# BL ECO DE LA VETERITARII. zamergio periodico de intereses yorales y materilles. 

## SE PUBLICA TRES VECES AL MES.

PRuCIOS DE SUSCRICION. - En Madrid, por un mes, 3 rs. por tres id 8 . En provincias, por tres id. en reales 622 sellos sencillos del franqueo de cartas. Ultramar y estrangero, por un año, 厄ै०. - PUNTOS DE SUS CAICION!-En Madrid: En la Administracion, calle de los Caños. numero 7, cuarto bajo-En provincias 10 easa de los corresponsales en los puntos en que los hay, ó girando letra sobre correos á favor del Administrador D. Joaquin G. y Megia, ó bien á favor de la Bedaccion, sita en la calle de Colon, número 12, euarto 4.No se admite correspondencia que venga sin franquear.


#### Abstract

ADVERTENCIA. Se ha repartido la entrega 11 del Diccionario de M. Delwart. Es la última que se remile á los sócios ó suscritores que no se halien al corriente en sus pagos.


Ligeros apuntes sobre poblacion y subsistencias.

## I.

Yoy á ocuparne de algunas consideraciones acerca de la agricultura y ganaderia en general, aplicadas al aumento de poblacion; porque las creo completamente olvidadas por los agriculores y ganaderos; porque debieran tenerlas presentes todos los gobiernos, sea cualquiera su color politico; y porque creo, en fin, que á su vista, convendremos facimente en la necesidad que nos hallamos de aumentar en todo lo posible las substso tencias.

A medida que la poblacioa aumenta, crecen tambien Las necesidades: esto todos lo comprendemios. Desde et hombre que vive en la oscuridad, hasta aquel que constantemente aparece en los mejores circulos; asi el mas ageno á la ilustracion, como el que ha penetrado en tos arcanos mas profundos de la ciencia; cualquiera de estos hombres, repito, necesita alimentarse, y comprende, sin ningun esfuerzo, que una familia compuesta de dos $o$ de tres individuos, no tiene tantas ni tan grandes necesidades, como otra formada por ochoo 0 por diez. Comprende tambien, de igual manera, que una nacion, en la cual viven seis millones de habitantes, las tiene muy inferiores, en igual estado de civilit zacion, a las de otra cualquiera hahitada por catoree ó quince millones.

Pero entre el gran número de necesidades, que as cada momento acosan al houbre, las hay creadas por él mismo: estas son de segundo ó tercer orden, puesto que rive sin satisfacerlas. No asi sucede con las im-1 puestas por la naturaleza. Entre estas áltimas se cuenta la necesidad de alimentarse, y de eila me ocuparé.

Si una provincia ó nacion cualquiera aumenta, por desgracia, en este caso, en el número de habitantes, $y$. no se procura a la vez el creciniento de las subsistent cias, habrá de llegar infaliblemente una época en la qué los individuos de aquella nacion ó provincia, que he supuesto, tengan que emigrar para alimentarse à puntos mas ómenos distantes. Esto es precisamente lo que sucede en una porcion de provincias de nuestra España, en donde se ha sobrepuesto la poblacion.
A pesar de que en la mayor parte de estas se poseeninmensos manantiales de riqueza con la posesion de escelentes terrenos, no obstante la existencia en ella, de cuantos materiales puede necesitar ta industria $f a^{4}$ ) bril, son sin embargo estremadamente pobres, porqui] no se comprende ó no se quiere comprender que la $i i^{\text {e }}$ quexa es el trabr jo bien dirigido.

El agua que corre por los rios nada eale si el hombre no la saca de ellos, sinó construye canales de riego, sinó establece fabricas en que pueda aprovecharla, Esas inmensas llanuras de Castilla y la Mancha, nada valen si el hombre, concl sudor de su frente, no las hace producir. Esa inmensa coleccion de minerales tanapetcecidos y codiciados por los estranjeros, que encier-) ran una gran parte de tas montañas de nuestra desgraciada nacion, nada valen mientras alli los dejemos estar .... Hé aqui al tralhajo como origen de la riqueza.Trabajemos, pues, con inteligencia, y llegaremos á ser ricos : no tendremos que lamentar esas emigracioneg que todós los años se suceden:

Si esto último no se verificase en las actuales cirro cunstancias; si las lágrimas que ocasiona al individuo el ahandono del pais natal, la separacion del seno de su familia, acaso para sirmpre, fuesen sufficiente, motive
para destruir las emigraciones; si detenidas estas, no se procurase todavia aumentar los medios de subsistencia, entoncesllegariamos á una época infinitamente peor que la presente por dolorosa que nos parezca, ; Tal seria aquella en que, una poblacion raquítica y miserable, empezase á morir de hambre!!

