Pintia
un oppidum en los confines orientales
de la región vaccea

Carlos Sanz Mínguez
Javier Velasco Vázquez

Editores
PINTIA. UN OPPIDUM EN LOS CONFINES ORIENTALES DE LA REGIÓN VACCEA

PINTIA COTIDIANA Y SIMBÓLICA
Universidad de Valladolid
Sala de exposiciones San Ambrosio, MUVa
Palacio de Santa Cruz
Marzo - mayo 2003
Carlos Sanz Mínguez
Javier Velasco Vázquez

Editeores

PINTIA. UN OPPIDUM EN LOS CONFINES ORIENTALES DE LA REGIÓN VACCEA


UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
2003
EDITORES CIENTÍFICOS
Carlos Sanz Mínguez
Javier Velasco Vázquez

DIBUJO ARQUEOLÓGICO
Angel Rodríguez González
Santiago Carretero Vaquero (págs. 159-164)

RECREACIONES ARTÍSTICAS
Luis Pascual Repiso-Aratikos
Angel Rodríguez González (pág. 132)

FOTOGRAFÍAS
Centro de Estudios Vacceos «Federico Wattenberg»,
de la Universidad de Valladolid
Julio del Olmo Martín (págs. 51-58, 61-63 y 256-257)
Germán J. González Sinova (págs. 183 y 279-279)

MONTAJE DE FIGURAS Y TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LAS IMÁGENES DEL CATÁLOGO
Federico Rafael Conde Gómez, Ana Isabel Garrido Blázquez
y María Ascensión Gallardo Miguel

RESTAURACIÓN DE MATERIALES ARQUEOLÓGICOS
Cristina Escudero Remírez
Miryam Hernández Valverde, Tresmedios, S.L.

© De los textos: Sus autores
© De esta edición: Universidad de Valladolid
Edita: Universidad de Valladolid.
Imprime: Gráf. Andrés Martín, S. L.
Paraiso, 8. Valladolid

Depósito Legal: VA. 218.-2003
A la memoria de Esther Pérez Olmedo

Ocurre que tu sonrisa es la sobreviviente
la estela que en ti dejó el futuro.

Mario Benedetti
TEXTOS

Verónica Alberto Barroso
Arqueóloga

Francisco Beltrán Lloris
Profesor Titular de Historia Antigua
Universidad de Zaragoza

Juan Carlos Matamala
Universidad de Barcelona
Museu Arqueològic de Catalunya

Lucas Catalán Garrido
Investigador contratado adscrito al CEVFW
Universidad de Valladolid

Inés Centeno Cea
Investigadora contratada adscrita al CEVFW
Universidad de Valladolid

Germán Delibes de Castro
Catedrático de Prehistoria
Universidad de Valladolid

María Ascensión Gallardo Miguel
Investigadora contratada adscrita al CEVFW
Universidad de Valladolid

Ana Isabel Garrido Blázquez
Becaria de investigación de la Universidad de Valladolid

Miryam Hernández Valverde
Restauradora. Tresmedios, S.L.

Jordi Juan i Tresserras
Universidad de Barcelona
Museu Arqueològic de Catalunya

Francisco Marco Simón
Catedrático de Historia Antigua
Universidad de Zaragoza

Julio del Olmo Martín
Arqueólogo

Fernando Romero Carnicero
Profesor Titular de Prehistoria
Universidad de Valladolid

Carlos Sanz Mínguez
Profesor Titular de Prehistoria
Director del Centro de Estudios Vacceos
Universidad de Valladolid

Javier Velasco Vázquez
Investigador contratado adscrito al CEVFW
Universidad de Valladolid

FICHAS CATÁLOGO

Ana Isabel Garrido Blázquez

María Ascensión Gallardo Miguel
LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, QUE HAN DADO ORIGEN A ESTA EXPOSICIÓN Y AL CATÁLOGO CORRESPONDIENTE, HAN SIDO FINANCIADOS POR:

INSTITUCIONES:

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA + UNIÓN EUROPEA
(Proyecto Feder 1FD1997-2301-C02-02)

MINISTERIO DE DEFENSA. COMANDANCIA MILITAR DE VALLADOLID Y PALENCIA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

AYUNTAMIENTO DE PEÑAFIEL

PATROCINADORES:

OTROS PATROCINADORES:

VOLMO
ÁRIDOS SANZ
CAJA DUERO
CANTALAPIEDRA

CASA SANTIVERI
BODEGAS VALPINCIA
ARENAS COMPASCO
BODEGAS CARRAOVEJAS
BODEGAS HACIENDA MONASTERIO
BODEGAS PROTOS
BODEGAS REYES
CONTENEDORES TRANSCON

BODEGAS TAMARAL
AZUCARERA Ebro
BODEGAS MATARROMERA
BODEGAS PINGÓN
BODEGAS VIÑA MAYOR
BODEGAS EMILIO MORO
HOTEL RIBERA DEL DUERO
EXPOSICIÓN:

**PINTIA COTIDIANA Y SIMBÓLICA**

COMISARIO
Carlos Sanz Mínguez

COORDINACIÓN
Ángeles Moreno López
Ignacio Represa Bermejo
Nuria Sabadell González

DISEÑO
Ignacio Represa Bermejo
Luis Aguirre Manso
Carlos Santamarina Macho

MONTAJE AUDIOVISUAL
Servicio de Medios Audiovisuales de la UVa

GUIÓN MONTAJE AUDIOVISUAL
Federico Rafael Conde Gómez
ÍNDICE

PRESENTACIONES ................................................................. 13

FUGIT IRREPARABILE TEMPUS .................................................. 17

ANTES DE PINTIA
  Antes de Pintia. Notas sobre poblamiento prehistórico en el entorno
  de Padilla de Duero ............................................................. 23

PINTIA
  Pintia: nacimiento y desarrollo de un oppidum vacceo-romano .......... 45

LO COTIDIANO EN PINTIA: EL POBLADO DE LAS QUINTANAS
  Aproximación al urbanismo vacceo-romano de Pintia .................... 69
  Nuevos testimonios sobre la agricultura vaccea .......................... 99
  Perros, gatos, ovejas y cerdos: sacrificios de animales en Pintia ....... 125

