## 4

Discurso pronunciado pelo Dr. Mon-. corvo Filho na manifestação, am 10 de Setembro de 1924, feita ao Exmo. Snr. Dezemcargader E. Carridho.

Exmo.Snr.Dezembargador Dr. Elviro Carritho

Si foi erande a honra, menor não sen$t i$ a responsabilidade de ser o interprate das sympathias e da admiração que the consacram quantos aqui vivem no honesto labor e desinteressadamente em favor dos patrimonios do Ministerio da Justiça.
A) que o nosse homenageado é portador de tão raras qualidades, de tão apreciaveia virtudes especialmente de caracter tão integre, que só isto justificaria a razão de ser das cordiaes manifestações do nosso senw timento.

Lamentando que o Conselho, sendo, com excepçãe da minha pessôa, um areopago de vultos dos mais illustres que pessue o Brasil, houvesse justamente desicnado a fieura mais apagada que nelle se encontra: qual a de sau Secretario, para dizer-lhe tudo o que desejámos, - corre-me significar-1he sobretudo a nossa
admiração - O nosso apreço a qusm conseguiu, com esförço tão bem dirigido, transportar o Conselno dos Patrimonios da penosa existencia em que se arrastava, para uma vida nova - com rapidez extraordinaria al cançando, filorescencia bem digna de registo

Os factos ahi setão para proval-o. Kas não se pense que tudo isto foi ums cousa naturalmente obtida. Não! O homenagaado de hoje, -todos assistimos-, desde sua invietidura no cargo de Presidente deste Coneelho, a despeite dos seus mais affanosos encargos na Côrte de Appellação, jamaia deixou um só dia, um só momento, de pensar no evolver desta instituição, com ardor admiraval e solicitude encantadôra, dando o mais sublime dos axemplos, com 0 mais digno dos interesses, occupando-se dos negocios do Conselho como si seus fosse, emprestando-1he. essa reição modernisada que todos conhecemos - a maior prosperidade á sua situação finan-
caira.
A par disto não houve um só estabslecimento sob a jurisdicção do Conselho no qual se dsixasse de sentir a aç̧ão efficiente e utilitaria de sau smsrito Presidante, distri-buindo-se por aqui e por acolá, sempre no ardente desejo de melhorar a situação dos patrimonios a par das vul tosas Obras emprenendidas debaixe da mais sevéra economia.

Exmo. Snr. Dezembargador Carrilho.

0 seu caracter, -ou melhor os seus sentimentos affectivos-, é o que mais nos encanta e nos enobrece!

Como alguem já o affirmou: espirito e coração "quasi so divinisan na essencia da alma" Paul Adan muito judiciosamenta o sentenciára: "O futuro do homen será, não se demorará, intsiramente consagrado ao cul to de altruismo, da caridade social".

Si como pontificou un dos mais notavais brasileiros e digno Mambro deste Conselho - o

Dr. Hemeraldino Bandeira- "a felicidade $\mathfrak{b}$ - justo equilibrio entre as aspiraçõss e as possibilidades pessores". o Presidente desta instituição devará sentir-se nest'hora fe1iz por ter podide realisar esse qquilibrio. Na edade am que estamos, meu devotado Amigo, no meio das desillusões da vida que passamos travez rudes trabalhos ingentss luctas, 0 que se sqlvf ainda é o affecto sadio vardadelro como um inefaral consolo ás ssparszas que tivamos de vancer, Foi ssse sublime sentimento que nos congragou hoje aqui para assegurar-ihe toda a nossa affoisão, toda a nossa sympathia. Por seu lado sua perseverança, seu amôr so trabalho, sua bslla orientação no sdministrar esta instituiģõo, cuja Presidencia am bôa hora lhe foi confiada, representam a mais legitima garañtia de constantes melhorias nos institutos, cujos patrimonios sâo superintendidos por este egragio Conselho.

- Não é uma fissta de pompa espectaculo.
sa asta que aqui raalisamos hoje. Ella tem, sntretanto, uma significação elevadissima pela sinceridade dos seus intuitos, pela sinģleza e simplicidade mesmo da suq exteriorisação.

Alli está, Snr. Dezembargador, o su retrate ella é alli collocado propositalo mente para que os pósteros fiquem conhecendo quem a aste Conselho imprimiu todo o seu progresso, organisando-o de uma maneira safia o utilitaria, na modestia gloriosa ds um nobre apostolado, deixande aqui implantado 0 se tygma do trabalho do amôr ao proximo, com dude isto, um brilho inestinguival, fulgenta s vivificador de uma infinita bondade. Salva, Snr. Dezambargador Carrilho!