Pero apartemos por un momento la vista, para tratar otra cuestion, de este genero de consideraciones; de estas desgarradoras y acaso futuras escenas, debidas al monopolio y á la falta de ilustracion del pueblo. No nos acordemos tampoco de los que, alimentándose y lucrándose con el sudor del pobre, no quieren esponer sus capitales en construir canales de riego, ó en medios fáciles de comunicacion; en la adopcion de nuevos sistemas agricolas, en nada absolutamente que pueda contribuir a la desaparicion, si es posible, del pauperismo. Tengamos únicamente fe en la marcha rapida de la ilustracion, que aunque falte despues algun individuo que se preste á aventurar su capital, lo que no quiera hacer uno lo barán entonces muchos, estableciendo en su verdadero terreno el principio de asociacion.

## (0)

Aunque ya desde tiempos muy remotos hace uso el hombre, para satisfacer su mas apremiante neeesidad, de dos clases de alimentos (animales y vegetales), es bien sabido que en su origen fué esencialmente frugivoro. Sujeto á esa infinidad de leyes que lo mismo rigen á los demás animales (ó bien sea à los animales: no trato de presentarme esta yez como partidario de ninguna de las dos opiniones), nos prueba la exactitud de aquel aserto en su aparato digestivo y sobre todo en los dientes.

Pero con mayor facilidad que el habitante del Norte de la Escandinavia, se acomoda á vivir bajo el sol abrasador de la zona ecuatorial, en las islas de Sumatra o Java; con menos trabajo todavía que el que cuesta la 2climatacion de las plantas de unos en otros paises, hecha por procedimientos científicos, el hombre, obligado por la necesidad, cambió en parte su modo de ser, y de frugíyoro que antes era se constituyó en omnívoro.

Nada por cierto deberá de estrañarnos semejante cambio, si tenemos en cuenta las circunstancias que lo motivaron.

Si químicamente analizamos la composicion íntima de los alimentos vegetales y animales, encontramos en unos y otros, generalmente hablando, los principios nutritivos de la organizacion del hombre; esto es, aqueIlos á los cuales llaman y distinguen los químicos con los nombres de plásticos y respiratorios. Pero si tomamos partes iguales de materiales alimenticios de distinta naturaleza, y químicamente los analizamos tambien, hallaremos: que los principios plásticos, que son los que real y verdaderamente pueden llamarse nutritivos, puesto que van á reponer las pérdidas que el trabajo hace esperimentar al organismo, preponderan considerablemente en los de naturaleza animal, al paso que escasean en los alimentos vegetales.

Véase, pues, por que la organizacion del hombre trabajador se acomoda prontamente al uso de las carnes: en ellas encuentra lo que no hallaria en los vegetales, á no tomarlos en una cantidad que no podria digerir.

No creo haya alguno que se proponga negar la exactitud de estos principios: todos convenimos en que el tombre trabajador debe estar bien alimentado; debe alimentarse, al menos en parto, con carnes. Sin emlargo, vemios cos disgnisto, que solo aquellos que viven
en el ocio y en el regalo; aquellos que por nada ni para nada tienen que sacrificar sus fuerzas, son los que única y esclusivamente se apoderan de los alimentos animales, á causa, sin duda alguna, de su escasez y del escesivo precio á que se venden: vemos, con mayor disgusto todavia, que ese inmenso enjambre de trabajadores á quien con desprecio se apellida puello; esos hombres productores que apenas sale el sol empiezan á agotar sus fuerzas, y continúan en el trabajo muchas veces hasta despues del sol puesto; ese inmenso emjambre, repito, solo puede alimentarse con un poco de pan negro, con hojas de plantas en su mayor parte cruciferas, y con algunas legumbres que por cierto en muchos paises no suelen ser muy nutritivos.