LO SIMBÓLICO EN PINTIA: EL ÁMBITO NECROPOLITANO
  Escatología vaccea: nuevos datos para su comprensión a través de la
  analítica de residuos ................................................................ 145
  La tumba 75 de Las Ruedas, primer testimonio arqueológico de la
  elite ecuestre vaccea ............................................................. 173
  Las Ruedas de Pintia: nuevos datos para la contextualización de las
  estelas funerarias discoides .................................................... 197
  La necrópolis tardoantigua e hispanovisigoda de Las Quintanas ....... 221
EL CENTRO DE ESTUDIOS VACCEOS «FEDERICO WATTENBERG»

El Centro de Estudios Vacceos Federico Wattenberg y el Proyecto Pintia. Bases para la protección, investigación y divulgación del patrimonio cultural vacceo...................................................... 251

CATÁLOGO ........................................................................................................... 279

BIBLIOGRAFÍA

  Comentario ........................................................................................................... 297
  Referencias ......................................................................................................... 301

APÉNDICE I: Análisis de adobe, pigmentos, contenidos de recipientes, instrumental textil, material lítico de molienda y cálculo dental humano .............................................................. 311

APÉNDICE II: Restauración de materiales arqueológicos ............................... 323
Es ciertamente un honor presentar este catálogo de la exposición que pretende difundir los hallazgos del yacimiento vallisoletano de Padilla de Duero que, como es bien sabido, fue declarado Bien de Interés Cultural por la Junta de Castilla y León en diciembre de 1993.

Sin duda alguna la amplia tarea investigadora dirigida desde el área de Prehistoria de la Universidad de Valladolid ha sido reiteradamente reconocida y contrastada en los estudios de la etapa prerromana de la cuenca del Duero. A ello ha contribuido la colaboración iniciada en su día entre la Junta de Castilla y León y la propia Universidad que vio su principal aportación con la publicación de la Memoria Científica sobre los hallazgos de la Necrópolis de las Ruedas, apoyando su edición el Ayuntamiento de Peñafiel.

A aquella incipiente colaboración entre distintas entidades fue la antecesala de lo que hoy nos presenta esta exposición, la participación conjunta de entidades públicas y privadas en la tarea de protección y desarrollo de nuestro legado histórico, en un proceso que está capitaneado y dirigido por la investigación que dará pie a las ulteriores tareas de conservación y difusión a los castellanos y leoneses en particular y a la sociedad en general, tarea en la que, queremos manifestar una vez más, estamos comprometidos.

TONÁS VILLANUEVA RODRÍGUEZ
Vicepresidente de la Junta de Castilla y León
y Consejero de Educación y Cultura
LO SIMBÓLICO EN PINTIA:
EL ÁMBITO NECROPOLITANO
LA TUMBA 75 DE LAS RUEDAS,
PRIMER TESTIMONIO ARQUEOLÓGICO
DE LA ELITE ECUESTRE VACEA

Durante el verano de 2002 los nuevos trabajos abordados en el cementerio de Las Ruedas, ceñidos al borde occidental de la zanja II excavada entre 1985 y 1987, rindieron una docena de novedosos conjuntos tumbales de irregular conservación, que vienen a sumarse a los casi setenta exhumados en campañas previas.

El diferente grado de conservación de las referidas tumbas, seis de las cuales, es decir, la mitad de la muestra, aparecían intensamente alteradas, constituye expresión dramática de la acción del arado sobre aquellos conjuntos que se encuentran depositados a cortas más próximas a la superficie. En efecto, de manera acorde a como ya había podido documentarse en los trabajos preliminares, los conjuntos intactos se sitúan en la zona más septentrional del cementerio y por tanto de un momento más avanzado, merced a cierta tendencia, producida andando el tiempo, a depositar a mayor profundidad los conjuntos funerarios y que alcanzaría su exponente extremo en sepulturas como la 54, a dos metros y medio bajo el suelo, y cuyo depósito aparecía ya en nivel freático.

Así pues, de los conjuntos mejor conservados nos proponemos ahora dar cuenta del consignado con el número 75, por considerar que aporta datos, como ningún otro exhumado hasta ahora, sobre la presencia de un guerrero de condición ecuestre.

Hace unos años, al abordar el estudio inicial de este cementerio, uno de nosotros se preguntaba por la escasísima representación de arreos de caballo en las tumbas de Las Ruedas. Algunos pinjantes y agarradores en posición secundaria, procedentes de tumbas alteradas, o su mínima presencia en tumbas más o menos intactas documentada precisamente a través de elementos muy parciales, básicamente también pinjantes (tumba 38) o una simple cama curva (tumba 56), constituían todas las evidencias al respecto. La explicación dada entonces pasaba por tres posibilidades interpretativas diferentes: la ausencia de caballeros vaceos, lo cual vendría a contradecir lo referido por las fuentes, la falta de representación de tales elementos como consecuencia de que no hubieran pasado a constituir parte
del discurso simbólico en el ámbito funerario, o, finalmente, el marcado carácter carencial aún de la información arqueológica.

Sin que la situación haya cambiado sustancialmente, es evidente que la tumba 75 que damos a conocer al menos viene a paliar en parte esta situación, por lo que parece oportuna ahora su presentación y discusión.

Contamos de partida con cierta posición ventajosa a la hora de encajar cronológicamente el conjunto dentro de la secuencia del yacimiento, ya que el hallazgo de la referida tumba se produce inmediatamente al lado del sector AG de la zanja II, es decir, asimilable a la fase III que, en este tramo concreto, se beneficiaría sensu lato de una data en torno al siglo II a. C.

El depósito se hallaba dentro de un loculus, simple hoyo abierto en la tierra, de 110 cm de diámetro por un metro de profundidad, sellado con tres lajas calizas de mediano tamaño que no cubrían la totalidad de los elementos, rebosando éstos por sus bordes externos, en mayor medida por el septentrional. Una gran estela de piedra caliza caída, al pie mismo de la boca del hoyo pudo constituir muy probablemente el hito señalizador externo del depósito. Ajuares y ofrendas

1. Vista general de la tumba.
se situaban contra el perfil meridional del hoyo, manifestando una clara ordenación en la que una gran copa torneada y pintada venía a representar, en la parte central, el eje de simetría, distribuyéndose a un lado y otro ocho y nueve recipientes cerámicos, así como también diferentes elementos metálicos y óseos. Llama poderosamente la atención que el espacio central que proyecta hacia el noreste dicha copa, sellado además por la mayor de las lajas, no haya dejado ninguna clase de evidencia, lo que podría hacer pensar en la existencia en ese preciso lugar de algún tipo de ofrenda que, por su carácter orgánico, hubiera desaparecido totalmente.

