

## HINORA E DESCRIFCITO

TMDA․

## FRBRE IIIRRULI EPDDRIIIGI

QUE GRASSOU NO RIO DE JANEIRO EM 1850

## NATURAL DO RIO DE JANEIRO

Cavalleiro das Oricns-Imperial da Rosa e de Cliristo, Dr. em Medieina pela Escola de Medicina do Rio do Janeiro, lormado en Cirurgia pela Academia Medieo-Girurrgica, membro titular da Academia Imperist de Medicina, honorario do Gymunasio Brasicíro, effectiro da Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional, o da Amante da Instrueção, correspondente do Institulo Historico o Geograplico Brasildiro, de.


RIO DE JANEIRO
TYPOGRAPHIA DE F. DE PAULA BRITO
Praça da Coustituiçĩo n. 64
1851.

## CORPORACGĀO MEDICA

 DO RIO DE JANEIRO.
## (1) M Mex Mixis

Partout les cris da sang et les larmes du cocur. Les cités, les hameaux, les palais, les cabanes, Tous ont leurs morts, leurs pleurs, leurs cercuicills el leurs manes.

Delille - Límagination.

ANNo de 1850 , que, para completar a serie das calamidades que nos dous antecedentes pesaram sobre muitos povos pela luta desordenada das paixōes politicas, se assigaalou em muitos paizes pelo desenvolvimento da peste, companheira inseparavel das guerras civis e da miseria publica, foi-nos tambem fatal pelos estragos causados pela epidemia da febre amarella que, em seu principio, assolou quasi todo o nosso litoral, e pelas perdas dolorosas que nos fez experimentar, pèrdas tanto mais sensiveis, quanto ellas vinham tambem depois de dissençōes intestinas, que nos tinham custado sangue, sacrificios, e vidas preciósas.

A utilidade e interesse que podia provir á sciencia, e á historia medica do paiz, assim como para o proceder futuro da autoridade publica, debaixo de cuja guarda está, ou deve estar a saude publica, do conhecimento de todas as circumstancias que precederam, e acompanharam o apparecimento desta epidemia, levaram-nos a representar em um quadro historico, fiel e verdadeiro, e em linguagem clara, simples e chāa, como a verdade deve-o ser, todos os males que tão insidiosa como desoladora nos fez soffrer a febre ama-
rella, esse verdadeiro Prothêo, que, sob differentes caracteres e formas, zombava do doente, do medico, e da sciencia.

Reunir em um só corpo todos os meios de que a sciencia medica e administrativa lançou mão pára combater, e aniquilar tão terrivel inimigo, que palmo a palmo nos disputava o terreno para roubar-nos as vidas, sem escollha de classes, nem de condiçōes, sexos, ou idades, é o fim a que nos propòmos, para não deixar que fiquem olvidadas a sollicitude, vigilancia, e paciencia, com que a classe medica se houve, já procurando salvar os seus similhantes, expondo-se á mil privaçōes, e barateando muilas vezes sua propria existencia, já esforegando-se por desvanecer os horröres que causava a epidemia, e dissipar os prejuizos, que cabeças levianas, sem o pensarem, tinham incutido na população. - Horrivel e tenebroso foi o quadro, e ainda mais horrivel e luctuoso o theatro, em que se representou esse drama de morte, em o qual todos mais ou menos fizeram o seu papel de dorl!

- Traçar o quadro dos desgostos e atribulacōes porque passamos, e da consternação e terror que se divisava no semblante de todos os habitantes desta capital, é empreza superior á nossas forcas : nem é por esse lado que nos vamos occupar com a materia, nem com tal intenção que escrevemos estas toscas linhas. Nosso unico fim, neste empenho, é registrar nas paginas da historia medica brasileira os factos e observaçōes que pódem interessar á sciencia, para que o conhecimento desta terrivel epidemia nos não fique só por tradicçao, como tem acontecido com quasi todas as que entre nós se tem succedido.

Bem longe está de nós a presumpção de crer que vamos apresentar ao publico um trabalho bem acabado da historia da epidemia no Rio de Janeiro. Ninguem ha que năo possa avaliar as difficuldades com que haviamos de lutar, para que obtivessemos os esclarecimentos precisos, todos os do-
cumentos officiaes, olservaçēes clinicas particulares, do hospitaes tanto civis como militares, tratamento em geral e em particular, necropsias; e, o que mais é, a organisação de uma estatistica que nos desse o numero mais aproximado e exacto dos atacados da febre, dos curados, e dos mortos.
Comtudo, si não attingimos, como suppómos, a méta dos nossos descjos, ao menos ousamos afiançar, mui pouca cousa nos falta, e esta mesmo de pequena importancia a nosso ver ; pois que fömos incançaveis em procurar, pesquizar, e consultar tudo quanto podia ter relação com a febre amarella no Rio de Janeiro e nas provincias. Quem já tem organisado trabalho deste genero, no qual é mister empregar năo só material proprio como alheio, para que seja perfeito e completo, como deve ser, poderá aquilatar o nosso afan.

Com a mais escrupulosa exactidão indicamos sempre a fonte, onde fomos tirar diversos factos e tréchos da nossa obra, e estabelecemos o parallélo entre as opiniōes de varios autores, que tem observado e escripto sobre a febre amarella, mormente sobre o assaz combatido e ainda não decidido ponto do contagio ou não contagio della.
Dividimos o nosso trabalho em 11 capitulos: no 1.0 tratámos da maneira como a epidemia aqui se desenvolveu, e das providencias que se tomaram para attenuar seu progresso e intensidade : nu $2 .^{\circ}$ descrevemos a marcha e direcção que ella tomou, os pontos que atacou dentro e fóra da cidade, as épocas do seu incremento e deelinação, confrontadas com as alteraçōes atmosphericas marcadas pela escala thermometrica nos mezes decorridos de janeiro a junho de 1850 , e com o que a respeito se notou na epidemia que reinou em Pernambuco de 1686 a 1692, e os principaes symptomas desta ultima: no 3.0 procuramos mostrar que a febre, que grassou nesta cidade, foi a amarella: no $4 .{ }^{\circ}$ occupamo-nos com a questäo da importação, dando uma noticia resumida do modo como se desenvolveu
nas provincias que assaltou: no 5.0 tratamos da questão do contagio ou transmissihilidade da molestia, e das medidas quarentenarias: no $6 .^{\circ}$ occupamo-nos com a natureza da febre amarella: no 7. ${ }^{\circ}$ com as causas que contribuiram para o desenvolvimento da epidemia, e com a differença entre ella e a escarlatina para atacar certas classes da nossa sociedade: no $8 .{ }^{\circ}$ descrevemos os symptomas, marcha, formas, e terminação da molestia entre nós: no $9 .{ }^{\circ}$ expomos os caracteres anatomicos da enfermidade: no 10. o indicamos o tratamento geralmente seguido pelos medicos do Rio de Janeiro: no 11. o tratamos da mortandade geral, e sua proporção relativa ao numero dos atacados; e indicamos em resumo os tratamentos empregados nos differentes hospitaes, assim como o de alguns medicos, que nos enviaram uma noticia dos resultados da sua clinica, ou que os tinham publicado.

Assim consignamos os factos pathologicos e historicos da febre amarella; e temos para nós que esta divisão é a mais natural e medica que podiamos seguir. Ardua foi a empreza, audaz quem se abalançou á ella. Fizemos todos os esforços para bem merecer e ser uteis; e sem vaidade nos apresentamos a nossos juizes esclarecidos, e innumeras testemunhas de tão recentes factos, bem conscios.de nossa pouca valia, mas esperançados de ver apparecer á luz, sobre assumpto tão importante, trabalhos mais completos, de mais erudição e valôr scientifico.

Feliz de nós, si por este pequeno testemunho de amor á sciencia merecermos a continuaçăo da estima de nossos collegas e amigos, o o reconhecimento da humanidade soffredora. A nada mais aspiramos pelo nosso penoso trabalho.

Rio, 12 de janeiro de 1851.

## HISTORIA E DESCRIPG亻̃̃O

DA
FBERE AMAREBLA
No
IRID IDE JANEIIEO.

## CAPITULO I.

## HISTORIA DA EPIDEMIA.

As differenctas completas observadas em nossa constituiçáo climaterica em o anno de 1849, caracterisada por uma secca de que náo ha exemplo ha muito tempo; pelo calor ardente que nos flagellou no estio, pela falta de trovoadas na mesma estação, e ausencia das viraçóes para a tarde quasi constantes no Rio de Janeiro; a chegada de immensos aventureiros que se destinavam á California, e que aqui desembarcavam e percorriam todas as nossas ruas, sem que medidas algumas sanitarias a seu respeito se tomassem, nāo obstante saber-se que vinham de paizes em os quaes reinavam molestias epidemicas gravissimas; o ingresso de Africanos pela mór parte accommettidos de molestias graves trazidos para o seio da populacáo, e accumulados em pequenos espacos mal arejados e pouco asseiados; o desembarque de grande numero de estrangeiros, que vinham entre nós estabelecer-se, e conseguintemente a agglomeração e augmento rapido da populacāo; o predominio de affecçōes gastricas mais ou menos graves durante todo o anno; o apparecimento para os ultimos mezes de algumas febres gastricas
com preponderancia de phenomenos ataxicos e typhoideos no começo do estio, dando lugar á grandes fusōes purulentas e a formação mesmo de abscessos enormes junto das articulacoues : tudo reunido ao abandono em que estava a nossa hygiene publica, ao estado deploravel das nossas vallas de despejo e de nossas praias, ao desenvolvimento de incessante emanac̣ão de miasmas infeclos pelo gráo excessivo de calor no estio, fazia presumir ou antes acreditar no apparecimento para o outono de alguma epidemia grave mais ou menos mortifera, si por acaso similhantes condicoees durassem.

Na verdade, o homem de sciencia que contemplava o estado apparente de salubridade de que gozavamos (porque forca é confessar, o numero de doentes era pequeno) no meio desses elementos de destruição; que experimentava o peso da atmosphera nos ultimos mezes do anno; que encarava para a falta de brilhantismo do céo do Rio de Janeiro, toldado por essa myriada de corpusculos devidos á decomposic̣āo das materias animaes e vegetaes desprendidos dos immensos fócos de infeccão entre nós existentes, e dando á atmosphera um aspecto tristonho e carregado, de certo näo podia deixar de maravilhar-se do que observava, e de näo enxergar nesse como torpor ou inac̣ão dos elementos de destruição que nos rodeavam um desfecho tanto mais terrivel para a humanidade, quanto maior fosse sua duração, uma vez que condiçoes favoraveis viessem por em conflagracão os elementos combustiveis ha tanto tempo accumulados, attendendo a que a reacceão devida ao rompimento desse como equilibrio apparente devia ser igual á força de accãa das leis que o mantinham.

Estes receios filhos unicamente do estudo e apreciação das condic̣oes em que nos achavamos, foram se tornando tanto mais fortes quanto mais nos aproximavamos do outono pelo apparecimento de algumas febres graves que se iam manifestando. Elles ganharam muito maior vulto quando pelo vapor Pernambucana entrado dos porlos do Norte em 13
de dezembro soube-se aqui que havia apparecido na Bahia uma febre, que denominavam vulgarmente polka, constituinte ou california, a qual ia fazendo não poucas victimas, sobretudo nos de profissão maritima (1).

Ganharam ainda maior forẹa, quando vimos entrar a corveta D. Joio I. procedente da Bahia, e seu digno commandante evitar qualquer communicação com a terra por ter havido, durante a viagem, a seu bordo cinco casos de febres que reinavam na Bahia, e haverem-lhe morrido dous homens dos atacados (2), quando finalmente pela chegada do vapor Imperatriz no dia 20 do mesmo mez tivemos oceasiāo de conhecer o parecer do concelho de salubridade publica da Bahia (3), no qual apezar de declarar o mes-
(1) Vede Jornal do Commercio de 14 de dezembro.
(2) Vede o mesmo jornal do 15 do dezembiro.
(5) Eis o parecer: 0 concelho de salubridado desta cidado, tendo-se reunido em virtude do oflloio do Exm. Sr. Presidente do $\$$ do corrente, a fimt de apresentar seu parecer ácerca da febre reinante, 6 da opinitio seguinte: 1. que a molestra qua está relimando nesta cidade é uma epidenia das que costumam apparecer nos paizes intertropicaes, mórmente quando occorrem mudangas repentinas na atino phera, e e copiosas chuvas fóra de tempo. prece- $_{\text {a }}$ didas o seguidas de excessivo calor, que augmentando a evaporacio dos chareos, pantanos, e do sólo desenvolvem en maior quantidade os miasmas que abundam em todos estes paizes, o procedem da decomposiço das muitas materias animaes e vegetaes que nellas exislem: circumslanclas eslas, que actualmente ontre niós se tem realisado pelo trasbordameuto dos rios, immundicias da cildade, mad direccão no encanamento das aguas, inhnmaģio nos templos, o absoluta falta de poticia medica, accrescendo a tudo isto of terror que sempre cransa a nopulaçao o apparecimento de uma epideinia, terror que tem sido augmentado por escriplos imprudenles a inexados, e de proposito exagerados em alguns jornaes desta cidade.
2. Que a molestia de que se trata ataca de preferencia os centros nervosos, vicia a hematose, e cm quasi todos os doentes se mauifesta com symplomss de affeccão do apparelio digestivo, e mórmente nas pessoas de vida irregular; com caracter typhoideo nas que mais se tem exposto ás intermperies tha quadra, parlicularmento nos individuos que menos estáo habituados ás mesimas; e sob is forma apopletica uos quo pelo temperamento ou idado estio a i-so predispostos.
5.0 Que esla eptdemia nada tem em si de conlagiosa nem de assustadora - que os casos graves e fataes săn devidos á predisposigão dos doentes, a molestins analogas, ou- so susto de que os doentes se tem deixado apoderar, ou finslmente a iratamentos contrarios á razăo.
4.0 Que, corno a concellio de salubridade consta de poucos medicos comparativainente a quantos existèm nesta cidade, aconteceria que os dados estatisticos que o mesmo concelho apresentasso dariam lugar á consequencias falsas respectivamente ao numero lotal dos doentes affectados, eá relaçáo real ontre os casos graves ef funestos, e o grandissimo numero do beniguos; parocendo ao mesmo concello que o modo de obler-se uma estatistica aproxims-
mo concelho que amolestia nada tinha de contagiosa e assustadora, e dar a entender que nenhuma especialidade offerecia, via-se entretanto que ella apresentaya caracteres de gravidade muito importantes, por isso que atacava de preferencia os centros nervosos e viciava a hematose, como se expressava o mesmo concelho; e se manifestava em uns ou no maior numero com predominio de phenomenos gastricos; em oulros com o typhoideo; em alguns com


#### Abstract

da seria fazer estas indagaçõcs por intermedio da policia, ou por aquelles meios que o governo julgar mals convenientes, visto que por esta maneira poder-se-ha saber de muilos easos que por medicos nàolentiam sido tratados: obtidos estes dados e remettidos pelo governo ao concelho, tratará este de organisar um trabalho que hija de satisfazer, como for possivel, esta exigencia. 5.0 Queos meios de prevenir esta molestia consistom da parte de cada individuo: 1.0 em estar seguro de que ella é benigns, havendo-so della curado grandissimo numero de pessoas, năo se tendo realisado a morte sinão por excepcaio em individuos já dispostos a adoecer gravemente pelas causas ordinarias, ou quesofinam molestias chronicas, ou exhaustos de força pela idade, ou por excesso de um viver desordenado: 9.0 em ter escolha, parcimonia o sobriedade no uso dos alimentos, preferindo os do facil digestäo a0s indigestos e pesados, nảo encliendo demasiado o estomago em cada comida principalmente de noite: 5.0 em não usar de vinhos ou bebidas espirituosas nĩo estando a ellas hatituado, e ainda nesto caso tomal-as sómente ao jantar em pequena quautidade, deverido-se ter como erronea e perigosa a idéa de ser a aguardente tomada en differentes occasióes do dia um preservativo da molestia, quando muito pelo contrario ao uso della e de outras bebidas espirituosas, assim como a mà qualidade e grande quantidade de alimentos éque deven ser altribuidos os casos graves e fataes : $4^{\prime}$ 'em nŭc expor-se ao relento, nem an calor do sol, qnando ello é muto intenso, e evilar o resfriamento do corpo ao ar livere estando suado ou depois de qualquer exercicio: : 3 o en fugir do habitaçoes baixas, humidas, mal arejadas o visinhas de lugares imtuundos, procurando residir e dormir em aposentos em que se dem condigöes contrarias: 6.0 em guardar muito asseio e limpeza nato só no corpo e rios vestidos, mas lambem nas habilaçẽes: 7.0 evilar o excesso em qualquer dos actos da vida que hajam de enfraqurcer o corpo o diminuir a resistencia da economia animal aos agentes externos. 6.0 Que os meios prevenlivos que n̄̃o estío em poder de cada individuo, eque pela sua difilculdade e importancia dependem das autoridades sro: 1.0 a cessadão dos dobres de sino, que no animo dos doentes incutem idéas de morle que muito aggravan sen estado, e em muilas circumstancias podem por si sús causal-a em individuos neryosos: 2 a a remocăo das causas de insalubridade que se acham espalhadas pelas ruas da cidade e seus contornos, nos esterquilinios, canos aberlos que expöem í açảo do ar e do calor solar os productos excrementicios dos animaes, e as emanacūes dos cadaveres enterrados nas igrejas em numero superior aos das covas e carneiras que ellas possuem : oque tudo agora mais que nunca póde obrar, favorecendo a continuacióo da epidemia. Bahia em sessío do concelho do salubridado 12 de dezembro de 1849. - Está conforme. Dr. Manoel Mauricio Rebouges, 1." secrelario.


Jornal do Commercio de 90 do dezombro de 1849.

- 5 -
o apoplectico; porém, apezar de tudo isto, apezar de se saber pela chegada do vapòr S. Salvador em 5 de janeiro (1) que a epidemia recrudescera de 25 de dezembro em diante, tendo sido milhares de pessoas atacadas, tanto nacionaes como estrangeiros, sobretudo a maruja externa, da qual já tinham morrido até as ultimas datas 114 pessoas; apezar emfim da communicacão feita pelo Exm. Presidente da Bahia (2), datada de 1. de janeiro, de terem sido atacadas para cima de vinte mil pessoas, e terem succumbido mais de cento e sessenta estrangeiros, pela maior parte marinheiros, e de ser opinião de alguns ter ella sido introduzida por um navio chegado de Nova Orleans com doentes a bordo, dos quaes tinham succumbido alguns na viagem, apezar de tudo, dizemos, descuidamo-nos perfeitamente, talvez porque, a par das declaraçoes do-progresso e incremento da epidemia, vinham sempre noticias consoladoras de sua benignidade e da esperanca de sua proxima extinceão, ou porque nunca nos persuadimos que ella nos viesse assaltar; e entāo nenhumas providencias sanitarias se tomaram relativamente aos navios procedentes dos portos do Norte, para ver si se conseguia evitar a importação da molestia para o Rio de Janeiro, como o exigia a prudencia e a segurança da capital.
Nāo tardou porém muito que nāo pagassemos bem caro as facilidades com que nos dirigimos em todas as nossas cousas, e nos náo arrependessemos de não ter tomado algumas providencias sanitarias ácerca dos navios procedentes dos porlos do Norte, especialmente da Bahia, infectados da febre ali reinante, e nāo tivessemos de experimentar uma prova terrivel para sermos mais acautelados no futuro, já que o näo formos no passado, nem somos do presente, deixando pela nossa incuria e deleixo este bello paiz, talvez um dos mais saudaveis do mundo, ser assal-

[^0]tado por diversas epidemias mais ou menos graves, que quasi sempre nos tem sido trazidas de fóra.
Náo é o amor da terra que nos viu nascer que nos cega para emittirmos uma similhante proposição. Não. A salubridade do clima do Rio de Janeiro póde-se tomar como proverbial pela apreciaçāo e exame das proprias epidemias que nelle tem reinado nestes ultimos tempos, quasi todas importadas; pois vé-se que de ordinario se extinguem por si mesmas sem deixarem após si grandes estragos, apezar de nenhumas medidas hygienicas se empregarem para obstar á sua propagaçao, pareceudo que os elementos epidemicos encontram um antagonismo perfeito an seu desenvolvimento e incremento em nossa constituic̣ão medica.

Mas será sufficiente o exemplo que nos deu a epidemia de que ultimamente fomos victimas, de todas a mais assoladora que tem chegado ao Rio de Janeiro, para que, näo contando sempre com a salubridade doclima, tomemos algumas medidas para evilarmos novas catastrophes similhantes, e livrarmos o paiz de marchar em decadencia, como sem duvida acontecerá, si taes males se reproduzirem? Custa-nos a erer, pelo menos a julgarmos pelo que se tem passado depois que a epidemia cessou, por quanto tudo se conserva no statu quo em que existia antes della.
Não tardou muito, diziamos nós, que nos arrependessemos de não termos tomado medidas algumas de precaucão a respeito dos navios procedentes dos portos do Norle; e com effeito a communicação feita á Academia Imperial de Medicina em sessāo extraordinaria de 10 de janeiro pelo Snr. Dr. Lallemand, medico da enfermaria de estrangeiros da Santa Casa da Mizericordia (1), veiu-nos patentear com toda a evidencia o desenvolvimento de uma febre grave em marinheiros vindos da Bahia, e sua transmissio a outros individuos que com elles moravam.

[^1]Relatam-se nessa communicaçãn oito fuctos, dous dos quaes eram relativos a marinheiros chegados da Bahia em direitura a este porto na barca americana Navarre, os quaes foram recolhidos á Santa Casa no dia 27 do mesmo mez, quatro individuos que com elles moravam na taberna de Frank em a rua da Mizericordia, na qual adoeceram tambem a mulher do mesmo, e o caixeiro allemão Lenschau. A estes factos aecrescentou oSnr. Dr. Sigaud (I) o de um moco francez de nome Eugene Anceaux, o qual tinha chegado da Bahia havia dez dias, e föra recolhido á casa de saude, de que era elle medico, onde fallecera; e o Snr. Dr. Feital (2) um outro de um marinheiro do vapôr D. Pedro chegado da Bahia, o qual fallecera no hospital de marinha dentro de poucas horas.

A exposięão destes factos quasi que não deixou duvidas no espirito dos membros presentes da Academia que eram elles da febre amarella da America, tal como a descrevem os autores, que a tem observado nos lugares em que ella reina: porém convinha para formar um juizo mais exacto o conhecimento de maior numero de factos.

A Academia entāo consultada pelo Governo sobre os factos referidos pelo Dr. Lallemand, e que haviam sido levados ao seu conhecimento pela administração da Santa Casa da Mizericordia em data de 28 de dezembro (3), respondeu pelo orgāo de sua commissāo nomeada para apresentar um parecer a respeito: " que balda de todos os esclarecimentos sobre a natureza e indole da molestia epidemica, que grassava na Bahia, nāo possuindo a descripcāo de seus symptomas, e não tendo conhecimento do resultado das autopsias; desconhecendo o que a seu respeito pensavam os praticos abalisados, que a tinham presenciado e cuidado, nāo podia ajuizar acertadamente della e de seu caracter, e menos ainda occupar-se
(1) Vede Annaes Brasilienses de Medicina de setembro de 1850, vol, 5 ,
(2) Idem, Idem.
(3) Idem, ideru.
de sua contagiosidade para d'ahi induzir a possibilidade de sua importacio no Rio de Janeiro, que maiores eram ainda as difficuldades para que affirmasse partilhar a molestia das qualidades da febre amarella: que aguardava porém que o Governo Imperial se dignasse mandar vir lodos os esclarecimentos precisos, e fornecesse á Academia os meios de satisfazer a curiosidade publica, e encher esla lacuna da sciencia. »
"Que o mesmo acontecia com a molestia observada na Santa Casa, e sobre a qual o Governo Imperial chamava a attencão da Academia, porque os factos, além de poucos, nāo tinham os phenomenos que os caracterisavam a mesma hemogeneidade, e que por isso nāo podia o medico consciencioso e prudente basear uma opiniāo, e formar um juizo seguro sobre a identidade de seus symptomas e os indicados pelos autores como representando a febre amarella ou typho icteroide. »
«Que seria por tanto pouco scientifico e regular que se pudesse desde já, e sem novos factos e ulteriores indagaçōes, assignar a classe das molestias, em que devia ser collocada a de que se tratava, po-dendo-se apenas dizer que havia em geral phenomenos gastro-entericos inflammatorios, signaes de phlegmasias cardio-arteriaes, e alguns symptomas de allececão cephalo-rachidiana. »
«Que em todo o caso, passando-se os factos referidos em marinheiros e pessoas vindas da Bahia ou que com estes tiveram contacto, que nelles se -apresentando alguns symptomas que se assemelhavam a aquelles que se notam nos accommettidos de febre amarella, era prudente, justo e de conveniencia publica medidas sanitarias e de precaução, com as quaes, si outra vantagem maior não se conseguisse, pelo menos socegavam-se as familias, tran-quillisava-se o povo, e acalmavam-se os espiritos já bastante atemorisados e só por isso dispondo os corpos a soffrer. »

Então passou ella a apontar aquellas medidas

## -9 -

que se costumam a por em pratica em todos os paizes para evitar a importacua ou progressos de qualquer epidemia, insistindo com especialidade no uso das quarentenas, e na remoção dos accommettidos da febre do meio da população para lugar retirado, donde o fóco de infeccão nūo pudesse prejudicar os habitantes da cidade (1).

Então náo era conhecida ainda entre nós a opiniāo definitiva dos medicos da Bahia sobre a natureza das febres que lá reinavam, sabendo-se unicamente por cartas parliculares que uns opinavam pela idéa da febre amarella, no entanto que outros á ella se oppunham, noticia que se confirmou por um trecho do officio do Exm. Presidente publicado na Tolerancia de 23 de janeiro (2) no qual dizia elle o seguinte «até hoje a opiniăo dos facultativos do paiz está om opposição com a de alguns medicos estrangeiros, querendo estes que seja a febre amarella maligna e contagiosa que reina na actualidade, e grande parte daquelles apenas tem concordado cm ser uma febre epidemica sem contagio, nem ter um caracter essencial de malignidado, apresentando em muito poucos casos, como excepcoies, alguns symptomas que autorisam os medicos estrangeiros á classificação que apresentam. "

Além disto, os factos conhecidos pela Academia eram ainda muipoucos para que pudesse ella logo dar uma opiniāo, quer a respeito de sua similhança com a da Bahia, quer a respeito de sua indole especial; por isso julgamos que a Academia, no parecer que deu, conduzio-se com a prudencia e circumspeccão necessariáá uma corporação scientifica.

Com efleito, em vista do parecer da Academia e do apparecimento de novos factos de febres, o Governo Imperial ordenou o estabelecimento das quarentenas para os navios procedentes dos portos do Norte, e encarregou ao Exm. Provedor da Santa Ca-
(1) Vede o tomo 5 a dos Annacs, pag. 80 .
(2) Vede Jornal do Commercio de $\overline{5}$ do fevereiro.
sa da Mizericordia a creação de um lazareto na ilha do Bom Jesus, para onde fossem remeltidos os doentes atacados da febre entīo reinante, e deramse ainda outras providencias que as circumstancias reclamavam : porém, apezar de tudo isto, a molestia continuou a progredir, e bem depressa o hospicio do Bom Jesus tornou-se insufficiente para conter todos os doentes accommeltidos da febre, de modo que em fevereiro a administracáo da Santa Casa vio-se forcada a crear provisoriamente mais algumas enfermarias, estabelecendo uma na rua da Mizericordia, outra no Sacco do Alferes e outra na praia Formosa.

Entảo reunio-se de novo a Academia em dias de fevereiro, fez chegar ao conhecimento do Governo por um outro parecer que a molestia, que reinava, era a verdadeira febre amarella da America, reconhecida por todos os seus phenomenos proprios desde o gráo mais simples ou de influencia, até os casos mais graves, caracterisados pelo vomito preto e outros phenomenos proprios; opiniāo que tambem já era seguida na Bahia pela commissão medica daquella cidade (1) como se ve do parecer abaixo
(1) A febre ora reinante na Bahia é considerada febro amarella porque so manifesta do modo seguinte : Principia por ligeira dor de cabeça, pelos membros abdominaes, enfraquecimento e incommodidade de toda a economia, elevaçio de temperalura, prostração de forças, diminuigato de faculdades intellectuacs e abatimento de espirito, face espantada, sensação incommoda no epigastrio, que ora alivia pelo apparecimento do alguns vomilos, ora cedendo scu lugar a uma gastralgia; os pomulos ao comecco se tornam rubros, pulso cheio, was nả̃o duro, a pelle arida, a qual aridez, so continua ao terceiro dia, traz o abatimento do pulso, lingua branca, saburrosa e larga, os olhos se tornam sensiveis al luz, e as conjunctivas injectadas, algumas horripilacōes nos tres primeiros dias, o todo este corlejo de symptomas cedendo em geral e promptamente aos evacuantes e sudorificos.
So ao terceiro dia a molestia n5̄o tem cedido, ao quarlo vai se tornar mais grave muitas vezes; a epystaxís tem logar, yomilos biliosos, côr amarella de pelle, principalmente na face e coxas, os vomitos continuam e tornam-se mais frequentes, e muitas vezes misturadus de flocos negros de cor escura, parecendo com borra de vinho, principalmente nos estrangeiros e criancas, augmenta-se rapidamente a amarellid̄̄̃o de pelle, a suppuração dos que leyam vesicatorio muda de natureza e còr, urinas raras, ennegrecidas ou amarelladas, algumas ecchymoses sobre o peito e coxas, algumas vezes e quasi sempre em estrangeiros dejeccöes negras e sanguinolentas, o estes symplomas uma vez apparecendo duram do quarto ao selimo dia, e acabam fatalmente. a
Ultimamente os macionses tem so revestido do caracter remittente, o muitas vezes intermiltente e pernicioso, mas que vão cedendo segundo as obser-
transcripto, assim como de alguns medicos da Bahia, d'entre os quaes citaremos o Snr. Egas Muniz Carneiro de Campos, o qual já em 17 de dezembro de 1849 em o n. ${ }^{\circ} 189$ da Tolerancia tinha declarado ser a febre amarella a que reinava na Bahia (1). Nestas circumstancias se achavam as cousas quando o Governo Imperial, ou porque a Academia nảo pudesse em seu pensar satisfazer a todos os encargos que sobre ella pesavam, ou por qualquer outra circumstancia que não nos é dado attingir, nomeou uma commissão de nove membros sob a direccã̃o do Presidente da Illma. Camara Municipal, a qual foi dahi em diante consultada em todas as questöes que podiam interessar a epidemia (2). Com prazer o dizemos, com relaçāo as primeiras cautelas ou aquellas a que se referiu a Academia, e sobre que unicamente foi ouvida, a commissão concordou perfeitamente em suas opinioues com as da Academia.

Esta commissão, denominada central, reuniu-se pela primeira vez no dia 13 de fevereiro no paco da

[^2]Díario do Rio de 8 de fererciro do 1850.

[^3]Illma. Camara Nunicipal, eum de seus primeiros cuídados foi moderaro terrore susto que se tirha apoderado da populaçio, e indicar- lhe os primeiros meios a que deveria recorrer no caso de accommettimento da febre. Ella formulou logo nesse dia um trabalho com o titulo-conselhos ás familias sobre o comportamento que devem observar durante a epidemiae enviou-o ao Governo Imperial, que o fez publicar no dia seguinte em todos os jornaes mais lidos (1).

Este trabalho em que a commissáo indicava ao povo, em estilo simples e ao alcance de todas as intelligencias, as regras de hygiene que deveria guardar no curso da epidemia, assim como os meios carativos a que poderia recorrer na invasāo da molestia antes de consultar qualquer medico, foi um dos trabalhos que mais utilisou á população, e mais transtornou o plano do charlatanismo, pelas muitas curas que de sua adopecio se alcancou nos casos em que a molestia se revestia de caracteres mui simples. E então este, indignado pelas muitas curas que se operavam, mesmo naquellas casas em que suas palavras eram um evangelho, recorreu ao meio de fazer desviar o povo da adopção dos conselhos expendidus nesse parecer, escrevendo artigos violentos contra o o oleo de ricino, as infusōes diaphoreticas, os pedilavios e outros meios similhantes nelle indicados, attribuindo-lhes o desenvolvimento e intensidade de alguns phenomenos mais graves. Tanto póde a razão alienada!!! Mas o povo, apezar de tudo, foi seguindo os preceitos estabelecidos pela commissão, e muitas familias pobres e faltas de recursos deyeram a elles a sua salvaçáo.
Progredindo a epidemia, e tornando-se insufficiente o lazareto do Bom Jesus, foi a commissão consultada pelo Governo Imperial sobre se o estabelecimento de enfermarias em alguns lugares da ci-

[^4]dade para isso mais proprios poderia ainda mais comprometter o estado de salubridade da capital, do que nāo estava ; e ella respondeu que nāo, uma vez que a molestia já linha invadido todos os bairros da cidade, mas que convinha entretanto procurar posiçōes clevadas e bastante arejadas. Entảo, em virtude deste parecer, creou-se no morro do Livramento o hospicio de N. S. do mesmo nome, sob a direceão do distincto professor o Sr. Dr. Manoel do Valladảo Pimentel, e as enfermarias creadas provisoriamente na rua da Mizericordia, Sacco do Alferes e praia Formosa, foram ainda conservadas por algum tempo, em razão do grande numero de doentes que affluia aos hospitaes, ficando reservado o hospicio do Bom Jesus para os doentes que já lá estavam, assim como para aquelles que eram accommellidos nos lugares mais proximos (1). Além destas providencias, crearam-se por proposta da commissauo central commissóes medicas em todas as freguezias da cidade para tratarem dos doentes pobres, e commissōes de policia do porto para examinarem o estado de salubridade dos navios ancorados, e fazerem recolher ás enfermarias os doentes que fossem encontrados a bordo dos navios, devendo umas e outras proporem as medidas necessarias ao bom andamento e execuçāo dos encargos que lhes eram prescriptos em seus regulamentos formulados pela commissão central e mandados executar pelo governo.
Ainda outras providencias se tomaram para obstar ou pelo menos diminuir a força do mal, e occorrer a todas as eventualidades possiveis, convindo, para sermos justos, confessar que o Governo Imperial mostrou nessa crise terrivel o maior interesse e dedicação em minorar os soffrimentos e males causados por tăo grande calamidade, já satisfazendo

- 14 -
com a promptidão possivel a todas as reclamaçöes feitas pelos seus delegados em beneficio da saude publica, já minorando os males de muitas familias pobres com auxilios pecuniarios para satisfazer as suas primeiras necessidades, já mandando distribuir remedios gratuilamente, já finalmente expedindo medicos em commissāo para todos aquelles pontos do municipio fóra da cidade, onde a epidemia se foi manifestando, como por exemplo, Inhaúma, Paquetá, Ilha do Governador e Irajá.

Cumpre ainda, por amor da verdade e em abono da classe medica do Rio de Janeiro, dizer que ella nunca se mostrou mais digna de admirac̣áo do que nessa quadra terrivel, em que todos, desprezando seu commodo e bem-estar, e muitas vezes ainda meio sãos e meio doentes da febre, rivalisavam em fazer sacrificios pela salvac̣āo de uma populac̣äo inteira, que nāo poucas vezes deixou de mostrar-se ingrata, menosprezando os homens que, abnegando todos os seus commodos e fazendo o sacrificio de sua saude e vida, só tinham em vista o amor da humanidade; no entanto que acatava o charlatanismo mais impudente, que só mirava o interesse pecuniario e nunca o da humanidade, porque a sedde e ambic̣ão do ouro tudo lhe fazia esquecer.
Um contraste bem frisante podia ser notado nessa occasiāo por um observador sincero e despido de prevençőes.
Em quanto os medicos verdadeiramente philantropos mostravam em suas physionomias pintadas as expressōes de dor e desgosto, e lastimavam a sorte de tantas victimas ceifadas, de um lado pela gravidade da molestia, e de outro pelos embustes e estragos do charlatanismo, este percorria satisfeito as ruas desta cidade, ostentando milagres e os lucros obtidos pelo sacrificio da vida de seus similhantes, desejando que durasse a calamidade, afim de continuar a locupletar-se, e estigmatisando os meios de tratamento os mais innocentes aconselhados pelos homens profissionaes.

Cumpre-nos igualmente confessar que a administraçáo da Santa Casa da Mizericordia sob a direcẹão de seu digno e incansavel Provedor fez nessa época calamitosa os mais relevantes servicos, os quaes jámais serāo esquecidos por uma população inteira, que teve occasião de observar o zelo e actividade com que o seu digno Provedor procurava desempenhar tudo quanto lhe era determinado pelo Governo, parecendo até incrivel, como em tão pouco tempo podia elle salisfazer a tantos e tão trabalhosos encargos.
Chegando a epidemia ao seu maior gráo de intensidade, e crescendo todos os dias o numero das viclimas a ponto de jánäo haver lugar quasi nos templos para se sepultarem os corpos, ordenou o Governo, em virtude de proposta da commissáo central, que cessassem os enterramentos nas igrejas, sendo de entāo por diante sepultados os cadaveres em cemiterios extra-muros. Com esta providencia, ha muito reclamada pela sciencia e civilisac̣āo, pela qual instavam sempre os homens profissionaes, e que ainda hoje não existiria, si a força da necessidade á isso não obrigasse, não pouco ganhou a cidade do Rio de Janeiro debaixo do ponto de vista de sua salubridade. Esta foi uma das mais importantes medidas que nos trouxe o desenvolvimento da epidemia, e é para lamentar que só táo graves circumstancias, como as em que nos achámos, fossem necessarias para vencer prejuizos e usos inveterados que nem a sciencia nem as luzes do seculo puderam nunca destruir em nosso paiz.

Para concluir o que temos a expor a tal respeito, diremos que a commissão central, reconhecendo que a epidemia progredia e ameaçava atacar oultos pontos, e que os resultados das observaçoes aqui feitos poderiam muito aproveitar naquelles lugares, em que a molestia ainda não tinha chegado, organisou um trabalho no qual descreveo os symptomas, marcha, lesôes anatomicas e tratamento da molestia, e enviou-0 ao Governo lmperial, que o mandou im-
primir e remetter, segundo nos constou, exemplares as camaras dos diversos municipios (I).

CAPITULO II.

## DESENVOLVIMENTO, MARGEA E PROFAGAĢÃO DA EPIDEMIA.

À visla das consideracoóes feitas no capilulo precedente, parece fóra de duvida que os primeiros faclos, que se observaram na cidade foram os referidos pelo Dr. Lallemant, de que já fallamos, ou fosse por que realmente a molestia principiasse por elles, ou fosse porque a successīo desses factos, a uniformidade e insidia dos symptomas observados chamassem a attenc̣áo do nosso collega sobre sua indole e caracteres especiaes, e melhor os fizesse apreciar.

Porém logo depois alguns outros factos se foram observando nāo ś́ na rua da Mizericordia, mas ainda nos lugares circumvisinhos á praia dos Mineiros e do Peixe, assim como para as bandas da Prainha e Saude, de modo que a molestia pareceu desenvol-ver-se com pouca differença de tempo, por tres pontos diversos, collocados na parte litoral da cidade.

Destes tres pontos marchou para o interior della e seus suburbios por tres direceóes ou raios mais ou menos distinctos e hem marcados. Do $1 .^{\circ}$ ou do da rua da Mizericordia encaminhou-se para o lado do Sul da cidade, subindo pelas ruas de S. José e da Assembléa a ganhar as da Ajuda e Guarda Velha, depoismarchou em duas direccōes, uma pelos largos da Mäi do Bispo, Ajuda e Lapa a ganhar as ruas da

[^5]
## - 17 -

Lapa, Gloria e Catete, donde se foi estendendo aos suburbios do lado do Sul, chegando quasi até o comeyo da Lagঠ̀a de Rodrigo de Freitas, e a outra pelas ruas dos Barbonos, Arcos, Rezende e Matacavallos a ir encontrar-se em Mataporcos e lugares visinhos com as que marchavam dos outros pontos, seguindo pelo caminho do Engenho Velho, e chegando, segundo diz oSr. Dr. Lobo, até ás faldas da Tijuca (1), sendo notavel que o seu incremento na direccão desta linha fosse muito maior, primeiro nas ruas dos Arcos e Barbonos que nāo nas da Ajuda e Guarda Velha, que lhe ficam anteriores no trajecto que seguia a epidemia, onde em compensacão das tregoas que dera em principio aos seus moradores, os atacou depois com maior forca e os decimou em muito maior escala.

Do 2. ponto, isto é, da Prainha e suas immediaçóes ella seguiu a direceão do Norte da cidade, caminhando pelas ruas da Prainha e Livramento, ganhando as praias da Saude, Sacco do Alferes e Formosa; e d'ahi as ruas de S. Christovão, Pedregulho, Bemfica, chegando até Inhaúma e mesmo alguns lugares de Irajá, atacando as povoaçōes mais proximas ao litoral e respeitando as centraes, onde poucos foram os casos que se manifestaram, e estes mesmos quasi que nāo ultrapassaram os limites correspondentes a Praia Pequena, sendo poupado quasi todo o districto do Engenho Novo, apezar de sua proximidade, assim como as ruas mais contraes do Engenho Velho.

