**الاقليات المسلمة قى المجر**

**دولة شيوعية تبلغ مساحتها 036 , 93 كم مربع وهى قاريه ليس لها منفذ على البخر يبلغ عدد سكانها 11 مليونا يتكلم السكان اللغة المجرية التى تعد لغة اسيوية**

**وصلها**[**الإسلام**](https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)**مبكراً عندما هاجرت إلى أرض المجر بعض القبائل البلغارية في أواخر القرن الرابع الهجري، وصل الإسلام إلى المجر عن طريق الهجرة حيث تعرض**[**المسلمون**](https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86)**الأوائل إلى الاضطهاد الديني في عهد ملك المجر شارل روبرت في سنة (741- 1340 م) عندما أرغمهم على اعتناق المسيحية أو الهجرة من المجر، كما هاجر إلى المجر بعض الأئمة من الأندلس وذلك قبل وصول الأتراك إلى وسط أوروبا.**

**وعندما احتل**[**العثمانيون**](https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86)**المجر في سنة (949هـ - 1586 م) أقبل بعض السكان على**[**الإسلام**](https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)**واستقرت بعض جماعات تركية في البلاد وبقيت فيها بعد خروج الأتراك من المجر في سنة 1098 هـ -1687 م ) ، وكان في بودابست واحد وستون مسجداً، واثنان وعشرون مصلى، وعشر مدارس إسلامية، وعدد من المكتبات.**

**وبعد خروج الأتراك من المجر، تعرض**[**المسلمون**](https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86)**والمنشآت الإسلامية للتعصب الديني وحطم المتعصبون الآثار الإسلامية ولم يبقي منها سوي القليل. وتعرض المسلمون في المجر لضغط صليبي ثم لضغط شيوعي، وهم يعيشون في عزلة ولا اتصال لهم إلا بمسلمي النمسا، ويقدر عددهم بحوالي 20000 نسمة حسب إحصائية 2004**

**المؤسسات الاسلامية**

**الجمعية الاسلامية الخيرية**

**تأسست الجمعية في سنة ( 1408 هـ -1988 م ) وعدد الأعضاء حوالي 200 عضواً والجمعية معترف بها من قبل الحكومة المجرية وتحاول الجمعية كتابة تاريخ الإسلام في المجر ، وتقوم بتعليم القرآن الكريم ، وتعقد دروس اسبوعية وتخطط الجمعية لترجمة القرآن الكريم إلى اللغة المجرية ، وإيفاد الطلاب للدراسة بالجامعات الإسلامية ، كما تحاول تنشيط الدعوة الإسلامية في المجر** .

**للإسلام جذور عميقة في المجر، والآثار المكتشفة من نقود عليها نقوش إسلامية مثلا تؤكد أن المسلمين كانوا من بين القبائل المهاجرة التي ساهمت في إنشاء الدولة الهنغارية في طورها الأول، إلا أن وجودهم بعد ذلك مر بأطوار عدة من مسح هوية قسري. وخلال الحكم التركى والذي استمر لمدة 150 سنة، وبحسب ما ذكره الباحثون تم بناء أكثر من 200 مصلّى وبناء جامع فى كل منطقة سكنية للمسلمين، والتي بلغت 100 منطقة. وكان هناك من 30 إلى 35 مدينة يعمل بكل منها مسجد أو مسجدان حكوميان بجانب عدد من المنشآت الدينية الخاصة. وبحسب آراء المؤرخين على سبيل المثال نجد في مدينة بيتش الهنغارية سبعة جوامع وعشرة مساجد وخمس مدارس، وأحد عشر مركزا ابتدائيا لتعليم الإسلام، وثلاثة حمّامات عامة واثنتين وأربعين بئرا للشرب.
والآن نسبة مسلمي المجر بالنسبة لمجموع السكان تقدر بأقل من واحد في المائة.**