Clamart (Seine)
29, Rue Cécille-Dinant
$/ \int$ janvier 1934

## Mon cher Frisch,

Je vous retourner ci-joint le questionnaire que vous m'avez adressé concernant Econometrica; je me suis efforcé de répondre de façon aussi précise que possible à ce questionnaire.

A cette ocoasion, je crois devoir appeler à nouveau votre attention sur un point qui me parâ̂t assez important pour l'avenir du journal: il s'agit de là préocupation de mettre, à tout le moins, une partie de la rédaction du journal a la portée du groupe nombreux que constituent maintenant les membres ordinaires de la Société d'Econométrie.

Le recrutement très large des membres ordinaires découle vous le savez, d'une part de l'impossibilité de faire une distinction précise entre les gens susceptibles ou non susceptibles de s'affilier à notre Société, d'autre part et surtout de la préocupation d'assurer la diffusion la plus grande des idées de l'économétrie et la liaison des économètres avecles autres économístes; ce dernier point de vue $m^{\top}$ a toujours paru particulièrement important à beaucoup d'égards, notament à l'égard du maintien de la bonne orientation des études économétriques dans un esprit véritablement "économique".

Or, il fout bien dire que le groupe nombreux des membre: ordinaires n'aura guère, semble-t-il, de contact avec lá Société que par le journal Econometrica; on pourrait peutêtre envisager certaines reunions ou congrès spécialement à l'usage de ces membres ordinaires, mais cela ne me paraît pas immédiatement réalisable et peut-être ne sera-ce jamais bien pratique; au contraire, tous les membres reçoivent le journal, le payent, et essayent de le lire. Si donc une partí du journal ne se met pas à leur portée, je oraindrais, d'une
part qu'un assez grand nombre de membres cessent leur abonnement, ce qui ne serait peut-être pas très bon au point de vue financier, - mais surtout que des économistes de valeur en arrivent - après une bonne volonté dont il fout leur savoir gré - à renoncer à suivre les travaux d'économétrie et ne se désintéressent complètement de ces travaux.

Je orois donc que, sans abaisser en rien le niveau soientifique du journal qui doit rester toujours très élevé, il serait bon de faire une certaine place à des articles de diffusion (je ne dis pas: de vulgarisation).- A cet égard, il me semble que les "annual survey" que vous avez introduits d'une façon intéressante ont surtout pour but de mettre les économètres au courant des derniers progrès ou travaux dans certaines branches: ils doivent donc, me semble-t-il, demeure dans le gen ree très élevé et très spécial.- En revanche, me semble qu'il serait utile de faire, soit de façon périodique, soit de temps à autre d'une manière irrégulière, des sortes de tours d'horizon soientifiques' sur les grandes questions étudiéespar l eoonometrie; ce seraient des sortes de mises au point corme on éprouve le besoin d'en faire dans toutes les sciences, d'ure partpour tentr a courant les gens cultivés mais non spécialistes, et d'autre part aussi (j'insiste spécialement sur ce point) pour permettre aux spécialistes eux-mêmes de faire le' point, de s'arrêter un moment a regarder le chemin paroouru et de savoir ainsi où ils en sont au juste.

Je orois me rappeler que je vous avais fait part de réflexions de ce genre en oe qui conoerne, par exemple, I'utilité de faire paraître une étude sóentifique sur les tentatives de diverses sortes faltes pour parvenir à la construction d'une théorie' générale dés osoillations économiques; vous $m^{\prime}$ aviez répondu que vous étiez d'accord, mat Vous me demandiez de me oharger de ce travail. Je crois y.e I'exécution de ce travail me sercit en effet extrêmement profitable, mais il faut bien que j'ajoute que je n'en $x i$ Vraiment pas le temps matériellement, étant donné mes occupations plus urgentes; je pense qu'il ne serait sans doute pas impossible de trouver quelque autre personne pour se charger, au besoin avec la collaboration et les observations de spécialistes, ou après discussion avec eux,- de mener à bien un pareil travail qui aurait, je crois, une utilité considérable.

D'autre part, il y a certainement bien d'autres sujets que celui des oscillations qui pourraient utilement faire ainsi l'objet d'un exposéXseientifique. De tels exposés proVoqueraient peut-être certaines réautions et observations de la part d'économistes non mathémáticiens et je ne suis pas sûr que certaines de ces observations ne seraient pas très intéressantes et très profitables à publier ultérieurement.

Si vous étiez convainou de l'intérêt de ma proposition, je orois que nous pourrions en causer avec d'autres personns et, pour ma part, vous me verriez tout disposé à collaborer aver vous pour essayer de mettre au point la réalisation de indispensablas. urouver, quant aux rédactions, les concours

En dehors d'exposés syuthétiques tion partioulière, je me demande sies de telle ou telle que maí généle pas déjà s'engager dans la mêrne voie en journal ne pourrait un compte rendu un peu décaillé vole en donnant ohaque année Société pendent l'année et de I aotivité de fáits dans la exposé qui permettrait précisément è tous de ses congrès, suivi ces travaux ou congrès de se faire ceux qui n'ont pas marohe de la soience, sur l'orientatione une idée sur la dre, sur les difficultés qu'elientation qu'elle parait prenqu'elle a obtenus. Je sais bien qu'encontre, sur les resultats compte rendu des diverses réunions il existe à cet égrard le comptes rendus ont prinoipalement, mais il me semble que ces
synthétique feraient pas double emploi ave dis cussions et qu'ils ne de l'ensemble des disoussions, ave exposé général seientifiqu res personnels du rédacteur. avec, au besoin, des commentai.

## ublurenet



A un autre point de vue, je me demande s'il n'y aurait pas intérêt à "raire la chasse" a toutes les applioations de l'éoonométrie faite dans le domaine de la pratique et à les est probable que o est une question encone journal. Mais il pour le moment. Votre bien dévoué.




Clamart (Seiné.)

19 jonvier 1934.

Mon cher Frisoh',

Je constate que j'ai été amené, à propos d'un certain nombr de problemes, a me servir du calcul de la rente du consomateur, dans la représentation donnée par Cournot, Marshall, Colson, eto

Dans cette représentation, la rente du consomateur est très commodément représentée par une aire ourviligne dont il ne parait pas impossible de concevoir qu'on puisse aborder le calcu: numérique. Malheureusement, ce mode de représentation à deux dimensions seulement, s'il est extrêmement commode en roison de sa facilité, ne mépone pas è la réalité étant donné qu'il suppos un "toutes choses égales d'ailleurs" qui n'existé pas; il faudra dono, pour être rigoureux, reprendre la question dans une représentation è en dus dimensions suivant le type général des surfaces ou variétés d'indifférence.

Dans ces conditions, j’estine qu'il serait de la plus grand utilité drovopr une representation de la. rente du consommateur dans l'espece è n dimensions, ou tout au moins une représentation de la variation de cette rente a la suite de certaines variation survenues dians le système général economique. En particulier, c'est seuloment de cette faç on que I'on pourrait faire une étude serrée de la question des effets des droits de douane.

J'ignore si la rente du consomateur a été étudiée sous oet aspect très général; je pense que, dans l'affimítive, vous pour. riez probublement me renseigner à cet égard; je pense d'autre part que, dans la négative, vous pourriez peut-être me proposer facilement cette représentation étant donné l'aisance avec laquelle vous maniez les représentations mathématiques les plus généreles.

D'ailleurs, je ne sais pas du juste si oette notion de rent du consomnteur subsiste sans aucune modification dans la conception générale de 1 'équilibre écononique; pourtant, à première vue il me semble qu'il doit bien en être ainsi.

D'une fiaçon plus générale, je me preocoupe en oe moment-oi tout particulièrement de la manière dont on peut établir un pont
entre la représentation de Cournot et la représentation de Pareto. Jusqu'à présent, j'avais pensé - omme la plupart des économistes, je orois - que la représentation de Pareto doit être regardée comme un perfectionnement de la représentation de Cournot, laquelle ne constituerait qu'une solution impariaite du problème que cournot lui-même avait essayé d'aborder. Or, un certain nombre de réflexions m'amènent à penser qu'il s'agit là, en réalité, de deux conceptions évoluant dans des plans différents et que l'existence de la représentation de Pareto pourrait très bien ne rien enlever de sa valeur à la représentation de cournot. -Cuciq

En particulier, si la représentation de Pareto nous donne une vue très générale de l'équilibre économique, je me demande si, dans un certain nombre de cas, la représentation de cournot n'est pas beaucoup plus rapprochée de la réalité. Sans doute, cette repré sentation implique l'hypothèse du "toutes choses égales d'ailleurs' mais si, dans le probleme général, o'est en effet une hypothès $($ celo pourrait très bien être un véritable fait à l'occasion de certains problemes: en effet, dans un certain nombre de oiroonstances, les homes, pour agir, supposent veritablement que tout le reste nt change pas, et d'ailleurs il est probable que, dans certains cas, ils seraient bien empêchés de faire autrement. Je me demande par suite si, pour une description minutieuse-et dussi fidele que possible de la rédité économique, l'on ne pourrait pas être amené a faire une sorte de combinaison des deux représentations de Pareto et de Cournot.