Do $3 .^{\circ}$ ponto ou do central subiu pelas ruas que vāo terminar na rua l)ireita a ganhar o campo de Sant'Anna e Cidade Nova, dando em seu trajecto raios que se introduziam pelas ruas transversaes, e que se iam encontrar com aquelles que em sua passagem forneciam as linhas do Norte e Sul, de modo que

[^6]para fins de março a cidade estava sob a influencia epidemica em todos os seus pontos.

Nesta ultima a progressäo da epidemia foi muito mais lenta que nào em qualquer outra, talvez por sua maior distancia (cateris paribus) do litoral, ou pela estreiteza dasruas que oppunha maior obstacu10 ás correntes do elemento epidemico; porquanto o bairro da Cidade Nova, em o qual sem duvida o desenvolvimento da molestia foi com mais probabilidade devido á transmissão da influencia epidemica por esta linha, foi um daquelles em que ella se manilestou muito mais tarde, mesmo talvez muito depois de ter apparecido em alguns lugares do Engenho Velho, em Mataporcos, por exemplo, e em varios pontos de S. Christovāo.

Foi tambem na direcção desta linha que a epidemia ceifou maior numero de habitantes da cidade, sem duvida por se achar nella comprehendido maior numero de estrangeiros, em os quaes ella se desenvolveu com maior furor e gravidade.

Um facto bem notavel obseryou-se na marcha e propagação da epidemia nesta ultima direcc̣ão, fd cto, que foi igualmente notado nas outras, mas não de um modo tāo patente, e é o seguinte: que nas ruas que crusam a cidade no sentido transversal, como a Direita, da Quitanda, dos Ourives, \&c., a molestia desenvolveu-se mais tarde e com bastante lentidāo, e bem assim que em alguns quarteirōes, que, seguindo a epidemia uma progressão regular, deveriam ser os primeiros atacados, ella invadiu muito depois, e quando outros que lhe ficavam subsequentes eram jáassolados em grande escala. Esta circumslancia fez crer á algumas pessoas que a mo ${ }^{3}$ lestia marchava em sentido opposto a aquelle que lhe indicámos, isto é, do Campo de Sant'Anna para baixo, quando realmente nảo era isso o que tinha lugar. Dava-se aqui o mesmo caso que aconteceu para com as ruas d'Ajuda e Guarda Velha: a molesfia, como que sallando por ellas, foi accommetter os habitantes daquellas que lhe ficavam em seguimento,
para depois, como por um passo retrogado, vir inva-dil-as com mais intensidade e gravidade. 0 mesmo aconteceu ainda com o bairro de Mataporcos: este foi invadido pela epidemia muito antes da rua do Conde da Cidade Nova que The fica anterior e em seguimento; e, segundo informavam as pessoas do lugar, a molestia tinha ahi se desenvolvido depois da ida para lá do major Marcolino (do corpo de permanentes) que fallecera e tinha adoecido na rua dos Arcos.

Desenvolvendo-se em principio com muita lentidão e com caracter benigno, excepto para os estrangeiros recem-chegados ou que tinham pouco tempo de residencia no Brasil, bem como para os marinheiros, assim se conservou até quasi os primeiros dias de fevereiro, mantendo-se sempre nos lugares mais proximos ao litoral, e apparecendo apenas aqui e ali em outros pontos; porém bem depressa mudaram-se as scenas: o susto e a consternaçáo apoderaram-se de quasi todos os habitantes da capital pela rapidez e caracter de gravidade com que accommetteu por todos os lados, achando-se quasi toda a cidade submettida á sua influencia destruidora em meiado de marco, mez em que o numero das victimas crescia todos os dias, chegando no dia 15 a exceder de 90, incluidos os fallecidos nos hospitaes estabelecidos por ordem do Governo nos diversos bairros da cidade para acudir aos enfermos pobres com a promptidão que exigia a gravidade do mal.

Desse dia em diante ella declinou felizmente, con-servando-se entretanto em certo gráo de intensidade até meiado de abril, alternando seu accrescimo ou diminuicão com a baixa ou a alta da temperatura atmospherica, em virtude das chuvas que principiavam a cahir com alguma força. Desta ultima época em diante a declinaçāo foi progressivamente a mais, e em fins de julho podia-se dar a epidemia por terminada para a cidade.
0 mesmo não aconteceu porém nossuburbios della; seu maior incremento principiou do meio de
março em diante, e sua declinaȩão quasi em fins de maio; e lugares ahi houve, onde ella ceifou não poucos individuos, tornando-se sobretudo notaveis o bairro de Mataporcos e alguns pontos de S. Christovāo.

Ao mesmo tempo que isto se passava em terrar observava-se que, tendo ella começado no mar pelos marinheiros de bordo dos navios que chegaram dos portos do Norle, se foi estendendo com força erapidez ás tripulaçóes de todos os navios mercantes ou de guerra, sobretudo estrangeiros, que estavam para dentro do ancoradouro da alfandega, fazendo innumeras viclimas entre elles, no entanto que os navios fundeados no poco ou para fóra do ancoradouro da alfandega pareciam estar isentos da influencia epidemica; porém a estes mesmos communicou-se depois a molestia, ainda que tarde, e viu-se suas tripulac̣ōes ser accommettidas em grande escala e quasi sem excepeảo de pessoa.

Observou-se igualmente que a molestia, quando no maior gráo de intensidade aqui, desenvolveu-se tambem em Nictheroy, ou porque fosse para ali transportada por aquellas pessoas que viajavam desta para aquella cidade, ou porque os ventos que sopravam sobre a bahia conduzissem para lá o elemento epidemico.

Vése por conseguinte do que acabamos de expor que a epidemia, comecando nos ultimos dias de dezembro por accommetter apenas alguns marinheiros chegados dos portos do Norte (Bahia) ou a bordo de seus respectivos navios, ou em terra nos lugares para onde desembarcaram, transmiltiu-se á toda a populacaão da cidade, ou seja porque elementos havia para o desenvolvimento ou propagação da molestia, ou por se terem desprezado as medidas de hygiene publica e policia sanitaria que as circumstancias reclamavam; que emfim ella chegou a sua maior intensidade de fins de fevereiro a meiado de marco; que d'ahi em diante comecou a declinar em terra, a ponto de no ultimo de maio fechar-se o hospicio do
$-21-$
Livramento, unica das enfermarias provisorias que ainda existia, exlinguindo-se para o fim de junho ou principios de julho. No mar entretanto nảo aconteceu o mesmo; ella continuou com mais ou menos forca, sobretudo entre os estrangeiros, até fins de agosto ou comecco de setembro, ameacaudo ás vezes recrudescer com violencia quando o calor augmentava, sobretudo depois das chuvas, como aconteceu por exemplo em principios de julho, em que foi necessario de novo mandar abrir o hospicio do Liyramento, conservando-se aberlo até 31 de agosto. Ainda foram tratadas durante este tempo 115 pessoas, das quaes falleceram 39 , segundo consta das estatisticas desses mezes, declarando o Sr. Dr. Lallemand no dia 3 de setembro que näo havia no hospicio mais doentes de febre amarella.
Agora si quizermos achar a relac̣ão que houve entre a propagac̣ão e incremento da epidemia com as alterações da temperatura então observadas, veremos que em factos que se podem considerar provados nenhum o é por certo melhor do que o incremento e a declinacão da epidemia segundo a elevac̣ão e abaixamento da temperatura, como se poderá conhecer do quadro das observaçães thermometricas aqui junto, e pertencente aos seis mezes em que durou a molestia.
Na verdade, si compararmos os factos observados na marcha da epidemia com os dados fornecidos pela escala thermometrica, veremos que marchando ella de vagar no mez de janeiro, em que a temperatura conservou-se entre 72 gráos do thermometro de Fahrenheit, e $18 \quad 1_{2}^{2}$ do de Reaumur-minimo-e 86 F ou $24{ }^{\mathrm{R}}$ maximo; principiou a progredir com maior rapideze a engravescer para feverciro, em que a escala thermometrica marcou sempre de $74{ }^{\mathrm{F}}$, ou 19 R minimo, até 91 F , ou $2612^{\mathrm{R}}$ maximo, chegando a seu maior auge em meiado de marco, occasiäo em que o thermometro marcou por muilos dias 90 F , ou $253 / 4^{\mathrm{R}}$.
Observou-se ainda que começou a decrescer em
abril, mez em que se conservou sempre em certo gráo de intensidade não pequeno, sem duvida por que a temperatura regulou ainda entre 74 e 87 , e entre 19 e 24 ; que diminuiu notavelmente em maio, em que o calor conservou-se entre 70 e $80^{\mathrm{F}}$ ou 19 e $21^{\mathrm{B}}$, e finalmente que se foi extinguindo em terra (porque no mar, sobretudo entre os estrangeiros, ella se conservou até setembro, posto que com pouca forca (do meiado de junho em diante, em que o calor se conservou entre 11 e $16^{\mathrm{R}}$, e 56 e $68^{\mathrm{F}}$ de manhāa e de tarde, e entre 70 F ou 17 B para o meio dia, sendo mui poucos os dias em que excedeu destes gráos e estes só na entrada do mez.
Um facto houve tambem, que não deve ser esquecido nesta occasiäo, e vem a ser; que a epidemia diminuia sempre que havia chuva e abaixamento de temperatura, para recrudescer logo que cessava a chuva ou crescia o gráo de calor. Esle faclo nāo se harmonisa muito com o que nos diz o distincto medico portuguez João Ferreira da Rosa na obra (1) que escrevera sobre a epidemia que reinou em Pernambuco em os annos de 1686 a 1692 , e que matou no Recife para cima de 2000 pessoas (2), porquanto affirma elle em sua obra que a molestia invadia com muito mais forca no inverno que no veräo, quando o contrario deveria succeder, si entāo, como hoje observamos, o excesso de calor fosse o principal motor de sua propagação e incremento; dependendo esta circumstancia, no pensar do mesmo autor, da condensação dos vapores mephiticos no inverno.

Entretanto os symptomas por elle descriptos no seu artigo - Signaes da constituic̣ão - são exactamente identicos áquelles que se dảo hoje como caracteristicos da febre amarella, e constam pouco mais ou menos dos seguintes:

[^7]«Calor pouco desenvolvido, pulso frequente e com languor, o que denotava gravidade; ás vezes pulso quasi natural em principio, respiracaio como de opprimidos, ora com grandes dôres de cabeça, ora sem estas, porém com muita affrontação no estomago; sêde, ora maior que o calor, ora pouca; dor de cabeça logo em principio; tremor de mãos e de lingua, umas vezes notavel inquietaçāo, outras vezes grande quietação, a qual denotava delirio futuro; fastio grande, e tanto maior quanto mais soffria o estomago, causando nausea, vomito, soluço, ancia e tristeza de coracáo. »
«Havia grande vigilia por causa da dòr de cabeca, passando os doentes noites inteiras sem dormir, e si dormiam era com inquietação; o somno mui turbulento e terrivel com delirios taes que se levantavam e sahiam nús pelas ruas: horripilacões frequentes em quasi todos, febre continua, diarrhéa em principio em alguns, em outros não. De todos os signaes, porém, os mais terriveis eram a ictericia e a suppressāo da urina; o primeiro era presagio trabalhoso e miseravel, porém nảo de morte inevitavel; 0 segundo, porém, era mortifero, ainda mesmo naquelles em que as urinas depois appareciam. » Além destes phenomenos, havia em todos döres pelo corpo, cadeiras e pernas, vomitos e evacuaçēes negras em alguns (1).

De todas as consideraçōes até aqui feitas, sobresahe a necessidade de discutirmos duas questōes importantes que vem a ser; primeiro, si a epidemia que entre nós grassou foi de febre amarella, ou si nảo foi mais que uma epidemia de febres intermittentes ou remittentes mais ou menos graves, como tantas outras vezes se tem observado no Rio de Janeiro, e como talvez alguns medicos ainda acreditem; segundo, si a febre nos foi importada, ou si se desenvolveu espontaneamente pelas circumstancias
(1) Ledea obra citada-duvida 4, pag. 25, artigo-sigaaes da constitulcio, e duvida $5 . A$, pag. 31 , prognostico da constituiçio.
em que nos achavamos. É dellas que nos vamos occupar nos dous capitulos seguintes.

## CAPITULO III.

## SERIA A MOLESTIA A FEBRE AMARRLLA OU NĀO?

Em principio, quando ainda poucos factos se haviam observado, e a enfermidade só apresentava um ou outro dos caracteres que se encontram na febre amarella, sem duvida que os praticos mais conscienciosos, e que nảo quizessem emittir uma opiniāo precipitada e pouco judiciosa, nada poderiam affirmar de positivo, sobretudo tendo em vista os caracteres differentes e mais ou menos graves, de que se revestem algumas vezes entre nós as febres intermittentes e remittentes perniciosas, que grassam nas estaçōes do estio e outono.

Certamente não ha um só clinico no Rio de Janeiro, que náo conheça a diversidade de symptomas que offerecem essas febres, e que lhe dão as yezes uma perfeita similhança com alguns casos de febre amarella, assim como que nāo tenha noticia do que se observou nessa terrivel epidemia, chamada defebres de Macacú, que tāo fatal foi aos habitantes do Rio de Janeiro, sobretudo das villas de Macacú, Pillar, Iguassú, Itaguahy e Magé.

Ninguem ha que nāo saiba que entre nós muitas vezes nas febres intermittentes ou remittentes graves, sobretudo naquellas que coincidem com grandes soffrimentos abdominaes, as sangrias pelas picadas das sarguesugas sảo abundantissimas e difficeis de estancar; que os romitos sảo copiosos e mais ou menos escuros; que o estado icterico é muito pronunciado em bastantes casos, dando lugar ao phe-
-25 -
nomeno vulgarmente denominado - ictericia preta, mórmente nos doentes de certas localidades; que nessa epidemia de febres chamada de Macacú houve, segundo referem pessoas que estão ao facto das occurrencias de então, muitos doentes em que se manifestou o vomito mais ou menos escuro e mesmo preto, phenomeno que igualmente se observa, bem que raras vezes, em algumas intermiltentes perriciosas que reinam no Rio de Janeiro.

0 conhecimento de todas estas circumstancias deveriam necessariamente ter muito peso na enunciação de uma opiniāo qualquer ácerca da natureza da molestia epidemica, que nos assaltava, muito embora vissemos que, differentemente do que se observa em outras occasiōes, ella começasse por atacar de preferencia os homens de mar; os estrangeiros não aclimados, o contrario do que em geral se tem observado em as epidemias de febres intermillentes ou remitlentes perniciosas de outras épocas; nào coincidir com as grandes congestóes ou hyperemias do baço e figado, que quasi sempre acompanham as nossas intermittentes graves; principiar pela cidade, escolhendo os lugares mais proximos ao litoral, o contrario do que quasi sempre se observa, visto que é mais commum principiarem de ordinario as nossas intermittentes pelo interior e pelos suburbios da cidade, onde existem esses fócos constantes de emanaçoes pestilenciaes devidos aos immensos charcos e paúes, que por abi ha espalhados: pois não era bastante o concurso dessas circumstancias, para que, banindo inteiramente a idéa de uma epidemia de febres perniciosas, fossemos logo admiltir como certa e indubitavel a existencia da febre amarella, independente de outras provas e de observacōes ulteriores mais circumstanciadas.

Mas, desde que pelo estudo das observaçóes clinicas, e pela confrontaçáo dos factos, que se foram succedendo entre nós, pudemos reconhecer a identidade que havia entre os caracteres physiologicos, e as lesöes anatomicas mais constantes e predominan-
tes da molestia que grassava no Rio de Janeiro, com o que nos dizem os aulores a respeito da febre amarella ou typho americano, de certo que nenhuma duvida pôde restar, ainda aos mais escrupulosos, de que a capital estava a braços com uma epidemia de febre amarella, mórmente attendendo ás condic̣ōes climatericas em que nos achavamos, e ás circumstancias que precederam e as que coincidiam com o apparecimento da epidemia.

Entāo nós vimos que os symptomas mais communs ao primeiro periodo da febre amarella descriptos pelos autores, como sejam, as dòres contusivas nos membros, a cephalalgia intensa, as dòres lombares, a constipação de ventre, a febre ardente com exacerbaçōes nocturnas, os vomitos obstinados, a dòr epigastrica, \&c., se notavam no primeiro periodo em quasi todos os nossos doentes, e em gráos differentes de intensidade e duracáo. Vimos igualmente que os phenomenos mais salientes e caracterislicos do segundo e terceiro periodo da febre amarella, e que lhe dão seu typo especial, taes comoo vomito escuro ou preto, a algidez da pelle, a coloração amarella da mesma, antes ou depois da morte, as hemorrhagias passivas pelas picadas das sanguesugas, pelas cicatrizes das sangrias, pela boca, pelas superficies mucósas em geral, as manchas lividas pelo corpo, \&c., foram encontrados em quasi todos os doentes que offereceram os symptomas mais graves. Vimos, finalmente, que as lesỏes anatomicas descriptas pelos.praticos, que tem observado a febre amarella em outros lugares, como mais conslantes, e por assim dizer, especiaes aos individuos que succumbem á esta molestia, foram reconhecidas pelas invesligaçées necroscopicas a que se procedeu entre nós.

- Ajuntai a tudo isto a predileccão da molestia para atacar de preferencia e com mais violencia os estrangeiros nāo aclimados ou recem-chegados, os homens de mar, o seu apparecimento nas povoaçóes mais proximas ao litoral, o seu incremento ou di-
minuicão de intensidade, segundo a maior ou menor elevação de temperatura marcada pela escala thermometrica, e tereis um quadro completo de todos os caracteres e circumstancias que constituem uma epidemia de febre amarella.

Esta foi sem duvida a opinião abracada por todos os medicos da capital; e si um ou outro em mui pequeno numero pôde sustentar o contrário, deve-se antes ver nesse proceder um desejo constante de andar sempre em opposicāo a tudo quanto admittem seus collegas, do que a expressão conscienciosa do que sustentam e defendem.

## CAPITULO IV.

## DA IMPORTAÇĀO OU NĀO IMPORTAḠĀO DA FEBRE

 AMIARELLA PARA O RIO DE JANEIRO.E esta a primeira vez que nos consta que a febre amarella tenha reinado epidemicamente nesta cidade, salvo si essa epidemia, que reinou no comeco deste seculo, em 1801, e que denominaram-ictericia preta, da qual temos noticia por tradição de algumas pessoas antigas, foi tambem febre amarella. Cumpre, portanto, no interesse da sciencia e do credito climaterico do Rio de Janeiro, que esta questão seja elucidada do melhor modo possivel.

Para nós é fóra de duvida que a epidemia, que grassou ultimamente no Rio de Janeiro, nos foi importada da Bahia, assim como cremos que ella para ali o foi; porém, havendo razoees pró e contra a im. portação, para chegarmos á resultados mais concludentes iremos buscar ofio de nossos raciocinios no lugar que constituiu o berço de scu desenvolvimento
no paiz, e passando em resenha os factos principaes, que se ligam á historia de seu apparecimento e propagacão nas differentes provincias por ella assaltadas, e apreciando-os com o rigor e analyse indispensaveis em taes circumstancias, faremos de tudo quanto occorreu applicacio ao que se passou entre nós, e chegaremos então á resoluçio da questāo.

Principiaremos, pois, por expor o que a respeito do seu apparecimento e seu progresso nos diversos Iugares, em que ella tocou, nos referem os jornaes.

Em 13 de dezembro chegou-nos a primeira noticia pelo vapor Pernambucana do desenvolvimento na Bahia de uma febre epidemica, que atacara sem distinccāo de classes a população daquella cidade. Em 14 do mesmo mez entrava no nosso porto a corveta porlugueza D. João I. procedente da Bahia, trazendo a seubordo doentes da febre que ali reinava. Em 19, com a entrada do vapor Imperatriz, veio ao nosso conhecimento o parecer do concelho de salubridade publica da Bahia, já em outro lugar transcripto; porém de sua leitura se não podia colligir cousa alguma ácerca da natureza e indole essencial da febre que lá reinava (1). Em 6 de janeiro de 1850 os jornaes annunciavam que a epidemia crescia depois de copiosas chuvas, e que grande numero de estrangeiros, sobretudo marinheiros, tinham sido victimas do flagello que assolava a Bahia. No dia 9 tivemos conhecimento da primeira noticia official dada pelo Exm. Sr. Presidente daquella provincia ao Governo Imperial com data do 1. de janeiro, mostrando que mais de 2000 pessoas tinham sido accommetlidas da febre, e mais de 160 estrangeiros victimas della, acreditando muitas pessoas ter sido a molestia importada de Nova Orleans por um navio d'ali chegado com doentes a bordo. A 24 annunciavam os jornaes o apparecimento da febre no Recife, sobretudo nos navios fundeados no porto, assim como sua declinaçĩo na cidade da Ba -

[^8]hia (1). No dia 25 confirmavam o apparecimento da febre em Pernambuco, e davam-nos noticia do parecer do concelho de salubridade daquella cidade, e bem assim do estabelecimento de um lazareto na ilha do Nogueira para nelle se tratar a gente do mar accommettida pela febre. Nesse parecer, que abaixo vai transcripto, o concelho fazendo ver que não podia por em quanto reconhecer, si havia identidade entre as febres ali reinantes e as da Bahia, porque lhe faltavam os dados necessarios para estabelecer a comparacáo entre ellas, mostrava ainda que as febres gastrico-biliosas faziam sempre ali na estacāo em que se achavam estragos, porque tudo concorria então para dar-lhes desenvolvimento e forca; porém que, a acreditar em algumas informaçōes vindas da Bahia, nảo existia em sua provincia o elemento que se dizia ter sido a causa do apparecimento e intensidade da epidemia naquella, a saber; a importac̣ão de africanos em grande escala, vindos jả accommettidos de febres endemicas na Costa d'Aĺrica (2).
(1) Jem, idem de 6, 9, e 24 de janciro de 1850.
2) Parecer do concellio do salubridade de Peruambuco

Tendo-se espalhado pela população noticias assustadoras ácerca da febre que se lom desenvolvido ultimamente, eque alguns pretendem que aprescala um cortejo de synuptomas similliante ao da eptdemia quo reina na bahía, o conceltho geral de salubridado publica julga dever declarar que the parece imprudente que noticiar taes se propaguem, sem que haja inteiro conhecimento dos casos observados ; tanto mais que daquella provincia ainda n̄̄̄० veio uma descripsio mediéa minuciosa da dita febre.

Deste alguns dias, óverdade, tem apparecido diversos casos de rebre da naturcza daquolla que foi observada ean fin's de 1818 e principios de $1819, \mathrm{e}$ solretudo em fins de 1847 e prinerpios do 1848 ; algans desses casos se tem revestido de symptomas mais graves, predominando a coplialalgia, delirio a sensibililade notavel na regiso epigastrica ; mas até hojo muitos dos individuos accommellidos se vão restabelecento.

0 concelho n 5 a duvida que a caracter pernicioso do mal, devido por certo a circumstancias particulares, como a falla de recursos, o uso de comidas indigestas e de má qualidado, pouico cuidado no tratamento desde seu desenvolvimento, do., concorra para que os esforgos medicos se tornem inefficazes; mas nāo the parece isto razio, para que se deduza imprudentemente que esses casos sio da febre epidemica da fahia, e ainda menos, quando mesmo houvesse fundamento, para que se derrame pela população o alarma, saben-do-se que serpre nas epidemias o susto dá intensidade ao mal
0 concellio, recorrendo ao passado, nelle encontra a historia das febrés que tem reinado enidemicamente nesta proviucia, sendo bem notavel a de 1684, o com tanta intensidade que mnitas foram as victimas voladas á morte ; mas nĩo se tendo dado a coincidencia de se terem desenvolvido epidemica-

$$
-30-
$$

No dia 3 de fevereiro os jornaes deram-nos conhecimento de um officio do Exm. Presidente da Bahia dirigido aos de outras provincias, participan-do-lhes que mais de 80,000 pessoas tinham sido atacadas da febre naquella provincia, que tinham succumbido para cima de 700 , entre nacionaes e estrangeiros; eque os medicos daquella cidade estayam ainda dissidentes sobre sua natureza, querendo os estrangeiros que fosse a febre amarella e contagiosa da America, e a mór parte daquelles, que nüo (1). Nos dias 8 e 9 do mesmo mez publicaram o parecer da commissão medica da Babia, no qual affirmava esta que a febre, que reinava naquella cidade, era a amarella; e bem assim um officio do Exm. Sr. ministro do Imperio dirigido á camara temporaria, noticiando o desenvolvimento da febre em Pernambuco e nesta corrte, e pedindo ao corpo legislativo autorisação para occorrer ás despezas que demandavam as providencias conducentes a soccorrer


#### Abstract

mente em oulras provincias febres similhantes com caracter pernicioso, a população pouco se assuătaya. Isto porém agora so dá: a população jà despertada pelas noticias do cholera-morhus, que tent reinado na Eurupa, estava predisposta para receber impressöes tristes e assustadoras, e os propaladores das mas novas se tem encarregado de espalhar o terror. Quasi sempre por csta estacīo as fobres billioso-gastricas fazom estragos, porque entao tudo concorre a dar-lhes desenvolvimento e forca: estas tomam maior intensidade em certos annos, mas se se deve crer em algumas informacões que tem vindo da Bahia, falla aqui um elemento, que dizem ter sido a causa da intensidade e do apparecimento da epídemia que lavra pôr aquella provincia ; isto é, a importaç̄o em grande escala de africanos, chegando alguns já accommettidos por febres que sado endemicas nas coslas d'Arrica. Oconcelho sempre sollicito pela salubridade da provincia, desde que chegou a noticia da epidemia da Bahia, nīo so tem descuidado um só instanto do que póde oppor-se ao desenvolvimento do mal, sua propagação e intensidade, se infelizmente nào for possivel evital-o. A camara municipal the promelte sua coadjuvacaio em tudo que para isso possa concorrer, exenutando as medidas que lhe tem sido lembradas, 0 o Exm. Sr. Presidente da provincia não deixará de prestor todos os meios necessarios, mas isto nâa ó tudo; convém que os facultativos desta cidade coadjuvem tambem seus esforcos, o por isso o.concelho lhes roga que facam chegar á seu conhecimento todas as observaçös que colherem, lembrando-lhe meios que possam lhe ter escapado. Sala do concelho em sessio extraordinaria, 12 de janciro de 1850.Dr. Joaquim de Aquino Fonseca, presidente.


Jornal do Commercio de 25 de janeiro de 1850.
(1) Vede Jornal do Commercio de 3 de fevereiro de 1850.

## -31 -

a população, e livral-a do flagello que tão de perto a ameacava (1). No dia 10 faziam constar que a febre continuava a grassar em Pernambuco, mas sem o caracter de malignidade queapresentava na Bahia; porquanto. em 18 dias contados de 7 a 25 de janeiro, segundo constava de um mappa mandado organisar pelo consulado inglez, tinham sido atacados, de 1243 pessoas pertencentes á equipagem de 119 navios, so 137, das quaes morreram 34 , convaleceram 58, e ficavam em tratamento 45 (2). No dia 26 annunciavam a invasão da febre na provincia da Parahyba, onde, segundo dizia o periodico - Ordem-, nảo tinha ainda o caracter de malignidade com que se distinguia em outras provincias, pelo menos em terra : faziam-nos igualmente conhecer que em Pernambuco continuava a ceifar muita gente no mar, porém pouca em terra, assim como que na Bahia ia em declinação, sendo raros os doentes existentes nos hospitaes nacionaes e estrangeiros (3).

Em 7 de marco davam a triste noticia do seu apparecimento no Paráe sua continuac̣áo na Parahyba, só no mar por em quanto (4). No dia 9 transcreviam um officio do presidente das Alagòas ao da Bahia, datado de 27 de fevereiro, communicando-lhe o apparecimento da febre naquefla provincia, do que aqui já se tinha sciencia por algumas cartas particulares (5). No dia 10 publicavam um artigo do Diario de Pernambuco, annunciando a invasão da febre nos termos do Cabo, Páo d'Alho, Nazareth, Victoria, e Goianna, porém com caracter benigno (6). No dia 28 declaravam que se havia desvanecido no Pará o receio de ser accommeltida a capital da febre, que assolava quasi todo o litoral, assim como que em Pernambuco continuava a fazer estragos, mas parecia ir em declinação; que na Parahyba já tinha accommeltido os habitantes de terra, porém sem maior gravidade por ora;

[^9]finalmente que na Bahia tinha perdido muito de sua intensidade, continuando entretanto a fazer estragos no mar, e atacar as pessoas recem-chegadas (1).

No dia 16 de abril soube-se que a febre conlinuava a grassar na Parahyba, ceifando entretanto poucas victimas, e que na Bahia em razāo de se achar quasi extincta a epidemia abrira-se o theatro no dia 7 de abril, que se conservava fechado desde o mez de dezembro antecedente (2). Em 4 de maio recebemos a noticia de que a febre tinha-se manifestado com muita intensidade no Pará, fazendo numerosas victimas, e sendo as noticias recebidas desta provincia datadas de 30 de marco (3). Em 18 de maio noticiavam o desenvolvimento da febre em Santos, transerevendo um officio do provedor de saude daquella cidade, pelo qual se mostrava ter havido, de 18 a 28 de abril, vinte e dous casos de febre amarella, e 107 benignos, tendo morrido 8 pessoas das primeiras. Em 30 do mesmo mez fomos scientes do desapparecimento da febre na capital de Pernambuco, e seu assalto com extrema violencia nas villas e povoaçōes do interior da provincia (4).

Em 11 de junho fomos informados de que em Santos tinham morrido da febre amarella, de 9 de marẹo a 31 de maio, 35 homens e 5 mulheres, ao todo 40 , dos quaes 31 estrangeiros e nove hrasileiros; mas que felizmente ia em declinação; que pelo contrario em Iguape tinha feito muitos estragos em relaçāo á populac̣ão, sobretudo nas classes pobres; e que em Ubatuba linham fallecido no mez de maio mais de 40 pessoas. Em 16 soube-se, pela chegada do vapor Imperatriz, que as febres conlinuavam com violencia no Pará, tendo levado á sepultura, de 26 de abril a 9 de maio, 63 pessoas e entre estas muitas respeitaveis. Soube-se tambem que na Parahyba tinham quasi desapparecido da capital, mas que gras-
(1) Vede Jornal do Commercio de 28 de marco de 1850.
(2) Vede idem do 16 de abril do 1850.
(5) Idem, idem de 1 de maio.
(4) Vedo idem de 18 e 50 de maio de 1850.
savam com forca em Mamanguape, e outros lugarejos da provincia, apezar das chuvas e do rigoroso inverno que havia (1).

No dia 18 de julho soubemos, com a entrada do vapor Bahiana procedente dos portos do Norte, que na Bahia a febre tinha de todo desapparecido em terra, mas que no mar ainda alguns casos appareciam; que em Pernambuco tinha tambem cessado tanto em terra como no mar; que no Pará tinha quasi de todo desapparecido na capital, mas que se tinha desenvolvido com máo caracter na villa da Vigia (2). Em 5 de agosto recebemos a triste noticia de que a febre amarella, que parecia haver cessado no Pará, tinha infelizmente reapparecido com tanta violencia, sobretudo em Vigia, que inspirava serios receios aos seus habitantes; que no Maranhūo reinavam febres a ponto de quasi náo haver casa que nảo tivesse, doentes, mas que eram ellas benignas, e nāo offereciam caracter algum da febre amarella. No dia 14 de agosto fomos informados de que no Pará a febre amarella continuava a grassar com violencia tanto na capital, como na Vigia, e isto pelo vapor Pernambucana que vinha com 28 dias de viagem (3). A 15 de setembro tivemos noticia, pela Revista Commercial de Santos, que em Iguape a febre amarella estava quasi extincta (4).

E isto em resumo o que nos contavam os extractos do Jornal do Commercio com relação ao apparecimento e progressão da epidemia nas differentes provincias, que foram por ella visitadas. Passemos agora á exposicaio do que nos dizem os relatorios dos Presidentes das respectivas provincias que nos chegaram ás māos, começando sempre pelo da $\mathrm{Ba}-$ hia, que constituiu o ponto central ou fóco de onde a epidemia irradiou-se para as outras. Sentimos bastante náo poder apresentar os esclarecimentos que a
(1) Vede Jornal do Commeroio de 11 e 16 de junhio.
(9) Idem idem de 18 do julho de 1850 .
(5) Idem idem de 5 e 15 de agosto.
(4) Idem idem do 15 de selembiro.
-34 -
similhante respeito poderiam offerecer todos elles, assim como que sobre este ponto não sejam mais explicitos e minuciosos alguns daquelles cujos extraclos vamos referir para mais bem esclarecida e fóra de toda a duvida ficar a questāo vertente. Entretanto servir-nos-hemos dos dados que elles nos offerecem para a solucāo da questāo, fazendo-o como couber em nossas forças.

Referindo-se em seu relatorio á epidemia que grassou na Bahia, diz o Presidente o seguinte: «Sou inclinado hoje a acreditar, depois de haver attentamente observado quanto tem occorrido nesta materia que o flagello, que tanto nos tem feito soffrer, foi um presente do estrangeiro: e se aponta com probabilidade que viera de Nova Orleans pelo brigue americano Brasil, chegado á este porto no dia 30 de setembro do anno passado, a cujo bordo, segundo sou informado, e durante a viagem falleceram individuos tocados da febre amarella, que grassava naquelle porto americano, circumstancia que nảo foi manifestada á visita de saude, mas que não escapou a um annuncio inserto no Correio Mercantil de 2 de outubro subsequente. Esta opiniäo ganhou maior forca com a morte do consul americano Thomas Turner, victima de taes febres, e com a do negociante inglez G. S. Sanville, cuja casa frequentava, e na qual mesmo dormia o capitāo daquelle brigue, que fundeando junto a um navio sueco, recentemente chegado de Lisboa, parece haver-The communicado o mal que em si continha, ceifando. The quasi toda a tripulacão, e communicando a terrivel enfermidade. á todo o ancoradouro, e deste ás freguezias contiguas, ás do centro, aos suburbios, ao litoral, e finalmente á muitas poroaçues 10 e 12 leguas distantes deste (1) ».
«Apezar de ser esiranho á sciencia que deve clas-
(1) Vede rclatorio do Presidente da Bahia apresentado na abertura da assembléa provincial da mesma provincia em $\mathbf{4 8 5 0}$ - ou tambem Annaés de Medicina, vol. S. a, pas . 150.
sificar a actual febre reinante, comtudo entendo que, si ella tivesse sido filha do estado da atmosphera, occasionado pela irregularidade do clima, nāo teria partido de um ponto, o ancoradouro, e feito sua marcha progressiva, ganhando palmo a palmo o terreno que conquistava, e até passando da provincia pela communicacāo maritima aos portos do Rio de Janeiro, de Maceió e de Pernambuco. No primeíro tem feito por ora sómente os seus estragos nas tripulacoues dos navios; no segundo, pelas informaçés hoje obtidas, oitenta pessoas, em mez e meio, tem succumbido sómente na capital ; eno terceiro, principiando seus estragos por mar, hoje affecta a maior parte da populacaio, sem que em taes provincias se désse a irregularidade de estacaão que ao principio foi nesta indicada como a origem do mal. »
« O Presidente do Pará, referindo-se á este pouto, diz o seguinte: "A terrivel epidemia, que geralmente se presume ser a febre amarella, e que primeiramente se desenvolveu entre os infelizes habitanles da provincia da Bahia, eque depois, por contagio, passou para outras provincias do Imperio, tambem aqui appareceu, fez, e continua a fazer mortiferos estragos. Foi-nos este fatal presente importado pela barea dinamarqueza Pollux, vinda do porto de Pernambuco, e aqui chegada no dia 24 de janeiro do corrente anno. Nāo valeram as medidas preventivas e de policia do porto e quarentena que se haviam estabelecido. 》
«Quando a dita barca chegou, ainda nāo sabiamos que o contagio já lavrava em Pernambuco, eo respectivo mestre não só teve a sagacidade de o occultar, mas até a de espalhar a noticia de que o mal estaya quasi extincto na Bahia. Por esse mesmo tempo tambem chegou de Pernambuco a charrua nacional Pernambucana, mandada pelo Governo para transportar madeiras de construccāo naval. Nada se suspeitando, e estando limpas as cartas de saude, foram estes dous navios admittidos á livre pratica. Só alguns dias depois, com a chegada do vapor e pelas
folhas periodicas, soubemos do estado de Pernambuco: e logo no ultimo de janeiro e $1 .^{\circ}$ de levereiro se revelaram os dous primeiros casos funestos de febre amarella e vomilos negros, a que succumbiram no hospital da Mizericordia dous marinheiros da barca Pollux, adoccendo ao mesmo tempo, e quasi subitamente, grande parte da tripulação da charrua Pernambucana. Em vinte equatro horas fez-se seguir viagem a barea, e a charrua foi immediatamente mandada para o ancoradouro do lazareto de Ta. tuoca; mas entīo jáa era tarde, e a peste estava comnosco \%. Depois de outras considerações, continua 0 mesmo Presidente: « no correr do mez de fevereiro a epidemia nāo apresentou caracter assustador; e poslo que entre a populacio houvesse grande numero de enfermos della alacados, foram entáo pouco frequentes os casos que terminayam pela morte. Passados os primeiros dias do mez de março, os casos fataes principiaram a tornar-se sensiveis atéque chegada a época do equinocio do outono, de 20 de marco em diante, a intensidade do flagello recrudesceu em ponto excessivo; e, á vista da mortandade diaria, esta capital apresentou um quadro affliclivo de consternação e de dòr; e o terror e o susto. foi geral. As transaccōes mercantís pararam; algumas reparticooes publicas deixaram de funccionar; os navios á carga ficaram sem poder seguir viagem, uns pela perda da maior parte das tripulaçoes, e outros por falta de generos, porque os habitantes do interior deixaram de vir á cidade. Nesses dias luctuosos de amargura e atribulacọes paralysou completamente a marcha dos negocios publicos e particulares: os cuidados de todos se empregaram exclusivamente em sepullar os mortos e acudir aos enfermos e agonisanles; esse estado de cruel anciedade durou o resto do mez de março e todo o mez de abril. »
«. Em maio principiou a epidemia a declinar successivamente, em junho já era pouco sensivel, e finalmente no mez de julto proximo e actualmente
está ella limitada aos individuos recem-chegados, ou de fóra da provincia, ou dos lugares do interior; e, excepto para estes, póde para os residentes na capital considerar-se a epidemia extincta. Nāo é possivel precisamente fixar o numero dos enfermos que foram assaltados do flagello; mas geralmente com-puta-se por estimativa em 12000, que sāo os tres quartos da populacão da capital. 》
S. Ex. termina esta parte do seu relatorio com um mappa do qual se deduz terem morrido da febre reinante, no tempo decorrido do $1 .^{\circ}$ de janeiro ao ultimo de julho, 506 pessoas, o que, avaliando em 12000 o numero dos atacados, dá 415 por cento para a mortalidade (1).

Vejamos agora o que nos diz o Exm. Sr. Presidente das Alagòas em relação a este ponto.
« Pelo meiado do mez de janeiro, não obstante as cautelas tomadas com as embarcacoes que chegaram, e que mandei pòr em quarenteni, começaram algumas pessoas á ser accommettidas de febres, que parecendo antes ser uma doenca costumeira da quadra nāo apresentavam os symplomas perniciosos com que se mostraram na Bahia : ao depois tornan-do-se malignas e fazendo alguns estragos, consultei os medicos da capital e tratei de tomar todas as possiveis medidas de policia medica, ordenando á camara municipal, que nomeasse dous medicos de partido para acudirem á pobreza, e fazerem immediatamente executar o seu regulamento no tocante á saude publica. )

Depois de outras consideracōes, continua elle: «Sendo a villa de S. Miguel uma das povoaçōes em que a febre ia causando horriveis estragos, mandei para lá um dos membros da commissūo (2) o Dr. Jacintho Paes Pinto da Silva levando uma peque-

[^10]na botica para curar a pobreza, e expedi circulares á todas as camaras municipaes e delegados de policia, para me participarem o estado sanitario de seus districlos, bem como aos vigarios, para me remetterem todas as semanas as cerlidóes de obitos, a fim de que os membros da commissāo de saude pudessem conhecer as necessidades doslugares para onde com mais presteza deviam voltar a sua attencảo. Mandei tambem preparar no hospital militar uma sala que servisse de lazarelo, para serem curadas as pessoas do mar: permitti aos membros da commissão o ingresso livre no mesmo estabelecimento a fim de receitarem á todos os doentes, que a cada hora se iam ahi accumulando; e porque um dos fócos mais terriveis das emanacōes mephiticas eram as igrejas, onde todos os dias se iam enterrando muitos cadaveres, ordenei á camara municipal que, de accordo com a commissão medica e a autoridade ecclesiastica, designasse um lugar fóra da cidade para cemiterio publico. Reclamo as yossas attenções para objecto tāo serio; e espero tomeis em consideracāo as reflexōes e trabalhos encetados a tal respeito, e que farei chegar ao vosso conhecimento.

