لملّ:

أبّتها العينِ السَّحّرة جوزفين بختنا، بآفاق طفلة صغيرة في سوق العبيد.
وتَحَلَّىِت صعوبات ومعاناة لا توصف.
عندما رُمزَرَت من عبوديَّة الحسد وجدت الخلاص الحقيقي في المسيح وكنيسته.

أبّتها العينِ السَّحّرة جوزفين بختنا، ساعدي كلّ المأسوريين بالعابديَّة.

نَشَقُّب بك كي يُسَرِّب الرب الإله عن كلّ الذين يعانون اليوم من العبوديَّة والرّق، ليمنحهم أن يروا في يسوع مثالًا في الإيمان والرجاء، لكي يستطيعوا أن يُشَقُّوا من الأذى.

نسألُ أن تصلى من أجلنا جميعًا:
حتى لا نقع في الاملَيَّة، ولكي نفتح عيوننا لرؤية مأسي إخوتنا وأخواتنا الكثيرة والآتي.

(الباي فرنسيس)