A un qutre point de vue, si $I^{\prime}$ hypothese du "toutes choses égales d'ailleurs". n'est en général pas verpifiée, cette hypothese n'en reste pas moins extrêmement comnode pour permettre à I'économiste d'élaborer une première solution imparfaite, mais tout de même utile, de certains problemes. A cefautre point de vue aussi, il serait intéressant que I' on pût ensuite passer, sans avoir besoin de trop longues réfléxions spéciales, de la représentation fragmentaire de Cournot a la représentation totale de pareto. you Ji Ai $\mathrm{I}^{\prime}$ impression que 1'établissement en quelque sorte permanente entre les deux modes de représentation pourrait également avoir de l'intérêt au point de vue du bon rendement des etudes éoomiques; en effet, bien souvent, les chercheurs qui sont le plus près de la pratique, ceux qui par conséquent sont assez bien placés pour apercevoir certaines données de la réalité, ne peuvent pas consacrer suffisamnent de leurs réflexions aux ohose abstraites pour transcrire oette réalité immédiatement dans la représentation générale à $n$ dimensions; au contraire, il est probab: qu'ils pourraient exprimer leurs idées d'une façon sinon correcte, du moins suffisamnent complete, en se servant de la representation de Cournot, en sorte qu'il pourrait appartenir ensuite a d'autres économistes, plus rompus avec le traitement zénéral de la théorie, de rendre plus rigoureux ces premiers travaux d'approohe, par une transposition qui pourrait $\hat{e} t r e$, suivant les cas, soit immédiate,
soit au contraire pssez difficile.



NO至E<br>pour les membres du Conseil<br>de la<br>Sociés d'Econometrie.

Ranion ouropéenne de 1934.

Lors de la demiere réunion temue à Leyde, en septembreootobre 2933, une seule proposition a 6te presentée on oe qui ooneerne le lieu de la róunion de 1934: c'est celle de nos oollegues italiens. सn partioulier, M. Del Veachio s'est déalaré disposé à e'ocupar de l'organisction de la rêunion.

D'après les praniores dispositions envisagees, oetto reunion aurait lieu dens une petite ville de I Italie du Nord, per exemple cu bord du Lae Majeur, 11 semole d'ajlleura qu'il y aurait interêt A laisser wu oomité d'organisation lo ohoix preais de 1'emplacement.

En oe qui conoerne la dete, j'ai pansé qu'en raison des oonvenances d'un certain nombre de nos collegues d'Amérique, d'Angletarie ou d' Egypte, 11 saralt opportun de fixar oette date un peu plus tot que préademnent, soit entre le 15 ot le 25 septembre.

J'ai I'honneur de demmnder au Consell de vouloir bien approuver les dispositions qui préaèdent et m'autoriser à m'antentre avec notre olleguem. Del Vecohto, en vue des publications a faife et de toutas wutires dispositions a prendre.

Afin de reduire au minimum la aorrespondanee, je considererai l'absenoe de réponse dans un délai raisonaable come un aoquissoment aux dispositione oi-dessus.

## FRANÇOIS DIVISIA

Clamart (Seine)
29, Rue Cérille-Dinànt
2 Pevrier 1934.

Mon oher Frisch,

J'ai été très intéressé par votre lettre du 26 janvier. Je suis très heuroux que vous ayez les mêmes idées que moi en ce qui concerne la politique à suivre dans les publications d'Eonometrioa. Je reeonnais'd'ailleurs que la préoocupation dont je vous ai fait part de maintenir le contact avec un oercle aussi large d'économistes peut soulever des difficultés de réalisation; mais je orois que c'est déjà beaucoup que vous soyez d'accord avec moi sur l'utilité d'un effort à fidre en ce sens et que, de eette manière, vous puissiez y penser de (temps à autre; en eè qui me concerne, vous me voyez tout disposé 'a essayer de vous aider dans cette voie.

En ce qui concerne le nomination d'un nouvel éditeur associé, au oas où M. Frederick Mills ne voudrait pas vous contimer son concours, je orois en effet qu'il pourrait y avoir interêt pour vous a prendre un európéen qui, au point de vue des communieations materielles avec vous, pourrait peut-être vous apporter un concours plus étendu.

En ce qui me concerne, je ne voudrais pas vous opposer un pefus brutal, mais ill me semble bien que j'ai des raisons sérieuses pour ne pas accepter votre aimable proposition:
$1^{\circ}-$ vous savez que je connais"fort mal les langues vivantes et c'est une infériorité certaine au point de vue de la rédaotion d'un journal international; je m'efforce actuellement de dével'opper mes connaissances à cet égard et j'espère bien, d'ici quelques annees, connaître suffisamment l'anglais l'aliemand et l'italien, mais pour le moment je suis bien loin ensore d'y être parvenu;
. $2^{\circ}$ - je crois que la personne que vous aurez à désigner comne éditeur associé doit pouvoir vous apporter un concours
tout à fait réel et efficace; or, en ce qui me concerne, étant donné les ocoupations extrêmement variées qui m'assaillent, les difficultés dans lesquelles je me trouve au point de vue de mon travail, je oraindrais de ne pas pouvoir vous apporter un concours aussi entier que celui que je désirerais et, dans ces conditions, il me semble que ce serait vous rendre un mavais service que de vous promettre plus que je ne pourrais ensuite tenir;
$3^{\circ}$ - en ce qui concerne tout spécialement la question d'essayer de réaliser certaines rédactions qui présentent de l'intérêt comne vous le reconnaissez, mais qui ne vont pas sans difficultés, il me semble précisément - et o'est peutêtre au fond le principal des trois arguments - que je pourrai vous rendre plus de service si je ne suis pas rattaché officiellement à la redaotion de la revue.

En effet, un des écueils possibles serait peut-être de provoquer des rédactions qui ensuite ne donneraient pas entière satisfaction. Or, à oet égard; si. j'arrivais à pouvoir m'occuper de la question en quelque sorte officieuse nt et en dehors de vous, tout ae que je ferais ne le serait qu'e: mon nom personnel et par conséquent de serait toujours, en ce qui concerne une insertion possible ou éventuelle dans Econometricá, sous réserve de votre adhésion; il serait par conséquent plus fagile, me semble-t-il, de faire machine en arrièr si cela était nécessaire, cn m'abritant derrière un refus de votre part; dans ee cas, d'ailleurs, je pourrais peut-être aiguiller les rédactions envisagées vers un objet un peu différent ou vers une publication dans quelque autre revue.

Le choix des personnes a saisir de la question est éviderment difficile et, à cet égard, il serait peut-être en effet un peu dangereux de saisir telle ou telle personne d'une proposition ferme de publication ! !un travail; au contraire, peut-âtre la question pourra avancer plus lentemen mais plus sûnement gu cours de conversations d'ordre général sur l'intérêt qu! il peut y avoir cé établir et à maintenir le plus étroitement possible une liaison entre les spéoialistes de l'économétrie et le cercle plus large des économistes. Je pense que notre collègue Del Vechio pourrait peut-êtr s'intéresser à cette question; nous pourrions saisir l'ocousion du prochain congrees pour lui en parler d'une façon tout a fait officieuse et persomelle.

Dans une lettre qu'il m'a écrite récemnent d'Amérique, ou il est actuellement fellow de la Fondation Rockefeller, M. Bousquet me disait prégisément qu'il 'oraignait un peu de voir se produire dans la Sodiété un hiatus entre les spécialistes de I'économétrie et une grande part des autres membres. J'en ai profité pour lui répondre que je considérais, quant à moi, la liaison à faire entre les différentes catégories d'économistes comne un point extrêmement important pour
l'avenir de la science; que justement lui, Bousquet, me paraissait très bien placé pour prendre à la fois oontact d'une part avec l'économétrie, d'autre part avec la pensée économique en général, et qu'il pourrait peut-être faire oeuvre utile en s'attachant à rapprocher des aspects différents de la pensée économique.- J'ai fait allusion d'ailleurs à ce qu'il a déjà publié dans cet ordre d'idées, aussi bien dans Econometrica que dans la Revue d'Economie politique; peut-être cela l'incitera-t-il à persévérer dans cette voie. Naturellement, il n'a pas été question de lui demander une rédaction quelconque sur un sujet déterniné, et je orois qu'effectivement il vaudrait mieux ne rien lui demander encore pour l'instant.

Je vais continuer à réfléchir à la question et aux personnes que nous pourrions intéresser pour cet objet, et je ne manquerai pas de vous tenir au courant, à titre personnel, des idées qui auront pu me venir à cet égard. Si je suis amené à couser de la question, ce seratoujours d'ailleurs en dehors de la politique du journal et même de la Société, de manière justement que vous conserviez toute liberté d'action et que vous puissiez en temps voulu"rectifier mon tir"si ce tir ne se trouvait pas très heureux.

J'ai été, on ne peut plus, intéressé d'apprendre que la question de la rente du consommateur, dont je vous entretenais dans ma lettre, a été abordée par vous dans votre première conférence à l'Institut Poincaré, justement cette conférence à laquelle je n'avais pas assiste, n'ayant pas été prévenu à temps; je n'en regrette que davantage de ne pas vous avoir entendu et je $n$ 'en suis que plus vivement désireux d'avoir la rédaction de vos études qui m'avaient déjà si fortement intéressé.

En ce qui concerne le problème général de la connexion entre le point de vue de Coumot et le point de vue de Paretc je vous remercie vivement de m'avoir signale que Moore et Schultz se sont intéressés à cette question; précisément, je orois que Schultz viendra bientôt a Paris et je ne manquerai pas de lui en parler, ce que peut-être je n'aurais pas songé a faire sans votre indication.

Votre bien dévoué.

U. B. Oslo Brevs. nr. 761 A

29, Rue Cécille-Dinant

> Mon cher Frisch,

Je m"empresse de vous envoyer une lettre que je compte adresser aussi aux autres membres européens du conseil de 1"conometric. ette lettre a été motivée par la reception d'une lettre de la secrétaire de Fisher m'annonçant sa venue a Londres et ajoutant qu'il serait peut-être possible d'organiser une réunion et me priant,si j'étais d'accord, de men chargex avec Bowley et vous.
Il me semble que nous ne pouvaons pas toucher à la réunion d'Italie et même que nows ne pouvons pas organiser quelquechose à Londres sans prévenir immédiatement del Vecchio c'est pourquoi je préfère anvoyer de suite une circulaire à tous les membres européens du conseil.

