Aunque sugestiva, no parece probada la hipótesis de que al interdicto ut possidetis hubiera surgido para defender la estabilidad posesoria de los grandes terratenientes, y no parece que se haga justicia al pretor y a los juristas que le asesoraban afirmando que esa finalidad fue rodeada de un tono equitativo al dotar al interdicto de una estructura genérica, que permitía su uso por los pequeños propietarios. A nadie se le oculta que con consideraciones de este tipo, presentadas como “raíces de una ideología”, puede afirmarse que, por ejemplo, con la represión de la rapina el pretor suministra un recurso procesal (actio vi bonorum raptorum) para que la nobilitas pueda gozar de sus bienes con seguridad, y defenderse de las apropiaciones que los ciudadanos desposeídos podían pretender, acudiendo a la violencia. Que los varios recursos procesales con que se reprime la violencia pudieran estar relacionados con las circunstancias turbulentas en que se desenvolvía la vida romana a fines de la República es perfectamente posible; que pudieran haber influido en su creación los estamentos más poderosos, no puede tampoco excluirse, lo que no parece admisible es sentar afirmaciones de este género sin suficiente apoyo.

Aleandrino Fernández Barreiro

Lacarra, José María: Las Cortes de Aragón y de Navarra en el siglo XIV (págs. 645-652).

En diferentes apartados, nos ofrece el ilustre historiador navarro la problemática que presentan el conocimiento y utilización de la documentación directamente relacionada con las Cortes de ambos reinos. A diferencia de las de Cataluña, los procesos de Cortes de Aragón, sólo parcialmente llegados hasta nosotros, y que el autor relaciona cumplidamente en lo que atañe al siglo XIV, no han sido publicados. En Navarra ni siquiera existieron tales procesos. A pesar de ello, por documentación indirecta (sobre todo a través de los Fueros aprobados en las mismas), puede reconstruirse en gran parte la historia de la institución en la Baja Edad Media. El autor señala las líneas generales de su estructura y funcionamiento en uno y otro reino, destacando el importante papel político, económico y jurídico ejercido en la vida de éstos, algunas veces subestimado, corrientemente como, por ejemplo, en la actividad legislativa de las Cortes navarras, que considera bastante intensa ya en el siglo XIV.


En la breve pero enjundiosa síntesis que sobre la vida del reino nazari, en el siglo XIV, se presenta en este artículo, debemos señalar las referencias
a diversas instituciones nacidas por el hecho de la "frontera" (alcaldes entre moros y cristianos, etc.), el tipo y mentalidad humanas representados por adalides y almogávares, la cuestión y montante de las "parias" satisfechas a Castilla, la condición de dependencia económica del reino respecto los mercaderes italianos, etcétera.

* * *

Tras esta especie de reportajes generales sobre la vida de los distintos reinos o regiones en el siglo XIV, sigue otra buena serie de comunicaciones centradas en aspectos particulares de cada uno de ellos o en determinadas instituciones o fenómenos, apreciados de conjunto. Aludiremos a los más relacionados con el mundo jurídico e institucional.

LADERO QUESADA, Miguel Ángel: La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV. Secretariado de Publicaciones de la Universidad. La Laguna 1973. 384 págs.

El autor, acreditado especialista de la historia económica castellana durante el reinado de Isabel la Católica, nos ofrece en la presente monografía una obra de más altos vuelos que comprende toda la panorámica haciendística castellana del siglo XV y en la que condensa los resultados de varios años de investigación sobre documentos de varios archivos, en especial del de Simancas.

La obra del profesor Ladero presenta un gran interés para los historiadores del derecho, pues en ella se ofrece, en primer término, el quadro institucional de la hacienda regia con sus órganos gestores: Mayordomo Mayor, Canciller, Notarios Mayores, Despensero Mayor, Contadores Mayores de Hacienda y de Cuentas, y los Contadores Menores que regían los ocho oficios de la Hacienda Real.

En segundo término se analizan e interpretan con gran lujo de detalles los diversos sistemas y procedimientos, especialmente los arrendamientos en sus diversas formas y fases desde el "hacer la renta" hasta la obtención del "finiquito", sin olvidar las rentas en "fieldad" ni los encabezamientos concejiles.

A continuación se hace un recorrido pormenorizado de cada uno de los tipos, de pechos, derechos y rentas que formaron el sistema haciendístico de la monarquía castellana bajo-medieval: alcabalas, terceras reales, diezmos y aduanas, diezmo y medio diezmo de lo morisco, almojarífazgos de Andalucía, diezmos de la mar, servicios y montazgo de los ganados, ferrerías y salinas, diversas regalías, las parias granadinas, los pechos aforados, moneda forera, servicios y monedas, aportaciones eclesiásticas: cruzada, subsidio, expolios, patronato y rentas de los maestrazgos, empréstitos y renta de judíos y moros.

De cada uno de estos tributos se hace un denso resumen en el que se incluye su origen, evolución, naturaleza ordinaria o extraordinaria, modo de recaudación, así como una gran cantidad de datos cuantitativos sobre la im-