universo radiante de lendas, que sobrevivem de geração em geração e relá coexiste com a natureza há milhares de anos. Deparamos aqui com um
 A exuberância da região deve-se não somente à diversidade da fauna que os tornou o povo do morcego. kaxinawá (ou caxinauá). Kaxi se refere a morcego e nawa significa povo, o autodenominarem huni kuin, são conhecidos por desígnio exógeno como significa cipó, que representa o conhecimento e a sabedoria. Apesar de se originário, huni significa verdadeiro e kuin significa povo. Huni também muitas voltas. Huni kuin e o chamado povo verdadeiro. Em seu idioma também conhecido pela população local como Tinton Henê, ou o rio de ${ }_{0}$ Peru, às margens o povo huni kuin habita um territorio que se estende entre o Brasil e
 winy !uny ои, biblio\%3Aabreu-1914-caxinauas/abreu_1914_caxinauas_archive.pdf, acesso em: 22 mula
 Rà-txa Hu-ni-ku-i: A A Linguas pesquisadores brasileiros sobre o tema; destacamos Janeiro, Typp-
 trada na Bolivia, no Peru e no Brasil. Em territórios brasileiros, encontra-se sobrev (1853-
 trar sua complexidade, sem ambicionar a precisão linguística. Hätxa significa "idioma ort ilustrativa; como o idioma não foi formalmente codificado na escrita, buscou-se demons


longo das duas últimas décadas - e representa uma tentativa de comparYawa Banê, filmada e transcrita pelo documentarista Gerson Damiani ao


hinu, shanuhaiya inu, txitxibu xina bena nuku menikubirã kanikii ráa $^{+}$. bayteai hariri Epa kuxipa hinuYuxibu hatu damiwakubirãnakirã. Hutxi heih hinu, txaiheh uidakawe henabu, hariri nuku beyaxabu Nuku hatxawê matu yuierã Nika kawê, hanua

 Purus hinu, aldeia Rio Jordão hinu Rio breu hinu, terra indígena Rio Humaitá pagno yurabu 13 mil população Huni Kuin nu rayakirã na Bari shabakirã 2018. Terra inu Dasibish nuku maerã nu 12 terra indígena nuku Huni Kuin nu hayaki tranakaniki, nqioupus onup
 Nuku mach:Tintô Henê namakishu hinu, taraya namakish

Nuku macanushu nukunabu hanua riwekubiräbabuki, haskata. shenipabu miyuirã hanushu heah matu nuku hatxawen yuerã yurabu, nuku mijuviken
 (!!
consideração.
(')

Peru. Trata-se de macão kaxinawá, que se estende autoral de Gerson Damiani e Yawa Banè Kaxinawi. mento desde 2006. As filmagens, os depoimentos e as entrevistas foram realizal
no território da naça адү ои sopez!








 pacidade de cura, remediando males dos mais variados aspectos e origens.
 planta sagrada atua no âmbito universal, permitindo obter contato com a

 (nixi pae), permite ao pajé e a seus discípulos atingirem o estado de mi-
 medicina, e é objeto de reverência profunda na cultura kaxinawá. A planta,

O huni ${ }^{6}$, utilizado nos rituais, é visto como planta cultuada em forma de quais aqui nos referimos também como xamãs ${ }^{5}$ da natureza, que transmitem a força do universo, propiciando a cura, aos nhagem forte do cacique, da liderança e dos pajés - sábios das medicinas

A quarta geração de conhecimento imediato e palpável retrata a ligem, o hätxa kuin, a língua verdadeira, que falamos na nossa comunidade". ${ }_{\text {da }}$ vida do meu povo, no nosso próprio idioma, na nossa própria linguauma serpente que nos ensinou desde a criação do mundo, da nossa vida, bisavô, com a tradição sendo mantida por várias geraçōes. Ele relata: "Foi mento foi recebido de seu avô, Sian, que, por sua vez, o recebeu de seu da jiboia - jiboia branca das terras do rio Jordão - , revela que o conheciYawa Banê Kaxinawa, ao se preparar para receber a força e o espírito tilhar a sabre esse povo, seus mitos e suas lendas.