Hé aqui la principal causa de ese estado de marasmódica debilidad en que llegan á constituirse: hé aquí la causa de sus enfermedades, de su vejez y muerte prematura: hé aquí, en fin, por qué muchas familias, numerosas tal vez, se encuentran cuando menos era de esperar atendiendo á la edad, envueltas en el luto y la miseria, por la muerte estemporánea de los trabajadores que las sostenian!!!

Tales son y serán siempre las consecuencias inmediatas al aumento de poblacion, cuando no crecen las subsistencias siquiera de un modo proporcional.
III. baris tar wimberio

Acaso al verme tratar la anterior cuestion bajo et punto de vista que lo hice, se me crea partidario y acérrimo defensor, del principio cconómico político de Tomás Roberto Malthus ; y sin embargo no es así. Participo tanto como el que mas del agradecimiento que debenios á su memoria; pero no creo en sus progresiones geométrica y aritmética: y digo que le debemos agradecimiento, porque con su sistema alarmo, y aun alarma en el dia, a todas las naciones pensadoras: es el centinela, que se encuentra con la vista fija siempre en lo futuro. Solo en España se manifiesta la mayor indiferencia, á pesar de los cinco ó seis millones en que aumentó su poblacion desde principios del presente siglo, por mas censurable que esto parezca ante el mundo civilizado.

No: la ley de Malthus, no obstante la infinidad de datos estadisticos én que su autor la fundó, es una ley absurda: lo es, porque se encuentra en contradiccion con aquellas consoladoras palahras de crescite et multiplicamini ct replete terram. Es absurda, porque se sabe del modo mas terminante que el aumento de las subsistencias depende constantemente de la inteligencia y del trabajo del hombre: In sudore vultus tui vesceris pane.
¡Oh! Desgraciados, mil veces desgraciados seriamos si las subsistencias no pudiesen crecer sinó en progresion aritmética: tendriames que atender á la no reproduccion de nuestra especie: llegariamos á dudar de la existencia de Dios; y la impura y horrible blasfemia mancharia eternamente nuestros labios!

Pero si siguiendo, como debemos, por el camino del progreso indefinido, no tenemos que temer las consecuencias inmediatas á la escasez, no así sucederá, si persistimos mucho tiempo en nuestra estupida insensibilidad.
No hay pais habitable en el mundo, á quien ta naturaleza haya hecho pobre: solo la falta de amor y de itustracion de to gobiernos y gobernados, es la causa de la ereciente miseria que á tantos pueblos aflige.

## 

Vemos, por consiguiente, que para que el hombre pueda seguir satisfaciendo sus necesidades naturales, y hasta las que él mismo se créó, necesita fomentar la agricultura, la ganaderia y la industria fabril.

Limitandome á las dos primeras, porque no está en mi propósito ocuparme de la uiltima, ¿tropezaremos con tamañas dificultades que nos hagan retroceder una vez puestos en el camino del progreso? - Con ninguna, absolutamente con ninguna.- iNo vivimos en una nacion regada por infinidad de caudalosos rios; atravesada de altas montañas, que hacen que en puntos los mas cercanos aparezcan los mas diversos climas? -iNo poseemos deliciosas colinas é inmensas llanuras? - El estado actual de nuestras ciencias, no nos permite penetrar gran nümero de secretos de la naturaleza?

Y si tratamos de producir ganados en abundancia, tho puede para ello servirnos de guia ese círculo organizador y desorganizador lan perfectamente, establecido en los tres reinos naturales? . No sabemos que el mineral pausadamente se convierte en planta, y que las plantas se trasforman en particulas constitutivas de los animales? Por último, ila descomposicion de los seres organicos, no lleva otra vez sus principios al reino mineral?

Si: mil veces si. Comprendemos lo ventajoso de nuestra posicion en el globo: el estudio de las ciencias físicas nos ha hecho conocer profundamente aquellas leyes.... Sin embargo, nuestra agricultura persiste estacionada; nuestra ganaderia decae; y las subsistencias, por consiguiente, son cada dia mas escasas.

Mientras que en otros paises se establecen asociaciones entre los ganaderos hasta para la fabricacion del queso y la manteca; mientras que vemos adquirir cala dia mas importancia à La Sociedad real de Agricultu$r a$ en Inglaterra, fundarse La de Aclimatacion en Francia, fundarse y desarrollarse La de Fomento de la agricultura en Belgica, multiplicarse estriordinariathente las esposiciones y los concursos, fundarse escuelas y granjas modelo, y señalarse por los gobiernos grandes premios á los que hagan alguna mejora en ganaderia; mier tras que todo esto vemos, repito, los sistemas agricolas pastoral puro y de barbechos estan en España à la orden del dia: se desprecian las esposiciones y las catedras; y hasta se piensa, por algunos diputados constituyentes, en la supresion de los depósitos de caballos padres...