* Pelas communicaçóes vindas dos diversos municipios, e segundo os mappas fornecidos pela commissão de saude publica, vê-se que a febre tornou-se mais cruel na capital e em S. Miguel, em cujos lugares, d'entre as pessoas atacadas, cerca de 900 doentes pobres de ambos os sexos foram tratados por conta do Governo, perecendo 50, como se deprehende dos mappas que acompanharam os ultimos relatorios que me enviaram os membros da dita commissáo, dos quaes um ainda se acha occupado no curativo dos indigentes da capital, como já disse, e outro continua a estar em S. Miguel, onde a febre é ainda mortifera. Da estatistica dos vigarios das duas freguezias consta terem fallecido de janeiro até o fim de abril perto de 280 pessoas. )

Na cidade das Alagôas, na do Penedo e no Passo de Camaragibe grassou tambem a epidemia; mas
nao me consta houvesse ali grande numero de casos fataes. Nos outros lugares da provincia, si ella apre-sentou-se, foi tão benigna ou atacou täo pouca gente que passou quasi desapercebida.
"Ao relatar-vos porem, Srs., as amarguras por que me fez passar a epidemia, tenho a consolacio de vos annunciar que ella ha totalmente desappare-cido-da capital e vai em diminuiçáo na villa de S. Miguel. A provincia muito ficou devendo á nohre porfia com que os medicos encarregados de cuidar da saude publica, incessantemente se desvelaram dia e noite em aliviar os males da humanidade enferma e consternada (1). De minha parte rendo-thes 0 mais cordial agradecimento (2):

0 Exm. Presidente da provincia de Pernambuco sobre este ponto, diz o seguinte. «A febre amarella que, comquanto seja enfermidade propria do novo mundo, tem comtudo raras vezes invadido nossas latitudes meridionaes, appareceu nos ultimos mezes do anno passado na provincia da Bahia, e ahi fez grandes estragos, sendo particularmente fatal aos estrangeiros recem-chegados. Em principio do corrente anno foi constante que este flagello havia tambem invadido esta provincia. A enfermidade mani-festou-se primeiramente nos navios ancorados no porto, e logo depois no bairro da Boa-Vista; e attri-buiu-se este facto á existencia de uma casa de saude neste bairro, onde foram tratados alguns inglezes affectados do mal.
"A provedoria de saude tem sido arguida de haver negligenciado a quarentena dos navios procedentes da Bahia, e assim haver facilitado a invasāo da febre. Sem averiguar os fundamentos da arguiçăo, tenho que difficil sináo impossivel era vedar a invasão por via das quarentenas.

[^11]E facto que, sem embargo de fodas as providencias e quarentenas, a febre invadiu a corle e a provincia do Rio de Janeiro, quasi no mesmo tempo que invadiu esfa e a Parahyba do Norle, e já antes havia apparecido na provincia das Alagdas (I).
« Informado da invasão nesta capital, institui a 14 de janeiro um lazareto na ilha do Nogueira, ordenando que ali fossem tratadas todas as pessoas pertencentes ás guarniçōes dos navios nacionaes e estrangeiros que fossem affectadas da febre amarella, e incumbindo a dirececuo do hospital e tratamento dos enfermos nelle recolhidos ao Presidente e mais membros do concelho de salubridade. Igualmente ordenei que na mesma ilha fossem sepultados os cadaveres dos que fallecessem da mencionada febre. Permilti que os estrangeiros enviados para a referida ilha pudessem ser tratados por medicos de sua nação, e os inglezes principalmente usaram da permissāo.
a Estas medidas não produziram todos os bons effeitos que dellas se deviam esperar. Em vez de serem remettidos os doentes logo que eram affectados da febre, os capitāes dos navios os retinham a bordo. em despeito das ordens expedidas a respeito e do convite feito aos consules. Os doentes ou falleciam a bordo, ou iam para o lazareto já moribandos.
"A medida para o enterramento dos cadaveres na ilha do Nogueira tem sido illudida em parte pela facilidade com que muitos medicos dão is familias de pessoas fallecidas de febre amarella attestados de terem estas fallecido de outras enfermidades.
"Em 15 de fevereiro, havendo a febre invadido todos os bairros da cidade, nomeei um facultativo para cada uma das freguezias della, incumbindo-os de visitarem gratuitamente os doentes pobres, e de-

[^12]
## $-41-$

signei as boticas que deviam tambem fornecer gratuitamente os medicamentos necessarios ao tratamento desses enfermos.
«Todas as despezas occasionadas por estas medidas tem de ser pagas pelos cofres geraes, a titulo de soccorros publicos.
« Infelizmente este flagello nāo tem ainda cessado; mas parece haver declinado algum tanto, talvez porque a maior parte da populac̣áo já foi atacada; e bem que as recahidas sejam frequentes, espera-se que oflagello desappareça ou se modifique com a epoca proxima em que reinam os veritos do sul.
«. A febre amarella tem aqui, como na Bahia, e outros lugares do imperio sido mais fatal aos estrangeiros recem-chegados e nảo aclimados. Para os nacionaes e estrangeiros aclimados, que nảo soffrem enfermidades chronicas, e se nāo deixam affectar de terrores, ella tem sido em geral mais benigna, e todavia tem causado perdas mui dolorosas, que muito devem affectar a uma provincia, que acaba de soffrer outro horrivel flagello, a guerra civil» (1).

Terminemos esta exposicão, transcrevendo o que em seu relatorio diz o Vice-Presidente da provincia do Rio de Janeiro, entregando a administração da mesma ao Presidente.
«A epidemia que grassou pelas cidades e povoacōes do litoral do imperio, e que foi capitulada febre amarella pelas pessoas profissionaes, ceifou tambem grande numero de vidas nesta capital e em alguns outros pontos da provincia, como Magé, Porto das Caixas, Itaborahy, Mangaratiba, Barra deS. Joāo, Itaguahy, Macahé, e S. João da Barra (2). Logo que

[^13]ella comec̣oua desenvolver-se nacorrte, tomei todas as medidas preventivas para que náo tivessemos de deplorar grandes estragos, já activando a policia desta cidade, no que fui mui coadjuvado pelo entảo chefe de policia interino o Dr. José Ricardo de Sá Rego, e por todas as autoridades, jáafazendo mudar a enfermaria do corpo policial para local mais conveniente, e mandando desinfectar e ter em constante limpeza a da cadèa da Armação. Porém, apezar de todos estes esforeos, a febre comecou a apparecer no mez de fevereiro. Cumpria soccorrer os desvalidos, e não deixar que succumbissem ao desamparo: para este fim ordenei que pela policia se proporcionassem os medicamentos e dietas a aquelles enfermos, que por indigencia os não pudessem haver: e, como se aggravassem os casos da epidemia, estabeleci no dia 14 de marco um lazareto na chacara do capitāo-mór Gabriel Alves Carneiro, que a cedeu gratuitamente. Este lazareto conservou-se aberto até o dia 6 de maio, em que o mandei fechar por me haver então communicado o chefe de policia que era desnecessario. »
«Para os outros pontos affectados expedi autorisacão ás respectivas camaras municipaes e autoridades policiaes, a fim de que prestassem soccorros pecuniarios e medicamentos aos desvalidos, e contratei medicos para aquelles lugares que estavam desprovidos de professores. "
«Entraram no lazareto de Nictheroy desde os primeiros dias de março até 6 de maio, em que se fechou, 68 enfermos, dos quaes 6 já estavam mori-

[^14]bundos, 10 morreram dentro das primeiras 24 horas, 5 ao terceiro dia, um ao sexto, e um quando já estava convalecendo-ao todo 23. \#
«Destes enfermos eram 58 estrangeiros, e 10 nacionaes, morreráo 2 destes e 21 daquelles.
«Foram soccorridos em suas casas pelos Drs. Antonio Pereira de Barros e José Francisco Frougeth, que a isso se prestaram gratuitamente, 280 individuos pobres, aos quaes mandei fornecer dielas e medicamentos. Eram 210 nacionaes, e 68 estrangeiros, destes morreram sómente 2.»
«Em Mangaratiba, desde abril até o fim de julho adocceram da epidemia 188 individuos, dos quaes falleceram 18.»
«. Em Suruhy, no trimestre de junho á agosto, enfermaram 152 pessoas; porém, segundo a informação do professor que as tratou, a febre que ahi appareceu foi a intermittente, e näo fez estragos notaveis. 》
«Dos outros lugares ainda não recebi as informaçöes que exigi (1).

Pelo que respeita ao occorrido entre nós, tendo sido ja minuciosamente exposto em $01 .^{\circ}$ capitulo, omittiremos aqui de com isso nos occuparmos, porque nenhumas outras consideraçōes temos a accrescentar.
Eis em resumo os dados que temos para guiarmonos na soluc̣io da importante questäo que ora nos occupa! Baidos dos escriptos dos homens profissionaes dos lugares em que a epidemia grassou, nos quaes talvez, mais bem esclarecidas com relação a este ponto, achassemos as circumstancias que presidiram ao seu apparecimento nesses mesmos lugares e a seu modo de propagacio; e desconhecendo, além disto, o pensar dos praticos dessas localidades a tal respeito, porque nos poucos documentos, aqui

[^15]
## - 44 -

transcriptos, offerecidos pelos homens da sciencia, se nāo toca na questāo verlente, procuraremos entretanto, seguindo a marcha e progresso da epidemia, assim como o modo de seu apparecimento nas diversas provincias em que grassou, e regulando-nos pelo que se nos diz nos documentos a que nos referimos, e pelos factos que entre nós tiveram lugar, chegar á solução da questāo do modo que nos for possivel.

Si, guiando-nos por todas as consideraçoes precedentemente expostas, procurarmos achar o primeiro ponto em que se desenvolveu a epidemia, de certo o encontraremos, sem contestação, na provincia da Bahia, para a qual todas as circumstancias inherentes ao seu apparecimento contribuem a fazer aereditar que foi importada pelo brigue americano Brasil, vindo de Nova Orleans, e chegado á aquella cidade em 30 de setembro de 1849 , segundo os esclarecimentos minuciosos fornecidos pelo Exm. Presidente da mesma provincia, e que deixaremos de reproduzir, o qual brigue, segundo certas opiniōes, tocara em sua viagem para a Bahia no porto de Havana; muito embora bastantes pessoas na Bahia acreditassem, como se deduz do parecer do concelho de salubridade de Pernambuco que ella foi levada pela introducção, em grande escala, de africanos eivados de febres endemicas na Costa d'Africa, crença que em nosso pensar nāo deixa de ser muito razoavel.

Depois do seu apparecimento naquella provincia, foi a capital a primeira parte onde seus estragos começaram a manifestar-se, observando-se os primeiros factos em fins de dezembro do anno proximo passado, e sobrevindo em marinheiros da barca americana Navarre, que tinha chegado da Bahia nesse mesmo mez, e em individuos que com elles communicaram, como em outro lugar foi dito.

Esta circumstancia é tanto mais importante de notar, quanto até ahi nenhum caso da molestia tinha apparecido, ou qualquer outro revestido de phenomenos que a fizessem suspeitar.

Além disto, naquella época em que sāo tão com-
-45 -
muns as intermitlentes benignas e perniciosas entre nós, mui poucos casos se notavam, talvez pela constancia da estação, embora em excesso calmosa, como todos presenciaram; no entanto que, nos mezes anteriores de agosto até outubro, muito maior numero de molestias graves se tinha notado, sobretudo febres gastricas e intermittentes com ou sem caracter typhoide.

Nāo serāo todas estas circumstancias bastante ponderosas para apoiar a idéa da importação, ou pelo menos para fazer crer que, si elementos havia entre nós para o desenvolvimento da epidemia, esta foi ateada e posta em acção pela chegada dos navios vindos da Bahia? Por sem duvida que assim o pensamos; e tanto mais quanto vêmos que identicas circumstancias influiram em outros lugares. Depois da corte, foi a provincia das Alagôas aquella em que a epidemia se patenteou; e a avaliarmos pelos esclarecimentos que temos em vista, ella ofez com bastante violencia, sacrificando innumeras vietimas, como se deprehende dos relatorios do Presidente da mesma provincia, dos da Bahia e Pernambuco, sem que comtudo possamos dizer o modo como ella ahi se desenvolveu, sabendo unicamente que, como por toda a parte, principiou por accommetter os homens do mar, propagando-se depois aos habitantes da cidade.

Segundo a opiniāo do Sr. Dr. Avelino Pinho, expendida em um parecer sobre a epidemia ali reinante impresso no Maceyoense n. 6, a epidemia foi importada pelos navios procedentes da Bahia, como se collige da seguinte passagem: «Quem reflectirque o desenvolvimento da epidemia nesta provincia é posterior ao seu apparecimento na Bahia; que só ella manifestou-se depois da chegada de navios procedentes daquelle porto; que nos primeiros lugares onde estes navios aportaram a epidemia sedeclarou, e finalmente que os ventos do Norte (eram entāo os que reinavam) nāo podiam trazer para o Norle os miasmas, que alteravam a constituiçāo, por assim

$$
-46-
$$

dizer, physiologica da atmosphera da Bahia, nāo puderá deixar de admittir que a actual epidemia desta provincia foi importada daquella cidade (1) , »

Após esta foram assaltadas quasi ao mesmo tempo as pravincias da Parahyba do Norle e Pernambuco, onde a epidemia não foi tão maligna, como nos outros lugares antecedentemente referidos, accommettendo com mais violencia ágente do mar e os estrangeiros näo aclimados, e com benignidade os nacionaes; sendo levada para a ullima destas duas provincias, a darmos credito ao que diz o Diario de Pernambuco de 25 de feverciro de 1850 , pelo brigue francez Alcyon procedente da Bahia.

Mas, si faltam provas para com certeza se poder avancar, si ella foi levada para as duas provincias por navios chegados dos portos infectados, năo se poderá lodavia contestar, á vista dos documentos relativos á provincia de Pernambuco, que ella principiou pelas tripulaçōes dos navios ancorados no porto do Recife, assim como que oprimeiro ponto da cidade onde appareceu foi no bairro da Boa Vista, em e qual existia uma casa de saude, para onde se iam tratar alguns inglezes accommellidos da molestia, donde ella depois estendeu-se á todos os pontos da capital, assim como á outros lugares. Tambem se năo poderá duvidar, quanto a Parahyba do Norte, que a febre comecou pela equipagem dos navios. fundeados no ancoradouro, eque d'ali passara para a cidade.
Si é isto exacto e conforme com a narração dos faclos ali occorridos, nāo será admissivel acreditar que ella foi levada por alguns dos navios procedentes dos porlos infectados do mal, sobretudo tendo-se desenvolvido depois do apparecimento em outros lugares, e da chegada de alguns navios que delles vinham? Sem duvida que assim pensamos.

Esta opinião é para nós tanto mais provavel, quanto vemos que o Pará onde não reinava epide-
(1) Gasela dos Hospitaes do 15 do outubro de 1850.
mia alguma, nem um concurso de molestias que a fizesse presumir, foiquasiao mesmo tempo assaltado pela epidemia, introduzida incontestavelmente pela barca dinamarqueza Pollux, e pela charrua Pernambucana, fazendo maior estrago talvez que em nenhuma outra provincia, como se póde ver das noticias dos jornaes dessa época, e do importante relatorio doPresidente da provincia, em que os factos relativos ao seu apparecimento sũo tão bem especificados e combinam tuo perfeitamente com a noticia que a respeito nos deu o Sr. Dr. De-Simoni no extraclo do relatorio do parecer da commissão medica de Genova, impresso no $6.0^{\circ}$ tomo dos Annaes Brasilienses de Medicina, que nenhuma duvida podem deixar, de que a epidemia foi levada ao Pará pelas tripulacoes dos navios a que nos referimos, sobretudo o Pollux. Depois destas provincias, seguindo a ordem das noticias colhidas dos jornaes edos relatorios dos respectivos Presidentes, a do Rio de Janeiro foi a que soffreu a invasão da epidemia, e por ultimo a de $S$. Paulo, limitando-se nesta á cidade de Santos e ás villas de Iguape e Ubatuba, em as quaes fez estragos nảo pequenos em proporção á sua populac̣áo, redu-zindo-se por tanto as provincias, em que se manifestou a epidemia, as da Bahia, Alagolas, Pernambuco, Parahyba do Norte, Pará, Rio de Janeiro, S. Paulo e a corte.

Quem levaria a molestia ás duas ultimas provin. cias a que nos referimos, sobretudo á de S. Paulo, onde se não davam entăo condiçōes algumas, que fizessem suspeitar seu desenvolvimento? Não seriam ainda os navios que do porto da capital sahiam constantemente para essas localidades, onde ella se foi manifestando, a medida que aqui tomava incremento? Sem duvida que á essa causa attribuimos o seu apparecimento n'esses lugares.

Além disto si, baseados nos documentos que temos á vista, procurarmos reconhecer a marcha que seguiu a epidemia em sua propagac̣āo e incremento, veremos que, abstrahindo da provincia da Bahia,

## $-48=$

onde ella reinou primeiro, comecou em toda a parte pelos homens do mar, e marchando em principio com muito vagar dos ancoradouros para os pontos das cidades que lhes ficayam mais proximos inva-diu-as depois com incrivel intensidade, estendendose em algumas provincias á grandes distancias; veremos igualmente que seu maior incremento foi em todas, com pequena differenca, do meiado de fevereiro por diante, como se collige das noticias aqui transcriptas; que finalmente sua declinação comecou nos fins de março, parecendo que condicóes identicas presidiam a seu desenvolvimento por toda a parte. Nāo será pois mais natural encarar essa identidade, antes como consequencia da unidade de condicāo do elemento epidemico, do que como effeito de circumstancias locaes e geraes, visto as differencas que nellas deviam necessariamente existir, attentas as condiçoes climatericas e lopographicas de cada localidade? Cremos que sim.

Ora, si similhante conclusão nāo póde ser excluida por inadmissivel, é mais uma prova, além das que se deduzem da apreciação e analyse dos factos referidos, para admittir que a epidemia foi com toda a probabilidade levada as outras provincias pelos differentes navios que sahiam da Bahia para ellas, figurando elles outros tantos fócos de infeccāo, posto que fracos, sufficientes para atear e pòr em accão os elementos nellas existentes, e promover uma epidemia, dando-lhes o caracter e typo especial que apresentou. Estas razóes adquirem ainda maior força, quando attendemos ao que se passou com as demais provincias contiguas ás que foram atacadas, nas quaes ou a epidemia se nā̃o manifestou por falta de communicacoues com navios vindos de portos infectados, ou pelo rigor das medidas sanitarias que se tomaram, como por exemplo, succedeu ao Maranhāo, em o qual, apezar de reinar uma epidemia catarrhal bastante forte na occasiāo em que a epidemia, que grassava nas outras provincias suas visinhas, fazia immensas victimas, um só caso da febre, que asso-
lava quasi todo o litoral, nāo foi observado, sem duvida devido tudo ás medidas quarentenarias ahipostas em pratica.

As mesmas razōes offerecidas para corroborar a idéa da importação da epidemia para as provincias caberiam para apoial-a no Rio de Janeiro; mas os factos que entre nós se passaram foram tão evidentes e positivos, para admittir a sua imporlacão, que julgamos que ninguem que olhe com alguma attenção para todas as circumstancias, que presidiram ao seu desenvolvimento, deixará de considerar como um facto mais ou menos bem provado a importação da molestia para o Rio de Janeiro pelos navios procedentes da Bahia. Tal é o nosso pensar, tal a nossa conviccāol

Nāo duvidamos que havia causas mais que suffcientes para o desenvolvimento da epidemia que assolou a capital, independente de qualquer importação; porém, como só se deu o seu apparecimento depois da chegada dos navios da Bahia; como, em condiçōes climatericas identicas ou talvez peiores, temos visto reinar as febres intermittentes perniciosas e typhoides em maior ou menor escala, e nunca a febre amarella; como finalmente nos náo consta que a febre amarella epidemica visitasse nunca o Rio de Janeiro, é muito natural que por em quanto ponhamosem duvida seu desenvolvimento espontaneo, antes que sua vinda por importacāo; sobretudo conhecendo nós pela experiencia de todas as epidemias, que tem reinado entre nós, a pouca aptidão que offerece o nosso clima á propagação e incremento dos elementos epidemicos (1).

Admiltida a idéa de importação, forçoso nos é entrar na discussāo de uma interessante questāo, que vem a ser, a do contagio ou transmissibilidade da febre amarella: ella vai nos occupar no capitulo que se segue.

[^16]$-50-$

## CAPITULO V.

## DO CONTAGIO OU NĀO CONTAGIO DA FEBRE amarella.

Não é sem grande receío e difficuldade que nos vamos involver em uma questāo tão intrincada, na qual tantas capacidades imminentes se tem debatido, sem que por ora cousa alguma esteja, em nosso pensar, definitivamente resolvida. E si nāo föra a rigorosa obrigação que nos impōe as considerações precedentes de nella involver-nos, de certo que o näo fariamos pela plena conviccão em que estamos, de que nada poderemos alcancar de melhor e de mais vantagens para a sciencia, do que tantos autores de nome que a tem estudado.
A questáo do contagio ou transmissibilidade da febre amarella é uma daquellas que mais tem occupado o espirito dos medicos e observadores de todos os paizes nestes ultimos tempos, promovendo debates renhidos e interminaveis, mas que, em nossa opiniāo, não tem produzido resultados alguns de interesse para a sciencia e a humanidade ; porque, si razōes mui forles ha para duvidar-se do contagio, outras não menos poderosas mostram clara e evidentemente seu apparecimento em lugares onde ella nāo

[^17]- 81 -
existia, levada por fócos de infeccecao extremamente pequenos, originados dos fócos principaes, onde teve lugar o desenvolvimento de uma epidemia.
Era este o ponto de vista essencial, sob o qual deveria ser com especialidade encarada a questâo, sem muito nos importarmos com a do contagio ou não, por isso mesmo que nem sempre será possivel chegar á uma soluc̣ão satisfactoria a respeito, vistos os pontos de contacto que ha entre a transmissão de uma molestia por contagio e por infecção em certos e determinados casos.
A solução desta questāo por esta fórma seria certamente mais util á humanidade do que tem sido até hoje, embora fosseferir os interesses de algumas classes da sociedade, por isso que o da humanidade deve estar em primeiro lugar; pois ter-se-ia talvez evitado a sua importac̣ăo ou antes transmissibilidade a muilos paizes, e poupado immensas victimas que - desprezo de medidas sanitarias adequadas tem causado nos lugares para onde esse flagello tem sido importado, importação que teria causado muito mais victimas, si os elementos de sua produccão tivessem uma esphera de actividade, para transmittir-se, maior do que nảo tem; mas que se nāo poderá duvidar de que existe, á vista de tantos factos consignados na sciencia que o demonstram claramente, assim como se nāo exigisse um certo numero de circumstancias locaes para tomar incremento e maior desenvolvimento.

Desviando-se, porém, os observadores da questäo principal que convinha mais resolver no interesse da humanidade e da sciencia, isto é, de sua importação ou nāo para pontos longinquos daquelles em que ella appareceu em primeiro lugar, ou antes de sua ou nāo transmissibilidade, tem se empenhado em provar ou não o contagio, sem se importarem com delerminar, si, dado seu desenvolvimento em um ponto, póde ou nāo ser levada á outros que reunam condicoes favoraveis ao seu apparecimento, o que era sem duvida de mais interesse para a humanidade, e
para esclarecimento da grande questão de utilidade das medidas quarentenarias. Dessa maneira de discutir tem resultado opiniōes mais ou menos exageradas e tolalmente divergentes: uns tem sustentado ser a molestia conlagiosa, taes sảo Chrisholm, Blanc, Rusch, Pym, Moreau de Jonnés, Bailly, Pariset, François, Audouard, Arejula, Palloni, Keraudren, Thiebaul de Berneaud, José Furio, e alguns mais: outros pelo contrario tem negado o contagio, taes sāo, Dévéze, Leblond, Fergusson, V. Jackson, R. Wilson, Gillkrest, Lefort, Pouvreaux, Thomaz (1), Chervin, \&c. Outros finalmente tem-na considerado ora contagiosa, ora năo, segundo que ella coincide ou náo com os caracteres do typho nosocomial : tal é, ao que nos parece, a opiniāo do Sr. Rochoux e de alguns outros.

D'ahi nasce certamente a differenca de pensares ácerca das medidas quarentenarias que convém adoptar, para prevenir o desenvolvimento e invasão da febre amarella, querendo uns que sejam täo rigorosas, como para as outras molestias epidemicas e morliferas, que as vezes devastam o mundo; e sustentando outros, com especialidade alguns medicos. americanos, os francezes, e quasi que os europeus em geral, que convém abolir essas quarentenas que, sendo inteiramente desnecessarias, só servem para prejudicar os interesses do commercio e as transacc̣öes mercantis.
Não duvidando que na França, assim como na mór parte da Europa, sejam desnecessarias as medidas quarentenarias para os navios vindos de por-

[^18]tos infectados da febre amarella, porque a natureza do seu clima, de seu solo, e muitas outras circumstancias influam para que o seu elemento productor nāo tenha accão alguma ou muito pouca, acredilamos todavia que naquelles paizes, em que todas as condiçoes se reunirem para favorecer e atear a propagacão de um similhante flagello, cumpre tomar providencias muito energicas, e tanto mais quanto mais proximo se estiver dos paizes em que ella primeiro se desenvolver, estabelecendo medidas quarentenarias rigorosas, náo só no interesse dos estrangeiros nelle residentes, como tambem dos nacionaes, muito embora soffram com isso alguma cousa os interesses commerciaes, porque antes de tudo convém attender á salvac̣ão publica, e näo aos interesses desta ou daquella classe.
Antes, porém, deirmos maisadiante, digamos em duas palavras o que se entende por molestia contagiosa ou de infecção. Chama-se molestia contagiosa toda aquella que se communica de individuo a individuo por um virus fixo ou volatil, susceptivel de ser disseminado no ar ambiente; e molestia de infeceão aquella que depende de causas locaes, que nāo estende sua influencia além das localidades onde apparece, e que é o resultado de um miasma, substancia até hoje desconhecida.

Destas poucas consideraçōes já se vé quāo de perto se tocam os principios do contagio e da infeccão, e quanta affinidade, si assim nos podemos exprimir, tem elles entre si ; e que por tanto, além de serem mui faceis de se confundir, torna-se quasi impossivel fixar os limites que separam uns dos outros. Assim conhecido o que se entende por contagio einfecceao vejamos os argumentos em que se fundam aquelles que negam o contagio ou transmissibilidade da febre amarella. Um dos primeiros é o facto constantemente observado nos Estados-Unidos e nas Antilhas, de que a febre amarella; que ahi reina epidemicamente e amiudadas vezes, se näo afasta do litoral, nem penetra nos lugares elevados. Em segundo

$$
-34-
$$

lugar; que é bastante fugir do lugar de infeccáo para escapar-lhe. Terceiro; que os doentes fóra do fóco da infeção não transmiltem a molestia a aquelles que os tratam; no entretanto que a aquelles que de um lugar salubre se dirigem ao fóco da infeccảa bastam algumas horas de demora para trazerem o germen da molestia e da morte. Quarto; que entre as localidades infectadas e não infectadas se nāo observa, por assim dizer, outra permutaçāo sinão a seguinte: que si o individuo se colloca fóra da esphera de acção do fóco nảo tem risco de contrahir a molestia, mas, si pelo contrario se póe sob a influencia dessa esphera, subjeita-se a ser por ella atacado; porém que em todo o caso, volte ou nảo doente, nāo tem nunca a propriedade de deslocar a acçāo morbifica, que se exerce de uma maneira funesta no recinto da cidade infectada.

Além destes argumentos, que julgam irrecusaveis por screm o resultado das experiencias e observaçoes repetidas por innumeras vezes, e que em seu pensar póe fóra de duvida que a febre amarella se desenvolve debaixo da influencia de causas locaes, e quenāo é susceptivel de operar fóra do fóco, fundamse ainda nas experiencias de Lavallé, Cabanellas, Guyon, Parker, e alguns outros, que se lendo inoculado por diversas vezes com o suôr, o vomito negro e a saliva dos doentes atacados da febre amarella, assim como vestido-se com as roupas dos febricitantes, e deitado-se nas camas de alguns que haviam morrido, e bebido mesmo a materia do vomito negro, nunca soffreram incommodo algum, subjeitandose á todas as experiencias impunemente.

Fundados nestes principios, affirmam que a febre amarella se nāo póde transmittir por contacto mediato nem immediato; que só tem origem em causas locaes; que é um envenenamento miasmatico dependente do calor intenso, da infecceão maritima, de alteração no estado electrico e hygrometrico da atmosphera, \&c.

Ainda alguma razão the achariamos si a isso se

$$
-55-
$$

limitassem as consequencias deduzidas dos principios estabelecidos! Mas éentretanto o que não fazem alguns: afastando-se das conclusōes rigorosas que o raciocinio permittiria tirar da analyse e comparaça desses factos em que se baseam, vão muito mais longe, e mais certamente do que comportam os factos referidos, assim como tantos outros consignados na sciencia, admittindo que nem mesmo por infeccōes dependentes de grandes fócos se póde desenvolver a febre amarella, si as condiçoes de localidade năo favorecerem o seu apparecimento, sendo mais possivel o desenvolvimento da dysenteria, do typho, e outras molestias similhantes; por isso que na febre amarella nảo ha virus, nảo ha materia transmissivel.

Por ventura estará demonstrado que no typho, na escarlatina, no cholera, na coqueluche e outras molestias reputadas contagiosas é antes um virus que um miasma que as produz? Conhece-se tambem jáa differenca essencial que ha entre um miasma e um virus? Cremos que nāo.

Vamos porém á questāo principal, e vejamos si os argumentos apresentados pelos anti-contagionistas são irrespondiveis, ou si a sciencia contém exemplos que possam pôr cm duvida as conclusōes de sua argumentaçăo, e mostrar a transmissibilidade da febre amarella.

São tảo numerosos e tão significativos muitos factos consignados na sciencia e alguns dos que se passaram ultimamente entre nós, que nos parece que nenhuma duvida póde haver em admittir a transmissibilidade da febre amarella, a menos que se nāo queira persistir em um scepticismo levado ao ultimo extremo, e que não se queira vêr aquillo que se nāo póde deixar de vêr.

Tem-se mais de uma vez visto, como se le nos autores, um individuo entrar na camara de um doente de febre amarella, e sem tocal-o ser accommettido pela febre ; e entre nós observamos em algumas casas que individuos vindo doentes de lugares infectados da epidemia faziam com que outros casos appa-
recessem na familia, e esta mesmo ser toda accommettida com mais ou menos intensidade, bem que no lugar ainda a febre nāo reinasse, por náo ter a epidemia em sua progressāo lá chegado.

Já tivemos occasiāo, fallando da marcha da epidemia entre nós, de cilar o facto acontecido com o major Marcolino que falleceu em Mataporcos. Agora accrescentaremos que em nossa familia deu-se o facto seguinte: que retirando-se ella para a Lagda de Rodrigo de Freitas muito além do Jardim Botanico, adoeceu gravemente no mesmo dia meu filho mais moco, e o trouxe immediatamente comigo para a cidade. Apezar disso a molestia continuou a apparecer no resto da familia, assim como em dous pretos e uma preta que residiam na chacara e uma menina de uma familia que lá estava, nāo obstante os pretos morarem em casa separada, e só virem á aquella em que se achava a familia para receberem as ordens que tinham de executar. A molestia porém em geral foi muito benigna em todos.

Si para os primeiros é indubitavel que alguns ou mesmo todos levaram o germen da epidemia da cidade, nảo se póde dizer o mesmo dos ultimos; e entāo forçoso é admittir que a molestia nelles se desenvolveu por transmissão dos primeiros atacados, apezar de estar a nossa casa situada em uma montanha bastante elevada, em lugar secco, cercada de muito boa vegetação e excellente agua.

Além disto tivemos occasiāo de observar em nossa clinica factos immensos, sinão no todo identicos a aquelle que se passou com a nossa familia, pelo menos muito aproximados da similhança. Entre outros, lembra-nos de um succedido em uma loja de sapateirona rua do Lavradio. Ahi adoeceu um portuguez, vindo da rua de S. José com os symptomas precursores da molestia; seu estado tornou-se grave, porém escapou. Poucos dias depois adoeceram dous outros portuguezes que trabalhavam nessa casa, ambos gravemente, sendo um delles victima da molestia. Cumpre-nos todavia, em abono da verdade, di-
zer que a epidemia já se linha declarado na rua do Layradio, onde nāo poucas viclimas ceifou, apresen-tando-se com notavel inteusidade, assim como que tivemos occasiāo de observar nāo poucos factos negativos, inteiramente om opposiçio a aquelles de que fizemos mencūo.

Tem-se tambem visto innumeras vezes que um navio, ou porque se demore em um lugar devastado pela febre amarella, ou porque se tenha por negligencia deixado accumular causas diversas de infeccaio, se torna o theatro de uma epidemia de febre amarella; e nảo obstante sahir do lugar infecto leva comsigo os elementos de destruiçio a ponto de, encontrando em sua vagem outro navio cuja equipagem goza da melhor saude possivel, lhe communicar a molestia, si as tripulaçés se correspondem, ou si yem a seu bordo, mas ainda levar a epidemiáá paizes distantes, onde se dāo condicōes favoraveis ao seu desenvolvimento.

Muitos exemplos poderiamos citar desta ordem, por isso que por toda a parle se os encontra nos differentes escriplos publicados sobre a febre amarella; porém, para nāo estar repelindo cousas que estāo ao alcance de todos, e para não alongar sem utilidade ainda mais este arligo, limitar-nos-hemos a citar dous muito significativos acontecidos fóra do paiz; depois dos quaes passaremos entāo á exposição de mais alguns dós que tiveram lugar entre nós.

Um desles factos éo que se passou entre as tripulacies dos brigues francez Palinure e inglez Carnation em 1808 referido por Moreau de Jonnés, que é a seguinte. Vindo o Palinure refrescar no porto do Forle Real da Marlinica, foi sui equipagem atacada pela febre amarella e fortemente decimada. O Governador acreditando que a molestia acabaria, sahindo o navio para alto mar, mandou-o cruzar; entăo este encontrando-se com o Carnation, vindo da Eiropa, batem-se por abordagem, e o brigue inglez fica capturado. A mór parte de sua equipagem é levada para bordo do Palinure; a febre amarella a accom-

- 58 -
mette, e mata-a em grande escala (1). Este facto prova que um navio póde-se tornar o fóco de uma epidemia, e leval-a para qualquer ponto para onde se dirigir.

Outro exemplo nảo menos significativo é aquelle que teve lugar com a chegada do brigue henostierra a Porto Passagem em Hespanha perto de S . Sebastiāo (2). Este brigue, partindo de Havana com destino á Hespanha, perdeu a seu bordo algumas pessoas de febre amarella; e antes de chegar á Porto Passagem esteve de quarentena em Coronha por dez* dias, e só seis depois de relaxado da quarentena é que chegou á Porto Passagem, onde ainda morreram dous individuos, cujos cadaveres foram autopsiados por Ouin e Poteau, dos quaes o primeiro cahiu doente immediatamente depois da autopsia, e só se achou restabelecido ao fim de dezeseis dias.

0 navio descarregou para a alfandega, e um guarda da mesma repartic̣ão que tinha ahi dormido muitas noites adoeceu, e morreu dous dias depois: o mesmo aconteceu a seis carpinteiros encarregados de calafetar o navio, dous dos quaes adoeceram no mesmo dia em que cahiu doente o guarda da alfandega.

A epidemia começu logo que se abriu o lado direito do navio, propagou-se ás casas que mais visinhas lhe ficavam, posto que situadas no melhor quarteirão da cidade, eatacou 85 pessoas, das quaes 20 antes do estabelecimento do cordão sanitario, e 65 que ficaram dentro da cidade, a saber 27 homens e 38 mulheres. Destas ultimas foram victimas 32 , incluindo um medico que, depois de ter tratado dos febricitantes, adoeceu e morreu em poucos dias.

Observou-se entretanto que, apezar de terem alguns dos atacados da molestia ido morrer em os arredores da cidade, todavia ella ahi se nảo desenvol-

[^19]- 39 -
veu, e limitou seus estragos ao recinto dos lugares infectados da cidade.
Mas quem poderá sustentar que, si o elemento morbido productor da febre amarella tivesse uma esphera de actividade maior do que nāo tem, e tảo pronunciada, como se conhece em outras molestias epidemicas e contagiosas, eque, si além disto se dessem nessa occasiāo condiçóes favoraveis á sua propagação e incremento, esta epidemia, que se desenvolveu sob a influencia de um fóco de infeccāo tảo pequeno, e depois de tantos dias de sua sahida do lugar onde se desenvolveu a molestia, e que tăo terrivel foi para aquelles que atacou, victimando quasi metade, se não teria estendido, e levado o estrago e a destruic̣ăo á muito maior numero de pessoas e á distancias muito maiores? Cremos que ninguem scientificamente o poderá provar.

Além disto este facto demonstra exhuberantemente que um navio, procedente de um porto infectado, póde levar a molestia á lugares em que ella nāo exista, e isto ainda mesmo depois de muitos dias de sua sahida do lugar onde a molestia apparecera: demonstra igualmente que nảo é sempre necessario ir ao fóco da infecẹão para contrahil-a, que basta para isso haver communicaçāo com aquelles que lá foram e a trouxeram.

Ora si assim é, porque razāo se nāo ha de admittir que ella se póde transmittir, si näo por contacto directo, ao menos pelo indirecto, e que cumpre, sobretudo nos paizes em que houver condiçōes favoraveis ao seu desenvolvimento, tomar todas as precaucōes as mais energicas para evitar os riscos e perigos de sua transmissão? Sem duvida que nenhuma ra$z a \bar{o}$ plausivel ha que autorise a dispensa dessas precauçoes; e que antes pelo contrario a prudencia eo amor da humanidade as aconselham; porquanto, como mui bem diz um homem, que não é suspeito aos anti-contagionistas, Gilbert (I) «posto que te-

[^20]
## $-60-$

rihamos razōes para crer que a febre amarella náo tem sua origem de um contagio, comtudo a prudencia prescreve medidas sanitarias; a segurança publiea as exige, enossos conhecimentos sāo ainda muito imperfcitos, para que os magistrados devam renunciar a todas as precaucöes possiveis:»

Outros exemplos similhantes e táo fortes em favor datransmissibilidade da febre amarella, colhidos dos diversos escriplores, poderiamos aqui apresentar; porém delles prescindiremos, aconselhando aos nossos leitores que consultem a communicacaáo feita a academia imperial de medicina pelo Sr . Dr. De-Simoni (1). Ahi acharảo uma serie de factos importantissimos, e que esclarecem a questão do contagio ou transmissibilidade da febre amarella.

Nảo podemos porém furtar-nos ao dever de expor aos nossos leitores alguns dos factos que entre nós se passaram; porquanto, sendo elles occorridos debaixo de nossas vistas eao alcance de todos aquelles que presenciaram a epidemia, serviráo para esclarecer esta questao pelo que nos diz respeito, muito melhor, que náo aquelles que se tem passado em outros paizes, os quaes vem ainda em apoio da opiniāo dos que sustentam a transmissibilidade da molestia e seu apparecimento fóra do fóco de infecção que the den origem.

Si, despidos de toda a prevencajo, examinarmos com attenção o que entre nós occorreu por occasiāo do apparecimento da epidemia, sem duvida que nāo deixaremos de acreditar que ella foi importada para a Bahia, segundo o que nos contam as pecas officiaes em outros lugares transcriptas, pelo brigue Brasil ali chegado de Nova Orleans, e que tocara em sua passagem para aquella provincia no porto de Havana. Todavia como os factos em referencin a este ponto nāo estão inteiramente livres de qualquer contestação, nāo faremos questāo desse exemplo em favor da idéa de transmissảo; porém não diremoso

[^21]mesmo ácerca do que occorreu para com o Rio de Janeiro, Pará, e oulras provincias.

No Rio de Janciro nüo existia caso algum de febre amarella reconhecido, ou pelo menos que a fizesse presumir: os primeiros faclos foram os que consturam da exposição feita á academia pelo Sr. Dr. Lallemand; os quaes tiveram lugar em marinheiros chegados na barca americana Navarre vinda da Bahia, e que se achavam residindo em um public-house na rua da Mizericordia. Destes a molestia passou a outros individuos que com elles communicaram, assim como sallou para a casa que ficava fronteira, onde atacou algumas pessoas, e d'ahi se foi propagando aos moradores circumvisinhos eá toda a rua da Mizericordia.

Isto prova sem duvida que houve transmissão dos primeiros aos outros, sem o que se näo poderia explicar a sua propagação e desenvolvimento por aquelle lugar ao mesmo tempo que principiava a decimar a gente do mar (1). Prova ainda mais que os individuos sahidos do fôco da infeccão podem transmiltir a molestia a outros lugares, e que um ou dous individuos bastam para constituir o nucleo de uma infecceão capaz de estender seus estragos á uma populacio mais ou menos avultada, logo que condicōes haja que favoreçam seu desenvolvimento e propagação.

[^22]$$
-62-
$$

Ainda mais. 0 Sr. E. A. da V..... residente no morro de Santa Thereza nâo tinha pessoa alguma de sua familia com a molestia; porém, mandando uma sua criada á cidade, voltou esta doente e succumbiu em poucos dias. Logo após adoeceu uma sua filha e succumbiu igualmente; d'ahi a molestia passou á outras pessoas, porém felizmente nenhuma mais foi victima (1).

0 Sr . A... negociante em Iguassú, tratando do seu guarda-livros que tinha vindo á esta corte a negocio de sua casa, e que daqui levara a molestia da qual foi victima em poucos dias, cahiu $\log o$, após a morte deste, gravemente enfermo, chegando a ter o vomito preto; porém felizmente salvou-se (2).

