*Frankfurt am Main.* Zur **Gefangenen des Monats Juli 2025** haben die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) und die Evangelische Nachrichtenagentur IDEA **die katholische Christin Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda (kurz Lesbia Gutiérrez) aus Nicaragua benannt.**Die 59-jährige Caritas-Mitarbeiterin wurde am 10. August 2024 von Sicherheitskräften zur „Befragung“ abgeführt. Sie war bei der Caritas der Diözese Matagalpa für die Förderung von Kleinproduzenten verantwortlich. Der zuständige Bischof ist Rolando Álvarez Lagos, der im August 2022 festgenommen, später zu 26 Jahren Haft verurteilt und schließlich im Januar 2024 in den Vatikan abgeschoben wurde.  
Zunächst fragten zwei Polizisten in Zivil gegen zehn Uhr morgens beim Bauernhof „La Guadalupana“ in der Nähe von Matagalpa nach Gutiérrez, verbunden mit der Bitte um Auskunft über das Projekt, das sie bei der Caritas verwaltet. Schließlich kamen noch weitere Beamte, darunter Bewaffnete in Uniform zu Gutiérrez und forderten sie auf, nach Managua zur Befragung mitzukommen, ohne einen Haftbefehl vorzuzeigen. **Seither haben ihre Angehörigen keine offizielle Auskunft über den Verbleib der engagierten Christin von Behörden der sandinistischen Diktatur erhalten.**Die Familie wurde jedoch gebeten, monatlich Lebensmittelpakete für sie an das Frauengefängnis „La Esperanza“ zu senden.  
Seit den Massenprotesten gegen die sozialistische Diktatur von Präsident Daniel Ortega und seiner Vizepräsidentin und Ehefrau Rosario Murillo im Jahr 2018 werden Kritiker massiv verfolgt, durch fingierte Vorwürfe, Inhaftierungen, Folter und Ausbürgerung. Der Verdacht, in Distanz zum Regime zu stehen, reicht dafür bereits aus. Tausende von Bürgerinitiativen, kirchliche Einrichtungen und Medien wurden für illegal erklärt.  
**IGFM und IDEA bitten darum, in Appellen an Präsident Daniel Ortega um eine offizielle Auskunft über den Aufenthaltsort und Gesundheitszustand zu ersuchen und die sofortige Freilassung zu fordern.**Seit April 2024 ist die Botschaft Nicaraguas in Berlin geschlossen und daher sind Briefe an die diplomatische Vertretung in Wien zu richten.

*Die Appelladresse lautet:* Präsident Daniel Ortega, c/o Botschaft der Republik Nicaragua, Prinz-Eugen-Str. 18, Stiege 1, Top 34, A-1010 Wien.

*Frankfurt am Main.* The International Society for Human Rights (IGFM) and the Protestant news agency IDEA **have named Catholic Christian Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda (Lesbia Gutiérrez for short) from Nicaragua as their Prisoner of the Month for July 2025.** The 59-year-old Caritas worker was taken away by security forces on 10 August 2024 for ‘questioning.’ She was responsible for promoting small producers at Caritas in the Diocese of Matagalpa. The bishop responsible is Rolando Álvarez Lagos, who was arrested in August 2022, later sentenced to 26 years in prison and finally deported to the Vatican in January 2024.

At around 10 a.m., two plainclothes police officers arrived at the La Guadalupana farm near Matagalpa and asked for Gutiérrez, requesting information about the project she was managing at Caritas. Eventually, more officers arrived, including armed men in uniform, and demanded that she accompany them to Managua for questioning without presenting an arrest warrant. Since then, her relatives have received no official information about the whereabouts of the committed Christian from the authorities of the Sandinista dictatorship. However, the family was asked to send monthly food parcels for her to the women's prison ‘La Esperanza’.

Since the mass protests against the socialist dictatorship of President Daniel Ortega and his vice-president and wife Rosario Murillo in 2018, critics have been subjected to massive persecution, including fabricated charges, imprisonment, torture and expatriation. The mere suspicion of distancing oneself from the regime is sufficient grounds for this. Thousands of citizens' initiatives, church institutions and media outlets have been declared illegal.

IGFM and IDEA request that appeals be made to President Daniel Ortega for official information about his whereabouts and state of health and that his immediate release be demanded. Since April 2024, the Nicaraguan Embassy in Berlin has been closed, so letters should be addressed to the diplomatic mission in Vienna.

The address for appeals is: President Daniel Ortega, c/o Embassy of the Republic of Nicaragua, Prinz-Eugen-Str. 18, Stiege 1, Top 34, A-1010 Vienna.