Triste es por cierto el porvenir nacional si, como hasta ayui, solo pensamos en hacer tiempo para comer! Oviedo 3 de juliō de 18 aั6

Saturio L. Alyarez.
la inclinacion de los falanges, mientras se sabe qu; están en razon inversa: aun mejor que la teoria lo prueba la suavidad de las reacciones en los caballos que tienen la cuartilla muy inclionda hácia atrás, y Ta fuerza de las sacudidas reactivas en los estaquilla. dics o en aquellos cuya cuartilla es muy corta.

La inel nacion de los falanges no aumenta la po tencia de reaccion, sino que, dando mas oblicuidad á los radics, aumentan la suma de peso, descompuesto for estos radios y dirigido perpendicularmente sobre los tendones y ligamentos posteriores. Esa inclinacioa debilita el esfuerzo impulsivo, pues solo bajo la influencia de esta se prodice: de esto resulta que la energía del medio opuesto a la impulsicn crece en la misma proporcion que esta disminuye, toda vez que aqui las fuerzas son tanto mas perpendiculares a las palancas sobre que obran, cuanto mas pronunciadia se hace la inclinacion.

La reaccion del suelo es solo instantãnea y la palanca continut en su accion en cuanto hay apoyo en el pavimento.

La resisiencia vulgarmente traducida es lo que resiste, lo que hace esfuerzo: ahora bien, los tendones no resisten, obran sobre el esfuerzo mismo, le ayudan y sostienen. La fuerza inteligente es la que calcula y gradua su accion sobre la resistencia que hay que vencer.

Ásimilar la palanea del menudillo á la de primer genero es incurrir en un contra-seutido físieo inesplicable, porque el brazo de la reaccion seria siempre nay yor que el de los tendones activos: seria admitif ef principio de que la reaccion es mayor que la accion, pues está mas favorecida.

Aquí concluyen estas riflexiones bien truncadas, bien incompletas, pero que he criío útil dar á cono. cer. He sobrepasado algo los limites de un simple articulo que al principo me propuse trazar: es por cue en mecánica, la claridad depende en gran parte de la estension de los detalles: el pinsimient, ermprendido en un espacio estrectio es an fiecuencia oscuro. En la naturaleza organizzda la verdad es casi un problema cuya solucion se ocuita en los pliegues cerrados de la vida: no puede cam uarse en sit investigacion mas que con lucien lo la inveligencia pr un cam.no casi siempre harto largo; y despues, hiy tanto que decir sobre lo que se ignora y tampoco so bre lo que se conoce, que creemus a men ido esplicar por un linjo superabundante de palabras el secteto que se nos escapa. La máquina animal es tan maravillosa en su coustruccion, tan complexa en sus medios, tan simple en las causas que los mueven, tan inteligente en sus actos, que tentar el dar una ildea de su mecanismo en pouas palabris, es querer rintar la creacion mas variada con an solo color.

En la rersion que del Diccionario de Delicurt estamos thacieude no se halla, como puede tha-3
herse observado el articulo LOBADO ; mientras que, entre los comprendidos en la entrega 12 de dicha obra, aparecerá muy en breve una descripcion morbosa con el titulo de TIFUS CARBUNCULAR.

Sabemos perfectamente que las citadas dos enermedades no pueden ni deben ser confundidas; y por to mismo, nos apresure mos á advertir que no intentamos trazar un paralelo do ellas. Mas creemos asimismu que es un deber de todo traductor el señalar las razones en cque funda cualquiera modificacion que intiera, muy especialmente si se encuentra en el caso, en que nos hallamos nosotros, de disentir de una ma
nera absoluta de la opinion que otro traductor haya significado; y no considerando, como no considerano o; el asunto digno de ser esplanado en la referida obra, juzguemos oportuno traer á este lugar la esposicion de nuestros motivos. - De este modo conséguimos, por otra parte, el que los suscritores a nuestro periódico y no a nuestra traducioon del Diccionario, que posean la de don Nicolás Casas, se inicien en una cuestion que no dejará de serles importante.

