria moral do philosopho antiso a temperanga é mais do que uma virtude individual: e uma virtude social.

Por seu lado Epicuro. que fazla consistir $o$ soberano bem e o fim supremo da vida no prazer, admittia, elle proprio, a temperança no numero das virtudes?

O prazer que o homem deve procurar, segunco Eplcuro. não é o prazer muitas vezes violento dos sentidos; para o philosopho o prazer da carne era apenas o remedio para uma dor; melhor vale o prazer constitutivo, quer dizec $o$ prazer divertido $e$ duravel da alma. Para attingir este escopo, o unico seberano bem. o unico fim do homem prudente, o unico meio e a virtude: e a temperança. prevenindo as dores que açarretam os desejos violentos e excessivos, sera para nos uma fonte verdadeira de prazer.

E' um dever de todos não delxar as pai~ xסes do corpo usurparem as funçoes pro. prias da alma; mas constitue um grandi dever, do qual nós ficamos livres de determt. nar os limites.
"Sêde temperantes nos prazeres para que os possaes gozar mais duradouramente", numa admiravel $\theta$ lapidar locução, professara Montesquier!

Reflictamos sobre tão grande verdade pensemos sempre em combater o alcool".