Je crois qu'une réunion à Londres peut être intéressante. En tout cas,il serait vivement désirable que vous puissiez Venir vous entretenir des affaires de la société avec Fisher Bowley et moi;personnellement, je suis décidé à aller à Londres et j'espère bien que vous vous y rendrez aussi.

Bowley était parti aux Indes mais je pense quil est rentré. Votre bien dévoué.










corsewant la réluion de Septombe en y fatio
tout ent la
















































































/4avril I93\%.

## Mon sher Frisch,

J'ai bien reçu la oopie que vous m'aver envoyée du manorandum à faire paraitre duns Econometrioa, au sujet de la prochaine réunion européene d'Esonométrie.

Si je ne vous avais pas envoyé plus tôt le texte de ce memorandum, c'est que je pensais qu'il était déjà trop tard pour le faire paraitre dans le numéro d'avrjl; aussi j'envisageais d'envoyer une ciroulaire aux fellows et aux membres européens de la Société et de vous oommiquer un exemplaire de cette ciroulaire pour insertion dans le numéro de juillet: nais si vous avez pu rattraper le retard et faire paraitre la notice dans le numéro d'avril, cela vaut beaucoup mieux as surément.

J'ai eu l'ocoasion d'échanger plusieurs lettres uvec notre collegue Del Vecchio au sujet de l'organisation de la réunion; il vient de m'éorire qu'il est d'acoord sur les termes de votre notice.

En ce qui concerne la réunion de Londres, le Président Fisher m'a écrit il y a quelque temps pcur me dire qu'il avait ohangé ses dispositions et renonçait à venir en Europe, qu'il espérait toutefois que ce changement ne modifierait pas les dispositions que nous aurions pu prendre en vue d'une réunion.

Notre collègue Bowley a dû rentrer des Indes jese jownser Je l'ai mis, en détail, au courant de la situation. Je lui ai dit très nettement qu't'mon avis il ne pouvwit guère être question d'orgeniser des séances jointes avec I'Institut intemational de Statistique et que, d'un autre oôte, il serait peut-être en effet assez délicat d'organiser à la même époque des séances séparées.
M. Robbins, qui est venu à Paris il y a quelque temps
et que j'ai entretenu de 1 a question corme vous l'avez fait vous-même lors de votre passage a Londres, m'a dit qu'il ne pensait pas que l'on pût faoilement organiser une telle réunion.

En définitive, je orois bien que le Congrès de Londres ne donnera lieu à aucune réunion spéciale des nembres de la Société d'Econométrie qui, d'ailleurs, auront tout loisir de se renoontrer pendant les diverses séanoes prévues au programe officiel.

En ce qui ooncerne la liaison aussi étroite que pospible à établir entre les membres très mathématioiens et les a. res je crois, comne je vous l'ovais éorit, que Bousquet peut nous apporter un concours appréciable. Je crois aussi que cette question très générale demandera le plus de ooopérations possibles et, à cet égard, je me dis que notre collègue Del Vecchio pourrait peut-être nous être dun puissant secours; je pense donc qu'il sera tout à fait intéressant de lui parler de cette question lorsque nous le verrons a Stresa, oar j'espère bien que nous pourrons l'un et l'autre nous y rendre.

Pour cette question et pour beaucoup d'autres, je regrette vivement que lé Président Fisher ait renoncé à verír en Europe.- Il "z, a, ea effet, toute une série de questions dot'il serpit" bon, je crois, que le Conseil délibérot; je vous entretiendrai de ces questions un peu plus tard et, en tout ces, lorsque nous aurons l'oceasion de nous rencontrer.

D'ores et déja, il me semble qu'il serait utile d'oryniser un peu à l'avance la réunion des fellows, de manière à voir quelles sont les questions concernent le fonctionnement de la Société qui doivent être soumises a leur agrément.

Pour que cette réunion des fellons se passe aussi facilement que possible, il serait bon que la question de la nomination des fellows fut bien réglée un temps suffisamment long avant la réunion. En particulier, je me demande si notre réunion en Italie ne sera pas un peu délicate du foit que deux candidatures de oollegues Italiens, jouissant d'une grosse autorité dăns leur pays, ont ébé jusqu'ioi laissées en suspens: celles de M.M. Mortara et Bresciani-Turoni. Il semole bien que leurs oeuvres soient plutôt statistiques que mathématiques, mais si, dans certains pays, les fellows ont besoin de se distinguer par la tendance mathématique de leurs travaux, en Italie, au contraire la plupart des économistes sont si naturellement mathématieiens que la caractéristique a demander seroit plutôt gelle d'une propension vers la statistique. Après réflexion, j'ai oru devoir personnellement appuyer ces deux candidatures, mais je reconnais que

la question de la nomination des fellows est assez délioate pour que toutes les propositions soient sujettes à discussion.

C'est sur des points de ce genre que des échanges de vues en réunion ser@ient extrêmement utiles, et il est certain que notre dispersion dans le monde rend notre rôle assez difficile à oet égard.

Je ne sais où en est aotuellement la question de la nomination des fellows, mais, si vous estimiez utile que nous échangions dès maintenant de la correspondance à ce sujet, j'y serais pour mà part tout décidé.

Bien cordialement â vous.


Mai dề resencer à merenche an Congris de Sondres; je le regult car id y auns, ji chois, la" bas ur aby yrand uomtire de colleques. -\% "'ai pas encone neere de véporse à ha Ethe Boatey. ylafen yar ie he hise currai pas dephe, in mocyont' de 刀numer ratifaction à ce que 'ai Compris the un sípir on fioher, I'apes ta kellso yiu' 'mi le, cue de sa decrévave.

A wronctle in a pas encoie mis an porine la

 in temps wabe. It poside un bean porbinit de Walras "quetrous powni, pent ine abicise, du cas
 Itatras dans, Conometriea, Ditus un ous mus, de cote amnée.

Clamart (Seine)
29, Rue Cécille-Dinant
28 avril 1934


J'ai bien reçu votre lettre du 19 avril.
J'ai appris avec regret que Zeuthen ne veut pas se charger cette année de l'élaboration du programme scientifique de la réunion d'Econométrie. J'ai aussitôt écrit a Bowley, Président du Comité, et à Del Vecohio; dès que cette question sera régléa, je distribuerai ma oirculaire et je vous en enverpai un exemplaire pour insertion dans le numéro de juillet d'Econometrica.

A oet égard, je vous serais reconnaissant de me dire de façon un peu precise, lorsque vous aurez l'ocoasion de m'éorire, combien de temps avant la date officielle de publication d'un nunéro a'Econometrict vous désirez recevoir les manusorits destinés à ce numéro.

En ce qui concerne le Centenaire de Walras, je vais demander à Antonelli de vous envoyer une ou deux lettres inédites et aussi quelques pages de manusorit; il serait

yt

l'aviez prévue pour le numéro précédent: oéla permettrait probablement a'insérer aussi dans ce numéro a'ootobre l'appe] pour la souscription a la correspondance de Walras et aussi peut-être, si vous jugez bon d'en conserver trace pour

## $1, x^{2}$

 s'il ne serait pas prudent de choisir le muméro du mois d'octobre et de renvoyer à celui-oi l'étude de Hicks si vous I'avenir, I'adresse à I'Université de Lausanne; je suppose que le Président Fisher pourra vous donner la liste des désirable que tout cela, ainsi que la photographie, parût en même temps que l'étude de Hicks, de telle sorte que l'un de vos numéros de cette année serait consacré en grande partie à Walras. J'ai quelques doutes que tout puisse être prêt pour le numéro de juillet; dans ce cas, je me demande
signataires suffisamment à temps pour la publioation dans le mệne numéro, pour le cas ou vous voudriez en faire figurer les noms, ou tout au noins indiquer leur nombre.

Cordialement à vous.


Y/ ui cansé a' Mutavelli. It ert accors four vions fownic dons photos de Waldas (ure asses feume tres comantique et ume ras 1900 - une or
 a fente ot la longuan - coit leter fout tre sffereit - enfai inne note my vint hait a' Ca parmice n vocias gentol yurálon oavire. Ge paure conine moir que contcele Devint farcithes en suence temps yo f'óh bu \& $\rightarrow$ ficits if yuir it tacirt fiordont h. chöra le wuméro o'octobe, Wahor tué te 16 大éembie $7836!$ sanf encur de ma part). resmbl don- Yere le numaro $\theta$ fotober ke Hevit tas Taioifs tyiter a ra fóit que tua ls riopaction de Scharmadeá, le evaniromi findiont ceor année un corys therial on comvermoration alu cenbenaue \& t'alias, 位 perse que le choix da memeno d'octobu-

## Mon oher Frisoh,

Après avoir réglé la question de la réunion de Stresa, je viens vous entretenir de la question de la présidence et du Conseil de la Société a Eoonónétrie pour I'année prochaint

En ce qui concerte la présidence, bien que Fisher dit oru devoir, à la fin de l'année derniere, résignex ses fonotions avec une certine insistance, je orois devoir vous rappeler l'avis que je vous avils exprimé, savoir: qu'il y curait intérêt a de que lo Société le conservat oomne président quelques années encore; ${ }^{\prime}$ est un avis tout personnel, qu est je crois aussi le vôtre; si vous cuviez connaissance d'avj differents de lia part de certuins de nos collègues, membres du Conssil ou fellows, je vous serais très reconnaissant de vouloir bien me les indiquer.