Espliquémonos ya.
Dan Nieolás Casas de Mendoza ha traducido el articulo LOUVET del diccionario de M. Delwart, dádole por correspondencia la voz LOBADO, y no describe afeccion alguna con el nombre de TIFUS CARBUNCULAR. Pues bien: nosotios temos traducido TIFUS CARBUNCULAR por LOUVET, y hemoss suprimido, por no encontrarle surrespondencia en el original belga y por estar convencidos de que seria superflua, la deseripcion de la eufermedad llamada LOBADO en español. Y, como que las ubras escritas o traducídas por veterinarios españoles pueden muy bien ser leidas por M. Delwart y por otros veterinarios estrangeros que conozoan su Diccionario, nos ha parecido de justicia salvar, en lo que podamos, la honra y conocimientos de nuestros comprufesures auteepasados ó contemporíneus: prrque, en efec to, al ver M. Delwart que don Nicolás Casas de Mendoza, dirccoor nada menos que de nuestra escuela superior de Vaterinatia, ha traducido su articulo LOUVET por LUBADO, si le tienta el deseo de es tudiar esta ültima afeccion en nuestros libros origna: les, va á encontrarse con gue el señor Casas lia incurrido en un estopendo quid pro quo; y si por el gefe juzga á los sábditos con la ligereza que lo hizo Burdoni, medrados estamos entonces los que no tenemos arte ni parte en la audacia nii en la ignorancia a torpeza de otrol

Ni se tenga por exagerado nuestro temor: que profesores españoles instruidisimos han tragado ya el anzuelo; $y$ creyendo de buena fé en la TR IDUCCION de don Nicolás Casas, han salido á la prensa manifestando estrañeza prr la descripcion hecha del LOBivO. Sun estos los señores Blazquez Navarro, 6 bren solu une de ellos, don Silvestre; y en el núme. ro 77 de Et Lico purde verse un artículo debido á su pluma, en êl que se trata de ifijart además el dilagnóslico diferencial del tal LCBADD.

As bi-n cierto que, si el señor Navarro no hubiera lride ta TR tuUCCLIN de don Nieolas, jamás abriEarin ol aenvencimiento de que Delwart, Hurtrel
dAi boval y otros profesores eminentes tenian noticias tan errơneas de lo que en español se ha llamado LOBADO.

Haremos, pues, la crítica de la equivocacion trascendental que don Nieolás ha cometido; $y$, para lijar bien las ideas, empezaremos por transeribir integre el articulo.

## tifus carbencllar.

Con el nombre vulgar de Loubet se conoce en Suiza una enfermindad, que parece ser particular y comun en aquel pais y que Regnier y Devillaine han obserrado en los caballos y los bueyes, pero mas particularmente en estos últimos. El primero de dichos autores la considera como epizootica, el segundo como enzoótica solamente; pero ambos á dos cstan de acuerdo en presentarla como muy grave. Nosotros ramos, diee Hurtrel d'Arboral, del cual tomamos este capitulo, á esponer los sintomas, las causas y las alteraciones patologicas reconocidas y descritas por uno y otro, segun el cuadro que ellos mismos han trazado. Diremos tambien cómo nos parece que debe nombrarse y calificarse esta afeccion, para formarse una idea exacta de ella, que pueda conducirnos á un método curativo conforme con su naturaleza.
"Apenas el animal cac enfermo, pierde sus fuerzas, y segun que la postracion es mas ó menos pronunciada, puede juzgarse ya que la afeccion ha de ser mas 6 menos grave. Esperinienta el animal temblores, tiene lia espina dorsal rigida y sensible, quiere permanecer acostado y no se levanta sino para refrescarse, para buscar los sitios frescos; llera la cabeza baja y las orejas caidas; está triste; sus ojos están inyectados y lagrimosos; muy caliente y seca su piel; la respiracion es frecuente y latoriosa y seguida de ijadeo cuando el mal ha hecho muchos progresos; tose frecuentemente; el aliento es fétido, el pulso acelerado, muy irregular; la lengua $y$ el paladar están áridos y se ponen negruzcos: el apectito sc pierde, las vacas no dan leche, $y$, lo mismio que los bueves, cesan de rumiar; la sed es considerable; las orinas escasas, raras y encendidas; los escrementos duros y negruzcos al principio, algunas veces liquidos y sanguinolentos. En muchos animates, hácia el segundó o tercer dia, segun Bevillaine, aparecen tumores inflamatorios, bien hácia el pecho, bien sobre las véttebras del cucllo y del dorso, bien en las mamas y partes genitales; y en otros, se desarrollan sobre todo el cucrpo botones como en la sarna y los furuinctlos. Es raro yer todos estos simtomas en un mismo individuo; pero mientras mas numerosos son, mas matigna cs la afeccion. Ordinariamente la enfermedad se decide al cuarto dia sobreviniendo la murerte si los sintomas son violentos y en gran número. Mas si el enfermo pasa del cuarto diá y se enccentra bien el setimo, ya puede considerarse àsegurada la curacion aun cuando lar convalecencia sea targa La abundancia de las orinas turbias y que depositan un sedimento Hanquizco, los escrementos mas abundántes que en el estado natural, humedecidos y casi desprovistos de olor, la suavicad de la piel, la supuracion loable de los botones, la cesacion de la sed, la vuelta del apetito y de la rumia, son los signos precursores de la curacion; mientras que, por el contrario, la tumefaccion del vientre, los mugidos, los desfallecimientos, la debilidad, los temblores, las convulsiones, retencion de orina, diarrea y disenteria anuncian un término funesto.