Com a vinda do vapor Macahense procedente de Campos, onde grassava a febre amarella, chegaram 23 recrutas que foram recolhidos ao quariel do corpo de artilharia a que pertenciam, no dia 8 de dezembro de 1850, e no dia 9 , uma criada do Sr. coronel Solidonio, morador em uma casa contigua ao quartel, a qual, durante a epidemia que grassou nesta còrte, nāo leve a molestia por estar óra da cidade, foi logo accommetlida de uma febre grave que, sendo ella conduzida para a Mizericordia, foi classificada febre amarella pelos Srs. Drs. De-Simoni, Feijó, Lima, José Marianno e Lallemand, pela existencia da côr icterica, do vomito negro, e outros symplomas caracteristicos desta molestia. Entảo foi enviada para o hospicio do Livramento, e lá falleceu no dia 13 do mesmo mez (3).
Não provarão todos estes factos que um indivi-

[^23]duo fóra do fóco de infeccão póde transmittir a molestia a individuos sãos?

Continuemos. - Yo Pará não havia febre amarella nem cousa que com ella se parecesse ou a fizesse suspeitar; porém chega a barca dinamarqueza Pollux, procedente de Pernambuco, onde ella já reinava, assim como a charrua Pernaimbucana : adoecem dous marinheiros da Pollux, e sáo levados parao hospital de caridade do Pará, por se ignorar ainda que em Pernambuco, de onde elles vinham, reinava a febre amarella, e morrem estes doentes com todos os symptomas da molestia. Faz-se entäo sahir a Pollux para o seu destino dentro de 24 horas, e mandase logo afastar a charrua Pernambucana para um lazareto distante da cidade; porém todas as cautelas são inuleis.

0 germen da enfermidade levado pelos dous marinheiros da Pollux que morreram no hospital, e talvez por alguns de seus companheiros que communicaram com os habilantes da cidade, lá fica e faz apparecer a epidemia de um modo gravissimo, e talvez mais mortifera, que em nenhum outro ponto do Brasil, onde ella appareceu.

Ainda neste caso se desconhecerá o poder de tranmissibilidade da febre amarella, e que ella fosse levada pelos dous navios apontados? Cremos que não. E se assim näo foi, porque razāo sua manifestação coincidiu com a chegada desses navios vindos de portos infectados? Porque nenhum outro caso se observou antes delles? Explique of facto por outra forma quem puder, que nós veremos sempre nelle um exemplo muito caracteristico da transmissibilidade da moleslia.
Em Pernambuco nenhumas suspeitas havia do desenvolvimento de qualquer epidemia, e muito menos da febre amarella. Chega porém o brigue francez Alcyon procedente da Bahia, e a molestia principia a desenvolver-se a bordo dos navios ancorados no porto do Recife, segundo dizem os jornaes : dahi salta ao bairro da Boa-Vista, onde ha uma casa de
saude, em que se tratavam alguns inglezes accommellidos da molestia, e por ultimo estende-se aos outros pontos da cidade, e ao interior. Não seria provavelmente a febre levada pelo navio Alcyon, e communicada ás equipagens dos oullos navios fundeados no Recife?

Quem a levou daqui para a cidade de Nictheroy de nós separada por uma tāo extensa bahia, na qual sopram quasi constantemente ventos que, longe de acarretarem sobre aquella cidade os miasmas daqui desprendidos, devem pelo contrario obrar em sentido opposto? Năo foram talvez os individuos que todos os dias passam desta para aquella cidade, assim como as tripulaçães dos pequenos barcos que constantemente crusam a bahia daqui para ali? Parecenos muito provavel. E este facto ganharia muito maior força a ser exacto, como então diziam algumas pessoas, que o primeiro caso da febre ali occorrido se dera em um italiano, que fugindo da rua da Mizericordia, cahira lá doente em um hotel, cujo dono adoecera logo depois da febre, e morrera, sal-vando-se o italiano, que por elle havia sido tratado. Narrando esta circumstancia náo queremos della fazer argumento para apoiar a idéa da importacāo para Nicheroy, expômos o que ouvimos dizer nessa occasiāo, sem authenticar a veracidade do facto.

Quem levou a epidemia ás differentes villas ou cidades do Rio de Janeiro, assim como á cidade de Santos, e outros lugares da provincia de S. Paulo? Sem duvida que se não póde deixar de admittir que foram as embarcaceóes sahidas do nosso porto para todas essas localidades. E tanto é isto mais provavel e admissivel, quanto nenhuma epidemia reinava nessas localidades na occasiāo em que a molestia aqui tomava incremento, e quando lá se desenvolveram os primeiros casos da febre amarella.

Julgamos tanto mais provavel este nosso modo de pensar, quanto vemos que em outras provincias, em que poucas ou quasi nenhumas communicaçées ha com os navios sahidos dos portos infectados a molestia

## - $63-$

não appareceu: assim como quando attendemos ao que se passou para com as provincias do Maranhão e Ceará, em que a molestia nảo se desenvolveu, apezar de chegar muitos navios dos portos infectados, o que talvez se deva attribuir á execucão de medidas quarentenarias energicas. E esta circumstancia é tanto mais digna de attençāo, sobretudo a respeito do Maranhảo, quanto, como affirmam os jornaes daquelle tempo, reinava nesta provincia uma forte epidemia de catarrhaes, na occasiäo em que a epidemia estava em seu auge nas outras provincias; e todavia nenhum caso de febre amarella, ou de qualquer outra que se revestisse de suas formas, ali appareceu (1).

Näo provarão todos os factos referidos que um navio póde se tornar o fóco de uma epidemia, e leval-a comsigo á qualquer ponto, para onde se dirigir, assim como que é sufficiente o seu pequeno recinto para constituir um fóco de infeccão maritima? Acreditamos que ninguem duvidará. Não nos provam ainda que um fóco de infeccāo muito pequeno pódese tornar o motor do desenvolvimento de uma epidemia devastadora, si condiçoes particulares favorecerem sua propagacāo e incremento? Suppomos que $\operatorname{sim}$. Não fazem ainda acreditar que um individuo atacado ou nāo da molestia, vindo de um fóco de infeccũo, póde transmittil-a fóra desse fóco a outros, comtanto que no lugar, em o qual se acharem, se deem condicoóes favoraveis á sua transmissāo, origi-nando-se dahi uma epidemia mais ou menos violenta?
Ora si assim é, poder-se-ha sustentar ou affirmar

[^24]sem replica, que ella se nāo propaga ás vezes por uma sorte de infecceão muito similhante ao contagio, ou mesmo por este? Conhecemos nós por ventura o gráo de intensidade dos diversos principios morbificos, assim como o gráo de susceptibilidade de certas organisaçōes, para sustentarmos, como principio absoluto e inconcusso, que a molestia nunca se communica por contagio, sobretudo quando vemos que pequenos fócos de infeeção levados á grandes distancias, e ás vezes muito tempo depois de sahirem dos fócos principaes, de onde trouxeram o germen da enfermidade, ainda pódem transmiltil-a como acabamos de ver?

Poderemos nós sempre no meio dos estragos de uma epidemia saber quando a molestia é contagiosa, ou quando constitucional, sendo os traços que as distinguem totalmente desconhecidos? Ou antes será sempre possivel differenear uma molestia contagiosa de outra puramente constilucional, quando é certo que uma enfermidade póde parecer contagiosa por atacar muitas pessoas ao mesmo tempo, embora dependa só e unicamente de causas constitucionaes, assim como outra realmente conlagiosa póde ter toda a apparencia de molestia constitucional pelo facto de alacar individuos residentes muito longe dolugar onde ella reina, sendo levada pelos diversos vehiculos do contagio?

Não vimos nós Sydenham, o Hyppocrates Inglez como lhe chamavam, ter sempre a escarlatina por molestia nāo contagiosa, e fazer com seu nome estabelecer essa crenca entre os praticos de sua época, por isso que a molestia nunca se revestiu de caracleres que a fizessem julgar tal; e entretanto logo após sua morte desenvolver-se uma epidemia de escarlatina, que fez mudar completamente as opiniōes dos medicos inglezes, admittindo entio o contagio, o que talyez acontecesse ao mesmo Sydenham si ainda vivesse?

Portanto que muito ha para admirar que hoje as opiniōes divirjam ácerca do contagio ou nāo da fe.
bre amarella? Pois não é possivel que alguns aulores a tenham observado com caracter contagioso, e outros näo, segundo as circumstancias sob a influencia das quaes se tem desenvolvido as differentes epidemias desta molestia? Sem duvida que o é; e a experiencia tom mostrado que certas molestias reconhecidas como contagiosas ora apresentam-se com esto caracter, ora nāo.

Além disto sabomos nós já, si o miasma, ou essa substancia desconhecida assim denominada, nāo é susceptivel de soffrer modificacōes em sua natureza essencial, segundo as circumstancias climatericas e outras á que seja ella submettida, e que alterem sua maneira de impressionar o nosso physico? Conhecemos por ventura tambem sua natureza intima para sustentarmos sua immutabilidade, e reconhecer seu modo constante de obrar sobre o organismo? Nāo estáo elles, quer os consideremos como corpos simples quer compostos, subjeitos ás leis geraes da materia como todos os seres naturaes, e conseguintemente ás leis que regulam a actividade e energia de accão, que esses mesmos seres exercem uns sobre os outros no universo, e que sua maior ou menor energia de obrar depende dos obstaculos e embaraços que lhes podem oppor os agentes capazes de destruir ou enfraquecer seus effeilos, assim como das distancias que tem de percorrer; e que por isso ora transmittem a molestia, ora não, segundo a maior ou menor forca de accāo que conservam? Certo que sim. Logo näo podemos sustentar que em circumstancias favoraveis nāo possam elles estabelecer o contagio.

Mas perguntar-se-nos-ha, como, sendo a molestia transmissivel, nāo se desenvolve naquelles que bebem a materia do vomito negro, e nos que se inoculam com o suór, a urina e a materia do vomito dos febricitantes? Este é por certo o mais forte argumento apresentado pelos anti-contagionistas em sustentacāo de seus principios; mas năo é irrespondivel. Em primeiro lugar estas experiencias se tem pas-

$$
=68=
$$

sado em homens que, vivendo no fóco da infeccão, não contrahiam a molestia, circumstancia que explica o nenhum resultado dessas experiencias, mostrando que elles eram refractarios á accío dos elementos epidemicos. Em segundo lugar ninguem ha que desconheca que muilos individuos parecem ter uma organisaçao privilegiada, que os pöe ao abrigo das influencias epidemicas, por isso que atravessam toda uma cpidemia, expondo-se á todas as suas consequencias, sem que nunca soffram o mais pequeno incommodo. Sabe-se tambem que individuos ha que tem. um poder refractario para cerlas molestias epidemicas, mesmo das mais contagiosas, que uma s $\delta$ os não accommetle. Por esta occasiāo occorrenos um facto impurtante acontecido com um nosso amigo a respeito das bexigas. 0 pai deste moco, re-ceiando-se do apparecimento de bexigas graves, chegou a mandal-o banhar por muitas vezes em agua, em que se tinham lavado doentes de sua familia atacados de variola benigna, acreditando que por este modo o livraria de bexigas graves; porém estas numca lhe appareceram, e até hoje, que conta perto de 40 annos, nunca teve bexigas, apezar de ter havido por vezes em sua casa doentes atacados desta molestia, e elle nunca esquivar-se de os tratar. Além disto quem nāo sabe, quantos individuos tem sido inoculados innumeras vezes pelo virus vaccinico sem resultado algum, sobretudo nas occasiōes de reinar uma epidemia de variola? E por ventura, apezar de tudo isso, já alguem contestou que o virus vaccinico fosse contagioso? De cerlo que não, por isso que ninguem ignora que para qualquer individuo contrahir uma molestia é necessario que elle, na occasiáo de submelter-se á influencia de qualquer elemento morbido, esteja em condiçes que o tornem apto a contrahir a molestia. É isto um facto que se verifica quotidianamente. Portanto taes argumentos, ainda que mui fortes, não excluem de um modo absoluto a transmissibilidade da febre amarella em toda e qualquer circumstancia.

- 69 -

Além disto todos sabem que as febres interimittentes são molestias que dependem de uma infeecão. Entretanto alguem já viu que ellas pudessem fazer com que, mesmo reinando epidemicamente, os individuos dellas accommetlidos levassem á pontos que se achem em identicas circumstancias o elemento de seu desenvolvimento, e as fizessem apparecer? Certo que nảo.

Alguem já viu individuos respirarem o ar doslugares, em que existem accumulados muitos doentes de febres inlermittentes francas egenuinas, ainda mesmo perniciosas serem accommettidos de identicos padecimentos, ou algum medico se lembrar de admittir a sua transmissibilidade? Suppomos que näo. Entretanto que grande numero de observadores e medicos illustrados o tem sustentado para a febre amarella. Logo é necessario convir que o elemento miasmatico que produz a febre amarella é distincto daquelle que dá em resultado a febre intermittente, com a qual alguns observadores a tem querido assemilhar pelo facto de que as epidemias de febre amarella sāo sempre precedidas ou acompanhadas de febres de indole intermittente, ou remittente mais ou menos bem caracterisadas. Já que tocamos nesta questāo seria oceasiäo de dizer duas palavras sobre a nalureza da molestia; porém, para näo confundir questōes inteiramente distinctas, occupar-nos-hemos com esta em outro lugar, concluindo este artigo por dizer que, á vista do quanto temos expendido, os argamentos dos anticontagionistas ou daquelles que negam a transmissibilidade da febre amarella, não pódem por em quanto abalar, nem destruir os em que se basea a opiniảo opposta, e que antes, pelo contrario, razöes mais forles parecem apoiar esta ultima opiniäo.

## CAPITULO VI.

DA NATUREZA DA MOLESTIA.

É este um ponto ainda litigioso, e sobre o qual näo estiò de accordo os differentes observadores que tem tratado deste assumpto, como convinha á humanidade e á sciencia. Sem duvida, si alguma cousa ha que no estudo de qualquer molestia deva mais interessar o espirito do verdadeiro medico, é, por certo, o conhecimento de seu lugar nosologico e de sua natureza essencial; pois, si é exacto que uma classificação fundada só em differenças apparentes, ou em caracteres de identidade pouco reaes, póde ser e tem sido com effeito muitas vezes prejudicial á humanidade e ao progresso da sciencia, não é menos veridico que uma bòa classificaçáo baseada em dados seguros, recolhidos pela apreciacão e analyse rigorosa dos factos, e auxiliada por um raciocinio severo, póde muito esclarecer o espirito do medico a respeito de seu proceder na escolha e applicaçio da therapeutica conveniente á uma enfermidade dada.
"Uma cousa importante, diz com razão Grimaud (1), é procurar as relacooes que unem as molestias, e distinguir sua ordem de filiaçào: este objecto tão importante tem quasi inteiramente sido desprezado, porgue se tem por toda a parte substituido o arbitrario ao real; e dando-se importancia á consideraçōes superficiaes, se tem perdido de vista os caracteres communs das molestias, e os grandes tracos, pelos quaes suas extremidades se tocam e se confundem. 》

Écertamente por se não ter seguido o preceilo mui judicioso. de Grimaud no estudo da febre amarella, que tantos pensares diversos tem sido emiltidos sobre sua natureza, como vamos ver, ora confundin-

[^25]$-71-$
do-a com molestias inteiramente distinctas della sob qualquer ponto de vista que se as encare, ora que-rendo-se estabelecer distincçäes entre seus differentes gráos, pelo simples facto da diversidade de suas manifestaçoes symptomaticas.

Alguns observadores notando que a febre amarella epidemica é sempre precedida do apparecimento de febres intermittentes ou remittentes mais ou menos graves, ou que ella reina coincidentemente com estas, assim como que algumas vezes offerece tal ou qual gráo de intermiltencia ou remittencia na marcha e successão dos phenomenos que caracterisam seus differentes periodos; notando ainda mais que a febre amarella reina sporadicamente n'aquelles lugares, em que se dāo condiçōes aptas ao desenvolvimento de febres intermittentes e remittentes graves, isto é, nos lugares subjeitos á influencia dos effluvios paludosos, acreditam que ambas lem o mesmo elemento productor, e năo constituem mais do que uma mesma molestia em gráos de intensidade differentes, devidos á gráos diversos de infeceão.
Em seu pensar, pois, a intermittencia que se observa no principio da epidemia de uma febre amarella depende unicamente de nūo ter o miasma ainda o gráo de força, que o calor e outras condicues, mas sobre tudo aquelle, the dáo mais tarde, e fazem entāo desenvolver a febre amarella.

Com efféto o facto do apparecimento prévio deintermitlentes na occasiāo do desenvolvimento de uma epidemia de febre amarella é verdadeiro, e reconhecido por quasi todos os observadores que sobre isto tem escripto ; enós mesmo tivemos occasiāo de o observar entre nós na epidemia que ullimamente gras. sou nesta cidade; porém isso nos nảo póde autorisar a consideral-as uma e a mesma molestia, nem a darlhes o mesmo elemento productor, nào só porque as manifestaçōes symptomaticas entre uma e outra sāo mui diversas, como tambem porque a marcha successiva de seus phenomenos e as lesóes anatomicas que as caracterisam são mui differentes, e bem assim
os meios therapeuticos a que cedem, e que saio indicados por suas diversas manifestaçées symptomaticas.

Si fosse exacto o principio, de que a febre amarella é devida unicamente á mór forca de infeccão determinada pela aecĩo do calorico, entioo se não observaria essa promiscuidade de manifestacooes symptomaticas benignas e graves: os casos benignos deveriam constituir sempre intermittentes benignas, e os graves perniciosas, ou febre amarella. Entrelanto é o que nảo acontece: os casos benignos da febre amarella manifestam-se em sua invasio com os mesmos caracteres physiologicos que os graves, e só principiam a differencar-se, quando a moleslia passa aos outros periodos. Além disto o caracter essencial á esta molestia é a marcha insidiosa que a distingue, sendo sempre difficil decidir, si ella é ou nāo benigna ou grave, visto como os casos mais benignos em apparencia no principio tomam subilamente um caraeter gravissimo, e matam promplamente os doentes.

Não deixamos de conhecer que um ponto de analogia mui grande existe entre o miasma productor da febre amarella e o das intermittentes, por serem ambos o resultado de effluvios devidos á decomposição de substancias organicas; porém de outro lado não podemos desconhecer que outro ponto mui distincto es separa: que para o desenvolvimento da febre amarella se admilte a necessidade da infececio maritima e outras condiçōes, cuja presenc̣a se nūo exige para o desenvolvimento da febre intermitlente, a qual reina com mais ou menos intensidade em todas as estaçōes, em quaesquer condiçäes atmosphericas e em quaesquer localidades, com tanto que se dê a existencia de effluvios paludosos.

Esta ultima circumstancia, a influencia das localidades na producção das duas molestias, é mui importante de notar: naio ha paiz nentum do mundo, em o qual não sejam conhecidas as febres intermílentes, no entanto que o mesmo não succede a respeito da febre amarella, a qual parece ser parti-
tha de certas localidades unicamente enăo de outras, mesmo de algumas em que se dáo circumstancias em apparencia identicas às daquellas em que a febre amarella é frequente e quasi constante em certas estaçōes; e isto prova sem duvida que näo é só a força do calor e das outras condiçōes em geral apontadas, como favorecendo o desenvolvimento da febre amarella, que dão maior força á influencia miasmatica para produzil-a; que se exige tambem o concurso de alguma outra cousa que por ora nos é desconhecida, e que se liga á especialidades dessas localidades.
Accresce ainda: $1 .^{\circ}$ que as febres intermittentes atacam sem distincẹão aclimados e näo aclimados, preferindo de ordinario aquelles, o contrario inteiramente do que se nota para a febre amarella : $2 .{ }^{\circ}$ que as intermitlentes atacam por muitas vezes o mesmo individuo, ficando o organismo tanto mais predisposto a contrahil-a, quanto maior numero de vezes a tem soffrido; no entanto que para a febre amarella nāo acontece o mesmo: 3. ${ }^{\circ}$ que nos doentes de febre intermittente predominam as hyperemias do baço e figado ordinariamente; que nos de febre amarella, pelo contrario, as lesōes do bac̣o säo raras, e as do figado menos communs emenos intensas que nảo a de outros orgăos: $4 .{ }^{\circ}$ finalmente, que as febres intermittentes, fóra do fóco da infececáo que as produziu, nảo podem constituir outro fóco capaz de transmittir uma molestia com caracteres identicos á individuos sãos; no entanto que a febre amarella póde-o fazer, como em outro lugar já mostrámos.
Portanto cumpre, á vista de tudo quanto temos dito, reconhecer que uma molestia é distincta da outra, visto que sua marcha, seus symptomas, suas causas efficientes, e mais que tudo seu modo de desenvolvimento são differentes.

Outros, notando a similhanea que em certos casos ha entre o desenvolvimento da febre amarella e da intermittenle ou remitlente, observando, além disto, que a febre amarella apparece endemicamente nos

## - 7h —

lugares em que ha condicōes favoraveis para a produccão das febres intermiltentes, tem querido estabelecer uma distinceão entre febre amarella e typho icteroide, considerando a 1. como uma febre intermittente modificada pelas condições especiaes que então se dāo, e $020^{\circ}$ como o lypho europeu igualmente modificado em seus earacteres physiologicos pelas mesmas condiçoes. Esta distincēão, baseada especialmente entre a similhanca de alguns symptomas do typho americano e europeu, assim como na maior eleição daquelle para accommetter os estrangeiros recem-chegados e náo aclimados, serve-thes ainda para admiltir e expliear o contagio em certos casos e negal-o em outros.

Esta nos parece tambem ser a opiniāo do nosso distincto collega e respeitavel mestre o Sr . Dr. Manoel do Valladāo Pimentel, segundo se collige das seguintes passagens de seu excellente trabalhn sobre os doentes tratados no Haspicio de N. S. do Livramento durante a epidemia que, no começo do anno de 1850 , flagellou os habitantes desta córte. « A febre amarella que reinou epidemicamente nesta cidade durante o outono do corrente anno offereceu geralmente dous caracteres distinctos: 01 .. foi o das febres remittentes ou intermittentes, benignas ou perniciosas, que aqui reinam endemicamente, e que se observam com maior frequencia na dita estação, sendo mais commummente observado este caracter da epidemia nas pessoas nascidas no paiz e nos estrangeiros aclimados: $02 .^{\circ}$ caracter geral que manifestou a epidemia, em razāo da grande analogia com o typho europeu, merece bemo nome de lypho icteroide; com quanto seja este pelos autores recebido na mesma accepção e como synonimo de febre amarella da America, denominação que nos parece mais apropriada para designar a primeira forma epidemica.
dif 0 lypho icteroide observou-se mais frequentes vezes nos estrangeiros recem-chegados ou pouco aelimados. Admiltindo esła distinceāo entre o typho

- 75 -
icteroide e a febre amarella da America, estamos longe de negar a unidade da condięāo epidemica; sómente consideramos tal distinccāo, como um facto fundado pela observação, tanto na differencea de suas causas especines, e de predisposiçöes individuaes de um lado, como nas manifestaçoes symptomaticas de outro. $\Rightarrow$
« 0 lypho icteroide é,em nossa opiniảo, o mesmo typho europeu modificado por influencias climatericas e locaes que produzem entre nós as febres intermittentes perniciosas, assim como a febre amarella é a mesma febre perniciosa endemica nesta cidade modificada pelos miasmas typhicos. "

Depois maisadiante continúa. «A febre amarella apparece sporadicamente, como alguns casos foram observados, mesmo antes da epidemia actual. Ella reina endemicamente em algumas cidades litoraes da America do Norle, onde se observam lambem condições locaes para a produccāa de febres intermittentes, cuja apparicăo succede ou precede a da febre amarella, que em nenhum destes casos offerece o caracter cuntagioso. Todas as vezes, porém, que ella reinar epidemicamente, e se derem circumstancias favoraveis para o desenvolvimento do typho icteroide, o que acontece nas localidades em que a populacuo tem crescido, e acha-se agglomerada, ou por occasiăo do desembarque de tropas, ou de grande numero de colonos, entāo nenhuma duvida temos em admiltir o contagio, como se não póde negar para o typho europeu, e talyez com maior actividade em consequencia da temperatura elevada e outras condiçóes climatericas,

Com quanto muito respeilemos a opiniăo dos sabios que assim julgam, e sobretudo a do nosso distineto e respeitavel mestre, conceda-se-nos todavia não podermos concordar com o seu modo de pensar a respeito, e que digamos que nāo concebemos mesmo como, reconhecendo a unidade da condiẹāo epidemica, se possa admittir distinccōes na natureza de uma molestia pelo simples facto de em um caso

## - 76 -

atacar com mais frequencia os aclimados que não os outros, quando reconhecemos que ella se desenvolve debaixo de condicooes geraes e locaes identicas; que marcha com igual força e intensidade; que muda frequentes vezes de uma forma para a outra; que offerece alteracōes anatomicas identicas, e cujos caracteres physiologicos mais salientes se confundem perfeitamente, \&c.
Em nosso pensar, typho icteroide e febre amarella nảo constituem mais do que uma e a mesma molestia; nāo ha nesta distincção mais do que uma questāo puramente de nome, fundada simplesmente em certas manifestacooes symptomaticas, que nos nāo podem entretanto autorisar a fazer uma distinceão nosologica, porque entâo o mesmo deveriamos fazer com outras muitas molestias, as febres perniciosas mesmo por exemplo; sobretudo quando nós vemos que os casos mais simples da febre amarella podem, por um simples desvio de regimen, ou qualquer outra cousa similhante, transformar-se logo em um caso gravissimo, revestindo-se de caracteres inteiramente distinctos, e acarretar de subito a morte do individuo. Nós mesmo fomos testemunhas, na epidemia que reinou entre nós, de casos mui benignos em apparencia até o $3 .^{\circ}$ e $4 .^{\circ}$ dia, tomar de repente a forma do typho icteroide, e fazer succumbir doentes em pouco tempo, sobre os quaes até entăo se nutriam as melhores esperanças ácerca de uma terminação feliz.

Tanto é isto uma questão de nome que si, abstrahindo della, attendermos unicamente as occurrencias do momento, veremos que ha na atmosphera um principio miasmatico ou cousa similhante; que um envenenamento opera sobre uma população inteira; que uma epidemia se desenvolve sob sua influencia; e que portanto forçoso é conceder que todas as molestias, entāo reinantes, se resentem da acceão desse agente deletereo; que os gráos diversos de sua intensidade, e as differenças de sua manifestação dependem de necessidade dos gráos differen-

## - 77 -

tes de forca com que o miasma opera sobre cada individuo, do gráo de susceptibilidade de cada um, de suas predisposiçoes especiaes, assim como do jogo e importancia dos orgāos ou apparelhos, sobre que mais particularmente influe o principio de intoxicação.

Outros, como Gilbert, Lind, Grimaud, Pringle, Dévése, Tommasini e alguns mais, acreditam que a febre amarella é uma febre biliosa commum levada a alto gráo de intensidade.

Elles fundamentam sua opiniäo: $1 .{ }^{\circ}$ na identidade dos phenomenos que caracterisam o primeiro periodo da febre amarella com os das febres remittentes biliosas: $2 .^{\circ} \mathrm{em}$ que as lesōes anatomicas, as causas e circumstancias que favorecem o desenvolvimento da febre amarella sāo identicąs á aquellas que se dāo para a febre biliosa.

Tommasini, cuja excellente obra sobre a febre amarella constitue um monumento perduravel de seu saber e erudição, e um dos mais fortes sustentadores desta opiniāo, procura, apoiando-se na autoridade de um grande numero de observadores por elle citados, mostrar que a febre amarella é a mesma febre biliosa levada ao maior gráo de intensidade, baseando-se particularmente na identidade de seus symptomas, e na das causas sob cuja influencia ellas se desenvolvem.

Elle sustenta que a febre biliosa, do mesmo modo que a amarella, reina em lugares cuja topographia muito se assimelha, bem como quando a um intenso calor se reune humidade na atmosphera; que ellas diminuem, pelo contrario, e cessam mesmo, quando a temperatura do inverno substitue as vicissitudes do outono; e explica as differenças dos phenomenos que se observa em um e outro caso pela differenca das predisposiçes individuaes, e daquellas que as condicöes constitucionaes exercem sobre o apparetho gastro-hepatico dos individuos accommettidos da molestia.

Em sua opinião não é necessario recorrer á exis-
tencia de um miasma para explicar a forma particular da molestia, mas sim ás influencias constitucionaes, e nesta conformidade assim se exprime. "Esta molestia depende pois da influencia das condiçōes da atmosphera que temos indicado para o que concerne a predisposição do systema hepatico aos symptomas supra-mencionados. Ora levado, como estou, a erer que a febre amarella tem uma origem constitucional e náo miasmatica (no que elle ainda enxerga um ponto de identidade entre as duas molestias) eu acho nesta circumstancia uma razão que me confirma em meu pensamento; porque esta influencia constitucional unida á humidade que é capaz de predispor o systema biliario para a molestia, póde pro-duzil-a completamente quando for mais energica: por isso que uma igual predisposição năo é oulra cousa mais que um fraco gráo da molestia; e conseguintemente as causas que a produzem podem igualmente determinar a enfermidade, logo que seu effeito seja mais energico.
"Eis a gradacáo de actividade e de effeito que eu acho na impressáa do calor unido á humidade: um ligeiro gráo destas causas produz as primeiras desordens do systema gastro-hepatico, que se limitam ao que se chama predisposição, ou que constituem o mais fraco gráo da enfermidade ; em um gráo mais elevado produzem a febre biliosa; no mais allo gráo produzem a febre amarella (1). "

Não duvidando, e concedendo mesmo que os phenomenos do $1:^{\circ}$ periodo da febre amarella sejam inteiramente similhantes aos da biliosa, não entendemos todavia que d'ahi se possa, e deva concluir para a identidade das duas molestias; pois que parece muito natural que, soffrendo os mesmos orgãos e apparelhos nos dous casos, as expressöes de seus padecimentos se manifestem em principio por cara-

[^26]cteres physiologicos, sináo os mesmos, pelo menos muito similhantes.

Mas, si attendermos bem para a marcha dos phenomenos que caracterisam as duas molestias, para as lesóes anatomicas reconhecidas pelas investigacóes necroscopicas, e para as causas e circumstancias que concorrem para o desenvolvimento da febre amarella e biliosa, não deixaremos de conhecer que pontos distinctos as separam em seus caracteres essenciaes.

Veremos, pelo lado das lesōes anatomicas, que uma grande differenca existe entre a febre amarella e a biliosa; que naquella predominam as alteracoées do tubo gastro-intestinal e dos orgāos cerebro-espinhaes, como tivemos occasiāo de conhecer pelas autopsias que se fizeram entre nós, e como se collige dos escriplos publicados pelos observadores que tem presenciado a febre amarella; que após estes orgāos seguem-se os urinarios, e após estes então o figado, cujas alteraçōes todavia säo algumas vezes mui pronunciadas; entretanto que, si consultarmos a obra do proprio Tommasini já citada, veremos que na biliosa é o figado o orgâo cujas lesōes preponderam, como se collige da seguinte passagem por elle escripta, referindo-se áslesoees encontradas nos individuos, que succumbiam duma epidemia de febres biliosas que grassava na cidade de Parma «côr absolutamente amarella de toda a gordura, manchas lividas na pelle, particularmente dos hypocondrios; tracos certos de uma phlogose gangrenosa no figado e na porção correspondente do diaphragma; gangrena mais ou menos extensa do estomago e intestinos, e turgencia da vesicula felea» (1). Accresce ainda que, si levarmos nossas investigaçoes sobre as alteraçoes dos outros orgāos, veremos que as lesōes cerebro espinhaes e as do apparelho urinario nāo sāo tāo constantes, nem tāo pronunciadas na febre biliosa como na amarella; que em geral as lesōes anatomicas parecem circumscrever-se naquella mais ao

[^27]
## $-80-$

apparelho gastro-hepatico, e nesta offerecer um caracter de generalisação maior.

Além disto, si bem apreciarmos as condicọes que presidem ao apparecimento da febre biliosa e amarella, reconheceremos que bem que se desenvolvam debaixo de condiçōes topographicas e climatericas identicas, como affirma Tommasini, sobretudo do calor e da humidade que, em seu pensar, affectam de preferencia o systema gastro-hepatico, sem que comtudo se possa explicar o porque esta combinacão seja tão nociva ao figado e ás primeiras vias, viciando tanto a secrecão da bile, como a dos outros succos digestivos (1), comtudo nāo sāo essas condicóes bastantes para explicar a especialidade da molestia, como nos mostra o estudo das differentes obras que sobre ella se tem publicado, e o conhecimento das localidades em que tem reinado.

Na verdade, si o calor, a humidade, as emanaçóes maritimas e paludosas fossem as unicas causas do seu desenvolvimento, ella não teria sido em todos os tempos só a partilha de certas localidades do globo, como já dissemos; ella teria tambem já apparecido em outras partes, em que se dāo todas essas condicoés, como veremos no estudo das causas. Tudo isto prova que ella não póde depender unicamente de causas constitucionaes geraes, como pensa Tommasini; que depende tambem de uma condicão especial que se dá nessas localidades e nāo em ouiras.

Demais sia febre biliosa, como confessam os proprios autores que sustentam esta opiniāo, qualquer que seja o gráo de sua intensidade, nâo tem a propriedade de transmittir-se, e si a febre amarella, como temos feito vêr no correr deste escripto, púde, como tantos exemplos o comprovam, ser susceptivel de transmissāo, embora o seja, como alguns querem, só quando revestida dos caracteres do typho icteroide, que em nosso pensar, o repetimos, é uma e a mesma cousa, é claro e evidente que uma differe da outra,

[^28]e que portanto differentes sāo os elementos que as produzem. Por todas estas razōes nāo as podemos considerar identicas em sua origem e natureza, nem constituindo mais do que gráos differentes de uma mesma molestia.

Outros tem-na ainda querido considerar como uma simples modificação da febre typhoide; porém as experiencias anatomo-pathologicas, tendo demonstrado evidentemente, que se nūo encontra a lesiào anatomica essencial ecaracteristica da febre typhoide, reconhecida e encontrada constantemente pelos experimentos do Sr . Louis e muitos outros sobre esta molestia, a inflammação e ulceraçāo das glandulas de Peyer, tiram todas as duvidas, que por ventura pudesse haver ácerca da differença real entre as duas molestias.
Terminando aqui as consideraçōes que tinhamosa expor sobre este ponto, resta-nos dizer o que pensamos ácerca da natureza da febre amarella.

Em nossa opiniāo, é ella uma pyrexia continua ou remittente, coincidindo ou dependendo de uma gas-tro-entero-hepato-encephalitis, de natureza especial, devida á uma intoxicação miasmatica, capaz de trans-mittir-se logo que circumstancias apropriadas favorecam sua transmissibilidade, e cuja natureza se aproxima, si nāo é mesmo identica, á do typho europeu, modificado unicamente por circumstancias climatericas e topographicas.

Como porém obra essa intoxicação miasmatica, ou antes qual é a primeira parte do organismo que se resente da influencia desse agente deleterio, é o que por ora näo podemos determimar com exactidão.

Os nossos collegas da Bahia, onde a epidemia appareceu primeiro, acreditam que o principio deleterio que produz a enfermidade ataca especialmente os centros nervosos; e viciando a hematose dá em resultado alteracooes pathologicas diversas, segundo as predisposicoes especiaes a cada individuo, e a seu genero de vida: dahi o apparecimento de symptomas de uma simples affecção do apparelho digestivo em
uns, com caracter typhoide em outros, com forma apopletica om alguns (1).

Outros medicos pensam que o elemento produetor da molestia, influindo de uma maneira especial sobre o apparelho biliario, altera suas funcçöes, e dá origem á secregóes viciosas, produzindo o vomilo negro e oulros symptomas que caracterisam a molestia. Esla opinião aproxima-se perfeitamente da daquelles que julgam a molestia uma febre biliosa no mais allo gráo de intensidade.

Outros acredilam que os miasmas podem influir ora mais sobre a systema sanguinco, ora sobre o nervoso. Tem-se observado, diz o Sr. Thomas (2), que os mocas sanguineos e vigorosos são mais dispostos, cateris paribus, a contrahir a febre amarella que os de constituicão differente e opposta, prova de que os miasmas, que a produzem, obram em geral irritando primeiro os systemas sanguineo e muscufar. Entretanto nĩo podemos deixar de admiltir que, em cerlas epidemias, sua accáo principal se dirige primeiro sobre o systema nervoso, como o tenho visto em Nova Orleans em 1837 e e 1839, a ponto de, em um relatorio da epidemia de 1837 que dirigi para Paris ao meu finado amigo Chervin, retractarme de minhas opiniōes emillidas contra esta influencia nervosa primitiva em 1823. »

Outros finalmente julgam, que o elemento miasmatico allera profundamente os principios elementares do sangue; que se effectua um verdadeiro envenenamento, cuja natureza incognita é a principal causa da difficuldade da therapeulica, e do máo exito de quasi todos os meios empregados contra a molestia, quando se patentea com phenomenos graves.

Qualquer destas opiniōes póde-se considerar como mais ou menos provavel; porém nós abraçamos de preferencia a ultima, como aquella que melhor satisfaz ao espirito.

[^29]Por ella explica-se perfeitamente os symptomas que caracterisam a molestia, assim como a falla de crösta inflammatoria no sangue extrahido pela sangria, e sua fraca coagulação; explica-se o vomito negro e a diarrhéa da mesma nalureza, que não sío outra cousa mais do que sangue exudado pela mucosa gastro-intestinal, e misturado a succos alterados do estomago, e não bile, como alguns querem admitlir: por ella, emfim, ainda se explicam as hemorrhagias passivas pelas superficies mucosas e pelas picadas das sanguesugas, bem como a decomposição prompla dos cadaveres, e sua amarellidair antes e depois da morle, a qual, longe de ser devida á presenea da bile, é, pelo contrario, o producto de uma extrayasaçio sanguinea, como nas ecchymoses.

## CAPITLLO VII.

## CAUSAS DA MOLESTIA.

Pouco nos demoraremos sobre esta materia, porque das considerac̣óes aqui expendidas já se poderá pouco mais ou menos ajuizar quaes foram as causas que, en nossa opiniaio, concorreram para o desenvolvimento da epidemia.

Ellas se reduzem, de um lado, ao calor ardente que reinou nesta cidade durante os ullimos mezes do anno de 1849, reunido a cerlo grío de humidade constante em nosso clima; a falta de viraçōes tüo communs entre nús para tarde, e que nüa pouco contribuem para refrescar a atmosphera, e moderar os effeitos resultantes do calor ardente, que nosatormenta durante a estaciuo quente, finalmente as modificacoés profundas to estado electrico da atmos-
phera, mostrando-se o ar constantemente abafado e pesado: de outro lado, o ingresso d'Africanos atacados de molestias mais ou menos graves e mortiferas, desenvolvidas a bordo, quer em alto mar, quer nas Costas d'Africa ealiendemicas; seuamontoamento no meio da população, accrescentando novos fócos de infeccão aosjá entre nós existentes; o desembarque constante de estrangeires, vindos de portos em os quaes grassavam molestias epidemicas mais ou menos graves; as emanações mephiticas desenvolvidas, pelo excesso do calor, em grande escala dos paúes, charcos, vallas, praias immundas, e outros fócos de emanacóes deleterias que a cada passo se encontram nesta cidade, bem como desse numero extraordinario de pequenos fócos de infecçáo, constituidos pelas embarcacōes mercantes carregadas de passageiros, que fundeavam todos os dias no nosso porto, sobretudo aquellas que iam com destino á California, cuja falla de asseio e limpeza era tal, que não somos exagerados dizendo que parece incrivel que homens pudessem viver no meio de tanta immundicia, como em algumas dellas se encontrava.

Porém de todas as causas, aquella que nos parece ter especialmente concorrido para atear o desenvolvimento da epidemia, e dado-lhe o typo especial que offereceu, foi por sem duvida a chegada dos navios vindos dos portos infectados da Bahia, e sua admissão á livre pratica sem primeiro serem submetlidos ao preceito das quarentenas, como o exigia a nossa seguranca, e o estad، pouco propicio de salubridade da capital, á vista das condiçōes climatericas entảo olsservadas.

E tanto mais nos parece provavel este nosso modo de pensar, quanto vimos que foi só depois da molestia se desenvolver em alguns marinheiros vindos dos portos da Bahia, que ella comecou a manifestar-se entre nós, quando até ahi eram as febres intermittentes ou remittentes, benignas ou perniciosas, que appareciam, as quaes sāo proprias da estação em que nos achavamos, e costumam grassar aqui por esse
tempo com maior ou menor intensidade, mesmo quando por acaso se dāo condiẹōes mais ou menos identicas ás do anno a que nos referimos.

São estas em geral as causas que igualmente todos os observadores, que tem visto e estudado a febre amarella, consideram como mais aptas a favorecer seu desenvolvimento; pois nāo ha um só que nảo affirme que o calor excessivo reunido a certo gráo de humidade; a exposição ao ardor do sol; as grandes fadigas corporaes; a infeccão maritima; as emanaçóes paludosas, etc., contribuem fortemente para fazer desenvolver uma similhante enfermidade; porém o calor e humidade a que dáo todos tanta importancia, fazendo representar o mais importante papel na sua producẹão, nāo podem ser considerados mais do que como causas occasionaes, e nunca como efficientes.