Dentro del grupo occidental del depósito, junto a la gran copa (I), aparecía un cuenco hecho a mano liso (J) de considerables dimensiones que cumplía las funciones de urna cineraria, recogiéndose en su interior 330 gramos de restos óseos cremados, correspondientes a un individuo adulto de sexo masculino según delatan el desarrollo de las áreas de inserción muscular de los principales huesos largos, el grosor considerable de los fragmentos de cráneo, o, en general la robustez de todos los componentes esqueléticos. Otros ocho recipientes, todos ellos de elaboración manual, se extendían hacia el norte; se trata de cuatro vasos trípodes (L, N, O y R), tres catíos troncocónicos (M, P y Q) y uno más, igualmente troncocónico (K), que por su situación invertida, cubriendo parcialmente el trípode L, y por la presencia de cuatro orificios perfectamente circulares en su base, podría haber cumplido funciones de tapadera.

Como suele ser habitual, estrechamente vinculados a los restos mortales del difunto, dentro y sobre la urna por tanto, comparecían una parte de los que podemos considerar ajuares personales, que también habrían pasado por la pira funeraria en común con el cadáver del guerrero. Se trata de la castra y puñal Monte Bernorio, su correspondiente talhí, dos puntas de lanza y ciertos elementos de los arreos del caballo (su frontalera y unos agarradores circulares y ancoiriformes). Sorprende, en cualquier caso, que algunas de estas piezas metálicas quedaran en otro conjunto netamente diferenciado al otro lado de la copa: el resto del atalaje del caballo, incluyendo camas curvas, hociquera y anillas de sección circular o plana y agarradores a ellas asociados, así como un cuchillo con restos de madera en su zona proximal y otro enmangue óseo, éstos pegados al pie de la gran copa. En esta zona oriental del depósito se dispusieron además otros ocho recipientes cerámicos, siete de ellos realizados a mano y uno a torno; entre los primeros tres vasos trípodes (B, E y G), otros tres catíos troncocónicos (C, D y H) y un vaso de suave perfil en ese decorado con peine inciso-impreso (F), a los que se añadía, en el extremo norte, la copita torneada y pintada (A).

Las ofrendas faunísticas se vinculan fundamentalmente a este sector del depósito: el vaso trípode más elaborado (L) albergó varias costillas de ovicáprido
joven en las que pueden observarse perfectamente los cortes del despiece; otro trípode (N) proporcionó los restos óseos de un ala de gallinácea; una escápula de ovinocáprido adulto comparecía sobre los recipientes F y C; y, para terminar, en el espacio ocupado por la gran copa (I) se recuperaron un húmero y un radio de lepórido.

De la descripción de la distribución del conjunto funerario cabe concluir un patrón de depósito ordenado, en el que parece haberse buscado cierto equilibrio
de las dos zonas que articula, como eje de simetría, la gran copa I. A ello contribuye, no solamente una proporción de elementos muy similar, sino incluso un reparto compensado de las morfologías cerámicas (cuatro y tres trípodes, tres y tres catinazos troncocónicos) y, lo que resulta más sorprendente, la separación de los ajuares metálicos, si bien manteniendo el estrecho vínculo con el difunto de la que podemos considerar pertenencia más preciada: la panoplia. Qué duda cabe, finalmente, por posición y tamaño, que a la gran copa torneada y pintada se le otorgó un especial relieve dentro del conjunto de la práctica sepulcral desarrollada en las exequias de este guerrero de condición ecuestre.

CONSIDERACIONES TIPOLÓGICAS

*El conjunto cerámico.* Como acabamos de referir, el lote cerámico del enterramiento cuenta con dieciocho ejemplares, mayoritariamente realizados a mano pues de ellos tan sólo las dos copas se corresponden con las características producciones torneadas y pintadas de pastas anaranjadas. Una constitución que nada tiene que ver con la cronología avanzada del conjunto, en la que estas producciones a torno —iniciadas de forma autóctona desde un momento temprano del siglo IV a. C., cuando menos— habrían alcanzado en este momento ya un desarrollo pleno, y que, por tanto, tiñe de cierto atavismo al depósito.

Los recipientes elaborados a mano presentan una conservación precaria, probablemente resultante de un proceso de cocción escaso que no llegó a transformar el barro en cerámica propiamente dicha, circunstancia tal vez determinada por su orientación funeraria. En términos generales los acabados son de simple alisado, en tonos oscuros, y con la inclusión —en una primera valoración visual— de desgrasantes silíceos o calcáreos, a los que habría que añadir la incorporación de otros micácios, menos habituales en las producciones de Las Ruedas, que se observan con claridad en la posible tapadera K. El vasito F de perfil en ese es el único, como corresponde a su decoración con peine, que fue objeto de un acabado superficial bruñido. A excepción de cuatro catinazos y la urna cineraria sin ornamento alguno, el resto presenta decoraciones: bien sumarias, ceñidas al borde y a las patas (en la mayoría de los trípodes y en el resto de los catinazos), bien más elaboradas, caso del vaso F y el trípode I; las técnicas fueron variadas, incluyendo incisiones, impresiones, excisión y plástica aplicada.