Whar a sabedoria do povo huni kuin. Faz parte de um estudo mais abran

Figura i: Banê Kaxinawá, A Comunidade, 2018.

cram soldados da serpente - a jiboia branca.
 havia um poço gigante, nativo, onde moravam todos os animais, tod logr do. As frutas caiam de uma árvore nativa, típica da floreste se alimentan-








 (


 do a jiboia lá fora. A jiboia-fêmea saía de um poço no lago e ia em direção



 do das cobras.




 ther e, quando voltava para a comunidade, transformava-se em cobra de
 a inca era uma moça muito bonita. Transformava-se ent

 sino que tocava, jenipapo, que caia no fundo do lago, indicava que a anta meio er checido na região, chamado auá, conhecido em português


¿seppa sessou dequn! soures sou onb
 como marido, eu venho buscá-lo, veus pais. Se meus qui que eu vou passarf tem vidas. Eu vou falar com os meus pais. Se meus pais aceitarem roce seu mundo, lá existem feu mundo. "O mundo das existe lá dentro, exis. com ela, desligar-se do seu me "O Ela falou que, se ele quisesse casar com ela, teria que ir morar junto ela, pois era encantadora. deu que já tinha um namorado. Ele respondeu que queria conversar com vi tudo que aconteceu ontem à noite, achei você fascinante". Ela responnome: "Eu me chamo Duá Busen, e estou aqui para conversar com vocé, surpreendeu e perguntou: "Quem é você?" E ele respondeu dizendo seu observando ao seu redor e notou o homem que estava escondido. Ela se em mulher. Ele estava escorado em uma árvore. A moça encantadora siúu onde havia vindo o jenipapo. Passou a poção no corpo e se transformou lá na terra. Assim, a jiboia partiu para ver quem estava à procura dela, de gar o terceiro, os pais da jiboia avisaram que alguém a estava chamando o jenipapo no amanhecer do dia e jogou o primeiro, o segundo e, aо jo. decidiu fazer a mesma coisa que a anta havia feito no dia anterior: pegou árvore e próximo ao lago encantado. Nesse dia ele pensou... refletiu....e novamente na direção de onde havia montado a cabana, embaixo de uma passou e , ao amanhecer do dia seguinte, ele pegou o arco e a flecha efoi que havia acontecido na floresta. A comunidade inteira foi dormir. A noite dormir. Passou a noite inteira pensando, não conseguiu parar de pensarm ria jantar, não tinha fome, e que estava bem, mas um pouco cansado em casa e sua mulher lhe havia oferecido comida. Ele disse que Chegru casa na aldeia e não relatou a ninguém o que havia acontecido a ${ }_{\text {sua }}$ sqo эnb ‘sped $O$
sopeptunumos
suas comunidades. formou em anta de novo; a jiboia fez o mesmo, e os corpo e se trane encontro, e se despediram. O auá passou a poção no marcado um nomang acontecendo. Percebeu que a anta e a jiboia tinham tudo que erin


Figura 3: Banê Kaxinawá, A Transformação, 2018.

bebida saissão para participar, e ele não estava prepar como amigo, como No entanto, não o deixaram participar; somente quem para receber a uma força, pois todos estavam celebrando, com a planta sa a planta วəod pxu 0 ' ере ao lado de sua amada.
 jiboia afundou, ele a seguiu. Para sua surpresa, tudo aquilo que ela havia em cobra". Ele passou a poção nas partes
Pediu que ela afundasse primeiro, e ele iria logo em seguida. Tão logo a "Mas primeiro você deve passar uma peç erpo no olho, no rosto. nI :วss!̣p uวsng eng •eụeumıod :nəpuodsad e!̣oq!! $\forall$ « « mandim com arco e flecha, e o jacaré cor pue ninguém oim-