Je orois bien me pappeler que Fisher, en se démettant de ses fonctions de president, quit déclaré qu'il ne portait pas un intérêt moindre à la société et que ce n'était pas pal désir de séconsacrer moins activement a elle. Néanmoins, pour le cas où 'il estlimereit avoir assez fait pendant toutes ees premières années, je pense qu'il serait peut-être possib] d'obtenir qu'il demeuré à la tête de la, Société moyemnant la nomination de deux vice-présidents quì s!occuperaient des affaires courantes: un en Europe et un en Amerique, le viceprésident d'Amérique pouvgnt être, me semble-t-il, notre collegue Schumpeter.

Au cas où, définitivement, Irving Fisher n'acoepterait pas de rester à la présidence, nous aurions à nous occuper du choix de son sucoesseur. - A cet égard, vous aviez l'année demière propose à nos collègues de me désigner pour cette succession; or, comne je vous l'ui écrit aussitôt, si j'ui docepté les fonctions de vice-président, o'était dans le but de rendre à la Sóciété tous les services que je pourrais,
mais aucunement avec l'idée que cette vice-présidence devrait me conduire ensuite à la présidence: j'estime dono que, si la question du président se pose, cette question doit rester absolument entiere.

Il me semble indispensuble que le choix, pour la présidence, se porte sur la personne qui, par son age et sa situaution tout outant que par ses travaux soientifiques, paraîtra posséder la plus grande autorité auprès de l'ensemble des Fellows, et peut-être même d'un certain nombre de membres ordinaires assez marquants de la Société; j'estime que c'est là une condition assez importante au point de vue de la bonne marche de la Sooiété et, de même que cette idée m'a porté à penser que le mieux seruit de conserver Fisher à la présidence, de même elle me porte à penser que le choix du président doit être étudié sans prépipitation et disouté entre nous, sans aucune gêneet en depons de torter quastios d'amour-propul

En ce qui me concerne personnellement, je suis a'autont moins porté à me mettre en avant que l'organisation de la Société d'Econométrie m'a demandé depuis l'origine un travail passablement important et que je serais assez désireux de ne pas continuer un tel travail qui n'a pas été sans me détournes d'dutres oocupations. En revoyant les papiers concernant l'organisation du Conseil, je constate que j'appartiens, de même que Wilson et vous-même, à la trunche du Conseil dont le mandat doit venir a expiration cette année: il $y$ a la pour mo: une ocousion assurément tentante de prendre un peu de repos en ce qui ooncerne tout le travail d'administration de la Sooiété. Je orois d'ailleurs qu'il n'est pas mauvais, corme Amoroso l'a signalé l'aneée demière, que le Conseil se renou- $_{\text {la }}$ velle un peu de temps a autre; come d'autre part je pense qu'il ne peut pas être question pour le moment de ne pos renou veler votre mandat, je, suis mene à penser aussi que mon retrait du Conseil assurerait oe renouvellement dans les meilleures conditions.- En oe qui ooncerne le mandat de hisor je ne suis pas assez au oourant de la situation en Amérique pour sevoir s'il y lieu de le maintenir ou de le remplacer par quelque collègue uméricain. J'ai l'impression que, si l'or se refere aux dispositions du statut d'après lesquelles le Conseil doit représenter dutant que possible les diverses régions où la Société a des membres, il serait peut-être utile surtout si Fisher reste à la présidence, de remplacer Wilson. par un membre d'un autre pays, peut-être même par un membre européen.

Au cas ou Fisher ne resterait pos à la présidence et ou l'on désirerait nomer un président européen, peut-être le nom de colson pourrait-il être mis en avant? Je orois qu'il a assez d'autorité non seulement en Franoe mais dans nombre de
milieux intemationaux et, en particulier, il est depuis Iongtemps déja membre honorwire de I'Institut Intemational de Statistique. Par contre, il fut bien dire qu'il est maintenant assez agé et d'autre part je me rappelle qu'il n'a pas été élu Fellow à l'unanimité; il faut bien dire aussi qu'il n'est pas très familier avec le traitement mathématique perfectionné des questions économiques: a cet égard, j'estime que notre président doit avoir de $l^{\prime}$ dutorite plutôt come économiste que comme máthémutiaien. - Si oette suggestion étuit retenue, peut-être pourrait-on désigner un vice-président ouropéen en même temps que Schumpeter comme vice-président amériowin, et mon remplacement dans le Conseil pourrolt être assuré par un membre non fronçais.

Au ons où vous penseriez que le choix pour la présidence soit se porter sur quelqu'un d'autre que Colson, mon remplaoement dans le Conseil pourrait être, je crois, assuré par l'un ou $I^{\prime}$ dutre des autres Fellows français plus jeunes: Aupetit, Rueffe, ou Roy (si, comme je l'espère, il est nommé). Quant du cholx du président, nous serions alors amenés è songer a un autre européen et je orois qu'il y aurait lieu de tenir compte, dans le choix de la personnalité à mettre en avant, du fait que vraisemblablement elle aurait comme viceprésident notre collègue Schumpeter, dont I'autorité duns nombre de pays me parâ̂t être très grande.

Je vous serais reconnaissant de vouloir bien réféchir à toutes les observations ci-dessus et me dire votre avis ussez détaillé à leur sujet. Vous me feriez plaisir également de me dire avec quelles personnes je pourrais entrer en onversation en vue d'aboutir a dessiner suffisamment la solution qui se présenterait comme la plus convenable avant que j'écrive a Irving Fisher à de sujet.

Je serais bien désireux, en ce qui me conoerne, de voir se régler cette affaire sans trop de delai et, en partioulier, d'éviter la précipitation à laquelle nous avons abouti à la fir de I'année demière; uussi je compte que vous voudrez bien ne pas trop attendre pour me repondre. Des conversations à oe sujet eussent été bien utiles, mais vraiment je crois que $1 a$ date de la reunion de Stresa est trop tardive pour cela et que Ia question devra être réglée bien avant.

Votre bien dévoué.

 le levseit; an contraix. lo auts
doient whe 'ches pan \& fiecto.
temanue se le Piesident be yagruseut pas in








Hon cher Eicoch,
I ai dit i Antonnelti yoe fì wous wivis terit an yugt cla centenarie de tioblay, mais $i$ cori que won feriey then de lu ecreie de votie cote piou che fien tiò que vous fourioz.

 avance la quation th iledition de tettrs a Nt ie to croir un pac megaigant.)

Mc ans envie, ce forit, prlac comocation ai to conféreves de ftresa ct a la hemmon dy fellows.
 cbicuriction dans $a^{\circ} x^{\circ}$ d'Ecorerretrea de -iueleti; $i$ pouse qu it fardrent eveverta $2=$ phase, wi diqué an clayon, qui a lambe Whos a namison i'etre an moio cle juilif.
 vin, Caise juge, $\partial^{\prime}$ arl(cun, de tantomer


Iensowne (cemsut, fic a crois por whice S'infásel curni tan- Enonmaica tonCownecotion ank felows, cor fe ving de.
 \& Jovi i. war di con corple-2endu de fa. छ̀ tcanior de fillews doit farai ho dar. $5 \sum$ Eecrimetiea; feut elhe perntrions nou, F proa co to que, tion à Steja. Lertuta der. Y'cesis a Det Tecohio que rus vouday, fo.
 J'organiser le fecrétariat is seánce, en vere de ta pulticato be dis ussion do., Eiovernctica, Perromethment, je conpdere mar publicaban détrittée de gis cuorion (1 Weobr conne importánte.

He damande ce live à Fistar de mistuätion en vue de pixes foodre du fous de fa lénmor der fellon's. Vous me fereg plaisi de in'arrye oos juggertions à ce reyet; perdonme (lement, je asis $q^{\prime}$ 'ic revait fov o'intextzer tr fellows le siaf. Whe pogbible a ca marete de ta Nociét; il
 lief, cirnir trient temu one conart de a quis s'y Cuy, jena dit ov d'áde', sort par a doimac, Snt par uns circuraine téciale.
bian consialerment à vors

It fondrait you voursunes


Dtetemiono de piopportimité et du sigè d'ancerénion en 1935, It manié que ato quastoin soit leglé avant ftresa. ta qua, Eion' opportinité puine $x$ egthe des qua nous gamerons, pas del Vecche io nombe os


DES ARTS-ET-METIERS
292, RUE SAINT-MARTIN - PARIS (III)

CHAIRE
d'Economie industrielle et $S$ tatistique
F. DIVISIA, Professeur
luan che tivick, 29, rue Cécille-Dinant, Clamart

Ic viis jue ura leruiaie tette.
Cncern ont ta prochecine covsletection clu bureun or la sociéter o 'Economiettier a soulevel do féfitations sacu volese coprict- Corme fie lou lea' c'erit, fè crois que vour darons Hxwiner ces sortes or questioir sans ancure. Contiainte - et frum ma ract, fer he vere y voci yue ve pu fomerait favailué be fous
 yéwéral.