Si nos referimos a las formas, destacan por su repetición los *trípodes*: siete de ellos que, sin embargo, atendiendo a su morfología permiten distinguir cuatro grupos diferentes. Los señalados como N, O y R, de cuerpo troncocónico y labeo engrosado y ligeramente vuelto al exterior, podrían incorporarse a la forma II de
la cerámica a mano de Las Ruedas constituyendo una nueva variante, la 5. Los tres muestran una decoración pectiniforme que afecta al labio y a las patas. Para los motivos impresos que concurren en la pared interior de R antes que pensar en un mero aspecto decorativo cabría hacerlo en otro funcional; se trata de cuatro columnas de motivos triangulares que, en Las Ruedas como en otros yacimientos contemporáneos del área navarra, han sido interpretados como zonas activas de ralladores. El catino trípode E muestra gran proximidad formal con el grupo anterior, pero por su tamaño menor –7 cm de diámetro, la mitad de los previos– y su decoración impresa ceñida exclusivamente al labio, cabría asimilarle mejor a la forma II|4 de Las Ruedas. Por su parte, otros dos vasos trípodes de perfil en ese y amplias decoraciones incisas en la panza (B y G) se incluyen de manera ajustada en la forma V|5 de Las Ruedas. Para terminar restaría el trípode, sin duda, más elaborado y barroco en su decoración de todos, el designado como L, asimilable formalmente a la tipología VI|4 de Las Ruedas. Su decoración, combinando técnicas de aplicación plástica, impresiones y excisión, se articula de acuerdo a un diseño bien definido y pautado: tres asas verticales –construidas con cuatro charros de barro unidos lateralmente entre sí y rematados con una pastilla en la parte superior– de distribución equidistante, dispuestas entre el borde y la panza, en la vertical misma de cada una de las patas; gallones plásticos verticales con impresiones alternando con pastillas crean un ritmico desarrollo en todo el perímetro de la panza; las patas, finalmente, muestran sendas excisiones diédricas longitudinales.

El vaso trípode, en todas sus variantes, es un recipiente al que tradicionalmente se le ha conferido un valor especial. Su apoyo característico traduce, como en la copa de pie esbelto, una ligereza consustancial que le hace acreedor de unas claras funciones litúrgicas, como contenedor idóneo para ofrendas o libaciones. La comparación de dentro del trípode N de un ala de gallinácea, o dentro de L de restos de oviávido juvenil encuentra refrendo, en especial para este último caso, en otro trípode de la tumba 50 que incluía igualmente un oviávido de seis meses. En ocasiones, tales trípodes pasan a formar recipientes complejos, de tipo geminado –característicos de necrópolis como la de Palenzuela, aquí dotados de tapaderas que sistemáticamente se niegan en Podilla–, o agrupados de a tres o incluso de a cuatro, en este último caso formando dos niveles. En el ejemplar M de la tumba 58 –tres trípodes dispuestos tangencialmente y unidos entre sí por pellas de barro– pudo determinarse, según hemos visto en otro artículo de esta obra, la presencia de cerveza, lo que, dado el carácter miniaturizado de este recipiente múltiple, ilustra bien a las claras sobre las funciones simbólicas desempeñadas por el mismo en acciones de libación. Finalmente, no debe olvidarse que en algunos conjuntos como el de la tumba 66 de Las Ruedas, el aprecio por este tipo de
recipientes llevó a su elección como urna cineraria donde guardar los restos cremados de un individuo de carácter guerrero.

No entraremos en disquisiciones cronológicas, ya que si bien determinadas variantes poseen algún valor más preciso, este tipo de recipiente resulta longevo en la secuencia del yacimiento pintiano, atestiguándose desde sus comienzos hasta el final.

Igualmente consideraciones caben en cuanto a la cronología de otro grupo formal con notable representación: los cajones troncocónicos. Los designados con las letras H, M, P y Q, sin decoración y con diámetros en la boca de en torno a 10-12 cm, encajan dentro del modelo III1 de Las Ruedas, mientras que C y D, de tan sólo 8 cm de diámetro y con característica decoración impresa sobre el labio y pectíneiforme en la zona de contacto de la pared con la base, ilustran la variante III2. Esta última se revela como de cierto valor secuencial, por cuanto los nueve ejemplares recuperados en tumbas intactas dentro de la zanja II se corresponden, en todos los casos, con momentos avanzados del desarrollo del cementerio asimilables a la fase III, o lo que es lo mismo, siglo III e inicios del II a. C., siendo desconocidos durante las fases I y II.

En cuanto a los posibles contenidos de este tipo de recipientes, la analítica de residuos practicada en otros conjuntos ha proporcionado restos de grasa animal de mamífero terrestre. Su representación, habitualmente repetida en las tumbas suele ser frecuente. De igual manera que algunos vasos trípodes, estos cajones en ocasiones conforman vasos compuestos, incluso dotados de patas trípodes.

La cerámica a peine, forma XI2 de Las Ruedas, merece algún comentario más extenso, ya que esta técnica de decoración ha sido objeto de una atención preferente en los estudios de la segunda Edad del Hierro mesetense. Sin entrar en las largas disquisiciones a las que dio lugar en el pasado, hoy sabemos que este tipo de producciones cerámicas surgió en el seno del mundo sotoñeo pleno, caracterizándose en ese momento inicial por una técnica exclusivamente incisa, en ocasiones trasladada incluso a las paredes internas de los recipientes como ilustra la conocida escudilla de Matapozuelos exhibida en el Museo Provincial de Valladolid, o como, de manera más abundante y contextualizada se ofrecen en las estratigrafías de yacimientos como La Mota, de Medina del Campo (Valladolid) y Cuéllar (Segovia). Su éxito, con todo, se producirá dentro ya de la segunda Edad del Hierro, acompañándose de un proceso de barroquización al incorporar junto al peine inciso también el impreso, pero además acanalados, estampaciones, impresiones o elementos plásticos como gotones, tetones o pastillas, e incluso incrustación de grasas hemisféricas broncíneas. El descubrimiento inicial de tales recipientes en los grandes castros abulenses, y en particular en los cementerios de
La Osera (Chamartín de la Sierra) y Las Cogotas (Cardeñoso) merced a los extenso y pioneros trabajos de J. Cabré, llevaron en gran medida a identificar a éstos como fósiles directores del territorio vetón. En tal sentido, los aparecidos tiempo después en el área vaccea se consideraron deudores de aquella tradición, pero un análisis de detalle, fundamentalmente a través de conjuntos como el padillense con más de dos centenares de ejemplares de esta naturaleza —tengase en cuenta que en la zona VI de La Osera se contabilizan 57 y en Las Cogotas 93 ejemplares—, ha permitido comprender que sobre la base de un peine simple asimilable a la primera Edad del Hierro, vetones y vacceos desarrollaron talleres propios de producción que, compartiendo lo que podríamos denominar una moda pectiniforme de decoración, llegaron a resultados perfectamente diferenciables. Tales divergencias, a fuerza de simplificar, podrían establecerse en dos aspectos básicos: las morfologías en que concurren estas decoraciones —vasos de perfil en ese para el territorio vetton, frente a cuenquiformes en el vacceo— y los propios estilos de que hacen gala —inciso frente a impreso, respectivamente.