A causa efficiente e especial da molestia, aquella que se póde chamar essencial, nos é inteiramente desconhecida, como as de todas as molestias epidemicas ou contagiosas, as quaes só se deixam apreciar por seus effeitos sobre o organismo. O que unicamente podemos dizer a tal respeito, é que ella consiste em um principio miasmatico, sui generis, resultante da decomposição de substancias organicas vegetaes e animaes, principio miasmatico para cujo desenvolvimento se exige certo gráo de calor e humidade unido á condiçoes especiaes de localidade, como parece demonstrar a observação (1).

Sustentando que o calor unido a cerlo gráo de humidade, eaté certo ponto as emanaçōes paludosas nāo sāo causas efficientes da molestià, nāo fazemos mais do que emittir uma opiniāo fundada no estudo e apreciação dos factos referidos por innumeros es-

[^30]- 86 -
criptores, que tem estudado a febre amarella e as condiçoes em que ella se manifesta. Na verdade, si examinarmos com um pouco de attencāo a historia desta enfermidade nos differentes paizes, e procurarmos comparar as condiçoes climatericas e topographicas desses com as de outros, reconheceremos que alguns ha tanto ou mais quentes do que aquelles em que é ella commum, e que entretanto nunca foram por ella assaltados; assim como que muitos ha tīo cheios de paúes e outros fócos de emanacoões deleterias, como os que tem ella assolado em diversos tempos, segundo o lestemunho de alguns observadores, nos quaes todavia nāo tem jámais apparecido.

Um medico americano, John Wilson, obseryando que ella se desenvolvia a bordo dos navios, longe dos continentes e durante o curso de qualquer viagem, entendeu que a decomposicão das madeiras exercia qualquer influencia sobre isto. Pâssando, pois, a estudar algumas localidades das Indias Oceidentaes notou, diz elle, que os paletuviers (especie de arbusto de mangue do genero rhizophora) abundavam nos lugares em que a febre amarella apparecia, e que estes vegetaes alternativamente cobertos e descobertos pelo fluxo e relluxo das aguas eram, sob a aceão de um sol ardente submettidos á uma decomposicão rapida; accrescentou ainda, que nos EstadosUnidos a febre amarella principiava sempre pelo porto ena direceão dos molhes, onde ha muitas construccōes de madeiras, e dahi concluiu, que a decomposiẹáo influia poderosamente em seu desenyolyimento.

Uma tal opinião nos parece muito especiosa e com pouco fundamento; por quanto a ser assim como pensa o autor citado, do mesmo modo que esta decomposição dá similhante resultado nos EstadosUnidos, Antilhas, Senegal, Mexico e outros paizes, onde frequentemente grassa a febre amarella, assim tambem o deveria produzir nas Indias Orientaes, no Egypto, Syria e outros lugares, onde o calôr não é

$$
-87-
$$

menos intenso que nos paizes precedentemente apontados. Entretanto não é isso que se tem observado.

Demais é facto reconhecido pelo testemunho de alguns escriptores que os navios, que partem do Cabo da Boa Esperanca para as costas do Coromandel ou Malabar, nāo sảo assoltados pela febre amarella; no entanto que aquelles que se djrigem de Jamaica para Havana súo frequentemente por ella accommellidos.

Tudo isto nos parece provar indubitavelmente que ella náo depende só dessas causas; que ha nas localidades em que ella reina alguma cousa de particular, que certamente falta nos outros lugares em ns quaes ella nāo apparece, bem que condiçiees a primeira vista identicas nelles se observem.

Ella atacou os habitantes desta cidade sem dislincção de idades nem de condições; porém foi muito mais frequente e mais grave dos 15 aos 30 annos, mais nos homens que não nas mulheres, mais nos nảo aclimados, e que tinham pouco tempo de residencia no paiz, que nos aclimados e naturaes, excepto para os que chegavam das provincias do inlerior; pois nenhum pratico deixou de notar a gravidade com que ella accommettia quasi sempre os filhos de Minas e S. Paulo, dos quaes nào poucos foram viclimas.

A falla de aclimamento é sem duvida uma das condiçōes que mais influe para a gravidade da molestia, segundo o lestemunho de todos os observadores que tem estudado a febre amarella, e segundo mesmo o que se observou entre nós, em que a mór parte dos individuos que se achavam neste caso foram victimas; e isso explica-se facilmente pela falla do habito ás influencias climatericas. Seria muito eonveniente no interesse de qualquer paiz, e para o estabelecimento de medidas hygienicas adequadas, determinar o tempo necessario para qualquer se considerar aclimado. É porém o que ainda se náo tem feito, nem jámais se poderá alcançar, nāo só porque o tempo preciso para isso deve variar se-
gundo os habitos e a residencia que o individuo escolher no novo paiz para onde for habitar, como tambem pela maior ou menor identidade do novo clima com o de seu paiz natal. Todavia, com relaçāo ao que entre nós se passou, podemos, guiando-nos pelo trabalho estatisco do illustre professor o Sr Dr . Valladāo, estabelecer que o estrangeiro, que entre nós residir ha 5 annos, offerece um gráo de aclimamento igual ao dos naturaes do paiz, e está tāo apto como estes a contrahir a molestia.

Quanto, porém, á maior frequencia e gravidade nos homens que não nas mulheres, é por ora um ponto que nos não parece definitivamente resolvido; e quando verdaderiro fosse, nāo era necessario enxergar nisso uma maior predilecção na molestia para atacar antes um sexo do que o outro. 0 phenomeno é explicavel pelas proprias influencias, a que se acham submettidos os dous sexos; por quanto o homem, subjeitando-se mais á todas as influencias que contribuem para a intensidade e desenvolvimento do mal, acha-se por isso mesmo apto a ser atacado com mais frequencia e gravidade que não a mulher, cujos habitos, genero de vida, e profissóes em geral a poupam da exposição ao sol, dos trabalhos activos; das grandes fadigas corporaes, que são as causas que mais favorecem o apparecimento da enfermidade.

0 Sr. Thomas (1) referindo-se a este ponto, expri-me-se do modo seguinte: "Quanto ao sexo, é opinião geral que os homens são mais predispostos que nāo as mulheres: nāo partilho tal opiniāo sinão até certo ponto, crendo que se tem exagerado a differenca que a este respeito ha entre os dous sexos. Esta modíficação em minhas idéas me tem sido sobretudo suggerida pela epidemia de 1841, na qual observei que as mulheres, principalmente nas primeiras semanas, foram mais victimadas do que os

[^31]homens, embora depois a molestia predominasse nestes. 》
"Nāo estou, pois, muito longe de pensar, que o grande predominio dos casos assignalados nestes ultimos pelos autores depende em parle de que os homens sảo sempre em maior numero que năo as mulheres nos lugares em que a febre amarella exerce seus estragos, e em parte de que elles se expoem mais a contrahil-a; porém estou convencido por experiencia que é ella em geral menos grave no outro sexo que não no nosso, e que o mesmo succede para com as crianças. 》.

No Rio de Janeiro a molestia, sobretudo em seu começ, foi muito menos frequente nas crianças que nāo em qualquer outra idade; mas foi proporcionalmente no auge da epidemia mui grave nellas; e frequentes vezes coincidiu com as convulsōes, o vomito negro e outros phenomenos, os quaes davam áenfermidade uma marcha muito rapida e promptamente funesta.

Uma cousa, porém, digna de attender-se nesta epidemia foi o ter ella atacado quasi geralmente os Atricanos e crioulos, posto que pela maior parte em gráo pouco intenso, principiando quasi sempre no seio das familias por elles, especialmente pelos que eram occupados fóra de casa, sem duvida por se acharem mais expostos ás influencias epidemicas.

Esta circumstancia é tanto mais essencial e digna de reparo, quanto mostra a predileccão que tem esta molestia para atacar esta classe da nossa populacāa, o contrario inteiramente do que se tem observado nas epidemias de escarlatina que entre nós lemgrassado, nas quaes póde-se dizer, sem medo de errar, que a molestia em geral atacou apenas alguns crioulos de pouca idade, bem como as pretas occupadas no servico domestico, e isso mesmo limitando-se as mais das vezes simplesmente á angina.

Ella estabelece portanto um ponto de contacto entre a epidemia a que nos referimos e a da febre rheumatica que, ha annos, reinou nesta cidade, e
que foi vulgarmente denominada polka, pela qual elles foram igualmente muito accommettidos. A analogia entre as duas molestias foi täo frisante que, si compararmos os phenomenos de que ella entao se revesliu, e cuja descripcão se poderá encontrar nas discussôes da academia desse tempo, insertas no seu jornal, com os dos casos benignos da ultima epidemia, veremos que a unica differenca que entre ellas houve foi, que naquella observou-se sempre, ou quasi sempre, dòres agudas nas pequenas articulacöes dos dedos, e a continuação destas e um sentimento de debilidade e torpôr dos membros por muilo tempo, o que de ordinario se náo notou na actual, em a qual ainda houve de particular o atacar ella de preferencia os estrangeiros recem-chegados e pouco aclimados, assim como os individuos de profissāo maritima, e offerecer nelles um gráo de intensidade muito superior a quaesquer outros individuos.

Portanto, nāo obstante essas pequenas differencas, quem, comparando os pontos de contacto que ligam as duas epidemias, náo só por seus symptomas, como pelas condiçōes climatericas, sob cuja influencia se desenvolveram, poderá affirmar que, si outras causas, que para esla contribuiram, então se dessem, nāo se teria desenvolvido a febre amarella? Cremos que ninguem.

E năo será isso mais uma razào para suslentarmos a idéa da importaçāo? Acredilamos que sim, e que só ella e outras circumstancias estranhas á nossas condięōes climatericas e topographicas foram que deram á epidemia o typo especial que a caracterisou, influindo-se e modificando-se reciprocamente. E tanto é isto provavel e mesmo admissivel, que, si nós attendermos para as condiçées que presidiram á epidemia atrasada, com relação ao que nos diz respeilo, veremos que, como esta, coincidiu com um calor excessivo, com alteraçães importantes no estado electrico de nossa atmosphera, com uma secca mais ou menos duravel, com escassez das viraçōes, etc., sināo em tāo intenso gráo como na epidemia
de 1849 e 1850, tambem pouco inferior ao desta. Entretanto uma só vez, mesmo nos casos graves, nio vimos a molestia revestir-se dos caracteres especiaes a febre amarella.

Terminando aqui quanto tinhamos a expor sobre as causas que concorreram para o apparecimento da molestia nesta corte, passaremos agora ao estudo dos symptomas nos diyersos gráos em que ella se manifestou, o que fará objecto do capitulo que se segue.

## CAPITULO VIII.

## SYMPTOMAS, MARGHA E TERMINAGĀO DA MOLESTIA (1).

A molestia em geral, como em todos os paizes, annunciou-se quasi sempre subitamente, e sem precedencia dos phenomenos especiaes que de ordinario caracterisam a invasāo de qualquer molestia aguda. Ella atacou todas as pessoas sem distineciáo de classes, e em qualquer condicão em que se achavam; assim sobrevinha, quer estando o individuo em repouso e sem esperal-a, quer no meio das occupaçées ordinarias da vida e durante o somno; porém quasi sempre sem ser precedida por phenomeno algum precursor, e accommettendo de preferencia os estrangeiros nảo aclimados, e excedendo poucas vezes do $1 .^{\circ}$ periodo nos Africanos e crioulos.

[^32]Algumas vezes, entretanto, phenomenos precursores appareciam, caraclerisando-se por indisposição geral, torpör ou cançaço nos membros superiores e inferiores, tonteiras, pequena dòr, ou apenas peso de cabeca, as vezes dorr nos lombos e na nuca, horripilaçöes, pouco appetile, lingua saburrosa, alguma sêde, constipação em uns, diarrhéa fraca em outrus, porém em pequeno numero.
A estes symptomas, cuja daração, quando existentes, era de um a tres dias, seguiam-se aquelles que marcavam a invasáo da molestia ou seu $1 .{ }^{\circ}$ periodo. Antes, porém, de principiarmos sua exposiçĩo, diremos que a molestia offereceu phenomenos tảo variaveis que se póde, sem temor de errar, affirmar que poucos doentes houve, em que os phenomenos observados fossem inteiramente similhantes, assim como que raras vezes se podia marcar periodos distinctos em sua marchae successióo, sobretudo nos casos graves, e que levaram promptamente os doentes á sepultura.
Não se póde, entretanto, desconhecer que, nos casos mais regulares, a enfermidade offereceu tres periodos distinctos, caracterisando-se of $1 .{ }^{\circ}$ por phenomenos de reaccão bastante pronunciada; o 2. ${ }^{\circ}$ pelo predominio das desordens da innervacäo; o 3. ${ }^{\circ}$ pelo aniquilamento desta funccão, e um eslado de desorganisação geral.

PRIMEIRO PERIODO.

De ordinario, fosse a molestia ou não precedida de symptomas precursores, manifestava-se de noite, e sobreludo pela manhā, no momento de levanta-rem-se os doentes, para entregarem-se á suas occupacoes ordinarias; e entio os primeiros incommodos que sentiam eram uma forte horripilacão ou calafrio, inteiramente similhante ao que annuncia o assalto. do paroxysmo de uma febre intermittente ou remit.
tente, com ou sem dòr de cabeça, nauseas, vomitos ou mucosos, ou de alimentos, pulso concentrado, pequeno e frequente, e extremos frios.

A este estado variavel em duraçāo e intensidade, segundo disposiços individuaes ou quaesquer outras, seguia-se o apparecimento de dór de cabeça quasi sempre mui intensa, atacando especialmente a regiāo supra-orbitaria, a nuca e temporas, sobretudo os dous primeiros pontos; dores contusivas analogas ás do rheumatismo, e as vezes mesmo verdadeiras caimbras nas pernas e cóxas, ás quaes antecidiam ou succediam döres na regiăo lombar, na columna vertebral, nas regiōes iliacas e verilhas, mormente nesta ultima parle.

Depois disto manifestava-se o calor febril, em uns de vagar, em outros quasi de repente, e accommettendo logo toda a peripheria; o halito dos doentes era quente, a respiracão como opprimida, o pulso as vezes duro, cheio e frequente, outras vezes só cheio e frequente. A face tornava-se animada, e como turgida, as conjunctivas injectadas, as arterias temporaes salientes e batendo com forca; o calor era as vezes tảo intenso, que já de longe incommodava o observador que se aproximava do doente; a cephalalgia em alguns augmentava em proporção ao accrescimo dos phenomenos de reaccão, em outros pelo contrario diminuia; porém o mesmo nảo acontecia para com as dòres lombares e das verilhas: estas se pronunciavam entāo quasi sempre mais, e forcavam o paciente a revolver-se a miudo no seu leito, para vêr si alcançava uma posição mais supportavel, e que lhe désse algum descanco.

A lingua era no principio pallida, larga, humida e tremula; depois tornava-se mais ou menos rubra nas margens, e conspurcada de saburra branca ou amarellada, quasi sempre branca; em alguns doentes emfim era secca e com faxa de rubor escuro na linha mediana. Vomitos de materias mucosas e biliosas ora simples, ora misturadas com raios de sangue e flócos trigueiros ou negros appareciam em alguns
doentes; em outros só nauseas; em outros, mas em numero muito pequeno, o vomito negro mais ou menos copioso, quer succedendo, quer antecedendo aos vomitos biliosos. Alguns doentes tinham grande sede, outros pelo contrario nenhuma, e recusavam mesmo qualquer bebida com medo de provacar o vomito, que muito òs atormentava.

0 ventre era em geral flexivel e pouco sensivel em principio; depois tornava-se tenso e sensivel pela pressâo, ou sem esta, particularmente no epigastrio e hypochondrio direito, o que era notado com espeeialidade nos casos de vomitos repetidos, accusando os doentes a sensacão como de uma barra, que os opprimia de um a outro hypochondrio.

Notava-se quasi sempre conslipacáo rebelde, e só em casos excepcionaes havia diarrhéa; as urimas eram poucas e carregadas, a pelle secca e urente, sobretudo no ventre e fronte.

Alguns doentes, apezar do intenso calor que se Ihes notaya, mesmo aquelles em que se elevava a ponto de incommodar as pessoas que á elles se chegavam, tinham a cautela de se conservarem muito agasalhados, para evitarem o frio desagradavel que sentiam, logo que qualquer parte do seu corpo se descobria.

Este phenomeno era tanto mais sensivel e mais commum, quanto mais grave deveria ser ulteriormente o estado dos doentes, e quasi sempre denotava que a molestia se náo terminaria no primeiro periodo; que passaria aos outros, mórmente quando se nảo desenvolvia a transpiração, ou quando, apezar desta, os phenomenos febris continuavam com a mesma intensidade depois das primeiras 24 ou 48 horas.

Estes symptomas, que em geral caracterisavam o primeiro periodo da molestia, e no qual as vezes ella terminava, nem sempre seguiam a mesma marcha, nem tinham a mesma duração e força. Em alguns doentes, depois de 18 horas, 24 , ou mesmo menos, desappareciam, como por um esforço critico caracte-
risado por alguma epystaxis, ou por suór mais ou menos abundante, quer espontaneo, quer desafiado por bebidas quentes e diaphoreticas.

Em outros, porém, nảo acontecia o mesmo; a febre cessava com effeito no fim do tempo marcado ; porém os doentes continuavam a sentir-se incommodados, experimentando um sentimento de entorpecimento ou fraqueza geral, dôr ou peso de cabeea, lingua saburrosa, fastio, conslipacão, nauseas, ou mesmo vomitos de todas as substancias ingestas, phenomenos que duravam dous, tres, e quatro dias, sem que o estado dos doentes inspirasse receios, e após os quaes principiava a convalecença, sendo esta precedida de evacuaçōes copiosas de camaras molles ou liquidas, espontaneas ou provocadas por clysteis e bebidas laxativas.

Bem que esta terminac̣ão fosse aquella que mais vezes se nolou nos casos benignos, todavia outras mais ou menos frequentes e igualmente felizes, posto que nảo tảo promptas, tinham lugar, e cumpre-nos sobre ellas dizer duas palayras. Em alguns doentes a movimento febril persistia por mais ou menos tempo, porém sem caracler de gravidadé; a dôr nos membros, na cabeça, a falta de appetite, uma diarrhéa biliosa fraca, e indisposic̣ão geral continuavam a perseguir os doentes, sem que entretanto se pudesse considerar grave o seu estado, nem a molestia fizesse a transic̣ão para outros periodos.

Em outros a calorificacão baixava sensivelmente durante a convalecença, e assim persistia por dias, coincidindo com isto suór frio geral, dando ao estado dos doentes uma similitude perfeita com o das febres intermittentes algidas. E doentes houve, em que o suór apparecia só de noite, e terminava pela madrugada, ainda mesmo depois de já estarem restabelecidos e entregues á suas occupacōes ordinarias.

Estas ullimas terminaçōes, si nāo foram tāo frequentes e sufficientes para constituirem um dos caracteres essenciaes da resoluc̣āo da molestia, foram ainda em grande numero, para que merecessem
aqui uma menção especial; por quanto não só fazem reconhecera malignidade da enfermidade, mas ainda porque era em taes condiçóes que as recahidas eram frequentes por qualquer abuso commettido contra os preceitos hygienicos, sobretudo com relação á alimentacūo.

Taes foram as formas mais constantes e a marcha mais commum da febre benigna, que atacou os nacionaes e estrangeiros aclimados. Entretanto ainda nestes casos notou-se najo poucas vezes que, depois do 1. accesso, e quando tudo parecia mostrar que o equilibrio organico começava i restabelecer-se, os phenomenos febris reappareciam quasi sempre para o $3 .^{\circ}$ dia pela manhā, começando pela cephalalgia, áqual succedia-se um novo accesso, que acabava por suór brando ou sem elle, para se reproduzir nos dias seguintes, simulando verdadeiros accessos de febre intermittente, sem que o estado dos doentes se aggravasse, ou entāo para annunciar a invasāo dos outros periodos da molestia, que em muitos casos assim comecou.

Esta forma como intermittente foi mais vezes encontrada do fim de março por diante: e nessa occasiāo notou-se tambem que a molestia coincidia mais vezes com diarrhéa no começo de seu desenvolvimento, e com phenomenos typhoideos, e de remittentes perniciosas nos casos graves.

SEGUNDO PERIODO.

Nem sempre a molestia terminou no periodo que acabamos de descrever, ou porque a crise pelos suóres e evacuacöes fosse insufficiente para vencer a accão dos elementos desorganisadores, e operar a resoluc̣ão do mal, ou por condiçỏes pouco favoraveis da parte dos doentes, ou por se nảo subjeitarem elles com tempo e opportunidade a um tratamento regular e conveniente.
$-97-$
Entioo via-se ella passar ao 2. periodo, principiando a desenvolver-se seus phenomenos caracteristicos, em geral do $2 .{ }^{\circ}$ e $3 .{ }^{\circ}$ dia em diante, seguindo a marcha que vamos expor, e offerecendo formas e manifestaçoes differentes, segundo as disposiçōes especiaes a cada individuo, e o predominio dos orgãos ou apparelhos mais lesados, formas e manifestaçōes que muito importam ser notadas pelas modificacoes therapeuticas que reclamavam. Para evitar, porém, cahir em repetic̣õs fastidiosas, e podermos guardar certa ordem e methodo na descripc̣ảo dos variados e importantes phenomenos que caracterisavam este periodo, descreveremos em 1, lugar os phenomenos de sua invasão e communs á todas as formas, para depois occuparmo-nos com a exposic̣áo especial das formas mais predominantes que se encontraram no correr da epidemia, e que se podem resumir nas seguintes: hemorrhagica, typhoide, delirante, convulsiva, syncopal, algida, e comatosa ou apopletiforme.

Em geral os symptomas caracteristicos do $2 .^{\circ}$ periodo se manifestavam após uma calma ou remissão apparente, e cuja daraçao variava de horas a um dia e mais, calma as vezes tiò perfeita que nảo só enganava os doentes, que se julgavam curados, mas mesmo ao medico, que a confundia muitas vezes com a resoluc̣ão dos casos benignos. Outras vezes porém, e era este o facto mais commum, certos phenomenos persistiam, e faziam logo presumir, si ñăo mesmo acreditar, como certo o desenvolvimento do 2. periodo: taes eram, a insomnia, o desasocego de espirito, indisposição geral, as modorras, a continuação da dör de cabeça, o olhar triste e languido, a prostracão de forceas, o decubito em supinaẹão, a oppressio da respiracio, a persistencia do movimento febril, a sêde intensa, o tremòr e seccura da lingua, a encrustaçio dos labios, a expectoraçio difficil com esforco de vomito, os arrotos amiudados, a injeccão das conjunctivas com alguma amarellidào, urinas escassas e carregadas, sentimento de cons-
triceão no esophago, calor intenso no estomago, e sentimento de angustia no mesmo lugar.

Emalgumas condições, porém mais raras, em vez dos prodromos que havemos exposto, eram os sym. plomas do $1 .^{\circ}$ periodo que se reproduziam, simulando perfeitamente a marcha de uma febre intermittente grave ou remiltente com exacerbacōes nocturnas; e ao 3. paroxysmo ordinariamenté se patenteavam os symptomas caracteristicos do $2 .^{\circ} \mathrm{pe}-$ riodo.
Em qualquer dos casos apontados a marcha dos symptomas era mui variavel; umas vezes appareciam de um modo subito, e com toda a gravidade possivel, como quasi sempre aconteceu naquellas condicōes em que a enfermidade offereceu uma mareha rapida e promptamente funesta; ou de vagar e gradualmente, como senotou nas condicōes em que pelo contrario a marcha da molestia foi de longa duração, como, por exemplo, na forma typhoidea, em a qual seus principaes symptomas grande analogia offereciam com os da febre typhoide propriamente dita, assim como em alguns casos da forma hemorrhagica.

- De ordinario a invasão do $2 .^{\circ}$ periodo era caracterisada pelo desapparecimento subito ou lento do suór da remissão, tornando-se a pelle secca e urente, mormente para a testa, e por desordens importantes nas funccēes digestivas, da eirculação, e innervação. 0 pulso tornava-se mais frequente e molle, e poucas vezes era cheio e duro, a respiração mais frequente e cançada, a sêde intensa, a lingua ora rubra nas margens e saburrosa no centro, ora perfeitamente limpa e no estado quasi natural, ora lisa, secca, contrahida e como gretada; os vomitos voltavam, ou continuavam si ainda persistiam, consistindo entāo na rejeição, ora de bile amarellada e esverdinhada, ora de mucosidades mais ou menos espessas de mistura com raios de sangue, sangue vivo ou negro, ora de um liquido da cór de chá carregado, ou verde escuro quasi negro, que se conhecia entretanto
ser ainda completamente constituido por materia biliosa, ora finalmente de liquido com o aspecto de chocolate som espuma, d'agua tendo de mistura café moido, borra de vinho, fragmentos de papel queimado; emfim em casos menos frequentes assimetha-va-se perfeitamente a tinta de escrever e a alcatrīo. Em todos estes casos os vomitos eram quasi sempre precedidos ou acompanhados de solucos mais ou menos violentos, entretanto algumas vezes estes náo existiam, ou não appareciam sināo muito tarde.
Os vomitos negros ou escuros podiam ser precedidos de vomitos biliosos, e era o facto mais geralmente observado; porém muitas vezes elles se mostravam taes desde a invasão do $2 .{ }^{\circ}$ periodo, ou pouco mais tarde, precedendo-lhes quasi sempre grandes ancias, oppressão e sentimento de constriccão precordial, sensação de bòlo incommodo no estomago, e de um soffrer inexprimivel para oorificio cardiaco, ao qual os doentes attribuiam a rejeiçáo dos liquidos ingeridos. Estes dous altimos symptomas constituiam sem duvida um signal de bastante gravidade, e quando desde o começo da enfermidade eram observados, como nảo poucas vezes acontecia, sobretudo nos individuos não aclimados, era quasi sigaal infallivel de terminação fatal mais ou menos prompta e certa.

Em alguns doentes, e estes eram por certo os que mais tormentos soffriam, os vomitos se reproduziam a miudo, com grandes esforcos e ancias mortaes, rejeitando elles todos os liquidos ingeridos, ainda mesmo a agua em dóses extremamente pequenas, de modo que thes nȧo era possivel mitigar a sede que US devorava, o que augmentava suas afflicçoes e a gravidade de sua situacajo. Em outros, pelo contrario, se effectuavam com intervallos longos, conser-vando-se só das bebidas ingeridas os remedios, os quaes ao fim de meia hora, uma, e as vezes mais eram rejeitados conjunctamente com a materia do vomito. 1. A região epigastrica tornava se mais tensa e dolorosa, e a pressão mais insignificante era insupporta-
vel; o figado as vezes excedendo as falsas costellas, a resto do ventre ou molle e insensivel, ou tenso e meteorisado, as evacuacōes ou poucas ou copiosas, biliosas, ou da cór da materia do vomito, com que coincidiam, succediam ou precediam, e algumas vezes de um fetido insupportavel ; os solucos se exacerbavam, e tornayam-se incommodos bastante; as urinas diminuiam insensivelmente, ou mesmo se supprimiam, coincidindo este plenomeno umas vezes com dör intensa na regiāo hypogastrica e plenitude sensivel da hexiga, outras vezes sem nenhum destes phenomenos.

Enfáo as formas da molestia se tornavam patentes; e os phenomenos successivos de sua marcha offereciam alguma differenca, segundo a forma que mais predominaya. Em uns era a forma hemorrhagica que se manifestava : entío uma exsudacāo sanguinea apparecia pelas ventas, gengivas e mucosabocal, ou mesmo uma hemorrhagia mais ou menos abundante, e rebelde a todos os meios contra ella empregados, acompanhando-a vomilos e evacuações de sangue.

Esla hemorrhagia fazia-se igualmente pelas picadas das sanguesugas, pelos ouvidos, olhos, uretra e vagina; e este ultimo phenomeno era tāo frequente, que a mór parte das mulheres accommettidas da febre o accusayam desde o terceiro e quarto dia, e as vezes antes, julgando ser o apparecimento do fluxo menstrual, e isto mesmo nos casos benignos, assim como em todas as formas da molestia, chegando em algumas a ser o symptoma precursor do desenvolvimento da enfermidade.

0 pulso nestes casos tornava-se mui fraco, pequeno e depressivel, o calor da pelle extremamente diminuido, a respiracão de ordinario lenta e tranquilla, as extremidades muito frias, a testa, os lados do peseoço e as conjunctivas mais ou menos amarelladas, as urinas poucas, coradas, vermelhas ou escuras, ou mesmo de um amarello assafroado, ou emfim supprimidas.

$$
-101-
$$

Era esta uma das formas da molestia que apresentava o aspecto mais desolador e horrivel; e os doentes eram em geral indifferentes ao seu estado, con-servando-se tranquillos e socegados quasi sempre até os ultimos momentos da existencia.

Em outras circumstancias era a fórma delirante que se ostentava. Entāo os doentes eram inquietos, agitados, gemiam constantemente, gritavam, torna-vam-se irasciveis, recusavam todos os remedios que se lhes dava, custavam a deixar-se examinar; sobre-vinha-lhes o delirio mais ou menos violento, ou o sub-delirio, quer precedendo, quer succedendo ao vomito negro : e doentes mesmo houve em que symptomas hydrophobicos mais ou menos bem caracterisados se declararam.

Em outros doentes, em vez destes phenomenos, foram os tremòres geraes, os sobresaltos de tendōes, as convulsóes parciaes ou geraes, e mesmo espasmos tetanicos os que predominaram, constituindo a forma convulsiva. Estas convulsōes, podendo apparecer em qualquer occasiāo, coincidiam quasi sempre com os esforcos do vomito, e acabavam por um estado como de coma, ou por uma syncope mais ou menos duradoura, como tivemos occasiāo de observar por vezes.

Esta ultima forma, convulsiva, era especialmente observada nos individuos de uma constituicáo nervosa, nas crianças, e nas pessoas musculosas; e segundo nossa observacão coincidiu mais vezes com o vomito còr de chocolate, mais commum nas mulheres, e nos individuos de uma organisaçāo delicada, assim como nos pareceu ser mais frequente naquellas pessoas que pouco lançavam, apezar dos repetidos esforços do vomito.

A estas duas formas succedia frequentes vezes a comatosa ou apopletiforme, a qual entretanto, sobretudo nas pessoas de maior idade, se manifestava bastantes vezes desde a invasão do segundo periodo, ou mesmo desde o apparecimento da molestia, caracte-risando-se por somnolencia ou modorra profunda,
da qual os doentes despertavam com alguma difficuldade, respondiam com vagar e incoherencia ás questóes que se lhes fazia, e cahiam logo no estado comatoso.

Nesta forma os vomilos eram pouco frequentes, e quasi sempre as materias vomitadas eram lançadas sem esforço e como por regorgitacão sobre a cama, travesseiros e cobertas, e sem que os doentes sahissem do estado de lethargo em que existiam; entretanto alguns como que despertavam nessa occasião, para calhir logo depois no estado de coma mais ou menos profundo e estertoroso.

A forma algida, que era aquella porque acabava a molestia em todos os casos de lerminação fatal, podia se manifestar logo na invasão do segundo periodo, ou mesmo no principio da enfermidade, consfituindo o seu caracter essencial. A algidez caracte-risava-se por dous modos distinctos; ou ella apparecia depois de um paroxysmo terminado porsuóres frios copiosos como nas febres perniciosas algidas, 0 que nảo era mui frequente, ou então, e era o caso mais commum, comecava pelo arrefecimento dos extremos, arrefecimento que ganhava mais ou menos depressa toda a superficie cutanea, segundo a maior ou menor violencia dos symptomas que com elle coincidiam.

Nesta especie o pulso era sempre pequeno, concentrado, irregular e intermittente; a respiração umas vezes mais lenta que de ordinario, outras vezes accelerada; a face pallida, e bem assim o resto do corpo, sobretudo quando com ella concorria a forma hemorrhagica, ou entāo de um amarello mais ou menos carregado; os vomitos ora eram acompanhados de ancias e affliccooes insupportaveis, ora effectuados sem esforco, e seguidos de extrema prostraẹáo, e de um estado como syncopal, coincidindo com solucos mais ou menos incommodos, ou sem estes; a intelligencia de ordinario conservava-se perfeita até os ultimos momentos da vida, ou apenas um delirio ou sub-delirio pouco notavel se observava, o
qual desapparecia ao aproximar-se a hora do passamento.

A forma typhoide foi tambem uma daquellas que se manifestou com frequencia no curso da epidemia, sobretudo em sua declinacioo, e quando a molestia principiou por ter uma marcha menos rapida e de mais duraçáo.

Nesta forma desde o principio se manifestayam alguns symptomas que a indicavam, ou a faziam presumir: laes eram, a duração mais prolongada dos phenomenos febris, o rubor intenso das conjunctivas, o estupor da physionomia, e algumas vezes o gargarejo das fossas iliacas, da direita com especialidade.

A remissão que separava o primeiro do segundo periodo era mui curta e incompleta, ou antes a febre offerecia o caracter sub-intrante; o suór era fugaz e parcial, a pelle umas rezes secca e urente, outras na temperatura natural, bem que o pulso fosse cheio, vivo e frequente.

Ligeiras epystaxis sem melhoras no estado geral, durando até o quinto ou sexto dia, e augmentando para a noite; modorras, sub-delirio, decubito quasi sempre em supinacāo, vomitos biliosos ou pretos, lingua secca, gretada, conspurcada de saburra escura ou còr de cinza na linha mediana, ou em toda a superficie, dentes fulliginosos, diarrhéa mais ou menos escura e abundante; taes eram os phenomenos que lhe davam seu typo especial.

Depois delles vinha a amarellidão da pelle da face e das conjunctivas, a qual ganhava com mais ou menos promptidão toda a pelle, caracterisando a typho ieteroide dos autores; as manchas rosaceas, as ecchymoses ou petechias, emfim os outros symptomas geraes observados nas febres typhoides.

Esles symptomas em alguns doentes progrediam e passavam ao terceiro periodo, quaesquer que fossem os meios applicados para os combater; em outros pelo contrario diminuiam e cessavam por suóres crilicos, por urinas abundantes e dejecções biliosas, ou
esponlaneas ou provocadas; e aos quatorze dias ou mesmo mais tarde comecava a convalecenc̣a. Acontecia tambem năo poucas vezes cessarem, sem que durante o curso da molestia apparecesse qualquer dos phenomenos que se podiam considerar crilicos; porém, em taes casos, notava-se que a duraçĩo da molestia era muilo longa, a convalecencea tardia, e a amarellidáo da pelle persistia por muito tempo; ainda mesmo achando-se já os doentes restabelecidos.

Além destas formas, outras se observaram no correr da epidemia não menos fataes que as precedenles, e acompanhadas de symptomas bastante aterradores, porém muilo menos frequentes; taes foram, em uns a forma caracterisada por uma dispnéa que augmentaya conslantemente sem signaes sensiveis de lesáo do pulmáo, ou do coraçio, nem mesmo reconhecida pelas investigacoes necroscopicas, succumbindo os doentes quasi subitamente como asphyxiados; em outros a forma caracterisada por desmaios, desfallecimentos, syncopes, reproduzindo-se sob a influencia de qualquer movimento, ou após os vomilos e evacuacoes, constituindo a forma syncopal.
Nestas condicooes phenomenos geraes imporlantes se notavam : a face era pallida e exprimindo padecimentos profundos, os othos languidos e encovados, a vista escura, as pupillas quasi sempre dilatadas, o pulso de ordinario pequeno e intermittente, offerecendo a miudo mudanças notaveis de força e de rylhmo, a pelle ora fria, ora com calor, em virtude das pequenas reaccooes que se operavam, e durante as quaes o pulso se desenvolvia e chegava mesmo a tomarseu rythmo normal. Isto pelo que toca a forma syncopal. Quanto a outra, os symplomas eram mui differentes: a face era livida e como contrahida, o calor muito irregular, pois que, em quanto as extremidades eram frias, as partes correspondentes as cavidades esplanchnicas eram quentes, sobreludo o peito e cabeca, os olhos salientes e como empurrados para fóra das orbitas, o pulso offerecendo um con-
traste perfeito com os batimentos do coração, aquelle extremamente pequeno e fugindo debaixo do dedo, estes apressados, violentos e tumultuosos; emfim as jugullares eram turgidas, e um suór frio e viscoso banhava a face do doente.

Alguns casos houve, na maior força da epidemia, em os quaes o caracter dos vomitos e das evacuaçóes, assim como sua frequencia, a concentração rapida do pulso, a lividez e decomposięão da face, as caimbras em diversas partes, o resfriamento da pelle, e mais tarde seu estado como cyanotico deram á molestia a forma do cholera mais ou menos bem distincta.

Taes foram em resumo as differentes manifestaçoes symptomaticas mais salientes que apresentou a molestia no 2. " periodo, e naquelles individuos que pela maior parte foram por ella levados á sepultura, quer conservando-se sempre taes desde o começo deste periodo, quer succedendo-se e substituindo-se umas as outras. Não obstante a gravidade com que ella se apresentou as mais das vezes, sobretudo na forẹa da epidemia e nos estrangeiros não aclimados, todavia em muitissimos casos conseguiu-se fazer parar ahi a molestia, e não passar ao 3. ${ }^{\circ}$ periodo, sal-vando-se muitas victimas.

Então viam-se todos os phenomenos ir-se dissipando com mais ou menos rapidez, e a cura ora se operar com muita rapidez depois de dissipados os symptomas aterradores, ora depois de um tempo mais ou menos longo, como sobretudo se observava na de caracter typhoide, talvez a menos grave d'entre as differentes formas de que fizemos menção, e aquella que mais vezes conservou seu typo especial durante todo o curso da epidemia, por isso que as outras com facilidade se mudavam e substituiam amiudadas vezes.

A invasáo deste periodo era indicada pelo accrescimo dos symptomas descriptos no antecedente. Umas vezes estes symptomas augmentavam sem interrupcão em sua marcha, outras vezes pelo contrario os mais graves como que faziam uma parada para reapparecerem com maior violencia, e mais de pressa matarem os doentes. Cumpre-nos aqui confessar, que infelizmente em taes casos eram quasi sempre impolentes os esforcos da arle e da natureza para operar o restabelecimento dos enfermos; pois que bem poucos eram os que em taes condiçõs se curavam.

Era de ordinario do $5 .^{\circ}$ ao $6 .^{\circ}$ dia, poucas vezes mais cedo ou mais tarde, que os symptomas offereciam a maior gravidade e os doentes succum. biam (1).

Hemorrhagias passivas e rebeldes pelas picadas das sanguesugas, anus e boca, quéda rapida das forças, prostracão extrema, lingua secca, retrahida, gretada, coberta de crôstas sanguinolentas, de rubor escuro similhante a dos individuos que acabam de mascar fumo, destes fulliginosos, labios gretados e encruslados de sangue, gengivas lividas, amollecidas e exsudando sangue negro, döres alrozes no estomago com sentimento de bolo incommodo e anciedade extrema, solucos ouvindo-se a dislancia, de caracter convulsivo, ventre meleorisadu e distendido, ou retrahido e tenso na linha branca, supressão de urina com ou sem dòr no hypogastrio, e as vezes

[^33]amarellidảo e manchas lividas da pelle, que ainda nāo existiam, eram os caracteres physiologicos que denotavam achar-se a molestia no $3 .{ }^{\circ}$ periodo.

0 vomito negro tornava-se mais escuro e mais frequonte em alguns casos, em outros desapparecia, substituindo-lhe uma anciedade extrema, a qual se-guia-se ora o apparecimento da côr amarella da pelle com manchas denegridas que annunciavam uma morte proxima e quasi subita, depois da qual torna-vam-se os cadaveres muito amarellados, ora uma extrema pallidez, na qual o doente expiraya quasi subitamente, e como affogado em um vomito negro copioso, seguindo-se-lhe tambem a amarellidão da pelle depois da morte. Esta ultima forma de terminaẹảo observou-se tambem em alguns doentes de typho icteroide, nos quaes tudo marchava bem, e cousa alguma fazia suspeitar uma similhante terminação.

Outras vezes o vomito negro, que até ahi nāo tinha existido, desenvolvia-se com violencia espantosa, e o doente lancava a miudo grandes porçoes de materia negra, effectuando-se a morle com grande rapidez, sem que fosse possivel apreciar a marcha successiva dos phenomenos que a precediam, ou mais de vagar e com novos tormentos para o paciente.

Os vomitos continuavam ; appareciam evacuacées felidas, denegridas, similhantes á materia do vomito, sendo as camaras expellidas involuntariamente; a face alterava-se profundamente, tornava-se amarellada ou achumbada, os olhos profundamente encovados, pulverulentos, insensiveis, ou muito sensiveis á acção da luz, as palpebras retrahidas ou relaxadas, e com circulo azulado ou arroxado. Sobrevinha o delirio, estado comatoso, sobresaltos de ten dōes, carphologia, convulsōes violentas, inquietacāa extrema em uns, insensibilidade em outros, resolucão de membros e prostração, si por ventura taes phenomenos ainda nāo existiam; e si já tinham acompanhado $02:^{\circ}$ periodo, então redobravam de intensidade e de violencia.

0 pulso tornava-se entăo irregular, fliforme e insensivel; a pelle fria e glacial, banhada de suór igualmente frio, a respiraçio extinguia-se gradualmente; emfim sobrevinha a morte, umas vezes conservando os doentes o uso da razáo até os ultimos momentos da existencia, e no meio dos sentimentos oppostos de desanimo completo ou de esperancas de salvaçảo; oulras vezes em perfeito indifferentismo, e em tal eslado de tranquillidade, que a morle não era presentida pelas pessoas que se achavam junto delles; outras finalmente no meio de convulsōes mais ou menos violentas, einteiramente com a razāo alienada.