In tontiulier, tivos fansiey que ta. perentation on h. Coloovi puikk ponelerar obs objectiont, jén en fais mallevent une affaie cersomulte, malquer coes vapports thaits 'omati
 Letien ot que pème sui fas oin sacit ceceptorait. ì̀ alleur, 2natit.
u-twe has lien \& sorvirure to s.ustion bee ta fuicidence toxt que cuov no somins press


है है है है हो ร \% $ร$ \&

 Ii hovolle romination on cuan bus on corsil, ofin
$\square$ $\rightarrow$ A: fellows in stera.
 conciol apien me 3 annés et laut (ainar Pa..
 IS. Toulifoi। ''aminais bien uvoì lote: ई रु हे है ufis aprant de lase ar la borque à ra...
 Sibuety at ctuellement an Héour i 0
 - In ${ }^{r}$ question;' "ant'cimpresrion yorit/ ourbait Bi \&onver ur avis actorisé et netmi ine lenseignoer


Mon oher Frisoh,

Je vous reneroie de votre longue lettre du 6 juin; j'éoris à Antonelli pour lui faire part de oe qui la concerne et j'espèr bien que tout pourra être réglá convenablement et en temps utile

Del Vecshio m'a écrit qu'il a reçu quelquẹs adhesions pour Stresa, én petit nombre, meis que si vous, moi et quelques autre des habitués voulans bier nous ooouper un peu de oe congrès, il ne sers pas moins fréfuenté que les. précédents. J'ai appris ave: grand plaisir que Sohneidar serait des nôtres; je suppose que vous amènerer aussi quelques autres, collejues de votre region. Fréchet a écrit pour proposer qu'on se reunisse en ootobre; je orois que oette proposition na peut pas etre retenue, mais j'espère le décider à venir un pou plus tốt.

En oe qui converne los sonférenoes-leçons de mathénatiques auxquelhés vous m'avez paru tionir beaucoup jusyu'a présent, pout-être pourriez-vous vous mattre en faport aveo M. Allen; ee serait une maniere de plus de lé déoider à venir au congres, s'il n'este pas" encore résolu à faite le toyage. Vous m'aviez entretenu de oette question anterieurenent et j'avais eorit a Tinbergen', mais il $m^{\prime}$ a repondu qu'il' he pourrait pas aller à Stresa par suite d'empéchenents de fanille; j'en avais aussi parlé a Le Corpeiller qui n'a"pas oru pouvoir acoepter.

En oe qi concerne les nominations nouvelles à faire au Conseil de la Société, jécrofs qu'il vaudrait mieux que vous deneuriez enoore dans-le conseil; come je yous l'avais écrit, il me'sémble qu'il serait bon que le rédasteur en ohef d'Eoonometrica participat intégralement aux délibérations du Conseil, o'est-à-dire on somne qu'il fût membre dudit Conseil.
¿Au contraire, en oe qui me oonoerne, si je vous ai écrit mon intention de ne pas voir renouveler mon mandat, o'est après avoir mûpement pesé ma décision; j'zi à cela des raisons personnelles assez impérieuses, et, vraiment, il me semble que je pourrais y être bien facilement remplacé.

Quant su maintien de Fishər à la présidense, il me semble qu'il suffira de poser la question a l'ensemhle des membres.du -Conseil, étent donné qu'il y a au pour et du contre.

Un point vraiment delioat, paroe qu'il visetnön pas une question de persomos mais una question de priboige, est oelui de savoir si, au oas ou Fisher abandonerait la presidence, le
 sucsesseur sera un européen ou un anerioain.- A oe sujet, j'ai appris d'une façon tout à fait indirecta que l'opinion aurait été émise que.le président de la Sosiété doit âtre un américain pour des raisons de comnodités materielles, étant donne que le bureau do Cowles est aux Etats-Unis et que les relations de correspondanses entre l'Europe et les Etats-Unis sont plus longues ət, plus difficiles qu'entre les différentes régions de l'Amériqu Cette question de commodités a naturellement sa valeur, mais il me semble que la Sooiété perdrait son caractère internationg sj l'on posait en prinoipé que, le bureau étant aux Etats-Unis, te président doit aussi appartenir aux Etats-Unis; è oet égard, il me semble qua la question, puisqu'elle magerné dans certains
 ment régiée.

Je me demande d'ailleurs si la règle de l'alternanoe regulière entre . I'Aménique et l'Europe n'est pos trop autonatique et s'il, ne vautrait pas mieux se borner a affimer le prinsipe que le président ne serdipas obliJatoirerent onoisi lans une contrée déterninée, quelle qu'elle soit: cela permettrait ne régler plus faoilenent les questions d'oppontunite et les questions de persones; oela permettroit aussi plus facilenent de nommer, si l'opiportunité s'ea faisait́ sentir maintenant ou plus tart, deux présidents suosessifs dans la mêne réfion paroe que cela n'aurait pas de sifnifiaation spéciale.

Au fond, je me lemande si, en oe qui concerne la suczession de Fisher, nous n'en arriverons pas fatalament à des questions de persones. A deti égara, il ine semble que j'aperyois deux perisonnalites indiquees pour prendre oette suocession: Bowley Sohumper, parii les nembres du Conseil, il me semble que ce son eux qui, par leur áze, leur situation, l'interêt qu'ils ont port pax choses" de la Societé, me paraissent les plus désignes; quant à choisir entre euxx, il me semble que cela pouffait se faire assez farilement en pósant la question un peu ouvertement, et peut-̂̂tre d'ailleursine serait-alle pas très aiguë si l'on nominait I'un d'eux president et l'autre vioe-president.

- En ce qui concerne le remplacement de Wilson par Keynes dans le Consefl, bien que ne voyant pas, d'inconvénient quant aux persones, je me demande si opla ne, serait pas contraire aux statuts d'aprọs lesquels Ies membres du, Conseil doivent être choisis de maière a représenter les différentes régions géographiques; il me semble qu'il faudrait observer quelque prudence a oet-égraf, surtout dons les débuts du, fonotionnement de la Sociáté.
-Telles sont les l'dées suivent lesquelles j'ai l'intention de 'm'orienter dans toutes ces questions; toutefois, avant de fíi: quoi que ce soit, je serai toujours heureux a'avoir votre avis. Cordialement à vous.
P. S.- Connaisser-vous l'adresse qotuelle de Lederer?- Je ne lui ai pas encore envoyé sa convocation.

CHAIRE
d'Economie industrielle et $S$ tatistique
F. DIVISIA, Professeur

95 Bonlevaro Jourwan
Paris $14^{c}$


Mon chen Firch,
W. congis \& Shesa a this toin

Wacher ot dass 4 condition, tors $G$. felpows puérents out été 2 ravir de Cortivies a Paie ure seumion culoperume Chapue aumie. La prochanie ut previuetane ta Belgiqe on th Luxemboug el 'roen bis que aom vom $y$ vemons et entendroms. Me prendiai lorigue aree as amis fetgs $\partial$ ans quel que tencps.

Le P F Fitue cy ant dunoncé a leas $G$ fellows wa electirs cermme Picident pan 193 P , 'fi "ras for osu pausoir refusu an Rovnem fait si mvertement. Wotw Aheir Cawa done firabment prétalu. Thai fi tuis bien ch'cide' o two verteo Yu'ar ar an forchon, et olartlens f àm pronian que $l$ renowtollerment armuel répang an déci en ra pluqat ch ar arlbjeres. of nombs contimuent $a^{\prime} I$ 'sisqui ec il fanda pre $n$ an hars oceupions teweusement de ta Gracion aree $k$ avembenkif orimaine.
hou aran 'te' Konous' à Shera de to pursince ts enith de ténaliè Suigi Siaaur', $P^{2}$ Taun. Peal tov sary-vors quelul ands dems fuefremer itation qui al refunc' de s'ainive an putc far ajte cl a'Ju' on a 'a for ore' toscter, fou deffernan yan bun cultorite.. He fank que uas enberlemions 1 'appui bienvillant de tells hersanalits', et foincula noks devar fain an froc wells, dition pro cen favic compuonsue b dérieb bóa ha ciaraus, on moins fow beve expeiguen lan ovinitation géniala st lem qatée. It fi theri inu que nan uifteras de teves corribs.

Ie vai déménager à fins-ai:vably-vom plente coote on wa cuarrece odrns.?
Gors alemene = uns


Y/ai covmencé à tie roter gorne étude $\partial$ 'economie planéej livas arsue gmela wreffage an oon, arais c'ul tis inléencant!
$95 \beta^{2}$ Yourdan the 10 novembr ly 31

- Hea cher Frisch,
-Se répruss à wte lethew da IS octobe. Le $I^{+}$Eisker oy ant annoncé ma élection fou une
 pouvois pas moins faire que d'accepter. Atais fidois quide ur'a joxé un toen et qu ta cir culaiie qea j'ai repue 'k cavait encole it envogêe à fersonne awthe.... Yuar qu cil en soit, et devant C'iusintonce de bur, '/accepte de bon eosu cel hommen et wote charge, ii cela furt tout anoengen. Mai sous ne pouses giere concfiter me mom aetirite', et sartout, je compte fion we wer the chage qa 'une avnée et passu la main
 Cacesion de son saceesfear hrroprén comme viceprérident ev 1936.

Ye suis toret à fait dracory from aturethe der "Juttaining merrbos" on, en fromeais, "menbrs bienfacteus. - Ye décieriais tulament que - jurqu' $a^{-}$nouvel a dre teret se moin Ce sait fueternont cles persomes fityrique, cal
$l$ 'atmistion comene memobiogs de personnes molates (qu. poursaient étue os viats, te) doukè̀ de qies problemes gu'is fandea ith diei de prè̀ areparavant.

- Ye vom, eorvoie an joint, ts -listes de sumbles présents ì Ghera, qui m 'out éte Lemis par Del Vicctio. Eleer se completat the cores les awtes, y'ai leva de sucónoire ces lalb, ovee Lutfalla. H. Bañod, prof. de statitique Mathematigue a. la facalte ds Srienes ole Madrid arait e'te' fice'for son Dyen de repréerber a' Stera sa Fáexlté. (Lete cin-joint). i/e wh taise le soin de voir -A vis désiées mentionmer a détail.

