Le CNRS de Vichy, un budget de fonctionnement qui traduit l’importance de la physique (> 3/4, hors personnel). Arch. CNRS. AN 80-284.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Service</th>
<th>Budget (F. courants 1943)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bellevue</td>
<td>4 500 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Grand électro-aimant</td>
<td>200 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Synthèse atomique</td>
<td>220 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Service d’astrophysique</td>
<td>310 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Observatoire de Haute-Provence</td>
<td>500 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Traitements chimiques (Thiais)</td>
<td>300 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Biométrie humaine</td>
<td>70 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Physiologie de la nutrition</td>
<td>60 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Animaux de laboratoires</td>
<td>250 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Institut de Recherche et d’Histoire des Textes</td>
<td>200 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Inventaire général de la langue française</td>
<td>130 000</td>
</tr>
<tr>
<td>Divers</td>
<td>50 000</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Total</strong></td>
<td><strong>6 790 000</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>