Em alguns doentes, além dos symptomas referidos, appareciam as parotidas, as quaes em muitos easos, quando seguidas de boa suppuração, concorriam para uma crise favoravel, no entanto que em outros serviam para aggravar ainda mais o estado dos doentes, e tornar mais critica sua posiçāo, quer determinando a erysipela e gangrena da face, e uma gongestāo cerebral secundaria que apressava sua terminac̣ão, quer provocando uma suppurac̣ão abundante, saniosa, seguida de estado adynamico prefundo e da morte.

Entretanto este concurso de symptomas nem sempre foi táo fatal, como acabamos de pintar; por quanto viu-se ainda muitas vezes elles diminuirem, e cessarem ou por effeito dos meios therapeuticos applicados, ou por uma crise inesperada, e os doentes restabelecerem-se em pouco tempo; outras vezes ficar qualquer dos symptomas mais graves, apparecendo com grandes intervallos, e os doentes restabe-lecerem-se com mais vagar; ou emfim, em casos menos felizes, sobrevir de repente um estado desesperado e a morte por qualquer causa ainda a mais insignificante.

Em alguns doentes, ainda mesmo atacados mui gravemente, a convalecença era prompta; em outros pelo contrario mui longa, ficando por tempo bastante uma grande prostraçāo, fastio, dormencia e

- 109 —
torpor nos membros, insomnia, ou tendencia a dormir. Em qualquer destas condic̣óes era commum o apparecimento das recahidas, umas vezes sem perigo, outras com phenomenos graves, como fossem o reapparecimento do vomito negro e outros symplomas, no curso dos quaes succumbia o doente.

Foram estes em geral os phenomenos que caracterisaram, o 2. e $3 .{ }^{\circ}$ periodos dos casos graves da febre amarella que grassou no Rio de Janeiro. Cumpre porém fazer conhecer que elles nem sempre marcharam, ou terminaram pela maneira por que havemos exposto; que algumas differenças houve a respeito, tornando-se dignas de menc̣āo as seguintes:

Que em muitos doentes, depois da extinccáo do vomito negro, do soluco, e outros symptomas assustadores, uma prostracio e debilidade geral delles se apossaya, e succumbiam em um definhamento lento e progressivo, sem que nenhum phenomeno importante precedesse a sua morte:

Que em outros uma dysenteria putrida, com tenesmo e dôres como de colica em torno do umbigo contribuiam para sua terminação proxima, para a qual concorria igualmente a formação de escaras gangrenosas nos pontos submettidos pelo decubito á uma longa compressāo, sendo este phenomeno com mais particularidade observado para ofim da epidemia, de meiado de maio em diante :

Que em outros a morte tinha lugar como por asphyxia, e quaside repente, depoisdo apparecimento do vomito negro, accusando estes doentes dòr intensa sobre o coração, dyspnéa e impossibilidade de vomitar, apezar dos grandes esforcos de vomito, tendo isto lugar no acto de expirar o paciente, occasiăo em que a face se tornava arroxada, os labios lividos, os olhns salientes e turgidos, como acontece aos apopleticos e asphyxiados:

Que emfim nas crianças comecava as mais das vezes por delirio e convulsōes segundo as idades, symptomas que desappareciam logo, si a molestia
offerecia caracter benigno, eque persistiam, sio caso era grave, ou suspendiam-se por 24 horas, raras vezes mais, para reapparecerem com maior intensidade no 2. periodo, e na occasiāo de desenvol-ver-se o vomito negro.

Si, resumindo tudo quanto temos exposto neste capitulo, buscarmos reconhecer a importancia dos symptomas com relaçáo ao prognostico, considerados de uma maneira geral, acharemos que a molestia foi em geral tanto mais grave, quanto maior foio predominio das desordens da innervação.

Que a lingua secea e com faxa de um vermelho escuro na linha mediana no primeiro periodo da molestia, concorrendo com vomitos obstinados, acompanhados de grandes esforcos, sêde inlensa, aridez da pelle, falta de transpiracaio, ou caracter fugaz desta, agitacajo, insomnia, molleza de pulso, e epystaxis pouco notavel eram signaes de estado grave; e tanto mais, quanto maior era o terror que se apoderava dos doentes, mais fortes as horripilacōes no seu desenvolvimento, e mais rebelde a conslipaçio do ventre aos meios empregados para combatel-a.

Que pelo contrario a molestia era em geral benigna, si a lingua era humida e coberta de saburra pouco espessa, si o moral do doente se não achava muito impressionado, si as horripilacoes tinham sido pouco duradouras, si uma reaccão franca se operava com promptidāo, si a transpiracāo se effectuava sem demora, si a conslipaçāo de venire obedecia aos meios contra ella postos em pratica, e uma epystaxis mais ou menos intensa sobrevinha, e fazia cessar a dôr de cabeça, e diminuir o movimento febril.

Que si, do segundo ou lerceiro dia em diante, a febre começava a declinar, a lingua a limpar-se da ponta para a base, a sêde diminuir, e os vomilos cessarem, era signal de que a molestia não iria ao segundo periodo. Si, porém, o contrario succedia, si arrotos amiudados appareciam, si sobrevinha ptyalismo, si a pelle tornava-se secca e arida depois do estabelecimento da transpiração, si a sêde, agitação,
$-111-$
e dor epigastrica se pronunciavam mais, si alguma amarellidào apparecia nas conjunctivas, si o rubor dos olhos creseia, entáo era quasi certa e inevitavel a passagem da molestia para o segundo periodo.

Que eram phenomenos gravissimos, o rubor intenso e saliencia dos olhos, a epystaxis pouco abundante e repetida, a seccura de lingua, o soluço, o vomito e evacuacóes negras, as hemorrhagias passivas, as violentas döres epigastricas, a molleza e concentração do pulso, a respiracão suspirosa e entrecortada, o delirio intenso, e ictericia escura; porisso que grande, ou mesmo a mór parte dos doentes que apresentavam taes phenomenos, sobretudo si com elles coincidia estado algido e syncopal, morriam.

Que eram quasi sempre signal de morte cerla e mais ou menos proxima a suppressāo da urina, a cór amarella achumbada da pelle, as petechias escuras, as ecchymoses, o frio dos extremos, o suór viscoso e frio, e o estado comatoso; pois todos os doentes, que apresentavam tal concurso de phenomenos, succumbiam; podendo-se tomar, como excepção, aquelles casos em que um ou outro ainda sobrevivia.

## CAPITULO IX.

## CARAGTERES ANATOMICOS DA MOLESTIA.

As lesojes anatomicas, encontradas pelas investigaçōes necroscopicas a que se procedeu entre nós, náo mostraram sempre uniformidade na violeneia e profundidade de seus estragos, nem mesmo relaçōes
entre a gravidade dos symptomas observados durante a vida e os estragos por ellas produzidos, e reconhecidos pelo exame cadaverico, notando-se que em muitos casos sua profundidade e extensão nāo correspondiam á violencia dos symptomas, e vice-versa.

Este phenomeno era tanto mais commum, quanto mais prompla havia sido a terminação dos doentes, como si a enfermidade, no curto espaco de sua duração, näo pudesse imprimir nos orgãos soffiredores os tracos mais caracteristicos de sua natureza essencial.

Entretanto apparelhos houve, em os quaes, pódese dizer sem receio de faltar á verdade, que lesōes anatomicas mais ou menos extensas e profundas foram encontradas constantemente pelas autopsias, taes foram, os apparelhos digestivo, cerebro-espinhal e urinario, facto que é confirmado pelo testemunho dos escriptores de outros paizes, e que parece marcar o caracter desta terrivel molestia, e mostrar a predileccão que tem o principio delelerio, que a produz, de atacar estes orgāos de preferencia a quaesquer outros.

Passemos pois á sua exposiçāo, descrevendo-as nos diversos apparelhos.

## APPARELHO GUTANEO.

A pelle, quer houvesse ou não amarellidāo durante a vida, era sempre de uma cór amarella mais ou menos escura; porém quasi constantemente cór de limão maduro apresentando aqui e ali manchas arroxadas e denegridas, ou verdadeiras ecchymoses, especialmente nas partes declives. 0 tecido cellular subjacente encontrava-se infiltrado de serosidade amarellada: esta mesma cór observava-se nos outros tecidos, menos no muscular.

```
APPARELHO DIGESTIVO.
```

Foi de todos aquelle em o qual phenomenos mais constantes e caracleristicos se offereceram sempre, e mais em relac̣áo com as lesōes funccionnes observadas durante a vida, sobretudo no eslomago e começo do tubo intestinal. O esophago em alguns apresentava-se com traços evidentes de inflammacão, com leves escoriacoées, e amollecimento parcial da mucosa, coberla as vezes por liquido glutinoso e mais ou menos escuro.
0 estomago continha em quasi todos maior ou menor porção de liquido negro, ainda mesmo nos cadaveres daquelles individuos que, durante a vida, nảo tinham tido o vomito preto: em alguns, porém em numero muito diminuto, oliquido era amarellado ou esverdinhado, conforme tinha sido a còr do vomito durante a vida. Sua membrana mucosa mos-trava-se as vezes de um rubor mais ou menos vivo, outras vezes de um rubor escuro, como ecchymosada, ulcerada, e com escoriaçées mais ou menos extensas para os orificios do estomago, especialmente para o pyloro, e as vezes bastante amollecida e des-fazendo-se com facilidade.

Alleracoes quasi identicas, quer de textura, quer nos liquidos encerrados no tubo intestinal, encon-travam-se nos intestinos delgados, mormente no duodeno. Estas alteraçōes diminuiam gradualmente de intensidade desde este intestino até o fim do canal intestinal, onde eram muito menos sensiveis que nāo nos outros pontos do canal (1).

[^34]- 114 -

0 fígado de ordinario mais volumoso que não no estado ordinario, em virtude de congestōes mais out menos intensas, apresentou-se em alguns com manchas arroxadas, como ecchymoses; em outros com alguma falta de consistencia de seu tecido; em outros nada parecia soffrer. A vesicula felea continha quasi sempre maior ou menor porcăo de bile, ora negra, ora verde escuro, ora sem alteraçáo de cór apreciavel, sendo umas vezes de maior densidade que a natural, outras vezes de igual.

## apparblio urinario e peritonbo.

A bexiga era umas vezes contrahida e vasia, em outras occasiöes contendo quantidades variaveis de urina, de cór escura, sanguinolenta, de um amarello mais ou menos carregado, e quasi sempre de maior densidade que de ordinario; a sua mucosa mais ou menos rubra e espessada em toda a extensäo, sobretudo para o collo. Os rins encontraram-se em alguns casos mais volumosos e de um vermelho mais carregado, em outros sem alteracão apreciavel. 0 periloneo deixava ver em alguns lugares manchas lividas, e injecção parcial, mas nāo em todos os casos.

## APPARELHO CEREBRO FSPINHAL.

Foi, depois do apparelho digestivo, um daquelles em que se notaram lesōes mais patentes e extensas, podendo-se estas resumir nas seguintes: congestão vascular das meningeas e da massa encephalica mais ou menos distincta; preponderando de ordinario nas menin geas e substancia cerebral propriamente dita, observando-se com frequencia, nesta ultima, injeccả̃o por pontos mais ou menos sensivel ; derramamento sanguineo no centro da propria massa

- 115 -
serebral em rarissimos casos, dito seroso, sero-sanguinolento, ou mesmo sanguinolento nas cavidades da arachnoide e nos ventriculos em quasi todos, substancia do cerebro, ora mais consistente, ora mais flaccida, ora sem modificação apreciavel.

No canal rachideano notava-se tambem em quasi todos os cadaveres a existencia de derramamento de sôro amarellado, ou sanguinolento, e engorgitamento dos envolucros medullares mais ou menos forte, sobretudo para a regiāo sacro lombar. Estas observacōes nảo se conformam inteiramente com o que diz Dalmas a respeito ( 1 ), e vem a ser; que as lesōes do encephalo e suas membranas se acham particularmente nos cadaveres dos doentes, cujas faculdades intellectuaes foram notavelmente perturbadas; porquanto alguns dos doentes a que se referem as lesóes que apontamos nảo offereceram, durante a vida, al teraçôes notaveis da intelligencia.

APPARELHOS RESPIRATORIO E CIRGULATORIO.

Foram sem duvida estes os apparelhos, em os quaes lesōes menos importantes foram encontradas, ainda mesmo nos cadaveres daquelles individuos ${ }_{k}$ em que o predominio de suas lesoes funccionaes fazia suspeitar a achada por occasiảo da autopsia do lesōes physicas importantes. Pelo lado do apparelho respiratorio, limitam-se ellas em geral á congestōes passivas do pulmão, alguns pequenos engorgitamentos com fraca crepitaẹáo do tecido pulmonar, ligeiros tracos de phlegmasia da mucosa bronchica, e recentes adherencias da pleura em muilo poucos casos. Pelo lado circulatorio, algum derramamenta sero-sanguinolento, ou amarellado na cavidade do pericardio, mas nảo constante, e, em algum caso excepcional, fraca injeceảo do pericardio e do endo-
(1) Indagacöes historicas e medicas sobre a febre amarella.- Paris, 1892.
eardo. As cavidades do corac̣áo e os grossos troncos vasculares, vasios em alguns casos, eram quasi sempre cheios de sangue escuro com ou sem coalhos diffluentes, e nada mais (1).

Si , resumindo as alteracōes anatomicas que foram encontradas nos differentes cadaveres autopsiados, quizermos achar o gráo de importancia de cada uma dellas, e sua maior ou menor frequencia e intensidade, veremos: $10^{\circ}$ que as mais constantes, extensas e profundas foram as do digestivo, particularmente as do estomago e intestinos, seguindo-se-lhe loge as do cerebro-espinhal, e por ulimo as do urinario: $2 .{ }^{\circ}$ que as lesēes do figado nenhuma paridade tinham no gráo de sua imporlancia com as dos outros orgãos nomeados: $3 .^{\circ}$ que o bacose podia considerar isemplo de toda a alteração: $4 .{ }^{\circ}$ que os apparelhos respiratorio e circulatorio tambem nenhuma alteração digna de attenção apresentaram: 5. que as lesöes cadavericas, que melhor corresponderam aos symplomas observados no curso da molestia, foram as dos apparelhos digestivo, cerebro-espinhal, e urinario: $6 .^{\circ}$ finalmenle que, salvo pequenas excepcóes que nada influem na essencialidade dos caracteres anatomicos da molestia, as lesōes cadavericas encontradas nos nossos doentes combinam perfeitamente, em seus caracteres mais salientes e communs, com aquellas que nos são indicadas pelos observadores de outros paizes.

[^35]- 117 -

Talvez que, si maior numero de autopsias tivessem sido praticadas, achassem-se em outros cadaveres certas alteraceoes nảo communs e essenciaes, que já foram apontadas, e que se nāo encontraram nas autopsias de que temos conhecimento (1).

## CAPITULO X.

## TRATAMENTO DA MOLESTIA.

É esta uma das questōes mais difficeis do estudo da febre amarella, sobre a qual muitas duvidas e incertezas occorrem ao espirito do medico pratico, confrontando e analysando os differentes escriptos que, sobre similhante enfermidade, tem sido publicados em todos os tempos e paizes.

Nada é por sem duvida mais variavel do que a therapeutica aconselhada pelos differentes praticos que tem estudado e observado esta molestia; ou seja isto dependente de ser ella formulada antes pelo pensamento das doutrinas medicas em voga na época de cada escriptor, do que pela observação rigorosa dos factos e circumstancias que concorrem nas differentes epidemias; ou seja porque realmente a molestia offerece mudancas em sua marcha e seus caracleres essenciaesem cada uma epidemia, e em cada localidade; ou seja finalmente pela incerteza de sua natureza intima, e pela maneira diversa e especial, porque cada observador a tem encarado.

Como querque seja, ninguem que tenha estudado
(1) Lede as Gazctas dos Hospitaes ns. 1, $q_{0} \mathrm{~B}$, onde acharcls o resultado das alteraçöes anatomicas encontradas pelos autopsias fétas pelos Srs. Drs. Pertence, Cunha, Bompani, o Lallemand; assim como o trahalho estatístico do Sr. Dr. Valladso já cilado. - Artigo - Caractores anatomicos da molestia.
e reflectido um pouco sobre a historia da molestia nos differentes paizes, e olhado para a variedade de meios therapeuticos alternativamente elogiados e rejeitados, deixará de admirar-se de como homens, que tem observado a molestia em uma mesma época; que tem reconhecido a identidade das lesões anatomicas mais communs e caracteristicas, que a tem encarado pela mesma forma, tenham todavia emittido pensares täo diversos sobre a sua therapeutica.

Que em quanto, por exemplo, os medicos americanos e inglezes proclamam as virtudes dos purgativos, sobreludo dos calomelanos, ve-se esles meios falharem em outras máos, e serem mesmo julgados nocivos e prejudiciaes por acarretarem o augmento e exasperação dos symptomas da lesão do apparelho digestivo.

Que em quanto o Sr. De Humbold elogia as friccoues olcosas a pelle, oulros praticos as rejeilam como perigosas, oppondo-se ao eslabelecimento da transpiração, que é uma das vias que a natureza mais vezes procura para a resolucão da molestia.

Que as friccóes mercuriaes muito preconisadas por Rush de Philadelphia tem falhado constantemente em algumas das epidemias que se tem succedido em Nova Orleans.
Que os banhos e affusōes frias aconselhados, como mui proveitosos, por Valentim, Grimaud, Miller, Curie, Prat, e alguns mais, sià por outros considerados como prejudiciaes quasi sempre, ou só admittidos para casos excepcionaes, sendo empregados com as cautelas convenientes.
Que os vomitivos aceitos por alguns, como vantajosos, sảo por outros completamente banidos, como perigosos e mesmo prejudiciaes sempre, concorrendo para aggravar ainda mais o vomito, já tão conslante e obstinado nesta molestia.
Que o ammoniaco elogiado por Bailly e Valentim, como dando resultados felizes e vantujosos, é pelo contrario reprovado pelo Sr. Caillot, por Dévéso e alguns outros.

Que os resicatorios aconselhados por alguns, como uteis e proficuos, sío por outros ou totalmente banidos, ou apenas admittidos só até produzir algum estimulo mais ou menos energico (1).
Que as sangrias syncopaes eas grandes applicaçoes de sanguesugas ao epigastrio logo no começo da inolestia, como aconselham, entre outros, Rush e o Sr. Catel, medico em Marlinica, dizendo este ultimo ter alcancado por este methodo resultados maravilhosos, a ponto de só perder 150 doentes d'entre 1212 em que o applicara, sĩo rejeitadas pela mór parte, como* prejudiciaes e perigosas quasi sempre, admittindo unicamente a administrac̣ão da sangria geral no começo da molestia, quando haja phenomenos phlegmasicos e congestivos francos, e isso mesmo com toda a circumspeccão possivel (2).

Que o sulphato de quinina que tantos apologistas conta de seu lado, sobretudo entre os medicos das colonias francezas, os quaes dāo tanta importancia ao seu emprego que ao mais fraco signal de remissão o adıninistram em largas dóses, nāo deixa de ter antagonistas poderosos, apezar dos brilhantes louros que tem alcancado.

Emfim seria um nunca acabar, si quizessemos expor todas as discordancias que se encontram nas
(1) Os máus resultados do emprego dos cansticos nesta molestia foram reconhecidos desde muito; porquanto, no primeiro escripto que sobre ella appareceu, o de João Ferreira da Ro<2, já este dislincto observador se pronunciava contra sua applieseào em toda e qualquer circumisiancia, tanlo pelo resuliado do sua experriencia, como pelos principios que tinha ácerca de sua manieíra de obrar, embora soubesse que outros praticos os cmpregavam: pois que, mesmo na pratica dos outros, nuica nolou que produzissem elteilo vantajoso, parecendo-lhe que só se salvavana aquelles doentes em que a molestia cra benigna, e desnecessario se toriava recorrer á meio tào violento.
Vede olira cilisda - davida 10, a, pag. 127 e seguintes.
(2) A sangria repetida e um dos meios muito elogiados pelo distincto pratico ha pouco citado. Ello a aconsellia nos primeiras dias nos homens fortes evigorosos, assim como havendo alguma evacuacio supprimida. Seguindo este nethodo, diz-nos elle que raras vezes observou, nos seis annos por que
Já durava a epidemia quando escrevia a sua obra, perigar doente algum ; 0 acorescenta que a sangria do braco aproveitava quasi sempre; que a do po, pelo contrario, pouco ou nada produria, notando-se que morria grande numero do doentes em que ora ella applicada.
Obra cilada, davida 2.2 , pag.- 65 , - dispula 2:
opiniōes dos autores sobre os differentes meios therapeuticos propostos para o tratamento da febre amarella; mas, näo nos fazendo cargo de historiar a molestia considerada de uma maneira geral, e sim de expormos o que entre nós se passou, pararemos aqui, circumscrevendo-nos aos limites que nos imposemos neste opusculo, e dando uma nolicia concisa do procedimento dos medicos do Rio de Janeiro na crise fatal porque passámos, e da therapeutica que entre nós foi geralmente seguida.

- Quem attender para o que havemos dito, quem souber que era a primeira vez que grassava uma molestia epidemica täo cruel nesta cidade, que os medicos brasileiros avisados, como estavam pelo estudo dos acontecimentos occorridos em outros paizes, da discordancia de pensares dos differentes observadores, que linham tratado desta molestia, ácerca dos meiosmais apropriados a obstar a seus estragos; que sabendo, além disto, que os meios reclamados para o tratamento de uma molestia epidemica yariam segundo muitas circumstancias, nāo aproveitando as vezes em duas epidemias identicas, occorridas em uma mesma localidade, mas em época diversa, deyiam de necessidade tambem não confiar plenamente nos applicados em localidades differentes, näo deixará de reconhecer que alguma hesitação deveria haver, no comeco da epidemia, sobre a escôlha dos meios therapeuticos adequados, e que, no meio desse eahos, não seria muilo facil, a nảo se marchar sem a circumspeccão necessaria, seguir logo um systema de tratamento qualquer, sobretudo sem ainda se ter conhecimento dos meios de que o grande mestre da sciencia em taes casos, a natureza, servia-se para operar a resolução do mal.

Entāo viu-se apparecer algumas opiniōes mais ou menos exageradas, ora proclamando-se, como vantajosas, as deplecöes sanguineas geraes e locaes, ora banindo-as completamente como prejudiciaes e fataes aos doentes, ora precunisando-se estes, ora aquelles meios, opinioes que, pode-se dizer, näo
-121 -
eram baseadas nos factos e observacóes entre nós occorridos, porque ainda mui poucas eram nessa occasião para motivarem uma crença qualquer; mas fundadas unicamente em principios adquiridos na leitura de factos passados em outros paizes; opiniōes emfim de que alguns mal intencionados se aproveitaram para chegarem á seus fins, embora com o sacrificio e immolação de muitas victimas, fazendo prevalecer a idéa de que os medicos estavam em contradiccão de principios, e não conheciam os meios de livrar os doentes de seus males.

Mas, desde que a natureza tracou-nos o caminho que se deveria segair no tratamento da molestia, então facil se tornou achar as indicaçōes therapeuticas convenientes, e viu-se quasi todos os medicos convergirem para um só pensamento, e seguirem a senda que thes era indicada por ella.

Vimos todos, com pequenas excepcōes, reconhecerem que, sendo os meios de resoluçáo indicados pela observaçáo dos factos, os suóres copiosos, as evacuaçōes, e algumas vezes epystaxis mais ou menos abundantes, reduziam-se as indicaçōes therapeuticas a estabelecer e activar a transpiraceão, promover as evacuaçōes, e recorrer ás emissōes sanguineas geraes e locaes com a prudencia e cautelas que exigia a natureza do mal. Essa foi a pratica por quasi todos abracada no primeiro periodo da molestia, e com a qual, quando seguida com methodo e circumspeccão desde seu principio, se conseguiu fazel-a terminar no 1. periodo. Mas, desde que ella passava aos outros periodos, então necessario era recorrer a outros meios que as circumstancias especiaes reclamavam, empregando, por assim dizer, a medicina symptomatica, unica talvez que por ora se tem mostrado mais proficua no tratamento da febre amarella.

E, ou fosse devido á uniformidade das vistas therapeuticas, ou á benignidade do nosso clima, podemos sem ostentação nem orgulho avançar, que si não fomos dos medicos mais felizes no tratamento
desta terrivel molestia, tambem não fomos dos me. nos, em vista dos estragos por ella causados em outros paizes, apezar das difficuldades com que lutámos pela permanencia das causas que sobre nós actuavam, e que se nāo puderam remover, algumas talvez por falta de vontade, dependendo umas da falta de hygiene publica, e outras da nenhuma policia medica que ha entre nós. E esta foi sem duvida uma das causas, que mais contribuiu para a mortandade observada nesta cidade, a qual seria sem duvida diminuida de um quarto, si tantos homens, sem as mais pequenas habilitacōes, nāo andassem nessa occasiāo por ahi a exercer a medicina, e a matar ou deixar morrer, sem recurso algum, quantos lhes cahiam nas mãos.

Em conformidade pois com os principios acima expostos, logo que os primeiros incommodos se manifestavam, tratava-se de provocar o suór pelos pediluvios quentes, pelas infusōes de borragem, de flores de sabugueiro, de cascas de limão, pelo acetato de ammoniaco, pelo aconito, pelas bebidas nitradas dadas com profusāo, e pelos banhos de vapòr. Nós empregámos quasi sempre o aconito, e as bebidas nitradas, usando do cosimento anti-phlogistico de Stoll, ou de uma infusão de borragem com alta dóse de nitro; aquelle, si os phenomenos de reacgáo eram intensos, e năo havia suór algum; e estas, quando o suór já se tinha estabelecido, e a pelle nāo era muilo arida: e, em abono da verdade, diremos que o aconito nos pareceu sempre obrar com muita energia e rapidez, provocando copioso suór, diminuição da dör de cabeça, e calma sensivel no movimento febril.

As vezes, porém, estes meios náo eram bastantes para desafiar a transpiracāo, por que as forc̣as concentradas ou por congestôes para orgáos parenchymatosos, ou pelo predominio de phlegmasias internas a isso se oppunham, em quanto nảo eram estas combatidas por meios adequados. Entāo alguns praticos recorriam á sangria geral, sia dyspnéa, ancieda-
de, agitac̣ão, oppressão precordial, ou phenomenos caracteristicos de desordens cerebraes existiam, ou ainda á a applicação de sanguesugas no anus e epigastrio, si o ventre era doloroso, tenso, econcorria uma congestão do figado.
E forc̣oso é confessar que a sangria geral aproveitou em muitos casos graves, embora certos medicos suslentassem a opiniāo contraria, dando-a como causa de alguns resultados funestos ; porquanto, em nosso pensar, alguns accidentes graves que pareceram succeder-se á sua administração foram antes, ora o effeito de uma simples coincidencia dependente da propria intensidade do mal, ora de sua applicacão inopporluna, como, por exemplo, quando esta tinha lugar depois do primeiro paroxysmo febril, ou passado o periodo de reacẹão; porque entào con-cebe-se perfeilamente que, em vez de util, devia ser necessariamente prejudicial; mas isso näo podia jámais servir de norma para a proscripção da sangria.
Além disto, quantos casos fataes naio occorreram nos doentes tratados por outros methodos com exclusảo da sangria, e quantas vezes no meio das melhores esperancas não se via succumbir de subito um doente subjeito á esses tratamentos. E por ventura alguem os accusou do máo exito que se thes seguiu? De cerlo que náo, e sim a propria malignidade da enfermidade. Enāo vimos nós alguns medicos, que em todos os casos sem excepeio, $e$ as vezes sem absoluta necessidade, empregaram a sangria na invasão da molestia? E por ventura foram elles muito menos felizes no seu tratamento? Sem duvida que nảo, porque nos casos simples todos os meios aproveitaram, dando só em resultado uma convalecenca mais ou menos longa, como quasi acontecia a todos os doentes que eram sangrados.

Em quinhentos e tantos doentes que tratámos, havendo mais de oitenta atacados gravemente, nunca empregámos a sangria, porque mesmo nos grayes, ex cepto em tres, sempre encontrámos contra-indicaçẽes para ella. Nesses tres, porém, que se achavam,

## - 124 -

em nossa opinião, nas condiçōes que a reclamavam, māo nos foi possivel pòl-a em pratica pela obstinação com que sempre elles a recusaram, pretextando que morreriam, em virtude dos falsos preconceitos de que estavam embuidos pela leitura dos jornaes da época: e todos tres foram viclimas de sua reeusa, o que talvez nảo acontecesse, si se tivessem subjeitado ao meio que lhes propunhamos.

Quanto as bichas applicámol-as por muitissimas vezes neste periodo, sobretudo no anus, quando phenomenos sympathicos cerebraes existiam, assim como quando se davam phenomenos francos de uma gas-tro-enteritis, quer a molestia se apresentasse com caracter benigno, quer grave, montando talvez em metade o numero dos nossos doentes em que as empregámos: e nảo tivemos nunca de arrepender-nos de seu uso, nem o numero dos doentes que perdemos foi grande, como logo veremos.

Conseguida que fosse a transpiraẹāo, eram empregados os laxativos, d'entre os quaes mereciam preferencia o oleo de ricino, as limonadas de cremor de tartaro, as de cilratu de magnesia, a magnesia calcinada, e o sal d'Epson, segundo o caprieho dos doentes, e o estado das vias digestivas, escolhendo-se sempre os mais brandos, si havia sêde intensa, vomitos e outros symptomas, que denotavam grande susceptibilidade para o estomago.

Si os vomilos eram muitos, si o doente năo conservava os liquidos no estomago, entāo tornava-se indispensavel recorrer ao emprego dos clysteis laxativos mais ou menos energicos e irritantes, nos quaes entrasse o sal de cosinha, o oleo de ricino, o tartaro emelico, o electuario de senne, a herva de bicho, etc. Esta ultima sobretudo convinha, quando havia estupòr, dôr intensa de cabec̣a, desarranjos da innervacão com tendencia ao coma, e bem assim quando havia difficuldade de urinar, por gozar tambem de propriedades diureticas.

Havendo difficuldade de transpiração, pouca sêde, e phenomenos mui pronunciados de embaraço gas

$$
-125-
$$

tro-intestinal, melhores resultados se conseguiam com o uso do tarlaro emelico só, ou em associaçáo com o sal d'Epson; porquanto não só facilitava e activava a diaphorese, como tambem determinava grandes descargas biliosas, após as quaes notavam-se melhoras sensiveis nos doentes.

0 tartaro emetico era para alguns praticos o primeiro meio de que lanẹavam mão na invasão da molestia, năo só para provocar a transpiração, como tambem para promover as evacuac̣ōes; e cumpre confessar que nāo deixou de ser um meio vantajoso em muitas circumstancias, fazendo como que abortar a molestia, quando empregado nas primeiras 24 ou 48 horas; porém outras vezes sua applicação não foi sem inconveniente, sobretudo quando havia vomilos obstinados, e predominavam phenomenos ner-vo-asthenicos, porque entảo pareceu contribuir paraaggravar o mal dos doentes, e tornar mais critica sua posição, augmentando a prostração que se lhes notava.
Nós tivemos occasiào de applical-o muilas vezes, depois de estabelecida a transpirac̣ão pelos meios já indicados, ou mesmo antes, quando havia phenomenos de embaraço gastrico, mórmente nos pretos, e, com prazer o dizemos, obtivemos nestas circumstancias sempre excellentes resultados.

Algumas vezes acontecia que cerlos doentes (i-nham vomitos obstinados, e rejeitavam todos os liquidos, ainda mesmo depois de estabelecidas as evacuacöes, vomitos que existiam desde a invasão da molestia.

As ventosas seccas e sarjadas ao epigastrio, as bebidas geladas acidas, o acetato de morphina, o elixir paregorico da Londinense, assim como as poçoes gommosas com agua de louro cereja eram empregadas com proveito, fazendo cessar o vomito; as preparacoues opiadas, quando o movimento febril e os symptomas irritativos do estomago eram pouco sensiveis; e o louro cereja no caso contrario. Algumas vezes tambem aproveitava o emplastro de theriaga
sobre o epigastrio, e o sinapismo no mesmo lugar; e este ultimo era as vezes o unico meio proficuo em tal caso.

0 sulphato de quinina foi tambem um meio geralmente empregado, e que nāo deixou de ser muito proveitoso todas as vezes que, desde o principio, a molestia se patenteou com phenomenos remittentes ou intermittentes mais ou menos bem manifestos; porém nāo podemos deixar de confessar que alguns abusos commetteram-se na sua administração, em-pregando-o indistinctamente em toda e qualquer circumstancia; porquanto, assim como era proficuo, e talvez o mais vantajoso meio, para obstar aos progressos da molestia no maior numero de casos, tambem se não póde desconvir que foi elle prejudicial em muitas condiçōes, sobretudo quando a molestia caracterisava-se pelas formas algida, syncopal, e do typho icteroide sem remittencias sensiveis.

Islo que acabamos de dizer é em parte confirmado pelo valioso testemunho do distincto observador, o Sr. Dr. Valladāo, quando assim se exprime (1): «Em geral o sulphato de quinina náo foi vantajoso no typho icteroide, quanto o foi na febre amarella: a seccura da pelle, o estado da lingua, a frequencia do pulso o contraindicavam no primeiro caso, em que melhor aproveitavam os banhos mornos geraes, as limonadas, laranjadas, bebidas nitradas, e os brandos laxantes durante o segundo periodo : no terceiro periodo, porém, maxime no estado adynamico ou ataxo-adynamico, recorria-se com proveito aos tonicos, agua vinhosa, agua de Inglaterra, cosimento anti-febril de Lewis, e clysteis do cosimento de quina e valeriana com julepo de camphora. "

Nós sabemos que os medicos das Antilhas seguem a pratica de, logo que apparece a remissảo do 1. periodo, prescreverem o sulphato de quinina segundo o preceito estabelecido, cremos que pelo Sr .
(1) Trabalho estatistico ciledo.
-127 -
Burbe; porém natio nos podemos conformar com umi tal proceder; por quanto esta remissio muitas vezes nada indica relativamente ao caracter da molestia, nảo é mais do que o signal da passagem para o 2. periodo, e o preludio daquéda das forẹas, como tivemos muitas occasiōes de observar na epidemia porque passámos, acontecendo sobrevir, logo a primeira applicação do sulphato de quinina, o vomito negro, nāo porgue elle o delerminasse; mas sim porque a materia do vomito já existia depositada no estomago, e só necessitava para a sua expulsáo o agente provocador, que era nesse caso a ingestão do sulphato.
Sem pensarmos entretanto comoo Sr. Joubert " que quando o sulphato reprime a molestia desde seu 2. ${ }^{\circ}$ periodo, ficam quasi sempre duvidas sobre a natureza da febre que se tinha a combater, e que quando falha aggrava de mais a mais a molestia on nào podemos deixar todavia de encarar como mui judicioso o pensamento que elle exprimiu no relatorio que fez sobre a epidemia da febre amarella, que em 1843 desenvolveu-se na fragata franceza de vapor Gomer. em Pensacola, dando conta do tratamento que empregara com brilhante resultado, tendo só 17 mortos sobre 160 doentes. «Todo o valòr do tratamento consiste, a nosso ver, na opportunidade das deplecọes sanguineas e sua quantidade, no emprego judicioso dos laxativos e diureticos, emfim na opportunidade e modo de administração do sulphato de quinina. "
Taes foram em resumo os meios em geral empregados pelos clinicos desta cidade, com algumas modificaçóes devidas ás condições especiaes da molestia, no seu $1^{\circ}$ periodo, e aos quaes as mais das rezes ella cedeu, deixando de passar aos outros, si os doentes recorriam com tempo aos cuidados do medico, e eram-thes elles applicados com perseveranca, methodo e regularidade. Algumas vezes entrelanto, sobreludo nos estrangeiros não aclimados, e naquellas pessoas subjeitas à enfermidades chronicas, ou dotadas de uma constiluição deteriorada por vicios e

$$
-128-
$$

excessos de todo o genero, ou mesmo em algumas que se nảo achavam nestas condiçōes, apezar de todos estes meios serem postos em pratica desde os primeiros incommodos, as lesōes progrediam, e sobrevinham os symptomas especiaes aos outros periodos.

Entāo redobravam as difficuldades de encaminhar a molestia para uma feliz resolucáo; a posiçāo do medico se fornava cada vez mais difficil, attenta a variedade com que em um mesmo individuo se apresentavam os symptomas caracteristicos destes periodos, a rapidez de sua marcha, a reciproca substituição das diversas formas symplomaticas apontadas, e as modificacōes que por isso se era obrigado a cada momento fazer nos meios therapeuticos empregados. Entretanto em geral a pratica seguida pela mór parte dos medicos, e aquella que melhores resultados trouxe foi a que vamos exporr, fundada toda no caracter especial dos symptomas preponderantes.

Apenas appareciam os phenomenos precursores do $2 .{ }^{\circ}$ periodo, fosse o ventre sensivel ou nảo, recor-ria-se á applicacaáo de ventosas sarjadas ao epigastrio, bebidas evacuantes, usando uns dos calomelanos, outros das aguas magnesianas, outros das limonadas de citrato de magnesia, visto que o estomago supporlava entáo menos os outros laxativos de que fizemos mencão. Usava-se tambem dos elysteis mais ou menos activos, para despertar o movimento peristaltico dos intestinos, e obstar aos anti-peristalticos, para os quaes tanta tendencia havia neste periodo da molestia.

Com este tratamento, com o uso das bebidas geladas, o emprego da agua de louro cereja, sulphato de quinina, e outros meios aconselhados pelo estudo e apreciação dos phenomenos geraes, ainda se conseguia muitas vezes fazer parar os progressos da molestia, e o doente restabelecer-se com mais ou menos promptidão.

Outras vezes, entretanto, nenhum exito favoravel se alcançava do emprego de similhantes meios; a mo-
lestia continuava em seus progressos, e a situação do medico e a do doente tornavam-se mais criticas: nenhuma regra fixa era possivel estabelecer na escollha da therapeutica, por isso que os meios a empregar variavan tanto quanto as modificaçoes phenomenaes que se obscrvayam.

Si era o vomito que preponderava, o tratamento variava segundo que o soluç concorria ou nāo com elle. No 1 : caso, convinha ainda insistir nos meios já apontados, menos nas bebidas geladas, por que de ordinario despertayam mais o solugo, e augmentavam os padecimentos do doente, entretanto que no 2. eram tomadas com prazer pelos doentes, e elles mesmos experimentavam com ellas grande allivio.

No caso de existencia do soluço tirava-se mais proveito do emprego do ether, das bebidas opiadas, das fricçōes com ether ao epigastrio, ou da applicacāo de pannos embebidos no mesmo liquido, dos emplastros de losna, do sinapismo, e em poucos casos do vesicatorio.

Quando os vomitos coincidiam com raios de sangue, ou mesmo com pequenas hemorrhagias, com anciedade, inquietação, \&ec., recorria-se com alguma vantagem ao emprego da tinctura de digitalis e nitro em agua distillada, e á applicacáo de cataplasmas de linhaça feitas com o cosimento da mesma planta sobre oepigastrio. As applicacóes frias ao ventre, as eataplasmas feitas em cosimento de especies aromaticas, o uso interno das limonadas vegetaes e mineraes, sobretudo as vinagradas, a limonada concentrada de succo de limāo, e a limonada sulfurica, geladas ou não, assim como os adstringentes, eram os meios mais geralmente applicados contra o vomito preto e hemorrhagico, e aquelles que mais vezes aproveitavam. Entretanto alguns doentes sentiam-se muito incommodados com a suspensão do vomilo negro pelo emprego dos adstringentes; e então convinha desafial-os de novo per meio de agua morna dada com profusão, e insistir no emprego dos clys-
$-130-$
teis purgativos mais ou menos estimulantes, e nas bebidas eyacuantes, si o doente as supportaya.

0 sulphato e valerianato de quinina, as infusōes de quina, valeriana, arnica e serpentaria, o cosimento anti-febril de Levis, a agua ingleza, os revulsivos, as fricéoes estimulantes geraes, a camphora, 0 almiscar, as bebidas vinhosas, \&c., eram ainda uteis nos casos, em que uma intermittencia ou remittencia mais ou menos sensivel, com ou sem estado algido e syncopal, com ou sem phenomenos adynamicos acompanhava este periodo; os primeiros, sulphato e valerianato de quinina, quando paroxysmos francos ainda existiam, e nāo havia tendencia ao estado algido; os segandos nos casos oppostos, sobretudo si a algidez e a adynamia preponderavam.
Com esle tratamento empregado methodicamente, e com mais ou menos perseveranca, ainda se conseguiu salvar doentes que pareciam estar condemnados á uma morte certa e inevitavel pela gravidade dos phenomenos que se notavam.

Cumpre, porém, dizer que os revulsivos permanentes foram sempre empregados com muita reserva não só pela facilidade com que os pontos por ellos offendidos degeneravam facilmente em ulceraçōes gangrenosas, como tambem pela grande suppuração que, de ordinario, succedia á sua administraçāo, mórmente nos casos typhoideos, nos adynamicos e hemorrhagicos, especialmente nestes ultimos, em os quaes as vezes näo faziam mais do que accrescentar uma nova fonte de perdas de sangue, creando mais um ponto, pelo qual se effeituavam hemorrhagias passivas mais ou menos abundantes.