Ye vons Some v-loutiors puelques - Senseiguemont cen sujer de . Simiarad, ymi a ćé mor colleg̀ve an Conreurataie ds AL5 er phetion, ià ie puofossit 1 'Econovie politique ot qui it actucctoment Pofonew d' Aistovie on Thavial an Coliege de Eeance. Leutiter lavez vons gue is Rofeneus anColleq̃ar Erance Mofenent chaque année de - Tasarap pusonnels jomveacyo.

Simiant "'a wi la ueime formation, wi ta màrus méchode de tavail que cua. Cela ue u'empiche pas on le regouter conmme un varant de tante valear et comssue un des esprit. As phes oinginaup formi hos écoromistos.

Ac formation pritosoptique, il de ra torade a C'Ecole Vociologique cle Ecutthain, mais, Jan commiote. Geaucoup cett école, 'tai C'inprestion que Himiont de délacheapy petternent is antre coeptes pior to persormalité; cleil un gro serailleur har doreroît, a' tournsue $g^{\prime}$ पpict verilathtement Sievtifique, positive el objective.

Vou savez gu ide s'est piese antufori en asversaice bet'Ecole morthemative et 'ain' l'inpression qu $i$ il a fait $a^{\circ}$ cotte derviès des objections dow stle sit vopiter; il to temath que clut un pen ì lai que ì gns aus Conceptions acteclls sue ls ven Tably laptorts ento $\operatorname{lo}$ paint de bue Consu of et ce porint de vee Wahes, et rotornment trisé qui Cominence of geriner Dans mon esfuit que Woilias n rut pros do tout (on fos sculement) un ferfectionnoment de lournat, mes aute doz a telle pote que-le étuds Cournotionns et ifollaniames deveran te pererperice Thalececencut. He croir que fì hos on bigà intex lenver cela inpoutaño queston dc. la Aampaition on typtome connet sum, a B) systeme twacrasl.

Guy ind thuin, o' aitcems, Sermiand vogade aree cirlcièt -les écorountis maltématicións, Sepusi que es Scvinied the lomment-Eavantger vers-Cl olirewation can if chiligueit rustorn Cun atilual de ón etive 1 th il uta oit

Yu' De cogait qu'it y arait quel suechos lat. cedoms. yo of menble a se socete \%'Eeovométié, pos sewlement hace mu c'at. Ca mode, can $c$ restun esput tis ondert.

Ye ex excelent Dons Clobservation éonamique , tatistiqu ec histacigue, pral ètie en pew "tiop, litkosque, comma tors th frofenecus que nors, toinones. Ic fait paitie oqume wory leng lamps ce Cl Yuslitaf intemational a ftaticigive. Ton Gornec onroge le Salaive, Clivolation touial et la momaie at un péictable manurrent $\partial$ 'obsewation yur il a ais a Corgus arnés $i$ corstiaire, thais a a oul vas I A § zallorvent une compilation de documents; il I ई a y a vraiment, te cion, là dedars, as idée हो qúvécals de wétrode ct a conception de Plécovomie. On the pave pa six fa rie aral ta. théonicin, cor, csre a ba phiconoflie, il ert plas, tair arnear quiel veil trien l dier. Thas ie prétend quril faut faire-Crobrewation arant la theóve ce nor apres. (fous as ab arric as idés préconcues). If ceas $k$ Conthaic, mais it sel centoin qu -a, 2 \& $5_{1}$-隹 thads one Ceun arantags et tē̃es A fi in convénients. He coos lue Vimions "ra lias on cectains chors $\varepsilon$ on wars ligan lis bien, Mous thíoriciers on vecenies \& la cotine; uasi il a vu $\partial$ lantes chors qui he sont pas sum interet.
in béfinitite, t̀ tegaile firniam comme un de ver écovamits marquant, et $\dot{j}$ cois suric hourn
char Collegua,

Je arcia gu'il 由st tempt que nous noug ocoupions de la
 pout 1935, Gtant donne qua lea dispositions qui muyont dt armtete par he Consell davront ent deute ebre soumaen h
 an saduampe.

Las trole membras co conseli dont ie mand colt arxiven

















 proporg da nowne ha sucaession la vioemprasident en exeraloa. Le Professeuz Fisher aymit finslement acoopto de gerder anoore 1a pratidonoe, la question n'alla pas plus ioing mais, puisque ootbe juablion a stu poseo ot guielle me viamib pertonnellement, jo biens a vous dire que je ntai jevais eetivn pu'11 solt 4 ndispensable de porter raguliertano 1 vioe-







 6qe. Llus







7 juiter 1434


29 va onalua-D1amas

 Shente ta tetiailit it cura dim. lont he betp de drocegur of G lociéte.
the containg minviname, apest 1 ans e vies



$$
\begin{aligned}
& \text { 万. }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { *: }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \because \text { 角: }
\end{aligned}
$$

d'Economie industrielle et $S$ tatistique
F. Divisia, Professeur wagmexue Cécille-Bipant Clamantio.
95 Bd 7nudum
Escurg woi lo we fis avon encore réfondu à Nother covrepand arcen ife das tas ductioige ets en antau,
 oyaut bual a fa yoge, j'ai- jí an larras à ds voirs qua. in proospent fa anal do ones tomps.


 Récesi' a' lacie fiéroloui vos idés a' croupk? Macir tenout que fi vis hammé, fi foow \& un emienp, thas wivincsunel fi hains bien or ar fas fave font ce Yurie fundiait - on comon is faudhorit.

An rejet de ea lester do tacticrients an Congts on
 a'ai' hos vue le coogen \& la muttre erractement an provit it'en avais Dijé proselí à Sútfalta, rais es souramics itaink dens' inceutains siu le untins. Reflemeon foite, it ur e rombli gerill valaik animp as lios fublic as bite qu D'e probeir ure. in lomplete on dáforncé. Sa fuberration a fento.

 fuobalobre, $G$ quis déciduait $\partial$ 'cuatter levambus Panticiger. ADrotingin-vous zue rystemaci- quenent votue Granal pubeie, an numés o'aril, le 1"e "arrvonncement" et munsín de juillet fo lite d) proukcest ant furbobles! Danes prafficunatives, vors pavirisy vom matious $\partial^{\prime}$ aceed a rujet ave Bowlyy.
 un accos enalogue arac Rooo, n" ponibles. Reventh
 Dongu un in oncation génsiate va le gand 20 sumpros. Gus ferent zaids am proge onervere.
 Qres Baños até ounrgi' Apfreiellament hom Pa frealle' os Juinon on thadidi. Is sui aun'-hésirent que

$\qquad$
 $\therefore$ io sor appost aree is orgarisens tols sp'cemivasits,

 SDN, ete. Seviait étie réb béré han lo covisib.

 Pueplieg ton to lisit on pamiciounts. Corame jlai i) Lemis à Paños une Cepter pore sor joyen, remplie de Complimats, it puonse que cila zunt etwe legaso "cormesaffisant.

Lom en revemi à la lenter ped particitionts is Strepa, fè he flai par déchicée, en sater que i' uos insistig, fi fonsians aron la vernorgen; ancis no Drayant fas Elablie moi-mennes

CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS-ET-METIERS 292, Rue Saint-Martin - Paris (itio)
fi min sen incapable a Pa complita, on or ro cother, on is Dorree 1 louthogefter 2 s soms.
th rijet $i$ "a "Ruidertial adues" filns arowe, que ie dai his feritont; a fonuail ethe

CHAIRE
d'Economie industrielle et Statistique
F. DIVISIA, Professeur 29, rue Cécille-Dinant, Clamart
ra'tevenant, axis í hais avesi ofm co dis enders force' us sois fas auni plein qail a fandrait. Suntout, cela we panait ancz "Pontife" et, à cas a cela, ie de nuduast's ēte $C_{0}$ per à commercus. Iistis an pro Aas
foir, of it sue serth que if peraitais then pépertiens de walar h faine apis livi. di fa réamaion dy Fellows-érait effuctive, et dif'y axisdan's, foxst ans Thé angy watwiellervat amens" à tuendu fa parole:cele v'ent anivé or Thasa. In às enroges un menaye révif, celo me parait kaiment ponpens. Rou nereroit, la rémions do atte cunsée foom h fellows sua en Amén'pur, et no ni cela colbeñes ave be Présidencer, he Preniduat sena roinus deve $p$ 'anteo continient, of alous, faire un mentage "Trantatfantique" cela we paroit eneers biss plus fort cormse "portife". * D'outh pant, il revait hem sfficih Que ce monger ve contierme for eréloge dx piédécencun; ef plon j'amais pant scurpab on fainu fiéloge de
 pou que Pekumetar pare poon pooke éRoge - c carnée proctaine. Au ford, vorte idér ue enterionant, un as je
 Reut etw honvaitaon demanden en chose cu Sostent, yon car tant spes présiont solant, thas pance zus co thail un toos of viee indique fam amenes tors a fellows tour à

 Corvane Ridocieiso an chef etablin vous nème un Comi de Tob saus ancum naggart avoe es ianto "offices" Dons Ca Jociét', soil pami b fellows, sat taumi de convite de xédaction. Thénu lans cuncus tou or wôle; von porsing vescitat a tel espuns' a Po fout be


 taus $\partial$ 'houjon systervalius san $l$ pame', ip rerso dilo im a torsang parm; tien $A$ exppech de fani de
 Persomelloment, is mos dornerai voleatiens sulemahere
 écoromigue - etcela pownsict vos situtenes fas
 ह' fon votur grotséétude d'ćcoromue ptanié, quo ie i in
 Pa quote qusotion eir pai : ls loinis.
 voss en comencie viosment, sut en in domantant rijamoon

 frim la budgots frives et feus ette à 'auth invantijations


 do Conseil et pent the cels cuors 2 ormeso-tile quigur


A cagy, mon so seit recoitt bon 2 dongen is












 avori a procanav.

 du contion 11.