- Wa cnfermedad parece mas frecuente en estio que en invierno: es nienos mortifera en la primatera que
en el otoño: las localidades que abundan en pastos pantanosos la originan de preferencia. Regnier admite cocausas próximas la mala calidad de las aguas que los animales beben, el forraje corrompido, los escesivos trabajos, las habitaciones muy bajas y mal aireadas, la intemperie del aire.
- La abertura de los cadáveres ofrece las lesiones siguientes: tumores negruzcos, como carbonizados, muy tétidos, llenos de una serosidad rojiza, en particular los que se han desarrollado en el pecho y vientre; boca y narices áridas y un tanto negruzcas; gases de muy mal olor debajo de la piel; carne livida pronta á entrar en putrefaccion, casi sin manchas de sangre, una gran cantidad de sangre serosa y purulenta en la cavidad abdominal; pulmones desecados, Ilenos de tuberculos y de pequeños abcesos, sobre todo en los animales muertos despues del cuarto dia; mucha serosidad rojiza entre las láminas del pericardio; el estómago y los intestinos están rojizos en varios puntos y barnizados de un moco tenaz de apariencia glerosa, etc.
"Actualmente, dice Hurtreld'Arboval, si reflexionamos acerca de las alteraciones patológicas, causas y fenómenos locales y simpáticos de la enfermedad, hallamos que esta precedida de signos que anuncian la irritacion de la superficie interna de las vias digestivas, tales como sed considerable, cesacion del apetito, celeridad de la circulacion, lengua árida y fuliginosa, fetidez del aliento, sequedad y calor de la piel, deseos de colocarse el animal en parajes frescos, etc. La abertura de los cadáveres ros manifiesta, por otra parte, en todos los individuos, señales evidentes de inflamacion de la mucosa digestiva, al paso que las demás alteraciones y sintomas son variables, segun lo que de esta enfermedad se ha escrito. ¿No es pues natural, continúa, deducir que la afeccion es el resultado de una irritacion, de una inflamacion, aun violenta, de la membraiaa mucosa que tapiza los estómagos y los intestinos; inflamacion que, por causas que nos son desconocidas, adquiere un carácter epizoótico, contagioso ó no contagioso? Los fenómenos de exantemas granulares y de efloreceneias en la piel solo son sintomas de complicaciones eruptivas, resultado de la viva inflamacion del tubo digestivo, la cual reacciona simpáticamente sobre la piel.
"Nosotros distamos mucho de abrigar la opinion de Hurtrel d'Arboval respecto a la naturaleza de esta enfermedad: el desarrollo de la afeccion, las causas que la producen, Tos fenómenos que la acompañan, las lesiones observadas en las autopsias cadavéricas y la prontitud con que la putrefaccion se verifica, nos inducen á creer que es una enfirmedad tiroidea earbuncular, con alteracion profunda de los líquidos, circulatorios, mas bien que una inflamacion franca de las micosas gastro-intestinales. Ignoramos la manera de ver de los autores que la han observado, respecto á su naturaleza; pero podemos afitmar que Ilurtrel d‘Arboval ha padecido una equirocacion.