Un último aspecto a valorar es la evolución de estas producciones vacceas, que en momentos tardíos, siglo III avanzado y II a. C., muestran un nuevo proceso de simplificación —se pierden estampaciones, acañaladuras, elementos plásticos, etc.—, pero manteniendo el estilo impreso característico de estas tierras del Duero Medio.

Así pues, el vaso padillense de la tumba ahora analizada, por más que muestre aún mixtura de técnicas decorativas incorporando al peine también impresiones de cazoletas, encajaría dentro de esas producciones propias de su etapa final, como ilustra el único friso de serie de impresiones oblicuas —de peine impreso de cuatro piás— delimitado por sendas bandas de peine inciso, con el original añadido de cinco bandas verticales, realizadas con el mismo peine, distribuidas a lo largo de su panza.

El gran cuenco fino hecho a mano (con 30 cm de diámetro y 14 cm de altura), forma IV3 de Las Ruedas, permite pocas consideraciones tipocronológicas al tratar de un recipiente vascular básico y, casi podríamos decir, atemporal. Quizás su mayor interés residía en su comparecencia aquí cumpliendo funciones de urna cineraria. Un comportamiento que, para estos momentos avanzados del cemen-
terio, resulta un tanto sorprendente, habida cuenta la gran estandarización que se produce en este aspecto en particular, al conferir un neto protagonismo para esta función a las ollas torneadas rosca. No obstante, la singularidad de este hecho no es óbice para que dentro del mismo cementerio pintiano encontremos reflexos directos de tal proceder. En la tumba 15, datable en la primera mitad del siglo IV a. C., correspondiente a un guerrero –tal vez incluso de condición ecuestre por la inclusión de un probable pinchante de arreo de caballo–, los restos óseos se recogían igualmente en un cuenco liso. En las tumbas 28 y 32, vinculables a auténticos jefes vacceos por la inclusión de símbolos claros de autoridad entre sus ajuares (puñales damasquinados, espada tipo Miraveche, etc.) y ofrendas, vuelve a darse el referido vínculo, en estos casos y de manera exclusiva, con cuencos de decoración pectiniforme.

En suma, de los cuatro casos de empleo del cuenco como urna cineraria que hasta ahora hemos podido documentar en la necrópolis de Las Ruedas se deriva un vínculo con ajuares de guerrero de condición sobresaliente.

Finalmente, nos quedaría por reseñar la presencia de dos copas, únicas producciones torneadas dentro del elenco cerámico del conjunto. Formalmente la de menor tamaño, tipo VII6 de Las Ruedas, decorada con series de semicírculos concéntricos y líneas simples horizontales pintadas, constituye un modelo bien representado en la necrópolis pintiana, dentro de conjuntos localizados entre los sectores Y a AE de la zanja II, con lo que este nuevo ejemplar se acomoda bien a su distribución espacial, ampliando ligeramente hacia el norte su margen de aparición. Su tamaño pequeño (12 cm de diámetro medio en la boca), escasa altura y fuste atrofiado con un solo nudo, otorgan a estos ejemplares una gran singularidad dentro de las producciones meseteñas, permitiendo ser identificados como típicos de un quehacer propio del Duero Medio.

El copón constituye una nueva forma –tipo VII7 de Las Ruedas–, hasta ahora desconocida en el cementerio vallisoletano. Posee un pie igualmente bajo, con fuste atrofiado de un solo nudo que da paso a un cuerpo muy abombado en su mitad inferior el cual se va estrechando progresivamente hasta resolverse en una boca estrangulada de borde vuelto en horizontal. La decoración queda ceñida al cono superior del recipiente, organizada en diferentes frisos de motivos geométricos pintados enmarcados por baquetones en relieve. De arriba hacia abajo son los siguientes: series de cinco triángulos rellenos sobre el labio, banda recta, dos líneas onduladas, segmentos de círculo con «coma» en el más externo, dos líneas onduladas y nuevamente segmentos de círculo, ahora sin «comas».

El perfil de nuestro ejemplar encuentra paralelos estrechos en el castro abulense de Las Cogoteras, concretamente con ciertas producciones de perfiles y tamaños en
consonancia con el padillense, en las que, sin embargo, se combina la decoración pintada con otra estampillada. J. Cabré planteó en su momento desconocer precedente alguno de estas morfologías en toda la Península Ibérica, lo que vendría a confirmar que nos hallamos ante un modelo de gran originalidad probablemente creado de forma específica por las poblaciones del interior peninsular para desarrollar los vínculos sociales en torno al consumo del vino, habida cuenta la dificultad de que llegaran aquí, junto con el producto, los elaborados recipientes griegos adecuados para su servicio. Remitimos, en cualquier caso, al artículo que inicia el capítulo del mundo simbólico de la muerte en Pintia, con relación a la discusión de los aspectos vinculados a las copas.

Elementos metálicos. El conjunto de metales recuperado en la tumba 75 es cuantioso a la par que su estado de conservación resultó ser tremendamente precario, lo que explica que no haya podido incorporarse a la presente exposición. La totalidad de la muestra es de hierro, lo que unido a la intensísima alteración por oxidación, determinó la necesidad de una excavación lenta y detallada, de varios
días de duración, que permitiera definir y documentar, en la medida de lo posible, los diferentes elementos presentes. Esto se consiguió tal vez en más de un noventa por ciento de los ajuares metálicos, pero lamentablemente una parte de ellos resulta prácticamente irrecuperable, si bien es cierto que la mayoría podrían corresponder a nuevos agarradores de arreos de caballo.

Dentro de esta muestra metálica cabe diferenciar con claridad tres categorías de objetos: la panoplia militar, el cuchillo de carnicero y los arreos de caballo. Pasemos revista a cada uno de ellos.