## 



President
FRANCOIS Divisia Paris, France

Vicer-President
Joseph A. Schumpetbr Cambridge, Mass., U.S.A

Secretary
Charles F. Roos
Colorado College
Colorado Springs, U.S.A.
శ̈reasurer
Alfred Cowles 3RD
Cowles Commission
Colorado Springs, U.S.A.
$\varepsilon$ ditor of $\varepsilon_{\text {conometric }}$
Ragnar Frisch University of Norway Oslo, Norway

The Econometric Society
An International Society for the Advancement of Economic Theory in its Relation to Statistics and Mathematics

Arthur L. Bowley London University

Gustavo Del Vecchio University of Bologna
Irving Fisher Yale University

John Maynard Keynes
Cambridge University
WL: ZawadzKi
Minister of Finance
Warsaw, Poland
F. Zeuthen

Copenhagen University

PARIS, le 12 Mars 1935

Mon Cher Frisch,
Je vous remercie de votre lettre du 21 Février.
In ce qui concerne la liste des participants à STRESA, je reconnais le bien fondé de vos observations, et, aussitôt que je $I^{\prime \prime} a i$ pu, $j^{\prime a i} f a i t$ établir une liste au net.

Toutefois, corme je vous le disais, je ne puis pas vous garantir absolument que cette liste soit exacte et complete.(a)

田n ce qui concerne les réunions ultérieures, je crois que vous auriez intérêt à vous entenare une fois pour toute avec le Président du Comité Permanent d'Organisation, $\operatorname{HOHIFY}$, as maniere que l'enregistreaent des présents soit fait désormais d'une façon tres sure.

En ce qui concerne la réunion de NAMUR, j'ai envoyé aussitôt à HELSON le texte de l'avis à faire paraitre dans le numéro d'Avril d' ©conometrica. Je vous envoie ci-jont une copie de ce texte pour vous tenir au courant.

Je suis bien d'accord avec vous pour ne pas mentionner dans le cornpte-rendu de STRBSA que BANOS a eté envoyé par l'Académie des Bciences de MADRID.
(C) Yla in soute sun $k$ nom de degh. Espinosa. ${ }^{\prime}$ 'cerris a del Vecehis qui vous écruia si a nom

Plus généralement, je pense que nous cievons être trés pruaents en ce qui concerne nos contacts avec les organisations existantes officielles et autres. C'est ce qui m'amene à penser qu'il pourrait, en effet, y avoir quelques inconvénients à prévoir la prochaine réunion d'Econométrie à OSIO, en même temps que le Congrès International de Mathematiques.

Avant de saisir le Conseil de cette question, j'ai l'intention a'ecrire un mot à $\mathbb{H}$. BOWLEY à ce sujet. Une solution pourrait peut-être consister à prévoir notre réunion au Danemark à une date assez voisine de celle du Congres de Mathemataques, de telle sorte que certains Membres puissent facilement participer aux deux Congrès à la fois, sans pour cela qu'aucun contact officiel ait lieu. Dès que j'aurai la réponse de BOWLigy et la vôtre, je soumettrai la question au Conseil.

Au sujet die la circulaire envoyée par ROOS et CONLES, concernant la vente ${ }^{\prime \prime}$ 官conometrica, j'estime, conforménent aux tendances d'Irving FISCHER, qu'il est opportun de décentraliser le plus possible les attributions du Bureau, en raison de la durée toute temporaire des fonctions du Président. Cela n'empêche pas, naturellement, le Président de conserver la surveillance générale de toutes les opérations du Bureau.

En ce qui concerne l'adresse présiaentielle que vous désireriez voir paraitre dans íconometrica, je persiste à penser que s'il est tout à fait intéressant que chacun ees Présidents successifs apporte une contribution au journal, il y aurait plus d'amconvénients que d'avantages à ce que, au point de vue formel, cette contribution soit publiée comme présidentielle.

S'il s'agit d'une contribution purement scientifique, il serait dangereux, je crois, de laisser penser que son caractère présidentiel lui apporte quoi que ce soit de plus, et s'il s'agit d'une contribution qui ne soit pas exclusivenent scientifique, nous entrons dans une série de préoccupations protocolaires dont je crois qu'il vaut mieux ne pas s'embarrasser.

Autrement dit, je suis tout disposé, en ce qui me concerne, è fiaire l'effort de vous envoyer un article aydint un caractère très genéral, à la condition que cet article paraisse tout simplement sous mon nom. (ji he pownai for l' eccuir arant les vacanees).
D'autre part, avant d'établir l'usage certainement interessant en vertu duquel chaque Président serait moralement obligé a'envoyer chaque année un article à ficonometrica, je pense qu'il est bon de prenare l'avis de SCHMMPTER, et c'est ce que je ferai à la premiere occasion.

Bien cordialement à vous.


Non cher Frisch,

Je vo s cue dansz le dernier numero ditonometrica, chneider a publié son étude en allemand;il me semble que cela pose une question assez délicate, au sujet de laquelle jraimerais bien échanger des idées avec vous.Jusqu'ici n'ont été employés que l'anglais et le français;iaut-il

Je dojs vous dire tout d'abord, que dans cette question fed tiens à n'apporter aucun élément personnel;Schneider est un de mes bons amis, et d'autre part, croyez bien que je n'ai aucune animosité contre la langue allemande. Mais je crois que dans cette question de langue,il peut etre prudent d'avoir des principes.
Un principe aui a été souvent appliqué est celui de la langue unique; depuis un certain nombre drannées on lui a substitué, notamment à la Société des Nations, le principe des deux langues anglais et francais; mon avis, c'est toujours le même principe, qu'on peut appeler le principe au la langue universelle;il y a deux langues universelies au lieu d'une, mais l'objectif reste le même;il y a un langues, vous tombez dans un autre principe, celui de la pluralité des langues, et alors,je pense qu'il devient infiniment délicat de fixer une limite à cette pluralité, d'autant que cette limite peut alors sollever des questions d'amour-propre; dès lors ce principe de la pluralité des langues me parait:devoir être le principe de la liberté des langues, chaque auteur écrivant librement dens la langue ou'il désire;je sais bien que chague aucur désire se faire lire par le plus grand nombre, mais il y a aussi comme je vous le disais des questions d'amour-propre national.Je me demande aussi,si la liberté du choix de la langue n'entraine pas, en logique ou en foit, le principe des traductions, aui augmente sérieusement la dépense.
En un mot,je crois quril y a là une question dont il est bon d'examiner à l'avance tous les aspects plutôt que de $s^{\prime y}$ engager empiriquement.
A IrInstitut international de Statistigue, (où jrespère bí que vous voudrez bien quelque jour pas trop éloigné,poser ou laisser poser votre candidature, les membres ont le choiv entre un assez grend nombre de langues, (je ne sais pas s'il y a le choix absolu,je crois q ue oui)mais tous les articles ont une traduction résumée, et il y a toujours un traducteur officiel aux séances des congrès.
畵Je me rappelle qu'à Varsovie, un délégué russe qui avait
sa communication en francais dans sa poche, a tenu à la faire en russe auparavant, vraisemblablement pour user de

-President
Francors Divisia
Paris, France
Vicer-President
Joseph A. Schumpeter
Harvard University
Cambridge, Mass., U.S.A.
Secretary
Charles F. Roo
Colorado College U.S. A.
G゙reasurer
Alfred Cowles 3rd
Cowles Commission Colorado Springs, U.S.A.
$\varepsilon_{\text {ditor of }}$ conometrica
Ragnar Frisch University of Norway Oslo, Norway

## The Econometric Society

An International Society for the Advancement of Economic Theory in its Relation to Statistics and Mathematics
rving Fishir

WL. ZAWADZKI
Minister of Finance
. Zeuthen
Copenhagen University

PARTS, 2e 23 AVEM 2935.*

Chez Coy made



 aux 4 a



 au Canaml.

Je ne theno pas du tout s soulewar ict une ohit


 que wat trauvereg dinm lit note cit-jointe.

Vobse devouc Coz1egue.



--- NOTR ---
pour les MRABRES du CONSBLL de la SOCIETR d'gCONOLGTRIR.-

HLEDTION des FWLIOWS

Les Hembres du Conseil ont été appelés par une lettre du Secrétaire, e se prononcer sur la sulte à donner au vote émis par le groupe des Fellows, au sujet de l'election de nouveaux Fellown.

La Constitution de la Société stipulant à ce sujet :
"All Fellows of the Sooiety shall be nominated by the Council and elected by mail-vote of the Tellows
j'interprète cette phrase comme donnant le pouvoir de décision a ce sujet au groupe des Fellows, et non pas au Conseil.

Dans ces conditions, il me semble que nous devons nous bomer è constater le résultat de l'éleotion à laquelle 11 a ébé procédée, sans rien ajouter à ce résultat.

Ilse peut, d'ailleurs, que le résultat constaté doive donner lieu à une interprétation qui peut etre assez délicate.

Dans ces conditions, 'ai l'homeur de proposer au Consil
$1^{\circ}$ - D'émettre I'avis qu'il n'est pas qualifié pour prendre de dé cision de fonds au sujet du vote intervenu ; - mot whe wh
Fellowe phargex son bureau de constater le résultat du vote dea -110N
$3^{\circ}$ - Au cas où cette constatation donnerait lieu à interprétation,
Cepir de discutés suders ladite interprétation et de la soumettre au conseil.
Je serais heureux de recevoir vos observations ou popositions au sujet de cette question.