## sagrad

 แนรక!
 ce toma com a gente, mas já fique sabendo que o ritual do $\quad$ a bebida,

 um ritual, mas novamente não o deixaram tomar da plan lá háalgum
 'sopeposap soyty soe arpans
 arrancar suas escamas. Skin ficava muito chateado, pois sabia onde estara d'água em uma rachadura de madeira; esses três filhos iam lá perturbáloo,

 эриo urespuns.ad o uese.nnord o soyty snos opuruopurqe noqese anb




toda a sua história
 e não o acharam, nenhum vestígio dele. Assim, ele relatou o que havia



 nhecer do dia, o ritual acabou, e todos foram caçar; ele ficou lá sozinho.
 aguĉ ecétá reprovado, não chegou a conhecer o nosso mundo".

 "Jiboia Shraikiki". Isso na visão da miração. dele com engolindo, me engolindo"; em hãtxa kuin: "Yuben Bu Yuben Na com as cobras, e ficou assustado. Começou a gritar, gritar muito alto: Suaz mu receira dose, Duá Busen já começou a mirar; ele via cores, a vida ${ }^{3}$ unt ${ }^{\text {nia }}$. no ${ }^{\text {noss }}$ a fogueira, com cachimbo, todos pintados na forma de cobra.


 e jiboia no mesmo local, pois dela nasceria o kawá, uma folha. Juntos, hund
 grar com sabedoria, respeitar e buscar aprender nessa jornada; disse que geração, e que serviria como planta sagrada. Importante sempre conss a natureza havia dado de presente para aquela comunidade, para aquela local, onde seria enterrado. Lá nasceria uma planta muito poderosa, que o espírito dele não morreria: sua encarnação seria exatamente naquele tante da comunidade, o cacique-pajé, que ele não sobreviveria, mas que res já estavam quebrados. Então, Duá Busen falou para uma pessoa impor Seu povo, ao chegar, conseguiu matar a jiboia, mas seus membros inferiocorro. Ao chegar lá, a jiboia o estava engolindo, estava acima do umbigo. A comunidade o ouviu gritando muito alto na floresta e foi ao seu somiração do nixi pae estava acontecendo. Era real. tar, chamando as pessoas de sua comunidade. Tudo que ele havia visto na foi subindo até o umbigo. Naquele momento, Duá Busen começou a gria mãe chegou, uma jiboia muito grande, começou a engolir os dois pése tes, não podiam engoli-lo, e falaram que chamariam a mãe. Rapidamente

Todos os três filhos foram chamados para encontrar o pai. Eram filho. eu também não vou poder engoli-lo". o outro filho apareceu e disse: "Papai, como é bom encontrá-lo aqui, mas do se ouve esse som do grilo, sabe-se que a jiboia está chegando. Assim, falou: "Siri siri siri". Esse é o sinal de ajuda, para a chamar a jiboia, e ele chamar o meu irmão". Então ele mordeu o dedão do pé de seu pai, tou pai você está aqui? Você abandonou a gente. Eu não posso engole: ${ }^{\text {e }} \mathrm{p}_{2}$. nhecido a jiboia. Lá estavam os três filhos à procura dele, ende tinha co. de procurá-lo. Ele ficou curioso e voltou ao mesmo lugar ond deixaram comida. Em determinado momento, a chuva cessou e as cobr he lelerand no riwen. Ali permaneceu escondido por três meses. Sua mulh sobre a ace dos os lados; estavam atrás dele. Ele ficou escondido na parterde to. (2)


## * * *

comunidade observasse e sentisse a força da natureza. Duá Busen estava ali.
 uma noite de lua cheia e todos fizeram uma homenagem à morte de Dua




 o conhecimento que cantassem em hãtxa kuin.


 Figura 6: Banè Ruxinand, Miração, 2018