## Tiatamiento.

"Partiendo del principio que ha establecido, Hurtrel considera el tratamiento faci y que debe consistir en medios higienicos y agentes medicamentosos.-Los primeros pueden, ser considerados como verdaderos medios profilácticos, y su apficacion será dirigida as segun el análisis de tas causas, que debera practicarse con esmero. Se tendrá pues ctidado de evitar los pastos lajos y pantanosos, de rariar la atimentacion, escoger la mejor agua para bebida, alojar los animales en un sitio
seco, distante de las aguas esfancadas, de los estiércoles y otras caussas de malos olores: procurarindoles establos bien ventilados, bastante capaces; de una elevacion suficiente, y que esten siempre limpinos, ete.-Los medios del segundo orden son igualmente simples. La enfermedad principia de una manera poco intensa, ó bien se declara con violencia: en el primer caso, un aire saludable, dieta, bebidas aciduladas, lavativas emolientes, brebajes de suero, cocimiento de cehada y simiente de calabaza es lo que conviene. Si la esceitacion sangui:nea no es considerable, se aũade agua emetizada ò ligeros laxantes cuando la mucosa gástrica parece saburrosa. Pero si todo anuucia una inflamacion considerable, las sangrias, especialmente las locales al rededor del vientre, deben ser empleadas al niismo tiempo, y con tanta mas actividad cuanto mas alarmantes scan los
sintomas.

Admitimos con Hurtrel los medios profitácticos que propone: admitimos asimismo los del segundo órden, cuando la enferniedad principia de una manera poeo intensa; pero rechazamos las grandes enisiones sangmineas cuando empieza con mucha intensidad: creyende, por el contrario, que son muy perjudiciales en el caso, que nos ocupa, que aceleran y agravan el mal, y colocan al enfermo en un estado de postracion mortal. Conrendria mas recurrir á las medicaciones tónica y antiséptica, para resucitar las fuerzas anonadadas y reanimar una vida próxima á estinguirse.