Si phenomenos ataxicos, como tremor de lingua, delirio, phrenesi, sobresaltos de tendöes, convulsóes, \&c., caracterisavam este periodo da enfermidade, aproveitavam mais as ventosas sarjadas á nuea, as bichas ás temporas e apophyses mastoideas, o uso dos banhos tepidos geraes, das fricçōes á espinha com a pommada de belladona e louro cereja, o uso interno destas substancias em dóses proporcionadas
a violencia dos symptomas, as bebidas refrigerantes, as applicaçóes frias á cabeça, os sinapismos repefidos aos extremos, e os clysteis mais ou menos estimulantes.

Si, como mais ordinariamente acontecia com as pessoas de avancada idade, preponderava o estado comatoso, recorria-se aos clysleis irritantes, aos purgativos energicos, ao tartaro em lavagem, ás ventosas sarjadas na nuca elados da espinha, aos revulsivos aos extremos e á nuca, além de outros meios reclamados pelas condiçōes dos doentes; porém convém confessar que, em taes casos, pouco aproveitavam os meios empregados, quaesquer que elles fossem, e que a molestia quasi sempre terminava fatalmente.

No caso de coincidir a molestia, ou antes caracte-risar-se por phenomenos typhoideos, convinha sobretudo insistir no emprego das ventosas sarjadas ao ventre, das bichas no anus, dos laxativos brandos repetidos, dos banhos geraes feitos com o cosimento das cascas do páu Pereira, do sulphato de quinina, dos tonicos diffusivos, das applicaçōes camphoradas, conforme a natureza especial dos symplomas observados.

Os banhos frios por emborcação, affusão, e irrigação constituiram tambem um precioso meio de tratamento empregado em casos desesperados e gravissimos. Foram applicados no hospicio do Livramento, Bom Jesus, Pedro 2. e tambem segundo cremos na casa de saude do nosso collega o Sr. Dr. Peixoto, hospital de marinha, \&c., e por alguns medicos na clinica particular.

A este respeito, diz o Sr. Dr. Valladāo o seguinte: « 0 meio, entretanto, com que se pode ainda salvar a quinta parle dos doentes em tal estado desesperado (referia-se ao terceiro periodo) foi o emprego das affusōes de agua fria, segundo o methodo do Dr. Curie. Observou-se depois desta applicação umas vezes o pulso diminuir de frequencia, a pelle tornar-se humida, e mesmo cobrir-se desuór, que se favorecia
por bebidas diluentes e diaphoreticas, seguindo-se depois uma calma de todos os symptomas, a qual era logo aproveitada para a administrac̣ão do sulphato de quinina; outras vezes pouco ou nenhum allivio experimentavam os doentes com a primeira affusūo, e era mister repetil-a segunda e terceira vez com intervallo de algumas horas, si o estado da pelle e do pulso o permillia.
«Infelizmente deixou-se de recorrer em muitos easos á esta applicacão por contraindical-a a pequenhez do pulso, o suór ou a diminuição da temperatura da pelle, e o estado algido e adynamico. Na forma typhoica foram tambem proveitosas as affusoes frias antes de se manifestarem os symptomas adynamicos. A somnolencia, os sobresaltos de tendöes, e as convulsōes as năo contraindicavam, antes com ellas moderavam, ou mesmo cediam algumas vezes. Näo convinham, porém, quando havia dyspnéa, soluços, e diarrhéa. »
Os Srs. Drs. Lallemand e José Mariano da Silva, medicos no lazareto do Bom Jesus, em sua exposição feita ao Ex. ${ }^{\text {ºD }}$ Sr. Provedor da Santa Casa da Mizericordia, referindo-se a este ponto, diziam o seguinte: " empregamos as emborcaçóes de agua fria de differentes maneiras em casos bastantemente graves, e attribuimos a salvação de alguns doentes a este meio energico(1). »
D'aqui se collige que ellas aproveitavam em todas as formas da molestia, menos nas algida, syncopal, e cholerica, sobretudo quando já havia phenomenos adynamicos em campo.
Foram estes em geral os meios therapeuticos applicados pela generalidade dos praticos do Rio de Janeiro, com esta ou aquella modificação, segundo as condicōes particulares da molestia, e a predileceão de cada medico para este ou aquelle meio de preferencia a qualquer outro.
Resumindo, pois, quanto havemos dito, temos para
(1) Jornal do Commercio do 12 de fercreiro de 1850.

- 133 -
o começo da molestia o uso dos diaphoreticos com o fim do promover a suór, e depois dos diluentes e temperantes, com ou sem emissōes sanguineas, para debellar o erethismo ou orgasmo phlegmasico do primeiro periodo; e logo após o emprego dos evacuantes para desafiar as evacuaçöes, e os anti-periodicos havendo remissöes mais ou menos bem patentes. No segundo periodo o emprego das ventosas sarjadas e das sanguesugas nos pontos mais atacados, e que eram o assento de congestoes ou irritacōes intensas ; das bebidas acidas, geladas ou náo, dos clysteis irritantes, dos evacuantes, das bebidas nitradas, da agua de louro cereja, das bebidas opiadas e ethereas, dasfriccōes á espinha com a pommada delouro cereja ou belladona, dos banhos mornos emollientes ainda, ou tonicos, dos adstringentes internamente, da quinina, dos tonicos diffusivos, dos revulsivos aos extremos, e mesmo sobre o estomago, segundo a indole e natureza especial dos phenomenos que preponderavam. No terceiro periodo, os mesmos meios e os banhos frios, quando o estado do pulso e do calor o permittiam. "

Agora, si procurarmos comparar o que temos expendido ácerca do tratamento da febre amarella, que é o mesmo em geral aconselhado na mór parte dos escriptos dos modernos, modificado pelo estudo e observaçóes proprias dos medicos do paiz, veremos que o tratamento actualmente aconselhado para combater a febre amarella, pouco se affasta do indicado, como mais proficuo contra esta terrivel molestia pelo maior numero dos medicos da antiguidade, salvos os aperfeicoamentos trazidos pelos progressos dos conhecimentos chimicos e pharmacologicos da nossa época; porquanto nenhuma das applicaçōes que se tem querido apresentar como innovacoées deixam de se achar indicadas nos escriptos dos antigos.

E a prova mais convincente do que acabamos de dizer encontra-se na leitura do primeiro trabalho que se conhece sobre a febre amarella, e do qual já temos fallado por mais de uma vez, que vem a ser,

0 do medico porluguez João Ferreira da Rosa, trabalho onde esse distincto observador mostra sua vasta erudição, e grande somma de conhecimentos para a época em que escrevera. Ahi já se acham formuladas as bases do tratamento da febre amarella, tal como é hoje seguido.

Ve-se que este pratico recommenda a sangria no principio da molestia, os acidos vegetaes e outros refrigerantes; os purgantes, havendo grande alteraçāo de sangue, ou sendo pouco robustos os doentes, e para a declinação da molestia.

Que aconselha as sanguesugas ao anus nos individuos pouco robustos, em que não é possivel insistir na sangria, nos que soffrem do figado, baç e mesenterio, assim como nos ameagados do phrenesi; as ventosas seccas ou sarjadas em todos os periodos da molestia, dando-lhes preferencia ás bichas.

Que reprova o uso dos causticos em toda e qualquer circumstancia pelos seus máus resultados, e aconselha o emprego dos temperantes, anodinos, e narcoticos internamente e em clysteis em varios casos, devendo os narcoticos ser applicados só em condiçōes muito urgentes.

Que presereve combater 0 coma e lethargo pelos mesmos meios que o delirio e phrenesi, a saber, pelas sanguesugas no anus, ventosas seccas e sarjadas na nuca, clysteis purgativos e excitantes a miudo, revulsivos temporarios feitos com substancias differentes, esternutatorios, e outros meios em relaçāo com as theorias de sua época.

Que, tratando da sêde intensa e da seccura da boca, aconselha combatel-a com os refrigerantes, com o succo das fructas acidas, e sobretudo com as vinagradas, que são o seu remedio por excellencia.

Que, fallando do vomito, do soluģo, dôr no estomago, etc., insiste no emprego das ventosas sarjadas ou seceas no epigastrio, das fomentaçes com o oleo de losna no mesmo ponto, e das limonadas de vinagre.

Que, finalmente, referindo-se ao estado syncopal,

- 135 -
preconisa as limonadas vinhosas, os tonicos diversos, os linimentos feitos com substancias aromatićas para friccionar a região precordial e outros lugares, as ventosas seccas no mesmo ponto, os epithemas excitantes, etc. (1).

Agora, si ainda consultarmos outros escriptores antigos, reconheceremos que Lind, medico Inglez, em sua obra intitulada - Ensaio sobre as molestias dos europeus nos paizes quentes - publicada em 1777, aconselha em primeiro lugar a sangria, e depois os evacuantes por cima e por baixo, os antimoniaes com associação do opio, em pequenas dóses, para promover a transpiração, os banhos geraes, e para o fim da molestia a quina, o almiscar, camphora, etc.

Que Valentin e Grimaud já preconisam, como uteis e vantajosos, os banhos e immersōes n'agua fria para combater a febre amarella, etc., etc. Que portanto certos meios quese tem apregoado como innovaçōes, e como o resultado da marcha progressiva da sciencia, taes como, o emprego do sulphato de quinina, a preferencia das ventosas sarjadas, o uso dos banhos frios e outros, nāo constituem novidades, porque em substancia são a mesma cousa queos antigos aconselhavam, e preenchem as mesmas vistas therapeuticas. A unica differenca que ha é só a que resulta do aperfeiçamento devido aos progressos da chimica e da pharmacologia moderna, assim como do conhecimento mais exacto da accāo dos differenles meios empregados, e da occasiäo mais opportuna para sua applicaçāo.

Ainda mais reconheceremos que o tratamento, que por ora mais vantajoso se mostra na febre amarella, particularmente nos ultimos periodos, é cerlamente o fundadona indule especial dossymptomas. Nemde outra maneira poderá ser, em quanto fòr desconheeida a natureza intima da causa que a produz.

Seria agora occasiäo de expormos algumas parti-

[^36]cularidades ácerca do tratamento seguido pelos differentes praticos, afim de melhor comprovarmos o que avançámos no começo deste artigo; porém guar-dar-nos-hemos para o fazer no arligo sobre a mortalidade, limitando-nos aqui a dizer alguma cousa sobre um meio, que para o fim da epidemia foi lembrado pelo Sr. Dr. Lacaille, e empregado por alguns praticos para combater o vomito negro: queremos tratar do bi-sulphito de cál.

0 Sr . Lacaille, tendo reconhecido pela analyse do sangue dos febricitantes a presença de um acido, emprehendeu, fundado nas experiencias de Milsen sobre as propriedades do bi-sulphito de cál, fazer algumas observaçöes ácerca do emprego deste sal no tratamento da molestia. Os primeiros experimentos tiveram lugar em seis casos, alguns dos quaes gravissimos, e um delles com vomito hemorrhagico : e os resultados obtidos foram sem duvida vantajosos e animadores. Logo depois o Sr. Dr. Antonio da Costa o empregou com bom exito em dous casos, um de romitos escuros, e outro de tal intolerancia gastrica que o estomago nāo conservava remedio algum. 0 Sr. Dr. Lacaille teve ainda occasiāo de usar delle com proveito em um caso de vomito negro bem caracterisado, e o Sr. Dr. Cruz Teixeira em outro identico no hospital da ordem 3.^ de S. Francisco de Paula (1).

Nāo duvidando que u bi-sulphito de cál possa ser muito vantajoso no tratamento da febre amarella para combater o yomito negro, todavia cremos que os factos referidos sāo por ora mui poucos, para darmos a este remedio a superioridade sobre outros aconselhados contra tāo terrivel molestia; porquanto, além de só se dar a existencia do vomito negro em douscasos, nesses mesmos recorreu-se, como se póde vêr no corpo das observações transcriptas na Gazeta citada, so emprego de oulros meios poderosos, que em iguaes circumslancias aproveitaram as vezes. A islo accresce que o vomito negro, como tivemos oc-
casiāo de notar muitas vezes, e como mui bem o disse o Sr. Dr. Saules, cessava logo que suspendia-se toda a medieação, ou fosse sua extincecáo devida aos proprios esforços da natureza, á accuão dos purgativos entāo empregados, ou fosse emfim devido á sua substituicão por evacuações de materias similhantes ás do vomito, espontaneas ou provocadas pelos evacuantes (1).

## CAPITULO XI.

DA MORTANDADE NO RIO DE JANEFRO, E SUA RRORORÇ̄̃O RELATIVAMENTE AO NUMERO DOS ATAGADOS.

Cousa alguma seria, por certo, de mais alta importancia e interesse do que esta parte do nosso trabalho, si por ventura chegassemos a determinar com exactidão a mortandade que houve nesta cidade, assim como o numero de pessoas atacadas pela febre epidemica; porque entäo ser-nos-hia facil, de um lado, desmentir os boatos exagerados que aqui e na Europa (2) se espalharam ácerca da mortandade havida nesta côrle, e, de outro, comprovar o gráo de

[^37]importancia da salubridade do clima do Rio de Janeiro, e mais uma vez mostrar que as epidemias, si nāo encontram nelle obstaculo a seu desenvolvimento e intensidade, pelo menos acham um modifieador importante, que diminue consideravelmente sua perniciosa influencia, em vista do que se observa em outros paizes. Pois parece-nos fóra de toda a duvida que nenhum paiz ha, em o qual uma epidemia de febre amarella tāo intensa e geral, como aquella que grassou nesta cidade, menor numero de victimas tenha feito, segundo se collige da historia das epidemias que tem reinado em differentes tempos em outras parles.

Mas, quem conhece as difficuldades com que se luta entre nós para se alcançar alguma cousa, quem está ao facto do estado da nóssa sociedade, quem sabe, além disto, dos embaraços e difficuldades que ha a vencer na formação de um trabalho deste genero, mesmo em paizes mais bem montados, e nos quaes as questöes desta ordem sāo estudadas com todo o cuidado e criterio, nāo deixará sem duvida de avaliar logo quantas faltas e defétos se deverāo encontrar nesta parte do nosso escripto, e com quantas difficuldades nảo lutámos, quanto tempo não gastámos para podermos conseguir fazer este trabalho, assim mesmo imperfeito como é : por isso acreditamos que seremos relevados das faltas que por ventura nelle se encerrem, e que confessamos serem muitas.

Para obviar aos muitos e grandes defeitos e inconvenientes que deveriam de necessidade resultar da imperfeieão e confusão dos documentos, que serviram de base á composição deste arligo, seguimos um methodo, que nos pareceu ser o mais apropriado para chegarmos á conclusōes mais aproximadas do gráo de exactidāo naquillo que vamos expôr.

Assim apresentamos: 1. O resultado das estatisticas das enfermarias da Mizericordia: $2 .^{\circ}$ dos diversos estabelecimentos parliculares: $3 .^{\circ}$ dos hospitaes militares : $4 .{ }^{\circ}$ finalmente da clinica particular daquelles collegas que se dignaram acceder ao nosso pe-

$$
-139-
$$

dido, enviando-nos um resumo sobre os factos de sua clinica. Feito isto, expòmos a relacão numerica dos enterramentos feitos nos cemiterios e nas differentes igrejas ; e, da proporção dos mortos para a dos atacados nas estatisticas referidas, avaliamos para os das estatisticas nāo conhecidas, e da proporçáo geral dos mortos deduzimos a dos atacados (1).
Conhecemos que o calculo por esta forma é muito imperfeito, e nunca poderá dar resultados exactos; porém nảo deixamos tambem de conhecer que era 0 unico meio, pelo qual podiamos chegar á conclusôes mais aproximadas da exaclidāo, uma vez que nos faltavam todos os esclarecimentos e dados indispensaveis para podermos chegar á conclusōes rigorosas e exactas.

Acompanharemos algumas das estatisticas aqui apresentadas de uma breve noticia ácerca da therapeutica empregada nos doentes a que ellas se referem, para melhor se poder avaliar do gráo de aproveitamento de cada um dos methodos de tratamento, e cerlificar a exactidảo do que avançamos no arligo sobre o tratamento da molestia.

## clinicas dos diversos hosettaes.

Nas enfermarias da Mizericor-
dia trataram-se durante a epidemia 2086 doentes . . . . . 105010362086 Estrangeiros diversos . . 1645 Nascidos no Brasil . . . 174 Africanos. . . . . . 191 Sem declarac̣ão de nacionalidade . . . . . 76

[^38]Curados. Morlos. Total. 105010362086 Morreram - dos estrangeiros. . . . . 896 " dos africanos . 52》 do paize sem declaração (1) . . 76 Hospital da ordem $3 .^{a}$ de S. Francisco de Paula, do $1 .{ }^{\circ}$ de janeiro ao ultimo de maio, trata-ram-se . . . . . . 122 Estrangeiros. . . . 121 Nascidos no paiz

$$
\begin{array}{lll}
111 & 11 & 122
\end{array}
$$

Hospital deS. Francisco da Penitencia . . . . : . 167 $\begin{array}{lll}149 & 18 & 167\end{array}$ Estrangeiros. . . . . 139
Nascidos no paiz . . . 4 Africanos . . . . 24
É medico de ambos o Sr. Dr. DeSimoni (2).
(1) Pola resumida exposiçio acima feita ve-se que a proporcāo dos mortos para a dos curados no liospital da Mizericordia, considerada de uma maneira geral, regulou quasi 50 por cento, o que sem duvida nĭ́o admirarí, $8 \mathrm{sa-}$ bendo-se, que os doentes entrados para aquelle estabelecimento compunhamse, pela môr parte, daquelles para os quaes se julgavam impotentes todos os recursos da sciencia, o bem assim dos que estavam a morrer ao desamparo em suas casas, eque cram para ali enviados pelas differentes autoridades policiaes; accrescendo ainda que eram todos das classes mais baixas da sociedade, estrangeiros recem-cliegados ou nīo aclimados, e de profissō̃es subjeitas á maior influencia das causas epidemicas como pedreiros, carpinteiros, feitores, marinheiros, \&c. Por isso nada se póde avaliar acerca do grio de mortalidade da epidemia pelos resultados clinicos deste estabelecimento.
(2) Eis um facto bem notavel de dilierenca nos resultados clinicos oblidos por um mesmo medico; pois que no 1.0 caso, abstreecalo fecila de qualquer oircumstancia, a morlandade está na proporgĩo de 9,01 por cento, ono 2.0- do 10,77 por cento. Qual seria a razão dessa dificrenca? Dependeria do tratamento? De cerlo que nío, e so sim da diversidade de estado o condiçōes em que se achivam os doentes. Logo nto nos devemos apoiar no5 resultados de qualquer tratamento para avalior do merito e conhecimentos dos nossos collegas pelo simples facto da maior ou menor mortandado nos seus doentes, porisso que muitas sīo as condipües capazes de a fazer variar!
Vede a respecito a Gasefa dos Hospitaes de I de junho de 1850, redigida pelo Sr. Dr. Saules, a quem somos devedores dos esclarecimentos áceroa da estatistica das enfermidades da Mizericordia.

## Cirrados. Mortos. Total. 131010652375

Hospital da ordem 3. ${ }^{\text {a }}$ do Carmo de 6 de janeiro a 24 de junho 130 doentes.

Foram reme . . 12 pio 11 para o lazareto (1). E medico do hospital o Sr. Dr. Bompani.

Casa de saude do Sr. Dr. Antonio José Peixoto.

Do 1. de janeiro ao ultimo de maio trataram-se. . . . 729 Portuguezes . . . . . 506
Naçöes diversas . . . . 203
Nascidos no paiz . . . 2
Africanos. 8
Idem do $10^{\circ}$ de maio ao ultimo de julho trataram-se. . 87

Nảo se designam as naturalidades (2).
(I) Do excellente resumo que nos foi enviado pelo nosso collega tiramos as seguintes notas: 14 doentes foram remelfidos para o lazareto no principio da epidemia : os fallecimentos tiveram lugar cm - 6 - mas primeiras 21 horas, em -1 - nas 48 - em 11 - em mais tempo. 0 s fallecidos entraram todos em estado gravissimo, e 8 depois do levados a esto estado pelo tratamento homenopathico. A Relativamente á therapeutica por mimim seguida, li-milar-me-her a dizer que em geral usei dos meios therapeuticos hyposithenisantes cardio-yasculares, vasculo cardiacos, venosos, conforme a classiflcacão do Giacomini, escelhendo come especialidade o tartaro, o sulphato de quinina, a agua de louro cerefa, o aconito, o carbonato de potassa; o sinapismo externamente, as ventosas sarjadas c outros meios da mesma natureza, segundo as circumstancias pediam. Com isto julgo desnecessario to-mar-the mais tempo para lhe manifestar, qual e minha opinito a respeito da sédo, natureza ou indole da febre amarella, opinitio que formei, porque vi sanccionada pelas autopsias que praliquei, o communiquei à Academia Im-
perial de Mtedícina, perial de Medicina.:
(2) Os 18 doentes que oxcedem no numero total do primeiro mappa ficaram ainda cm tratamento quando foi cllo publicado. Dos morlos 1 cra brasi-leiro-1 africano - 79 portuguezes -101 de differentes macoóes; donde so collige que a mortandado foi muito menor nos portuguezes que não nos ou-

Curados. Morlos. Totat.
199812943292
Enfermaria de S. Vicente de Paulo trataram-se . . . $281 \quad 153 \quad 128 \quad 281$ Exam todos portuguezes e foi empregada a homœopathia.

Hospital de marinha - Serviço do Sr. Dr. Feital do $1,^{\circ}$ de janciro ao ultimo de marceo trataram-se 380 -doentes (1).
$369 \quad 11 \quad 380$
Idem-Servico doSr. Dr. Bento de Carvalho e Sousa- de 15 de janeiro a 15 de abril foram trata$\xrightarrow{\text { dites } 163 \text { doentes }}$ Servico do Sr Dr
Idem-Servico do Sr. Dr. Joaquim José da Silva Pinto-54 doentes (2) • . . . . . $54 \quad 0 \quad 54$
Idem-Servico do Sr. Fran$161 \quad 2 \quad 163$ cisco Marciano de Araujo Lima- 273514354170
tros estrangeiros. 0 pratico a que nos referimos usava sangrar largamente os seus doentes no primeiro periodo, segundo se deduz de um artigo estampado no Jornal do Commercio de 16 de feverciro do 1850, e uma deolaração dos cirurgióes da náo Vasco da Gama inserta no de 95 de marco. Entretanto a morlandade, excluidos os fallecidos nas primeiras is ou 18 lioras, cujo numero sobe a 105 nas duas estatísticas, e nos quaes nî̃o cra possivel recorrer mais a esso meio por entratem no segundo o tercciro perioilo, se nāo póde considerar grande, attendendo a que seus doentes eram pela môr parte estrangeiros nī́o aclimados o homens, em os quaes as cansas epidemicas actuam sempre com muito mais forca, como sejam os marinheiros e os maritimos em geral.
Véde Jornal do Commercio de 6 de maio e 3 de agosto de 1850.
(1) - 0 tratamento foi sempre abortivo no $1 .{ }^{\text {a }}$ periodo, fazendo sangrar os plethoricos, o os qué apresentavam forte cephalalgia ou rubor das conjunctivas; e dava logo bebidas sudorilicas eo oleo-de ricino. Quando os doentes entravam com hemorriagias, ou quando no hospital passavam a esse estado, administrava-lhes limpmadas muriaticas ou sulphuricas geladas, e algutuas vezes cosimento anti-fefril de Levis e sulplato do quinina, empregando sempre banlios tepidos ou frios. ?
Annaes Brasilienses de Medicina de marco do 1850.
(e) Nesla estalistica, dalolda de $q$ de marco, faz-se mencĩo do 86 doentes, dos quaes 15 foram rémellidor para o lazarelo. o 19 flcaram ainda no hospital ; por isso os nioo inclui aqui). Em geral o tratamento a que temos submeltido as riossos doentes tem sido o emprego dos sudorificos e evacuantes, as bebidas diluentes a aciduladas. o oleo do ricino o outras subslancias purgativas, que as mais das vezes tentio preferido administrar em clysteis, attendendo ao estado intlammatorio da membrana gastro-intestinal. Igual cuidado

Curados. Mortos. Total.
$2735 \quad 14354170$
até $o$ dia 15 de abril 449 doentes (1).

Hospital do corpo de perma$\begin{array}{lll}344 & 23 & 367\end{array}$ nentes, sob a direccāo do Sr. Dr. Joảo José de Carvalho, de 26 de fevereiro a 28 de abril de 1850 , trataram-se 351 doentes. .

Os nove que faltam no numero dos curados ou mortos ficaram em tratamento na occasiāo, em que foi apresentada esta estatistica; por isso deixam de ser aqui incluidos (2).

Enfermaria provisoria do $1 .^{\circ} 3420 \quad 1459 \quad 1879$
tem presidido ao emprego dos vomitorios. As emissōes sanguineas tem aproveitado em muitos casos, equasi que podemos dizer que ć a sangria geral um dos melhores meios do cura naguelles individuos, em que ella ce indicada, 30 menos nas primeiras 24 horas da invasão da molestia. .
Estatistica remettida á commissso central de saude publica.
(1) Vão excluidos na relaç̣̃o supra 8 z doentes, a saber 46 -que ficaram ainda em tralamento nesse tempo, $\%$-que foram ensiados para o lazarelo, 51-que passaram do mez de abril, segundo se collige dos mappas, mas que näo sabemos que destino tiveram pela forma porque estio organisados esses
miesmos mapras.

Vedo a Gazeta dos Hospitres de : de junho de 1850.
(2) - Estas feblres, diz o Sr. Dr. Carvallo, tem sua sede no systema circulatorio, formando algumas vezes congestōes no apparelho gastro-hepatico, que compromettem gravemente a vida dos enfermos; mas a tratamento que estabeleci desde a invasto da epidemia tem sido coroado do melhor resultado possivel, tanto neste hospital, como na minha clinica civil. .

- O tratamento é o seguinte : na invasio da cafermidade applico infusĩo branda de follhas de larangeira-duas libras - tartaro stibiado Z grios - xarope de folhas de pecegueiro duas onças. Com ests primeira applicacão tem-me na maioria dos casos desapparecido a febre; em outros, pormen, tem tomado o caracter internittente, e então applico o sulphato do quinima cm café, ou associado ao sulphato de ferro, com o que se termina o curativo. ,
0 illustre professor denominava a febre epidemies, febre angiothenica.
- Náo ignoro, dizia elle, que os symptomas supracitados sejam os mesmos que acompanham a chamada febre amarella das lndias Occidentaes; mas, como julgo muito essencial determinar a séde primitiva da epidemia reinante, o nito queira equivocal-a com lesoes conserutivas que the sobrevem, por isso insisto cm capitulal-a como febre angiothenica; pois que, nī̃o sendo os vomitos e evacuacües negras constantes nos affectodos, mas sim observados em um ou outro caso, nito podemos logicamente aceilar a exceppio como regra geral. .

Vede Annaes Brasilientes de Medicina de março de 1850.
regimento de cavalleria ligeira-
Serviço do Sr. Dr. Monte-Negro, trataram-se em março e abril 230 doentes (1).

Hospital militar da guarnicão da côrte. - Serviço dos Srs. Drs.
Torres Homem, Franzini e Carlos
Frederico no impedimento do Sr . Dr. Marinho.
Trataram-se 610 doentes . . . $570 \quad 10 \quad 610$
Destes doentes- 40 foram accommettidos no hospital, achan-do-se nas enfermarias de cirurgia (2).
Enfermaria do Calabouço (casa de correccāo).
Trataram-se 85 doentes
Enfermaria do Aljube.
Trataram-se 64 enfermos (3).
$62 \quad 2 \quad 64$
Casa de saude do Sacco do Alferes $n .253$.
Trataram-se na enfermaria consagrada pela sociedade de beneficencia franceza aos marinhei- $\qquad$ ros e operarios da mesma na- 436515035868
(1) Segundo nos informou o nosso collega o Sr. Dr. Monte Negro, todos os doentes a que se refere na sua relacắo cram nascidos no paiz, excepto 6 ou 8 quando muito, que eram portuguezes.

Vede o Jornal do Commercio de 15 de malo do 1850.
(2) Devemos ao nosso collega o Sr. Dr. Franzini o conhecimento dos casos occorridos no hospilal militar, de que acima so faz mencīo. O tratamento V ali empregado, segundo se deduz de uma nota redigida pelo Sr. Dr. Joaquim Viente Torres Homem, e inserta no n. 4 da Gaxela dos Hospitaes de 1850 , consisiuu nos diaphoreticos, evacuantes, sanguesugas ao anus, ventosas 2 nuca, rovulsivos, rubefacientes, bebidas diluentes e aciduladas, oo sulphato de quinina, segundo as circumstancias reclamavam ; 0 em poucos casos 2 sangria geral.
(5) Os esclarecimentos sobre o movimento das enfermarias supra-indicadas nos foram fornecidos pelo nosso amigo e collega o Sr . Dr. Luiz Carlos da Fonseca, medico daquelles estabelecimentos.

## $-143$

## Curados Morlos. Tofal. <br> 436515035868

câo - de 19 de fevereiro a 22 de maio de 1850 - sendo medicos os Srs. Drs. Lacaille e Level- 63 doentes, dos quaes
Nas outras enfermarias, a cargo dos Srs. Drs. Sigaud, Pennel e Antonio da Costa, de janeiro até julho, trataram-se 80 .


Estrangeiros diversos . . 69
Brasileiros 7
Africanos (1) 4 - $30 \quad 50 \quad 80$ 442615856011
(1) Do um excellente resumo que a este respeito devemos a bondade do nosso collega o Sr. Dr. Sigaud extrahimos, quanto a 05 ultim0s oitenta doentes, o seguinte: : Foi a casa de saude um verdadeiro deposito de cadaveres; pois - dos 50 fallecidos - 24 chegaram agonisantes, e nas primeiras horas da entrada succumbiram, sem que se thes pudesse valer. Os outros, que succumbiram no quinto dia de sua chegada, ja contavam pelo menos dous dias de febre, e os que vieram no primeiro dia da pyrexia com syuptomas graves falleceram no tim do segundo septenario Os enfermos que tiveram a sorte de escapar salvos, tiveram tres seumanas de molestia ; poucos sahiram no fim do primeiro septenario; tres deveram a sua vida ao apparecimento de parotidas, que deram uma copiosa suppuracāo por longo tempo.

- Notou-se nos que falleceram o vorito preto com a coincidencia de hemorriagias passivas; só em dous observon-se, no principio da febre, a suppressĩo da urinn, ecm quasi todos a ictericia fechiou a scena paltotogica. Em todos os que falleceram os symptomas do lesto cercbral, da plitegimasia cem-chegados, cavilàs de navios ou pilotos de vida hetives robustos, re-cem-chegados, capitaes de navios ou pilotos, de vida activa, o mesmo extravagante. Na mor parto dos doentes os accidentes rudimentarios da febre amarella toravam-se visiveis desde o primeiro dia; porém desvaneciam-se no quinto, para serem substituidos por um estado de collapsus, de lypothimia a de morle. Bsla passagem do pyrexia intensa para um cstado de socego que se assimelha ao que precede a gangrena deu lugar a grandes enganos e faceis decencōers. Houve todavia alguns doentes, que falleceram no meia de convulsöes o de gemidos horrendos. Notou-se que a terminaçio can-
vulsiva ligava-se com o terror, que desde o primeiro dia manifatovam os vulsiva ligava-se com o terror, que desde o primeiro dia manifestavam os enfermos, terror que é sempre symptoma fatal da cufermidade, segundo a
minha ohiservacio minha obiservaçäo.,
- A forme algida foi encontrada em dez casos; a forma typhoide em tres-todos estes doenles eram capitses de navios. - Houve uni só caso de forma colerica; o no msior numero predominou o caracter da felire intermiltente perniciosa, sobretudo nos ultimos dias da enidemia.,
- 0 tratamento posto em pratica baseou-se uos diaphoreticos, titutura de aconito, coman acetalo de potasa, oleo de ricino ; e depois os calomelanas, o sulphato de qu nina, o a agua de louro cereja, agentes que so tornaram mais proficuos do que a camphora, a valeriana, o mesmo o tartaro stibiado. Os

Curades. Mortes. Total. $4426 \quad 15856011$
Enfermaria do Arsenal de Guerra até 29 de maio-Serviço do Sr.

| Dr. Amaro Manuel de Moraes (1). |
| :--- |
| Enfermaria provisoria da Praia |


| Vermelha - Servico do Sr. Dr. |
| :--- |
| Rego Macedo : |$\quad 03$

Total.

Resumindo quanto havemos até aqui exposto, temos que se trataram nos diversos hospitaes os doentes seguintes, dos quaes

| Enfermarias da Mizeri- |  | Curaram-so. Horreram. |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| cordia | 2086 | 1050 | 1036 |
| Ordem 3.a de S. Francis- |  | 1050 | 1036 |
| co de Paula . . . | 122 | 111 | 11 |
| Idem da Penitencia | 167 | 149 | 18 |
| Idem do Carmo. | 119 | 101 | 18 |
| Casa de saude do Sr. Dr. |  |  |  |
| Peixoto . | 798 | 587 | 211 |
| Enfermaria deS. Vicente |  |  | II |
| de Paula. | 281 | 153 | 128 |
| Hospital de marinha (2). | 964 | 928 | 36 |
|  | 4537 | 3079 | 58 |

purgantes drasticos foram proveitosos nos casos de febre com forma typhoide. $A$ saingria geral praticada no principio da febre, para desvanecer congestöes cercbraes, foi falal aos 4 docutes que della fizeram uso. ,

Oruanto aos tratados na eufermaria da sociedade de benellcencia franceza, diz o nosso collega o seguinte: - Dos 5 efallecidos 5 morreram no dia da entrada - 12 no segundo dia- 10 no quarto 4 a a s doze dias - 1 aos 15. A mór parle destes desgracados havism sido ja tratados fóra da casa, ou privados de recursos nos primeiros dias: 9 offereceram um verdadeiro rotrato do colera asiatico; o vomito preto foi constante nos marinhriros; e a ietericia declaron-se no maior numero nas aproximaç̄es da morte. No principio fez-se uso da sangria geral, das sanguesugas, das veritosas, do citrato de magnesia ; porém o tratamento pelo oleo de ricino, calomelanos, sulphato de quinina, vesicatorios, e affusẽes frias foi geralmente seguido nos ultimos tempos, o muito mais feliz do que o emprego dos anti-phlogisticos. .
(1) Gaxeta dos Hosyitaes do 1.0 de julho de 1850.
(2) A norlandade no hospital da marinha foi muito maior do que năo
$-147-$

|  |  | Curaram- | Morreran |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 4537 | 3079 | 1458 |
| Corpo de Permanentes . | 342 | 811 | 1 |
| Enfermaria do 1. ${ }^{\circ}$ Regi- |  |  |  |
| mento de Cavalleria | 230 | 230 | 0 |
| Idem da Praia Vermelha | 181 | 179 | 2 |
| Hospital militar | 610 | 570 | 40 |
| Enferm. ${ }^{2}$ do Calabouço. | 85 | - 83 | 2 |
| Idem do Aljube. : . | 64 | 62 | 2 |
| Casa de saude do Sacco |  |  |  |
| do Alferes . ${ }^{\text {anfermaria do Arsenal }}$ | 143 | 61 | 82 |
| Enfermaria do Arsenal de guerra | 33 | 33 | 0 |

Das consideraçōes precedentes conhece-se que a mortandade, nos differentes hospitaes, considerada de uma maneira geral, e abstraccuio feita de todas as circumstancias inherentes ao estado e condiçaees em que entravam os doentes para aquelles estabelecimentos montou a 26,37 por cento.

Mas, si levarmos em conta as condicões especiaes em que se recolhiam os doentes para aquelles estabelecimentos, o gráo de aclimamento, a naturalidade dos individuos, etc., veremos que ella foi muito maior naquelles estabelecimentos, para os quaes os doentes entravam nos extremos da vida, e onde preponderavam os estrangeiros não aclimados, os marinheiros, operarios, etc., como, por exemplo, nas enfermarias da Mizericordia, na casa de saude do

[^39]Sacco do Alferes, na do Sr. Dr. Peixoto, e na enfermaria de S. Vicente de Paulo, regulando:


Que foi tambem grande nos hospitaes das Ordens de S. Francisco de Paula, da Penitencia e do Carmo, onde preponderavam ainda os estrangeiros, caixeiros com especialidade, muitos dos quaes nào aclimados, ou recem-chegados, regulando:


Que ella foi proporcionalmente muito pequena nos estabelecimentos, em que predominavam, ou eram quasi exclusivamente tratados os filhos do paiz e estrangeiros já aclimados, como nos hospitaes regimentaes, náo excedendo, nem chegando mesmo a 6 por cento naquelles, em que a mortalidade mais avultou, differencando-se pouco do que occorreu na clinica de fóra dos hospitaes, de que agora nos vamos occupar.

CLINICA PARTICULAR.

Curados, Mortos, Total.
O Sr. Dr. José Mauricio tratou 611 doentes.
Nascidos no Brasil . . . $44 \dot{8}$
Estrangeiros diversos . . 69
Africanos.
$604 \quad 7 \quad 611$ 94
homens 300 , mulheres 311

Curados. Morlos. Total.
$604 \quad 7 \quad 611$
Morreram 2 portuguezes, 5 brasileiros (1).
Na minha clinica tratei 532 doentes. Nascidos no Brasil . . 378
Estrangéiros diversos . . 48
Africanos . . . . . 106
Homens $28 \dot{4}$, mulheres 248
Morreram 6 portuguezes 8 brasileiros (2).
0 Sr. Dr. Severiano Rodrigues Martins tratou 656 Nascidos no Brasil . . 428
Africanos e estrangeiros - 228
Morreram 3 nascidos no paiz, 4 estrangeiros (3). 1771 $28 \quad 1799$
(t) Este pratico nos casos simples usava do oleo de ricino, magnesia calcinada, saes neutros, bebidas diaphoreticas e nitradas, pediluvios sinapisados, bichas 0 o tartaro em poucos, friccūes de sulphata de quinina e hanhos de páu percira, quando liavia remissōes. Nos casos graves recorria aes banhos d'agua tepida no estado febril, e đo páu pereira na apyrexia, bebidas tonicase causticos nas extremidades. Havendo vomito negro, empregava com bom exito uma mistura de cosimeato do jaquitibá, extracto de guaranhiem e xarope de rosas, com ou sem gelo, ate parrar o vomito, applicanto ao mesmo tempo, sobre o ventro uma calaplasma feifa em cosimento de especies aromaticas com clectuario de opio e canella em pó, eadministrando depuis um clyster purgativo feito em cosimento de malvas ou persicaria.
Vede Gaseta dos Hospitaes de 15 de junho de 1850.
(e) Comprehende-so niesto relaçio 90 doentes graves c 449 de febre benigna, incluindo nesta ultima classe os casos realnente mui benignos, bem como aquelles em que se manifestavam alguns symplomas graves; mas que não cram taes que lizessem receiar pela vida dos doentes Em 15 a molestia coincidia com yomito negro abundante-em 1 -coin a forma hemorrhiggica: 5 estavam moribundos, quando delles me encarreguei, e falleceram poucas horas depois -2 morreram 304.0 dia de molestia $-7-205.0-2$ aos $11-1$ a0 $7.0-1-2080-1$ em 24 horas: este cra uma crianga que cslava em convalecenca de ssramparo maligno. 0 tratamento que segui fol o que consta do nosso artigo sobre a therapeutica da molestia.
(5) - Em geral, diz o Sr. Dr. Severiano, a molestia não passou do 1.0 perido e o tratamento, que então me aproveltou, foi diverso: a sangria antes das $\mathrm{f}, \mathrm{as} \mathrm{g} 2 \mathrm{~h}$ horas, as bichas, 0 aconilo, as bebidas diaphoreticas, os purgativos, o tarlaro e emollientes. Ein muitos a molestia foi ao 2.0 periodo, tooviando quasi sempre a forma typhoide, elfeltuando-se esta transicio emi algans casos em poucas horas. 0 tralamento vantajoso foi a agua de luuro cereja, o sulphato de quinina, as bebidas gelad dos, o tartaro muilo diluido, a agua inglo-

## 0 Sr . Dr. Jacintho Rodrigues

 Pereira Reys, 495 $492 \quad 3 \quad 495$ Estrangeiros 28Nacionaes . ..... 325
Africanos e crioulos : 142 Morreram 2 brasileiros, 1 portuguez (1).
0 Sr. Dr. Persiani tratou 348 . Falleceram 9 estrangeiros-6 nacionaes (2). 2596 462642
za e a de Sellers, segundo as circumslancias. Apenas em 16 a miolestia passau ao 3." periodo. 0 tratamento que entáo mais util se mostrou consistiu no sulphato de quinina, agua ingleza, friccōes aromaticas, vesicatorios, pommada mercurial e stibiada à espinha, bebidas ainda geladas, e banhos geraes com o cosimento das cascos do páu percira. Em todos que falleceram tentel os banhos frios por emborcação sem resultado algum. ?
(1) : Dous morreram com o vomito negro - 1 com a forma apoplefica. Os meios therapeuticos foram os seguintes : o fedegoso, cafi, aconito, arnica, pulsatilla, nce vomica, camomilla, poaia, arseniato de ferro copio. Uma so rez lancei mã̃o das bichas, e foi no infeliz major Marcolino, uma só vez lancel mão do tartaro, tres da quina na convalecenca, nunca dos purgantes. Os clysteis o abstinencia ahsoluta acompanhavam os tres primeiros dias do meu tratamento. As formas geracs, do que so revestin a molestia, foram-typhoide- 16 -hemorrhagica -7 -apopletica - 5 -com vomito chocolate 7 - com vomito preto - 5 - com vomilo de sangue - 1 - com aborto - 4 - , ,
(2). Em todo o tempo da opidemia sisitei 544 doentes- 140 ligairamento affectados, e que curaram-se em poucos dias, com ligeiros diaphorelicos, purgantes, elc., sem que apresentassem eslado grave - 200 o tantos graves, d'entre os quaes perto de melade estrangeiros -52 recem-chegados $7^{50}$ e tantos de um anno a seis, estabelecidos no Brasil. - Dos morlos7 eram chegados de 2 a 6 mezes - 2 a um anno - 6 - filhos do paiz dentre os quaes $\geq$ visitados em agonia. 0 tratamento em geral que achei nasis proveitoso foi o anti-plilogistico desde a principio particularmente o larlaro emetico en lavagem, que deu-me os melhores resulfados, produzindo abundante diaphorese, e diminuindo em consequencia o estado febril; os calomelanos, e o sulphareto de mercurio em pequenas dóses de mieio a um grão repetidas vezes por dia; as bebidas nevadas, as ventosas sarjadas, particularmente á regioio lombar; os causticos volantes no ventro eo sulphato do quinima em alta dóse. Da sangria geral tirei alguma vantagem no principio da molestia em individuos plethoricos, nos quaes os symplomas eram francamente inflammatorios, pelo contrario quando, apezar do estado felbril forte e da ceplatéa, existia tal ou qual estado de prosiracio o abandono, a sangria não ora conveniente, antes sollicitava o colapso dos doentes. Tive diversos doentes graves, ja com vomito negro, hemorrhagios das gengivas, do nariz, edo anus, que salvaram-so con o tratamento indicado; mas os symptomas graves, que nunca pude vencer, foram a sapprrssio da urina, e aquelle peso caracteristico no epigastrio, que punha o doente no estado de desesporo. ,

(1) Esto pratico empregou no principio a sangria; $c$, betn que não fosse mal succedido, abandonou depois este methodo, e entrou a empregar o aconito nos casos em que a febre persistia; e recorria aos diaphoreticos, laxativos, quinima, tarlaro, do., segundo as coudições dos doentes. Vede Gacela Mercantil de Buenos Ayres do 15 de novembro de 1850
(2) : Dos enfermos que fillecersm, diz o Sr. Dr. Sigaud, só tratei 15 os ontros 24 eram tratados por collegas, que me chamaram em conferencia. Observei 272 casos de febre benigna e 92 graves. Do numero dos fallecidos contam-se 98 homens - 8 mulheres- 5 criancas. Varios delles vieram procurar 08 recursos da arte depois de haverem sido vietimas da homeopathis. .