La panoplia habitualmente puede estar representada de muy diversas maneras en el registro padillense; la que nos ocupa podría clasificarse como de completa, con la inclusión de puñal-tahali y cañera de tipo Monte Bernorio y dos puntas metálicas de lanza. Para estas últimas, de enmangue tubular con remache para sujetar el astil de madera, no es fácil pronunciarse sobre sus características tipológicas específicas ya que han sufrido con intensidad los efectos de la corrosión: una parece más corta que la otra, comportamiento habitual, como su comparencia por parejas en los conjuntos tumulares (así sucede, por ejemplo, en las tumbas 4, 9 y 28 de Las Ruedas). De los contrapesos de este arma de asta, propiamente los regatones, nada ha sido posible reconocer.
El puñal de tipo Monte Bernorio ha sufrido igualmente gran deterioro. Aparecía de canto, lo que permitía observar la construcción de la vaina a base de dos chapas —a las que en la zona de la contera venía a sumarse un arete intermedio— y la hoja alojada en su interior. La vaina es de las que presentan una amplia embocadura con lengüeta trapezoidal central —para encajar la escotadura de igual forma de la guarda naviforme— de reducidas dimensiones, e inmediatamente por debajo el sistema de sujeción a base de dos remaches de cabezas destacadas. Bajo estos remaches aún, dando inicio a lo que llamamos fuste, dos aristas transversales o nervios, y a final de este tramo una contera de tipo discoidal. La hoja, liberada ahora de su funda, presenta espolio central sin indicación de lengüeta trapezoidal y carentes del estrangulamiento en su tercio inferior que había caracterizado a los modelos más antiguos.

Nos encontraríamos, pues, ante una pieza de la fase de expansión, en la que igualmente encaja, sin ninguna dificultad, el tabalí o broche relacionado con la sujeción del puñal a la cintura. Este último no presenta una gran anchura pero si un amplio desarrollo longitudinal, estando dotado en la zona proximal de una amplia lengüeta en la que se vertebra el anclaje al cinto de cuero, y en el extremo contrario, o área distal, de un garfio que, mediante cadeneta o similar, serviría para sujetar y articular la vaina del puñal. En la actualidad aparece doblado, probablemente forzado ya en época para facilitar su cabida dentro de la urna cineraria, y muy afectado por la corrosión, lo que no impide observar en el inicio de la zona media, tras los cuatro remaches, el arranque de al menos tres bandas verticales de damasquinado con motivos de eses encadenadas en plata.

El arma bernoriana, definida en los inicios del siglo XX por J. Cabré a través, primero de los hallazgos de Miraveche (Burgos) o Monte Bernorio (Alar del Rey, Palencia), a los que vinieron a sumarse los de las necrópolis abulenses por él excavadas, constituye un elemento de gran personalidad dentro del área cultural integrada por el Duero Medio, Alto Ebro y Alto Pisuerga, afectando, por tanto, a los territorios históricos de vacceos, autrigones, turmogos y cántabros. Ha sido el cementerio de Las Ruedas, de Padilla de Duero, el que, sin embargo, ha permitido establecer con gran cercedumbre su origen y evolución. Así, el momento formativo o de invención allá por los inicios del siglo IV a. C. encuentra representación óptima, como en ningún otro espacio mesetense, en el Duero Medio; un paso más vendrá representado por la denominada fase de desarrollo 1 y 2, donde el arma adquiere un marcado carácter hipertrófico al tiempo que incorpora nuevas estéticas basadas en la renovación de repertorios temáticos y la incorporación de técnicas como el damasquinado, de cuya implantación mayoritaria en territorios cántabro y autrigón, cabría derivar cierta autoría en esta zona septentrional; finalmente, en la fase de expansión, a partir del siglo III a. C., coincidente con el
mayor número de ejemplares y su máxima distribución alcanzando territorios antes vedados como el vetón, el puñal bernoriano vuelve a su módulo más reducido, manteniendo, eso sí, las estéticas dominantes desde su fase de desarrollo.

En cualquier caso es importante señalar que los puñales que fueron objeto de esa rica decoración resultan minoritarios y han de ser puestos en relación, por tanto, con una elite guerrera rectora de la sociedad.

Los conjuntos más completos de puñal Monte Bernorio de esta fase atestiguados en la necrópolis de Las Ruedas son los correspondientes a las tumbas 30, 32 y 35. Si comparamos sus tahalías podríamos decir que el de la tumba 75 está en un nivel superior al de las tumbas 30 y 35, pero por debajo del de la 32.

De la castra de tipo Monte Bernorio, arma defensiva constituida por un cuerpo circular de madera y/o piel y característicamente cóncavo al exterior, habitualmente queda atestiguada en el enterramiento por sus partes metálicas, como es el caso: umbo metálico de casquete hemisférico y cúpula abierta dentada, a través de la cual se puede observar la cruceta característica, dotado igualmente de una amplia solapa para su fijación; amén de su correspondiente manilla de tipo evolucionado —incluyendo chapados de bronce al interior de los calados de su zona central, y extremos rectilíneos sin prolongación alguna—; escasos tensores radiales y sus abrazaderas externas triangulares (cinco en vez de las cuatro habi-
tuales); y, finalmente, cinco grapas de cabeza rectangular y brazos doblados en ángulo recto, probablemente para suspender mediante correas la castra.

La asociación característica de castra y puñal Monte Bernorio que attestigau-mos en esta nueva tumba pintiana, se reproduce igualmente en ámbitos ajenos al de su producción como pudo ser el cementerio abulense de Las Cogotas, lo que da idea de un equipo característico y casi indissociable.

El cuchillo de carnicería posee dorso afilado, una hoja de 12,5 cm de lon-gitud y zona de enmangue con mínimos restos de unas cachas de madera suje-tas por dos remaches. La mejor conservación de este elemento tal vez se deba a su situación alejada del resto de los metales, parcialmente bajo la vertical de la gran copa. Este hecho, unido a su vinculación a las ofrendas faunísticas explica su interpretación más que como elemento de panoplia, como cuchillo de carnicería. Un cilindro óseo decorado aparecía muy próximo a él, y por ello se interpretó inicialmente como correspondiente al mango; la posterior restauración del mismo delatando cachas de madera como queda dicho, hace necesario la redefinición de este elemento en relación con otro útil no reconocido, tal vez un punzón o similar.