## Leemes en el Siglo Medico:

«Curre el rumor de que una epizootia de las mas graves se ceba en la especie bovisa del norte de Alemania, y siguiendo una marcha casi semejanle á la del cólera se aproxima à nuestras fronteras y amenaza invadir las partes limitrofes de la Francia. La enfermedad, cuya aproximacion se teme, tha sido llamada tifus contaginse de les animiales de asta, 6 mas particularmente peste de la especie bovina, sin duda por su propiedad contagiosa y su escesira' gravedad. No seria la primera vez que la peste bivina visitase la Alemania y la Francia, en donde amı están vivos sus funestos recuerdos de la épeca do nuestrus grandes guerras, y mas particnlarmente dur los años 1795 y 1815 , en los cuales perecieron por causa de ella un número fabuloso de animates do atta; artmalmenle créntanse por centenis de miles las victimas que lieva heechas en los paises que ba atravesado, partistlarmente en l'olgnia, en donde peima hace ya un año, y se asegura que ta raza bovina lia quedado casi esterminada, por curastse pocos de los animales atacados.
nRealmente se áterran con motivo los pohlaciones que se ven amenazadas de tan terrible calamidad; felizmente, spresurémonos à deerirlo, la Francia, en cuanto al presente por to methos, no se halla a menazada de este azote; ysi el arta veltriturno carere de medios para combatir la enfermeday ya vectarada,
los gobiernos tienen á lò menos en las circunstanciás ordinarias, el poder de preserverse del contagio, recurriendo á ciertas medidas cuya eficacia no es dudosa; segun se desprende de las diversas investigaciones sobre este asunto publicadas en el mes ullimo, y mas especialmente de las comunicaciones dirigidas á Ia Academia por el señor Renault, y de un arliculo muy completo inserto en el Journal de d'agricullure pratique por el señor Delafond, profesor de la escuela de veterinaria do Alfort.
nLas vastas estepas que cubren la Rusia meridional, los gobiernos de Crimea, Ukrania, Ekaterinoslan, Kesson, Poltaru, Kieu, elc,, sostienen una especie particular de bueyes que constituyen la riqueza de estos paises desheradados, y en ciertas épocas del año contribuyen á la manutencion de la Rusia central y septentrional, la Polonia, la Hungria, el Austria y aun la Prusia. Reunidos estos bueyes en grandes convoyes atraviesan un trayecto de centena res de leguas de paises incultos y casi sin caminos hasta llegar à los grandes centros de poblacion quie han dé sostener, y adonde llegan estenuacos por la fatig. y a veces diezmados por la enfermed d. Sea por el mal trato que sufren ó ya por cualquier otra rausa, parece que solo en estos animales se declara espontaneamente la peste á pesar de su escclente raza; y siendo la enfermedad esencialmente contagio sa la van sembrando por todos-los paises que atraviesan, asolando y arruinando no solo las comarcas que han de alimentar, sino tanbien aquellas en que los rusos hacen la guerra, en donde es casi seguro el desarrollo de la enfermedad entre los que accmpaìan los ejércitos, bien para mantenerlos ó bien para el trasporte de efectos; hé aqui el motivo por qué lievando tos rusos este terrible azole, vieron perecer ea 1898 la especie bovina de la Turquia, é infestarou toda la Al: mania y la Francia en las grandes guerras del inuperio.
-Esta fatal disposicion á contraer la peste parece hallarse bien esiablecida segun tos informes de vete:inarios muy instruidos que han corrido las estepas, visilado los paises infestados y procurado reconocer la causa de esta desgraciada aptitud Parece que no eran solo los hueyes de las estepas los que anles padecian la peste sin importacion; pero los progresos de la aggicuitura, el mejor alimento y los cuidados inas bien entendidos han relegado á là Rusia meridional la cuna de esta epizootia, desder donde invade casi todos los años los paises que atraviesan los convoyes que se han mencionado. El gobierna ruso no ha tomado precauciones hasta el dia para detener la invasion tel azote, $\delta$ para atacarlo en su origen, En Polonia, por ejemplo, en que la poblacion ha quedato arrrintada por esta epizoolia, que en un año casi tha destruito todo el ganado, es preciso el consentimiento de 1 s propietarios para matar los animales atacalos del mal ó lus que han temido contacto con etlos, y como los intereses de aquetlos serian perjudi ados por un proceder tan espedito, no lo consienten y el azole sigue adelante.
nNo sucede lo mismo en Austria y Prusia, que es precisamente lo que mas nos conviene, porque sus
medidas, deteniendo los progresos de la epizoolia, nos quitan el temor de verla penetrar entre nosotros; no solo se há fijado un impuesto á los bueyes procedentes de Rusia, sino que se los somete a una cua. rentena de 22 dias, habiendo bastado estas medidas para hacer bastante rara la introduccion de los bueyes de las estepas. Cuando á pesar de todo la enfermedad ha salvado estos obstáculos, el gobierno cerca con soldados la haciendas sospechosas, matanse sobre la marcha los animales, y toda señal de epizootía es perseguida hasta su completa estincion. Sobre todo en Prusia la autoridad se muestra justamente severa, y de este modo la peste, que penetra en ellá casi lodos los años, solo lace pequeñas apariciones, p:eservándose la comarea de inmensas desgracias por este saludable rigor. Los gobiernos de la Alemania que nos separan de la Prusia y del Austria, piensan recurrir á ignales medidas, si to que no es de esperar la epizoolia penetrase en ella; siendo imposible que la peste bovina sea importada en Francia, é inmotivados los temores manifestados por nuestras poblaciones. Una sola circunstancia podria hacer ilusoriais estas previsiones, á saber, la gusira de Alemania, pero la guerra lleva consigo tantas calamidades, que la peste referida seria quizáal menor de los males de cuantus amenazarian entonces á nuestras poblaciones. $1 /$

Rl Siglo Ménico inserta el presente escrito, no mas que como alegacion de un nuevo dato á favor del contagio é importacion pestilencial.
"Mas, aun cuando El. Siglo mira hasta con desprecio el que haya llegado á ponerse en tela de juicio esta especie de contagio, debemos ad. vertir á los epidemicistas de nuevo cuño que, como en Veterinaria ha sido siempre y es posi ble la esperimentacion directa, desde muy antiguo tenemos ideas fijas y positivas en la materia.

Imposible parece que se discuta sobre ciertas cosas!

Por lo demás, nuestros labradores no nee $e^{--}$ sitan alarmarse, ni remotamente por ahora.

Imprenta del Agente Industmal Mixero,
-́ eargo de don Fiecmie Maidosado.
Calle de los Caños, uúmero 7, cuarta hajo

