**VIRGEN DE ITATI**

**Patrona de la Provincia de Corrientes**

**Festividad: 9 de julio**

***HISTORIA***

La devoción a la imágen de la Virgen de Itatí nace y se afianza en la Reducción Franciscana de la Pura y Limpia Concepción de Nuestra Señora de Itatí , poco tiempo después de la fundación de la ciudad de Corrientes (3 de abril de 1588). La reducción, integrada casi en su totalidad por guaranies, inicia su vida en el lugar denominado Yaguarí. Pocos años después, por busqueda de mejores tierras, sufre un primer traslado; luego un segundo y último, al emplazamiento actual, a 70 km. al este de la ciudad de Corrientes, Capital de la provincia homónima.

Se considera iniciador de la Reducción de Itatí al sacerdote francescano fray Luis Gámez. En el orden civil la fecha de fundación, por mandato del entonces gobernador de la Provincia del Río de la Plata, D. Hernandarias, es del 7 de diciembre de 1615. Unos años después, la reducción queda a cargo del sacerdote francescano fray Juan de Gamarra, gran organizador y apostol, por lo que es conocida como la reducción de Gamarra.

***IMAGEN DE LA VIRGEN***

El gran atractivo del pueblo de Itatí es la historia imagen, confeccionada en madera, con rasgos guaranies, Sobre su origen hay versiones. Uno dice que habría sido confeccionada en una reducción del Guara y que habría sido traida por fray Luis de Bolaños, fundador de varias reducciones en el Paraguay. Otra tradición dice que la imagen habra aparecido milagrosamente en la zona; y otra, que sería la imagen de la ciudad de Concepción del Rio Bermejo, fundada en 1585 y despoblada en 1631.

La imgen recibe la coronación pontificia el 16 de julio de 1900 en el atrio del santuario de la Cruz de los Milagros en la ciudad de Corrientes. El 21 de abril de 1918 recibe el título de Reina y Protectora de Corrientes. En el año Mariano de 1954, decretado por el Papa Pio XII, ante esta imagen se consagra la Diócesis al Inmaculado Corazón de María.

La imágen es cobijada a lo largo de los siglos por distintas capillas y santuarios. La piedra fundamental del templo actual es bendecida en 1938; la habilitación se realiza en 1950; la bendición del altar en 1979. El templo-santuiario recibe el título de Basílica Menor en 1980.

La Virgen de Itatí es la advocación mariana mas importante de la región del Noroeste Argentino (NEA) de la Republica Argentina. Son incontables las peregrinaciones que, de distintos puntos de la región, tienen a Itatí como meta. La Basílica es llamada, con toda razón, el pulmón espirutual del NEA.

**LA MADONNA DI ITATI**

**Patrona della Provincia di Corrientes**

**Festività: 9 luglio**

***STORIA***

La devozione all’immagine della Vergine di Itatí nasce e si rafforza nella Riduzione Francescana della Pura e immacolata Concezione di Nostra Signora di Itatí , poco tempo dopo la fondazione della città di Corrientes (3 aprile 1588). La riduzione, integrata nella sua quasi totalità da guaranì, comincia la sua vita nel luogo denominato Yaguarí. Pochi anni dopo, in cerca di più ampi spazi, è costretta a un primo spostamento, seguito da un secondo ed un ultimo sino all’attuale insediamento a 70 km. Ad est della città di Corrientes, Capitale de la provincia omonima

Si considera quale iniziatore della Riduzione di Itatí il sacerdote francescano fra’ Luis Gámez. In ambito civile la data di fondazione, per ordine dell’allora governatore della Provincia del Río de la Plata, D. Hernandarias, è il 7 dicembre 1615. Alcuni anni dopo, la riduzione rimane a carico del sacerdote francescano fra Juan de Gamarra, grande organizzatore e apostolo, per la quale è conosciuta come la riduzione de Gamarra.

***IMMAGINE DELLA VERGINE***

La grande attrattiva del paese di Itatí è la storia dell’immagine, realizzata in legno, con tratti guaranì. Sulla sua origine esistono diverse versioni. Qualcuno dice che sia stata prodotta in una riduzione del Guara e che ivi era stata portata dal frate Luis de Bolaños, fondatore di varie riduzioni in Paraguay. Un’altra tradizione racconta che l’immagine fosse miracolosamente apparsa nella zona e un’altra ancora che sarebbe quella della città di Concepción del Rio Bermejo, fondata nel 1585 e abbandonata nel 1631.

L’immagine fu incoronata il 16 luglio 1900 nell’atrio del santuario della Croce dei Miracoli nella città de Corrientes. Il 21 aprile 1918 ricevette il titolo della Regina e Protettrice di Corrientes. Durante l’anno Mariano del 1954, decretato dal Papa Pio XII, dinnanzi a questa immagine si consacrò la Diocesi all’Immacolato Cuore di María.

La Madonna di Itatí è stata accolta durante i secoli in distinte cappelle e santuari. La pietra fondante del tempio attuale fu benedetta nel 1938; l’abilitazione ebbe luogo nel 1950; la benedizione dell’altare nel 1979. Il tempio-santuiario ricevette il titolo di Basilica Minore nel 1980.

La Vergine di Itatí è la devozione mariana più importante della regione del Nordest Argentino (NEA). Sono innumerevoli i pellegrinaggi che partono da diversi punti della regione con meta Itatí. La Basilica è denominata, a ragione, il polmone spirituale del NEA.