Por último, dentro del conjunto metálico, nos referiremos al tercer grupo de piezas integrado por los arreos de caballo. Como decíamos líneas atrás hasta ahora no habíamos conseguido documentar la presencia de arreos de caballo de manera tan completa: cuñas curvas, de tendencia semicircular, con zona central calada; frontales, de forma rectangular alargada con los laterales mayores lige-ramente cóncavos, con agarradores o anclajes en los lados menores, presentó algún tipo de decoración en lámina broncínea sobrepuesta al hierro; servilleta rec-tangular, con tres grupos de líneas incisas en horizontal, presentando también en laterales menores apéndices en los que se suspenden agarradores; amén de estas piezas una anilla laminar con tres agarradores, entre cinco y seis anillas más de sección circular, algunas de ellas todavía vinculadas a agarradores; de éstos en total se contabilizan un número próximo a las tres docenas entre los simples (21), los ancoriformes (5), de gancho simple (1) o de cabeza remachada a un orificio practicado en la anilla (1) para evitar la acumulación de torsio-nes en las correas. Estos últimos elementos ofrecen la idea de un atalaje complejo, con profusión de adornos y partes más decorativas que estrictamen-te funcionales.

Buena parte de las piezas de arreos expuestas encuentran paralelos dentro del propio cementerio de Las Ruedas, pero de carácter disperso, fragmentario y en su práctica totalidad proceden de posición secundaria, habiendo perdido su contexto preciso, por lo que parece adecuado buscar en otros ambientes culturales pró-ximos información.
Dado que una serie de objetos como agarradores, pinjantes, frontaleras y serretones constituyen elementos de denominador común, y que es en las camas donde se observan mayores variaciones, bueno será que nos centremos, en esta primera aproximación, al tipo de camas curvas de bocado. Se corresponde con el modelo 1.2.2. de Kuritz, el cual no se prodiga en exceso, estando presente en las tumbas 383 y 393 de la necrópolis de Las Cogotas (Cardeñosa, Ávila), Raso de Candeleda (Ávila), en las tumbas 15 y 16 de Altillo de Cerropozo (Atienza, Guadalajara), en Zalamea de la Serena, en Carratiermes (tipo 4.1 de Argente), en Segóbriga y ahora también en Padilla de Duero, aunque aquí bien es cierto que ya conocíamos una de estas camas, de bronce e incompleta, procedente de materiales en posición secundaria. Pese a la reconstrucción propuesta por J. Cabré, en la que un freno metálico iría introducido en los huecos de sus zonas centrales, llama poderosamente la atención que en la media docena de hallazgos ya existentes no hayan aparecido nunca restos del mismo, dicho de otra forma, que ambas camas jamás aparezcan articuladas. Ello nos mueve a pensar, unido al carácter angosto de los referidos orificios centrales ~2 por 10 mm en el caso de los ejemplares de la tumba 75 pintiana~, que la articulación de este modelo de camas se realizara con un freno estrictamente de materia orgánica ~tal vez cuero~, posibilidad ya planteada por el propio Kuritz.

¿UN ENTERRAMIENTO CUÁNTO DE IMPORTANTE?

Hasta aquí hemos ido presentando los materiales que comparecían en este conjunto excepcional, incorporando ciertos comentarios relativos a aspectos tipocronológicos o de relaciones espaciales que a través de ellos se atestiguan. Hora es ya que planteemos cuál es el grado de excepcionalidad de este conjunto dentro de lo que hoy constituye el registro funerario de Pitia. Hablamos pues, de trascender dichos aspectos y aún los propiamente escatológicos, para incidir sobre la reconstrucción social de los rangos a través de la diferente capacidad de gasto funerario.

Cuando hace unos años uno de nosotros ensayó este sistema de reconstrucción de las estructuras sociales, señalábamos asimismo la clara necesidad de ampliar una muestra de enterramientos todavía demasiado limitada en su número, de suerte que no resultaba difícil establecer las categorías más extremas, pero sí encontrar matrices intermedios. Por ello, dentro aquel rango 3º, constituido por individuos guerreros sin símbolos de autoridad, una serie de tumbas como la 50 ó 56 venían a situarse en valores extremos de dicha categoría. La tumba 75 creemos, por las razones que siguen, podría hacerse acreedor de una consideración similar.
8. Recreación del *equites* de la tumba 75
(se han incorporado asimismo el torques y el
zarcillo de pelo aparecidos en la tumba 77).

En efecto, el recuento simple del conjunto proporciona un total de 25 piezas
–18 recipientes cerámicos, más 6 metales (considerando la parte por el todo, es
decir: 1 puñal, 1 *castra*, 2 puntas de lanza, 1 arro de caballo y 1 cuchillo de car-
nicería), amén del mango de hueso decorado—, con lo que el conjunto funerario
se pondría a la cabeza, incluso por encima de conjuntos incluidos en el rango 1º.

No parece con todo que pueda ser considerada la tumba 75 como la más
importante hasta ahora recuperada, por ello es aconsejable valorar otros aspectos,
en particular la presencia de elementos metálicos, habida cuenta el coste de la
materia prima en un territorio como el del Duero Medio –en plena cuenca sedi-
mentaria y por tanto carente de estos recursos que habrían de ser importados
necesariamente–. Así los seis elementos reconocidos situarían a este conjunto
entre los cuatro más ricos de la necrópolis de Las Ruedas, máxime si añadimos la
dificultad técnica de los elaborados, con inclusión de damasquinados en el arma
bernoriana o la treintena larga de piezas relacionadas con los arreos del caballo. A
este recuento, de carácter pondeerado, aún deberíamos añadir las numerosas ofren-
das evidentes (dos ovinóptidos, un lepórido y una gallinácea) y las menos eviden-
tes contenidas en los recipientes, en particular la posible presencia de *vino* en las
copas tal y como sucede en otros conjuntos vinculables a la condición guerrera.
Y finalmente, aún, la consideración de la constitución de la panoplia que, según
se representa en el gráfico adjunto, viene a incluir una nueva categoría pasando a
ser el conjunto más completo, después del de la tumba 28 que contaría a mayo-
res una espada de tipo Miraveche.

Un conjunto, en suma, de gran excepcionalidad, que cabría asimilar sin
grandes dificultades a la clase de los «caballeros» o *equites*, una elite de carácter
efusante acreedora de un tratamiento funerario destacado conforme a su condi-
sión social preeminente.