- Uin facto incontestavel é que cada epidemia de febre amarella apresenta sua physionomia particular. Assim os doentes que no anno de 1891 para $18 \pm 9$ observei em Marselha, depois da grande epidemia de Bareellona, offereciam desde oprincipio ictericia e um apparato epileptiforme. A felire que observei, nos 6 de-gracados mezes do 1850, no Rıo de Janeiro pareceu uma febre remiltente biliosa, a qual tomou a forma da febre algida o typhoidea no fim da epidemia, manifestando nos enfermos nt̃o aclimados sua maior intensidade e consequencias funestas. Tenho reconhecido 3 periodos bein distinctos na febre, conforme a historia da epidemia da febre amarella que grassou cm Nova Orleans em 1859. .
- 0 tratamento que empreguci constantemente no 1.0 dia foi chía de sabugueiro com acetato de potassa, ammoniaco, e tinctura d'aconito ; depois os loxantes, oleo de ricino, citrato de magnesia, agua de Seidlitz, e o emprego interno do sulghato de quinina em dóse elevada nas primeiras remissões ou apyrexias. Tres doentes de vomito negro escaparam á morte com a applicagão de um grande vesicatorio no epigastrio e uso de limonadas geladas. Tentei contra o vomito negro o tannino, o li-sulphito de cal, o sub-nilrato de bysmuto, a linctura d'armica, sem comludo poder amiançar o resultado de
cada um destes agentes.


Temos exposto quanto basta para conhecer-se a veracidade do que avançamos, quando nos occupamos da therapeutica da enfermidade ; porquanto, a excepçāo de uma ou outra opiniāo ácerca do procedimento a seguir na invasão da molestia, sangrando ou nāo os doentes, todos concordam na utilidadedo emprego dos diaphoreticos e laxativos no primeiro periodo, na administração do sulphato de quinina nos casos de remittencia ou intermittencia, e finalmente na vantagem da medicina symptomatica nos outros periodos, E, segundo acreditamos, poucos medicos
(1) 0 Sr . Dr. Moracs e Valle empregou algumas vezes a sangria geral ; as bichas ao anus e epigastrio, segundo que a molestia invadia com phenomenos cerebraes ou gastricos intensos, a agua tartarisada, o sulplato de quinina, os laxativos, os vesicatorios, a camphora, o louro cercja, os adstringentes, elc., segutido as indicacōes a preencher.
Lede a Gasela dos Hospitaes do 1.0 de junho de 1850.
(2) 0 Sr. Dr. I.obo usava do aconito no principio; depois, si a lingua era saburrosa, empregava o oleo de ricino, e o tartaro com sal amargo dissolvido em mistura salina; o sulphato de quiniua, havendo remiltencia ou intermittencía, bebidas geladas, vesicatorios, sanguesugas, eto, confarme as condicöes dos doentes. Deste ultimo meio porém, diz elle, poucas vezes nos soccorremos, e nīo sem algum arrependimento, pela dificuldade.cm que nos viamos para estancar as hemorrhagias que sobrevinhate nas cesuras das samguosugas. Nunca recorrea á sangria geral, nem tirou proveito do emprego dos mercurizes tio gabatos por alguns praticos, nem tĩo pouco dos adstringentes para sustar o vomito negro.
Vedo Annaes Brasilienses - Volume 5.0 - Julho de 1850.

- 153 -
. se encontrarão que pensem como os nossos collegas, os Srs. Drs. Jacintho e Carvalho, um quanto á therapeutica conveniente, outro quanto á natureza da molestia. Respeitando, como nos cumpre, suas opiniōes por mais de um titulo, nenhuma reflexão apresentaremos a respeito.

D'ora em diante exporemos as outras relacōes estatisticas, sem acompanhal-as de detalhes sobre a therapeutica empregada nos casos a que ellas se referem, mesmo porque em todas ellas se encerram com pequena differença observaçōes identicas ás que até aqui tem sido expostas.

0 Sr. Dr. Manoel Pacheco da Silva tratou 513 doentes $508 \quad 5 \quad 513$
Estrangeiros. . . . . 33
Nascidos no paiz. . . . 258
Africanos. . . . . 222 Os fallecidos eram todos brasileiros.

0 Sr. Dr. J. M. Almeida Rego 482 doentes. . . . .
Estrangeiros diversos : 160
Nascidos no paiz. . . . 192
Africanos. . . . . 130
Falleceram 3 brasileiros- 5 estrangeiros.

0 Sr . Dr. João de Oliveira Faus-
to 281 doentes .
Estrangeiros.
$276 \quad 5 \quad 281$
46
Nascidos no paiz . . . 141
Africanos. . . . . 94
homens 153 mulheres $128^{\circ}$
0 Sr. Dr. Carlos Frederico 68 doentes $61 \quad 2 \quad 63$
Estrangeiros 18
Nascidosno paiz.
Falleceu 1 brasileiro-1 portuguez $\overline{5 / 80} \overline{133} \overline{5613}$
153
Nacionaes
49
Africanos e crioulos ..... 4.
Falleceram 3 brasileiros - 4 es-trangeiros-e 1 cuja naturali-dade nāo é determinada.0 Sr. Dr. Pedro Affonso Denys62 doentesBrasileiros$61 \quad 1 \quad 62$
28Estrangeiros
19Africanos.Homens 34 , mulheres 28 , crian-cas 19 (I).
0 Sr . Antonio Rodrigues Cunha750 doentes.
Portuguezes e 1 Allemão. ..... 389
Nascidos no Brasil ..... 317
Africanos. ..... 44
Homens 576, mulheres 174.Falleceram 8 brasileiros -10 es-trangeiros (2).
0 Sr . Dr. Vicente de Andrade Araujo 109 doentes. ..... 105 ..... $1 \quad 109$
43
Em Portugal ..... 66
Homens 64, mulheres 45 .
Falleceram 3 portuguezes -1 bra-sileiro - todos homens.$6628 \quad 164 \quad 6792$
(1) 0 Sr. Dr. Pedro Affonso tratou, cin commissio do governo, na Freguezis de Iohauma 174 doentes, dos quaes falleceram 4. Eram 102 do sexe masculino, o 72 do feminino. - Quanto as nacionalidades- 91 cram Brasiletros - 56 Portuguezes- 47 Arricaios.
Vedo Annces Brasilienses do Dotuluro de 1850 - Volume 0.0
(2) As relas̃öes que agora vamos expor stio as que foram remellidas a commissso cenirral do saudo publica pelos medicos encarregados do tratanento dos indigentes nas diversas Freguezias da cidade.

## $-155-$

Curados. Mortos. Total. $6628 \quad 1646792$
0 Sr. Dr. F. J. Freire Durval 678 doentes
Portuguezes . . . $181^{\circ}$
Brasileiros.
$666 \quad 12 \quad 678$
Brasileiros . . . . 497
Homens 476, mulheres 206.
0 Dr. Francisco Julio Xavier 311 doentes
Não se declaram as naturalidades.
0 Sr. Dr. Manoel José Barbosa 119 doentes
Estrangeiros
$115 \quad 4 \quad 119$
Nacionaes
Pretos .
Falleceram 3 estrangeiros-1 brasileiro (1).
0 Sr. Dr. F. M. Dias da Cruz 255 doentes
$301 \quad 10 \quad 311$

Brasileiros
$247 \quad 8 \quad 255$
. . . 216
Estrangeiros.
31
Africanos
Homens 123, mulheres 132.
Falleceram 6 brasileiros - 2 portuguezes (2).
0 Sr. Dr. J. R. Norberto Ferraira 353 doentes . . . . . .
$341 \quad 12 \quad 353$
Estrangeiros . . . . 38
Nacionaes . . . . . 304
Africanos.
Homens 162 , mulheres $191^{\circ}$.
Nāo se designam as naturalidades dos fallecidos (3).
(1) Nesta relactoo faz-se mencão de 151 doentes; porém, como 12 ainda ficaram em tratamento, e nǐo sabemos depois que destino tiveram, porisso fizemos abstracgão delles nesta exposiğão.
(2) Nestr estalistica davam-se 260 doentes; como, porém, 5 haviam sido enviados para o hospital da Santa Casa ; porisso os eliminamos para nĩo fi-7 gurarem em duas relacõos. Dos 8 fallecidos- 4 cram homens -4 mulheres:
(5) 0 Sr . Dr. Joio ficardo na sua relagio declara que 308 casos eram

0 Sr. Dr. J. C. da Fonseca Paes 240 doentes
$238 \quad 2 \quad 240$
Estrangeiros
Nascidos no Brasil . 218
Falleceu 1 portuguez - 1 brasileiro (1).
0 Sr. M. A. Magalhāes Calvet 346 doentes
Estrangeiros. . . . 95
Nacionaes . . . . . 121
Pretos . . . . . . 130
Falleceram 3 brasileiros - 6 estrangeiros.
0 Sr. Dr. J. R. de Sousa Fontes como membro da commissão de saude tratou 84 doentes.
$84 \quad 0 \quad 84$
Portuguezes :- . . . . 16
Nacionaes . . . . . 68
Homens 52, mulheres 32.
Em sua clinica particular 538 doentes.
. ? 167
Porluguezes. . . . 167
Nascidos no paiz
Nascidos no paiz . . . 221
Africanos. . . . 150
Africanos. 150
Não se designam as naturalidades dos fallecidos.
0 Sr. Dr. L. Francisco Ferreira 66 doentes
$65 \quad 1 \quad 66$
0 Sr . Dr. Joaquim Antonio de Araujo Silva 54 doentes(2)

Total. . . . . . 96052319836
de febre ephemera - 50 de perniciosa- 2 de typhoide - 2 algidns - 11 ama-
rellas, incluindo-0s todos sob o titulo-rebre reinante.
(1) 0 Sr . Dr. José Custodio divide as febres entio reinantes em benignas, perniciosas, e amarellas: dá na primeira classa 206 casos - na segunda $y$-na terceira 15.
(2) Nesta relação faz-so menç̃o de 75 doentes; porém, ficando ainda na

## - 157 -

Das relaçoes supra mencionadas se deprehende que a mortandade na clinica de fóra dos hospitaes limitou-se a 2,34 por cento. Mas esta não é, nem pode ser nunca a proporc̣ão real da morlandade fóra daquelles estabelecimentos, porque seria então necessario, para achar o numero de atacados pela febre, ao qual correspondesse o dos mortos que houve, ir procural-o talvez em toda a populacāo das 8 freguezias da cidade, sinão em uma populacāo superior. A proporcuão da mortalidade neste ultimo caso nāo pode ser nunca calculada em menos de 3 por cento, e isso mesmo porque muitos dos que comecavam o tratamento fóra dos hospitaes, eram para ali enviados, depois de esgotados os recursos da arte, sem o que talvez a proporção excedesse de 5 por cento.

As razōes que nos levam a estabelecer a proporceảo de 3 por cento, são: $1 .^{\circ}$ que muitos doentes houve que morreram ao desamparo em suas casas, sem se subjeitarem a tratamento algum; e foram os corpos remettidos pela autoridade competente para os cemiterios, afim de se sepultarem: 2." que outros morreram abandonados por aquelles que se linham incumbido do seu tratamento, os quaes, reconhecendo o perigo de vida, e receiando-se dos embaracos da certidão de obito, os deixavam nos ultimos momentos da existencia: $3 .^{\circ}$ porque em muitos foi a enfermidade designada com nomes diversos, como pudemos deduzir das certidōes de obito que pararam em nossas mãos; pois que, havendo medicos que observaram grande numero de febres typhoides, biliosas, cerebraes, gastro-enteritis com ictericias, e lesōes do cerebro, nāo encontraram, em todo o curso da epidemia, um só caso de febre amarella, embora nūo poucos doentes perdessem dessas molestias II
Accresce ainda que nem todos os clinicos foram

[^40]igualmente felizes no tratamento de seus doentes, como pudemos avaliar pelos attestados enviados á policia, mesmo incompletos como estão; pois d'entre os passados, durante a epidemia, por seis dos medicos que seguem as doutrinas homœopathicas, e que tem mais clientella encontramos 123 com a declaragáo - febre amarella ou febre reinante-e nos de alguns, que seguem os preceilos da medicina ordinaria, maxime daquelles que especialmente exerciam a clinica entre os estrangeiros e a bordo dos navios, encontramos tambem um numero superior ao de todas as relacóes aqui referidas, cum-prindo-nos fazer sentir que, quer em um caso, quer em outro, fizemos abstraccão dos mortos nos hospitaes e casas de saude.

Feitas estas observaçoes preliminares, vejamos qual foi a mortandade total da febre amarella nesta cidade, e o numero aproximado dos individuos por ella atacados. Para chegarmos a este ultimo resultado, faremos por em quanto abstracec̣o dos tratados e mortos nos hospitaes, e basearemos unicamente o nosso calculo na mortalidade da clinica civil segundo a proporção que havemos estabelecido.

Pela estatistica publicada pela policia em 9 de maio de 1850 em o Jornal do Commecio, estatistica sem duvida muito exacta, e que antes peccará por excesso do que por diminuic̣ão (embora muita gente pense o contrario) segundo pudemos colligir dos registros dos enterramentos na Ordem 3. ${ }^{2}$ de S. Francisco de Paula, que nos foram confiados, sepulta-ram-se até o ultimo de abril.
Nas igrejas. . . . . . . 1886 pessoas Nos cemiterios . . . 1428 »

0 que somma 3315 pessoas, ás quaes juntando 28 que se enterraram nà capellinha da Conceiçảo, segundo consta das guias de sepulte-se que tivemos em nosso poder; unica igreja que deixou de ser mencionada na estatistica da policia temos até o fim de abril um total de 3343 mortos.

Dessa data até o fim de agosto, segundo consta das
participações officiaes recebidas diariamente pelo ministerio da justiça, morreram ainda de febre amarella 517 pessoas, das quaes 61 sepultaram-se no cemiterio da Gambòa, segundo as participaçōes dadas pelo consulado inglez, 83 no cemiterio deS. Francisco de Paula, pelo que consta dos seus registros de enterramento, e o resto no campo Santo da Mizericordia e Hospicio de Pedro II. Esta somma reunida á de 3343 dá um total de 3860 , ao qual se juntarmos ainda 300 para os que morreram ao desamparo, ou em que foi a molestia designada com nome diverso, temos para toda a mortalidade o numero de 4160 .
Abstrahindo pois 1629 mortos nos diversos estabelecimentos publicos incluidos os 42 que crescem na estatistica do hospital de Marinha, segundo os extractos do Sr. Dr. Feital, resta para a mortandade fóra dos hospitaes o numero de 2531, que na proporcão de 3 por cento, que havemos estabelecido, dá para o numero dos atacados 84433 , os quaes reunidos aos 6225, que foram tratados nos hospitaes, completa uma somma de 90658 para os atacados pela epidemia nas freguezias da cidade, e porto do Rio de Janeiro; somma que nảo se achará por certo exagerada, quando nos recordarmos do que se passou entāo, e tivermos em vista que ruas inteiras houve, em que um só habitante nāo foi poupado.

Resumindo pois tudo quanto havemos dito, temos em resultado o seguinte :
Mortandade geral.
4160
N. ${ }^{\circ}$ aproximado dos atacados. . . . 90658

Seria agora importante marcar a relacão de gravidade e intensidade, com que a molestia atacou segundo as naturalidades, idades, sexos, etc., assim como mostrar a proporcāo da mortandade entre os nacionaes e estrangeiros, e entre estes mesmos segundo suas differentes naturalidades; porém, nāo nos sendo isso possivel pela omissão que se encontra na mór parte das relações estatisticas que alcancamos , por isso preferimos dividir as nacionalidades em tres cathegorias diversas-a saber-estrangeiros
-nascidos no paiz-eafricanos, declarando em cada relaçáo parcial a cathegoria a que pertenciam os atacados e morlos, assim como indicar o numero dos atacados de ambos os sexos, conforme vinha declarado nessas relaçōes.

Por ahi vè-se que a mór parte dos individuos que se trataram nos hospitaes (excepto nos regimentaes) foram estrangeiros recem-chegados e não aclimados, marinheiros e operarios pela mór parte; e que a mortandade foi muito maior nelles, que não nos individuos pertencentes ás outras; por quanto nos mortos, cujas naturalidades são especificadas, contam-se 1333 estrangeiros, sendo a morlalidade total de 1629.

Que pelo contrario, hem que ainda maior nelles do que nos outros na clinica particular, todavia, debaixo deste ultimo ponto de vista, a differenc̣a não é lá das maiores; porquanto de 129 morlos, nas estatisticas referidas, cujas naturalidades são determinadas, 70 sáo estrangeiros e 59 nacionaes, o que dá para aquelles um excesso de 11 mortos, numero que nenhuma proporção guarda com o que leve lugar nos hospitaes.

Ve-se finalmente que a molestia foi muito mais grave e commum nos homens que não nas mulheres, menos grave nos africanos que em quaesquer outros, e que, como avancamos no começo deste artigo, a morlandade seria menor um quarto, si por ventura os doentes recorressem com tempo aos cuidados dos homens profissionaes.

Agora, si examinarmos com atlenc̣áo tudo quanto lemos exposto neste capitulo, em cujo desenvolvimento empregamos todo o escrupulo e exactidão que nos foi possivel, consultando todos quantos documentos pudemos alcauçar, reconheceremos: $10^{\circ}$ que é inexacto tudo quanto se propalou aqui, e se fez acreditar em outros paizes ácerca da mortandade da epidemia nesta côrle: $2 .^{\circ}$ que foi ella proporcionalmente muito menor aqui que não nas provincias da

## OBUERVIMOZOS TIIRRHOMIETRICAS

यु


DU MANO.
$\begin{aligned} & 81 \\ & 86 \\ & 86 \\ & 87 \\ & 90 \\ & 81 \\ & 85 \\ & 81\end{aligned}$
ふNsixi

MEZ DE MARCO

| 1 a | 4 |  |
| ---: | ---: | ---: |
|  | 5 |  |
|  | 6 |  |
|  | 7 |  |
|  | 7 |  |
| 9 | 8 | 14 |
|  | 16 |  |
| 16 | 15 |  |
| 22 | 21 |  |
| 26 | 25 |  |
| 29 | 28 |  |


|  | 77 |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  | 74 |
|  | 74 |
|  | 77 |
|  |  |
|  | 2 |
|  |  |
|  | " |



$\left\lvert\, \begin{array}{ll}25 & \\ 26 & 122 \\ 22 & 2 l^{3} \\ 22 & 2 l^{3} \\ 25 & 3 \\ 24 & 3 \\ 23 & 12 \\ 24 & \\ 21 & \\ 19 & 1 l^{2} \\ 24 & n\end{array}\right.$


23
25
21
22
0
24
22
2
2
21
2
2
122

| 1 |
| :--- |
| 1 |
| 19 |
| 23 |
| 25 |
| 28 |
|  |
|  |
| 1 |
| 1 |
| 4 |
| 8 |
| 11 |
| 13 |



Bahia, Pernambuco, Pará e Alagòas: (1) $30^{\circ}$ finalmente que ella aqui limitou seus estragos a um mais pequeno recinto que não nas provincias que assaltara, como se deprehende do extracto dos relatorios dos presidentes respectivos e dos jornaes, que em outro lugar apresentámos.

Aqui damos fim ao nosso escripto. Ao concluil-o, não podemos deixar de testemunhar sinceros agradecimentos á lodas aquellas pessoas que, accendendo á nossas instancias, se dignaram dar-nos os esclarecimentos necessarios para sua formação; $e$, em particular, aos nossos amigos os Srs. Drs. Manoel Pacheco da Silva, a quem devemos o conhecimento da obra de João Ferreira da Rosa ácerca da epidemia que grassou em Pernambuco em 1686; ao Sr. Manoel Moreira de Castro, ao qual devemos a obtenção da mór parte dos documentos officiaes, e outros de que nos servimos para organisacão da parte historica do trabalho, e emfim ao Sr. Dr. Josino do Nascimento Silva, official maior da Secretaria de Estados dos negocios da justiça, que teve a bondade de dar-nos os esclarecimentos precisos sobre a mortalidade havida do $1 .^{\circ}$ de maio ao ultimo de agosto.
(1) Na Bahia calculavam os jornaes o cartas particulares d'ali escriptas terem morrido da febre amarclla 1000 pessoas: em Pernambuco 9800 , scgundo 5 - le na Gasefa dos Hospitaes de 15 de abril de 1850: no Pará, com utua população de 16000 pessoas na capital, morreram até o ultimo do Julho 506 pessoas : nas Alagõas nī̃o sabemos ao certo o numero dos failecidos; porém foi necessariamente grande, a avaliar pelo relatorio do presidente respectivo e por outros documentos.

FIM.

## INDICE.


PG.
Prologo. ..... I

1. Car. - Historia da epidemia. ..... 1
2. IDEM-Desenvolvimento, marcha, e propagação da epidemia ..... 16
3. ${ }^{\circ}$ IDEM-Seria a molestia a febre amarella ou não? ..... 24
4. ${ }^{\circ}$ Idem-Da importação ou nāo importação da febre amarella para o Rio de Janeiro ..... 27
5. Idear-Do contagio ou não contagio da febre ama. rella ..... 50
6. Iden-Da natureza da molestia ..... 70
7. Idem-Causas da molestia ..... 83
8.0 Idem-Symptomas, marcha e terminação da mo- lestia ..... 91
9.0 IdEM-Caracteres anatomicos da molestia. ..... 111
8. Idem-Tratamento da molestia. ..... 117
9. Idem-Da mortandade no Rio de Janeiro, e suaproporcão relativamente ao numero dosatacados137

TYP. dE PAULA BRITO -1851 .
(2)


[^0]:    (1) Vede Jornal do Commercio de 6 de janoiro de 1850 .
    (9) Idem do 9 de janeiro.

[^1]:    (1) Lede Annaes Brasilicerses de Melicine de solembro, vol, 5,o,pas. 211.

[^2]:    vações da commissio, dentro e fóra dos hospitaes, ao uso do salphato de quina cm alta dóse. A commisslo cré que o principio deleterio que é causa desta enfermidade, inhalado ou inspirado ataca os plexus cardiacos e coromarios o o cercbro, e por isso pervertendo a acção nervoss, decompondo o sangue, trazendo por fim congestöes cercbraes e para a peripheria interna e externa da economia dà lugar aos productos acima mencionados.
    Esta febre com tal corlejo do symptomas o ainda mals pelo modo do sua invasão que nĩo é submettida à regra alguma ataca tanto em repouso como no somno, durante as occupacūes ordinarias da vida, e no momento em que muilas vezes se não espera; e por isso a commissão tem-a classifleado como amarells, mas não crè de modo algum em seu contagio segundo as luzes e os ultimos escriptos á tal rospeito de medicos americanos e curopous de meIhor nota.
    Bahia 19 de janeiro de 1850.-Vieente Ferreira de Magalhĩes, Salustiano Ferreira de Sousa.-Conforme, 0 secretario Luiz Maria Alves Falcĩo Muniz Barreto.

[^3]:    (1) Vedo Jornal do Commercio de 20 do marco, e Annaes do marco de 1850, vol. 5. . pag. 125.
    (2) Compunha-se a commissio dos Drs. Gandido Borges Monteiro, Presidente, Manoel do Valladio Pimentel, José Pereira Rego, José Maria do Noronha Feital, Antonio Felix Martins, Roberto Jorge llaidok Lobo, Joss Bento da Rosa, J. Sigand, Luiz Viconte De-Simoni, membros da Academis, o Joaquim José da Silva, professor da faculdado de medicina.

[^4]:    (1) Lede o 5.0 tomo dos,Annaes, pag. 95, Jornal do Commercio, o Diano do Rio de 14 de fevereiro de 1850.

[^5]:    (1) Lede o 5,0 vol. dos Annaes, pag. 165.

[^6]:    (1) Resullado da clinica do Dr. Lobo na febre amarella, Annaes de jultio de 1850 , vol. 5.0 pag. 204.

[^7]:    (1) Constituição pestelencial de Pernambuco, duvida $1, \mathrm{a}$, pag. 5 e seBuintes.
    (2) A ser exacto como crem0s, quanto nos diz o autor, a mortandade foi cerlamente excessiva, attendendo as grảo da populagẵo que deveria existir nesse tempo no lugar cilado.

[^8]:    (1) Vede Jornal do Commercio de 14, 15, e 20 de dezembro de 1819.

[^9]:    (1) Vede Jornal do Commercio de 8 e 9 , e Diario do Rio de 8 do mesmo mez.
    (2) (3) Véde idem de 10 de feverciro, o de 96 do mesmo.
    (4) (5) e (6) Vede idem de 7,9 , e 12 , de margo de 1850.

[^10]:    (1) Vede o relatorio do Exm. Sr. Jeronymo Francisco Coelho, Presidente do Pará entregue no dia 1.0 de agosto do 1850 ao Exm . Sr. Angelo Custodio Corres, Viee-Presidente cm excroicio.
    (2) Refore-se a uma commissio do saudo organisada na capital e composta:
    de cinco medicos.

[^11]:    (1) Sompre a mosma dedicagão e os mesmos sacrificios para aliviar a humanidade por toda a parlo em que a epidemia nos nagellou! Honra c louvor ¿ classo medica do paiz !
    (2) Lede or relalorio aprasentado á assembléa legislativa da provincia das Alagoas em 5 de maio de 1850.

[^12]:    (1) Sempre que se fizerem quarentenas entre nós, depois do mal jà estar comnosco, sendo estas dentro do porto, o communieando os que se dizem sequestrados pela quarentena com quem lhes quer ir falls, como acontecou nessa nceasilo, de certo que neihinm resultado dellas so alcancará, co mal ha de apparceer, como si nada se fizesse para obstar sua invasio.

[^13]:    (1) Lede o rolatorio do Exm. Presidento do Pernambuco apresentado em abertura da assembléa legislativa da mesma provincia em 7 de abril de 1850 .
    (2) Nessa época nĭ̃o reinava ainda a epidemia em Campos; apenas alguns casos de febres beniguas e como sporadicas, que havism principiado em maio, continuavam a apparecor. Em outubro porém comegaram a manifestar-secoin caracter epldemico, e bem depressa toda a pepulaçío da cidade de S. Salvador foi accommettida; sobrovindo nos casos graves com os caraeteres da fobre amarella ; porém no geral a epidemia nâo apresentou o caracter de malignidade que a distinguiu na corte e algumas provincias, segundo as participacöes ofliciaes recebidas, que se acham impressas no Jornal do Commercio

[^14]:    de 18 de dezembro, atacando indistinelamente estrangeiros e nacionaes; homens e mulheres, adultos e criancas, pretos o brancos. Entretanto, segundo algumas noticias particulares publicadas no Correio Mercanfil, einformaçoes que nos deram pessoas que para ali tinham muilas relagöes, e recebiam noticias de outras que e etavam bem ao facto das cousas do lagar, soubemos que a epidemia nīo era tiso pouco maligna como se dizia; que ceifara
    nĩo pequeno numero de pessoas em outobro o novembro, nĩo pequeno numero de pess sas em outabro e novembro, avaliando-se nesso tempo o numero das victimas em perlo de 200; que se nắo limitava á cídado de S. Salvador; que se havia estendido a outros lugares, taos como a freguezia de S . Goncalo, o Sertio do Nogueira a S . Felix, um dos lugaros mais slubres de Campos, eque dista nāo poucas leguas da cidade de S . Salvador ; que finalimente ahi fazia tambem nío poucas victimas nessa época..

[^15]:    (1) Lede o relatorio do Exm. Sr. Joao Pereira Darrigue Faro, Vico-Presidente da provincia do Rio de Janciro, apresentado em 50 de setembro ao Exm. Sr. Dr. Pedroira, Presidente da mesma provincia, por occasião de pas-ser-lie a sua adminisfraçio.

[^16]:    (1) Esta fambem nos parece ser a opinifio do nosso illustre collega o Sr . Dr. Valladão, bem que se nīo exprima de um modo positivo quando assim

[^17]:    escreve: : Sem entrarmos em questio do importação ou uño importaçāo da febre epidemica, sómente aqui assignalaremos como um facto incontosthvel, que de bordo das embarcaçóes entradas para o porto, e surtas nelle, e do litoral da cidade do Rio de Jaueiro partiram os primeiros casos que so observaram da epidemia, como de dous fócos donde depois se irradiou parn o centro da cidade e scus suburbios ató uma legua pouco mais ou menos. Por consoquencia fosso a epidemia desenvolvida por influencia de um formento imporlado, ou espontaneamente por constituiçio geral atmospherica e condicöes locaes de insalubridade de bordo dos navios ou do litoral da cidade, é bem certo que os marinheiros bem como os recem-chegados, collocados no centro da esphera da causa epidemica, deveriam ser os primeiros a receber o assallo. "n
    Ledo traballo eslatistico já cilado - artigo-profissões.

[^18]:    (1) Este antor em sed tratado pratico sobro a febre amarella publicado em 1848, sustenta que clla nunca é contagiosa. Entrelanto de toda a sua argumentacä̃o contra o contagio, fundada especialmente em algins argumentoy dos Srs. Hochoux e Lefort, assim como em documentos importantes oblidos pela dedicação e zelo incansavel de Chervin, os quaes destroem ou tormam duvidosos grando parto dos argumentos que se tem apresentado para silstentar o contagio, ñ̄o se póde deduzir a resoluç̧̆o da questio de um modo dcfinitivo; pois quo doto ficom por elles destruidos todos os principios que se podem apresentar em conitrario.
    Yede cap. 7.0 da obra cirada.

[^19]:    (1) Lede o artigo sobre a febre amarella pelo Sr. Litiré no diccionario de medicina cm 21 volumes, e a obra do Sr. Thomas já citada.
    (2) Extrahido da Pyrelologia de Boisseau arligo sobre a febre amarolla.

[^20]:    (1) Gilbert-historia medias do exercito francez om B. Domingos.

[^21]:    (1) Lede o n. Ido $6 \circ$ amo dos Annaes Brasficnses do Medicina.

[^22]:    (1) Por esta occasižo nīo podemos dcixar de apontar e reparar cm un engano que commetten a esto respcito o. Sr. Dr. Montes do Oca em uma communicarăo datada do ef de maio, o que so acha impressa ma Gacéta. Mercantil de Buenos Ayres de 15 de novembro intitulada, ap untes sobre la ficbre reinante en el Rio de Janciro, quando elle atirma que a epidemia grassou no mar por quasi um mez anles de apparecer em terra, como so collige do seguinte trecho = tenga-se presente que antes de se desarrolar-se la epidenia en esta cor te, esturo el mar casi un més;que el fondeadéro de los buques es tan prorimo á lierra que muchos eslan al habla, y que las immundicias de estos y las que arroja el pueblo si amontonan en las playas. por maneira que, en las arcanias del mar se respira um aire pestiferoy malsano, . pois da communicaciöo feita pelo Sr. Dr. Lallemand ve-se que Alla apparecedi en terra nos ultimos dias de dezembro o pela do Sr. Dr. Palturto reita em 30 de janeiro, e que se acha impressa no terceiro numero dos Annaes Brasilienses-vol. $6 \%$, se conheco igualmente que so nessa occasī̃o os docutes tralados por ellé monlavam ao numero de 50 .

[^23]:    (1) Todos sabem que o morro do Santa Thereza é bastanto allo, e constitue um dos sitios mais agradaveis desta cidade, no qual nenhumas condičoes de certo ha que possam favorecer a propagaǧ̌o da molestia ; entretanto foi bastante uma pessoa da familia do Sr E., contrahil-2, para que toda ella loga se resentisso de sua infuencia perniciosa.
    (2) Este facto foi-nos communicado pelo nosso colleza o Sr. Dr. Josó Mauricio.
    (5) Ledo a Gaseta dos Hospitaes do 15 de desembro de 1850.

[^24]:    (1) Nâo podemos deixar ainda aqui de notar a inexactid̄o de um facto istorico que se encontra no mesmo escriplo do Sr. Dr. Montes de Oca, que nas provincias do Pará, Parahyla do Norlo o. Maranhī̃o a cpidemia apresentou um caracter aterrador, como se vo do seguinte periodo de sua memoria.
    Casi todas las provincias do Norte del Brasil han sido visitadas por este lerrible flajello, hoy shs estrapos se dejam scutir particularmento en el Paria, Parahyla, y Maranhão de un modo alerrador:naida the sido bastanto a contener sus progressos: las cluarentenas, los lasarelos, las fumigaciones non han podido neirfralisar su funesta influencia, ofo., pois que no Maranhaio näo houve febre smarella.

[^25]:    (1) Tralado das febres, por Grimaud (tonio 2.0)

[^26]:    (1) Léde a 1 , a e 5 .a parie da obra de Tonımasini traduzida para a lingua franceza por A. M. D. D. M. intitulada-Experioncias pathologicas sobre a febre de Livourno em 180s, sobre a febro amarelia da America, o as molestias que lhe sia aralogas.

[^27]:    (1) Vede obra cilada ध 48, pag. 79 .

[^28]:    (1) Vede obra citada \& 162 pg .565.

[^29]:    (I) Vede ofrrecer do concelho de salphridade da Bahia em outro ligar transeriplo.
    (2) Lẩleaihirs cilada pg. 91 .

[^30]:    (1) Os ohservadores năo estāo de accordo sobro o grióo de temperatura cm que se póde desenvolver a febre amarella. 0 maior numero admitte que sio nécessarios 20 a 27 grios centigrados. 0 Sr. Aubert diz tel-a obscrrado, marcando o thermometro 15 graos contigrados. Arojula diz tel-a visto cm Cadix, marcando o thermometro 15 graios só. Todos porém mais ou menos concordam que elle a não produz sem o concurso de humidade e de um foco de infeccão.

[^31]:    (1) Vede obra cilada pg. 21.

[^32]:    (1) Nesle capitulo nos cingiremos om tudo, 20 que disse a conmissăo central na descripgão da molestia, que enviou ao governo imperial ein 23 de maio; por quanto, sendo nós um dos membros da dita commissío, que collaborou nesse escripto, nīo podemos hoje, nem temos mesmo opinióes differenles a respeito.

[^33]:    (1) É c.te um phenomeno constantemente observado em todos as epidemias do rebro amarclla, e que não escapou ja ao distinclo observalor portuguez, de que temus fallado, ua epidemia que reinou nos fins do seculo XYII. em Pernambuce; por quanto, diz-nos elle, que os doentes morriam quasi todos em 6 dias, ou cm 9 quando mais farde; muitos em 2 diasi. poucos cm 24 horas.

    Obra cilada-duvida 1.z, pz. 5 .

[^34]:    (1) Alguns autores dizem ter achado de mistura com as materias intestinaes coalhos de sangue, o messmo sangue pura. Cherriin, quie diz ber provado estas substancias, alifma ter-lhee achiado gosto de sangue bem distucto. quando eillas offereciani a mator parte das qualidides exteriores deste liquitio: que outras veczes pelo conitrario cram amargss, acres, e om tanto corrosivas. Entro nós cremos niso so ter encontrado sangue puro nos intestinos do um só cadaver dos que formm autopsiados.

[^35]:    (1) As manchas vermelhas, arroxadss o lividas da pleura de que fazem mencio., por sua frequeneia, algans zutores, assim como as adherencias formadas por uma camads do substancia gelatiniforme amarellada; as alterasóes identicas do pericardio: a coalho consideravel de um amarello irainsparenle, comu o bello anibar, ou sinillhante á geléa de vacca de que faz mençio Bailly, estendendo-se as vezes até a aorta, nảo foram encontradas mas invesbigocö̀s cadavericas a que entre nóz se procedeu, apezar do cuidado com que.se house nestas circumstancias. Ei verdade tambem que ellas nảo podem ser consideradas como caracteres analomicos communs, porque nåo tem sido observaias em todas as epidemiav: a niflammagão das plenras e do diaphrogama foram mii frequrntes segumdo o testemunho de Palloni, Lacoste, Paschelti e ourros, na epidemia de Livourne de 1804: os engorgitameatos sanguineos do pulmảo, e as manchas avernelhadas da pleura na de S. Domingos em 1805, seguido nos refern Bailly, etc., cntrelanto que em ontrod epidemias nada so tem observado de simillante.

[^36]:    (1) Leide a obra cilada - 2.2 parto da pag. 65 cm diante.

[^37]:    (1) Eslava jà escripto esto arligo, quando nos veio á măo a Gaseta dos Hospilaes de f . de fevereiro deste anto, na qual deparamos em uma nota escripta pelo nosso collega o Sr. Dr. Antonio José Peixoto, referindo-se a dous casos de febre amarella que ultimamente tinham apparccido na sua casa de saude, com o seguinte trecho, que nos apressamos a transerever. \& 0 primeiro, succumbiu no dia 16, quatro dias e duas horas depois de sua entrada; o segundo morreu no dia 91, isto $\hat{\text { a }}$, nove dias e tres horas depols da entrada. Em ambos empreguei o hi-sulphito de cal, tso preconisado nestes ultumos tempos, e quo jatgo completamente ineflicaz, ozao por tor sido inutil ou de nenhum effelo nestes dous casos, porím por mo ter falliado em mais de trinta doentes, em os quaes o empreguci durante a epidemia. ,
    (2) - As ultimas noticias do Rio de laneiro, daladas de 29 de marco, annumelami que naiquella época a intensidade da febre amareila tinhas panas diminuido no Rio de Janciro, contando-so ainda na cidade mais de 200 fallecimentos por dia.,

[^38]:    (4) Dever-se-ha entonder que nos referimos á mortandade nas 8 freguezias da cidade e no porto do Rio do Janeiro que foi unicamente ondo a epidemia grassou com mais forea, pois que, além de nío se dosenvolver em muitas das do fora, naquellas cm quo appareceu ponco estrago causou; n2̃o chegando talvez nom a 150 o numero das victimas que ella por ahi fez.

[^39]:    6 representada no resumo supra; porquanto, dos extractos publicaidos pelo Sr. Dr. Feital, accrca dos movimentos do hospital no tempo da epidemia, nos numeros, $9,5,6,8,10,15$ e 14 da Gaseta dos Hospitaes de 1850, ve-se que succumbiram ali 78 doentes. Gomo, porém, nos referimos ás esLatisticas conhecidas, por isso so fizemos mencio de 36 , que cram aquelles de que se fallava nessas estatisticas, vindo a elevar-se o total dos mortos nos diversos hospilaes a 1639 pessoas, incluidos os 42 que crescem na estalistiea do hospital de marinha.

[^40]:    occasião cm que foi apresentada 9 : cm tratamento, fizemes arui abstração delles, por iguorar o destino que tiveram.

