**\*حكم التواصل مع النساء في الوسائل التواصل الاجتماعي بقصد الدعوة\***  
  
**السؤال :**  
أحسن الله إليكم شيخنا السائل من المغرب يقول:  
أنا شاب من الله تعالى علي بالاستقامة، وكنت أعرف بنتا أيام دراستي وهي بمثابة اﻷخت عندي، لم أفكر يوما في الخوض في علاقة محرمة معها ولا هي فكرت في ذلك، ومؤخرا كنت على تواصل معها عبر الأنترنت وأخبرتني أنها تريد الاستقامة على دين الله لكنها لا تعرف من أين تبدأ ولا إلى من تستمع فقد كثر دعاة الضلال في هذا الزمن، وفي بلدتنا قل المتمسكات بالمنهج السلفي، وأنا الآن أتواصل معها بهدف الدعوة لا أقل ولا أكثر حتى تعرف المنهج السلفي وعلمائه، وأنا في حيرة من أمري هل ما أقوم به صواب أم خطأ، فما رأي فضيلتكم، وما نصيحتكم لي ؟ نرجو منكم التوجيه السديد بارك الله فيكم  
  
**الجواب:**  
لا. هذا الفعل خطأ، وباب للفتنة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء.  
والصواب في هذا أن تجعل إحدي قريباتك كأختك أو غيرها تتواصل معها وترشدها إلى العلماء الكبار .... والحمد لله.   
  
يوم السبت

تاريخ ٣٠ رمضان ١٤٤١ ھ  
الموافق ٢٣/ ٥ /٢٠٢٠ م