Pour simplifier la correspondance, j'estimetai que le défaut de réponse a la présente note, dans un délai xaisonnable, oons. tituera un acquiescement aux trois propositions cimessus.


President
Francois Divisia
Letecole Polytechnique
Paris, France
Vicer-President
Joseph A. Schumpeter Harvard University Cambridge, Mass., U.S.A.
Secretary
Charles F. Roos
Colorado College
Colorado Springs, U.S.A.
ซ゙reasurer
Alpred Cowles 3rd
Alpred Cowles
Cowles Commission Colorado Springs, U.S.A $\varepsilon$ ditor of $\varepsilon_{\text {conometrica }}$ Editor of Econometrica Ragnar Frisch

- University of Norway
Oslo, Norway


## The Econometric Society

An International Society for the Advancement of Economic Theory in its Relation
to Statistics and Mathematics

Mon Cher FRISch,

Je réponas à votre lettre ciu il ifars :

$1^{\circ}$ - In céqui concerne la réunion de la Société d'sconorétrie en 1936, je suis bien a'accora avec vous pour ne pas réaliser de liaison officielle avec le Congrès International des Mam thématiciens, tout en envisageant ae prendre nos dispositions pour que nos membres puissent, au cours du même vovage, parti= ciper didividuellement, s'ils le áésirent, à ce premier Congrès. Je vais écrire'a M. BOMLY a ce sujet, et je suppose qu'il sera d.accora de.son coté.
$2^{\circ}$ - En ce qui concerne la publication a'un article de moi àns le journal "Bconometrica", bien que ce soit une responaabí...彐itéque de prendre à cet egara un engagement qui peut être assez lourd, étant domé le gros arriéré que j'ai déjà, j'accepte bien volontiens de vous donner une contribution que j'essaierai aem fíire cussi generale et aussi interessante que possible. Encore une fois je ciésire très vivement vous envoyer cet article en mon nor personnel et nullement en qualité de Président.
Je crois avoir appris, il y a qualque temps, que vous vous plaigniez un peu de la difficulté de recruter des articles pour le journal. J'ai l'impression que si vous tentiez, (au cas où cela serait nécessaire, auprès de divers menbres du Conseil ou autres membres marquants cie la Société, une offensive aussi énergique

Honsieur RAGINAR BRISCH
University of Normay. OSLO

que celle que vous avez faite à mon ércira, vous obtiendriez égulement des conteibutions ae leur part. Je suis persuadé que la matière de I'Bonométrie est assez riche pour pouvoir alimenter votre journal sans vous causer trop de soucis, à condition que les nembres veuillent bien secouer un peu leur indifférence d'écrivains.

30 - Je réfléchis ae plus en plus à cette question d'articles syntutiques aont l'utilité m'apparait déciaónent très grande. Il y a éviuenent la question aes voies et moyens, mais je pense que les aifficultés ne sont pas insurmontables et que nous pourrons causer ae cette question lors de la prochaine réunion à NAIUUR.
$4^{\circ}$ - In ce qui concerne 1 'emploi cie la langue allemande das le journal, "Econometrica", je vous remereie des renseignements très détaillés que vous m'avez cionnés à cet egard. Je suis très heureux que nous soyons complètement, d'accord sur le principe à adopter à cet égerd, car c'est évidement là une question essentielle.

Quent aux exceptions que vous avez pu être a ené à consentir pour des questions ae circonstances, $j$ 'estime que ces exceptions regardent vous seul, et, a'ailleurs, je n'ai personnellement aucune objection à présenter à ce sujet.

50 - En ce qui concerne les formalités légules relatives à la
 à IMTFAIIA, et je vais tâcher de m'ocouper de cette question.

Coraialement à vous.


Susfalta's'ocupe activerment tu conpto mondu ar de recemin de Stera.
 Eonometriva, les actices ome es pincigaises éconimivis, at





won cher frisch,

J'ai le regret de vous apprendre le mort de notre collègue Simiand, décédé ces jours-ci d'une maladie de coeur.

Duriez-vous, toutes faites, et, dans l'affirmative, pourriez-vous, éventuellement,me communicuer des séries statistiques de données économiques brutes mensuelles (pas d'indices ni de mo, ennes) pour la période I896-I9I4?

Avez-vous continué è féfléchir au problème de transposer dans la figuration à n axes celtajns raisonnements plus faciles à faire dans la figuration plane à deux axes de Cournot?Il me semble que cela pourfait permettre de regarder d"un peu près les idées qui $V$ oient dans les crises gónérales des crises de surproduction; en effet, le schéma des crises de surproducti spéciales à une seule marchandise, est tros facile à faire dans le repré sentation plane;mais reste à voip ce que deviendrait ce schéma si on voulait l'étendre aux $n$ dimen. sioss drun espace économiaue complet.
Ces jours dernies, j'étais amené à rappeler le phénomène nettement mis en lumière par Pareto, en vertu duquel chaque individu agit comme si son action n'avait eucunw effet sur le marché, alors que la situation du marché est faite précisément de l'ensemble des influences individuelles. J'sjouteis oue ce phénomène me paraissant très caractèristique de l'économicue et qu'on ne rencontre rien de semblable dans la nature.A le réflexion,je n'en suis pas sûr: par exemple, quand on renwerse rapidement une bouteille pleine d'ear, chaque molécule cherche ̀̀ sortir de la boutei: obéissant à la pesanteur;mais cela conduit è une certaine obstruction de la bouteille et è des glou-flous. Je me demande si l'on ne pourrait pas exprimer mathématiguement ce phénomène très général que les particules élémentaires se conduisent en supposant constantes des données que leur action modifie pré cisément;et si cette expression mathématioue cénérale et pas spécialement économique ne suffirait pas a montrer, que, dans tous les cas ou dans certains cas,des oscillations doivent en résulter:

Ne prenez pes la peine de me répondre,si vous n'svez rien d'importst a me dire sur ces questions, à moins quill vous plaise de m'écrire, come il me plaira de vons lire. En tous casw, nous en causerions bे une occesion. Cordislement
P.S. - Pour me guider sur la suite à donner à cette affaire, je vous serais tres reconnaissant de vouloir bien, d'ores et déja, me donner votre avis personnel et officieux sur les points suivants :
10. Pour l'avenir, ne serait-il pas bon de charger le Bureau délaborer une réglenentation détaillée de la procédure de nooination des nouveaux Fellows, cette réglementation pouvant, d'ailleurs, conserver une certaine souplesse si cela, était jugé utile.

20 - Pour ce qui concerne le vote déjà intervenu, je crains que 78 signification précise de ce vote puisse donner lieu à des interprétations divergentes. Il semble résulter des chiffres qu nous ont été transmis qu'aucun, des candidats n'ait obtenu la majorité absolue (plus de lia moitié du nombre de voix exprimées).

Dans ces conditions, différentes attitudes sont possibles. On pourrait :
a) - Consiaérer que la majorité relative suffit, et déclarer élus ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. Cette solution me parait personnelleaent assez dangereuse foom $l$ 'avenir.
b) - Déclarer qu'il y a ballottage, et faire part du ballottage au Collège des Fellows, en invitant à procéder à un nouveau vote, dans lequel la majoxité, relative serait suffisante. Je crains que I'adop tion de la majorité relative après le premier ballattage présente

c) - Déclarer ballottage et procéder à un nouveau tour de scrutin, dans lequel la majorité absolue serait exigée.
d) - Constater que 1 'élection de 1934 n'a pas cionné de résultat, et ouvrir le plus tôt possible une nouvelle procédure d'élection pour 1935, en élaborant, pour cette procédure, une réglementation de nature à donner à ce nouveau vote plus de chances de succès.

Personnellement, je me dernande si cetteuame solutions ne seraitapas préférable. Plle comporte l'inconvénient d'être lente, mais la question de l'élection des Fellows est certainement la plus importante de toutes celles qui conernent la Société, et je crois qu'il est prudent de ne rien précipiter.

En ce qui concerne la reglenentation à intervenir, je serais d'avis que les cinq conditions jadis proposées par le Président FISEHER et acceptées par le Conseil, soient officiellement introduites dans la procédure, de la manière suivante :

Toute proposition faite par le Conseil en faveur a'un candidat devrait être accompagnée d'une note indiquant explidte-
M. Ragnar FRISCH

Slemdalsveien 98 - OSIO..
ment si et de quelle manière le candidat remplit les cinq conditions précitees, et, dans la négative, les circonstances exceptionnelles précises qui motivent néanmoins la prise en considération de sa candidature.

Une procédure aussi détaillée peut être un peu gênente lorsque des questions de-personne peuvent se poser. Mais, il me semble que ce serait le meilleur moyen, d'une part de recputer come Fellows les personnes qui sont vraiement les mieux qualifiées pour cela, et, d'autre partenous mettre définitivement en garde contre la tendance naturelle à l'élargissenent toujours plus grand, d'un groupe dont l'effectif n'est pas limité par les statuts.

Votre; bien dévoué.



COPIE transmise ̀̀ 4 . Fagnar FRISCH - M. Bow by ut d'accool) Mais pense qu"il faudrait ne vien deciders avans Namur. 6


## Gner Cozisuxa.




 deax reunionas.


 communa, geit whrewent.













 a qui J"avoia copie de za predente lettre.



Jrotecsenx 1 Univepplet ac copenhague
stean 嘘icherevoy
Manematk

##  100ales.





 "aptodura, car il senait difficile ds puendre uns dósision fles tot.

Votre davoue bouleaue.