La tumba 75 de Las Ruedas, constituye, por tanto, cierto reflejo arq-
queológico, hasta ahora remisso, a unas fuentes escritas que, aunque tampoco muy
prolija al respecto, dejaban constancia con rotundidad de la importancia de la
caballería vaccea en diferentes episodios vinculados al asedio de ciudades como
*Castra*, *Intectatica* –2.000 jinetes y 20.000 infantes en el episodio del 151 a. C.— o
*Pallantia*.
Pero a través de las fuentes también puede establecerse la imagen que el conquistador romano alcanzó de los vacceos. Aunque en este terreno la información es aún más pura si cabe, y no poseemos una descripción de *nobiles o princeps*, sí se hace patente una clara jerarquización que encuentra su expresión en la distinción entre *equites* e infantes. Otra distinción más, en este caso de edad, nos marcaría la diferencia entre aquellos más ancianos —trasladándonos al registro arqueológico— la condición sexagenaria del individuo de la tumba 28 de Las Ruedas, con inclusión entre sus ajuares de auténticos símbolos de autoridad; pero también la alusión de Apiano a los «más ancianos» de Canua— y propensos a negociar con los romanos y los jóvenes o *invenes*, más impetuosos y decididos a entrar en batalla, aunque no siempre si recordamos lo trasmitido por Salustio (*Hist.*, II, 92) para una ciudad denominada MEO... en las fuentes, para la que, tórridamente, F. Wattenberg señaló su posible identificación con la Meorica vaccea. Así, en el año 75 a. C. ante la llegada de Cneo Pompeyo, los ancianos, contrariamente al sentir general, recomendaron prudencia sabedores de la proximidad del ejército romano, convenciéndose a la juventud para que depusiera igualmente su ánimo beligerante; pero las mujeres hicieron oír su voz, poniendo a los hombres en la disyuntiva de asumir sus papeles o por el contrario parir ellos a los hijos y ocuparse de las tareas femeninas, a resultas de lo cual se viró radicalmente la decisión adoptada.

Como ha señalado P. Ciprés, la visión negativa que las fuentes transmiten en relación con la belicosidad indígena no deriva solamente de su oposición a la conquista romana, sino igualmente del modo en que ejercían la función militar, bien diferente del modelo desarrollado en el mundo greco-romano. El concepto caótico, donde se prima el combate individual, frente a la disciplina de los ejércitos romanos, es algo que no pasó desapercibido para los cronistas, pero que al tiempo ilustra sobre los valores consustanciales de una sociedad indígena presidida por unos conceptos morales y éticos fuertemente asentados en la valía personal y en la gesta individual.

Dos testimonios resultan básicos para entender el carácter agonístico de la vida conducente a una muerte heroica entre estas gentes vacceas. De un lado, el ya referido texto de Claudio Eliano sobre el ritual diferencial de exposición a los
buitres otorgado únicamente al guerrero muerto en combate. De otro el texto de Apiano mostrando la existencia de monomáquias, en este caso referido al célebre episodio del 151 a. C. en el sitio de Intercatia: «Con frecuencia, un cierto bárbaro salía cabalgando a la zona que mediaba entre ambos contendientes, adornado con espléndida armadura, y retaba a un combate singular a aquel de los romanos que aceptara y, como nadie le hacía caso, burlándose de ellos y ejecutando una danza triunfal se retiraba. Después que hubo ocurrido ésta en varias ocasiones, Escipión, que todavía era un hombre joven, se condolió en extremo y adelantándose aceptó el duelo y, gracias a su buena estre-

11. Diversas representaciones de caballos y equites: cerámica policroma (1 y 2), cajita pseudoexcisa (3), mango de simpulum (4), fibula de caballito con cabeza corada (5), fibula de caballito con jinete (6), reverso de denario bético (7) y escela discoide (8). Pintia (1-7) y Clunia (8).
La, obtuvo el triunfo sobre un adversario de gran talla, pese a ser él de pequeña estatura» (Apiano, Iberia, 53). Como señala Plinio (NH., XXX-VII, 9) el hijo del retador se hizo grabar un anillo con la escena de la monomáquia de su padre, considerando un gran honor haber tenido un oponente tan cualificado y consecuentemente una muerte gloriosa.

En suma, el arraigo de la función militar entre el populus vacceo tuvo un claro reflejo en las creencias religiosas y en el poder social que alcanzaron los jefes militares, trasladándose al ámbito funerario ambas esferas de influencia. La importancia
del caballo, dentro de un claro dominio de la gesta individual frente a la colectiva, hace acérrimo a este animal más que de valores tácticos, que también, de otros estéticos y simbólicos en relación con una clase de equites, ofreciéndose múltiples y variadas lecturas de esta realidad en diferentes tipos de objetos de la cultura material de los pueblos prerromanos mesetenes, en general, y de los vacceos, en particular.

Sabido es el carácter generalmente anicónico de las representaciones vacceas, presididas por diferentes motivos geométricos y sus composiciones, por lo que la imagen figurativa realista y explícita debió de jugar un papel verdaderamente relevante al servicio de dichos valores éticos. Sin salir del propio yacimiento de *Pintia* ténganse en cuenta al respecto elementos como: fíbulas de caballito con y sin jinete incluyendo cabezas cortadas, cajas zoomorfas de clara inspiración equina, *simpula* de barro con mangos rematados en cabeza de caballo, vasos pintados con próromos de caballo, el jinete lancero sobre el reverso de los denarios ibéricos, o las grandes estelas discoïdes, cuyas imágenes en otros yacimientos como Clunia donde se han conservado íntegramente los discos nos remiten a la misma iconografía del equites heroizado.

Una sociedad que, en suma, prima en la representación de su bestiario aquellas especies más estrechamente vinculadas a su concepción agonística de la vida y a los gestos y usos a ella asociados frente a especies estrictamente subsistenciales, de manera que bóvidos y ovicápridos pese a sustentar esa base económica, como atestiguen los estudios de fauna de los hábitats, no trascienden esa esfera cotidiana. Función que sí cumplirían los verracos –así atestiguado en un modelo de fíbulas que, con diferentes variantes, ofrece la representación de este animal o la piara de veinte cerdos grabada sobre el canto y reverso del pomo y tahalí bernoriano de la tumba 32 de Las Ruedas– por su vinculación a los banquetes de guerreros, o muy especialmente, y por lo que viene al caso de la tumba 75, los caballos.

Carlos Sanz Mínguez, María Ascensión Gallardo Miguel, Javier Velasco Vázquez e Inés Centeno Cea