# جلسه دهم 25/6/1393

به طور کلی روایاتی که می گوید خلف المقام نماز خوانده شود، ظاهرش این است که در جانبین نمی شود نماز خواند و عرفیت ندارد که فقط مقصود این باشد که جلوتر از مقام نماز خوانده نشود، بلکه ظاهر روایات مذکور این است که نماز در یمین و یسار مقام هم کافی نیست.

#### روایات وجوب عند المقام بودن نماز طواف

علاوه بر این که از آیه شریفه استفاده لزوم عندیت می شود، روایاتی هم بر این مطلب دلالت دارد که معلوم می شود نماز در خلف بعید از مقام مجزی نیست:

#### روایت اول: روایت زرارة

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليه السلام) قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ إِلَّا عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع- وَ أَمَّا التَّطَوُّعُ فَحَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ.[[1]](#footnote-1)

سند این روایت ضعیف و مرسله است، ولی دلالت آن تام است، زیرا لاینبغی که برخی گفته اند ظاهر در کراهت است، درست نیست، یا لاینبغی ظهور در حرمت دارد کما هو الصحیح و به قال السید الخوئی و الزنجانی و یا لااقل در جامع بین کراهت و حرمت بکار می رود، قطعا در استعمالاتی همچون سبحانک لاینبغی لنا ان نتخذ من دونک اولیاء، ما کان ینبغی للرحمن ان یتخذ ولدا، مقصود کراهت نیست و لذا قطعا ظهور در کراهت ندارد.

این که ما لاینبغی را ظاهر در حرمت می دانیم، به سبب ظاهر صحیحة زرارة است: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) قَالَ: لَا يَنْبَغِي نِكَاحُ أَهْلِ الْكِتَابِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ أَيْنَ تَحْرِيمُهُ قَالَ قَوْلُهُ وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ.[[2]](#footnote-2)

بعد از این که امام علیه السلام فرمود لاینبغی نکاح اهل الکتاب، زرارة پرسید از کجا تحریم آن را فهمیدید و معلوم می شود که ظهور لاینبغی در حرمت بوده است که زرارة می گوید از کجا تحریم آن را فهمیدید.

#### روایت دوم: صحیحه عبد الصمد بن بشیر

وَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَجُلًا أَعْجَمِيّاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُلَبِّي‏ وَ عَلَيْهِ قَمِيصُهُ فَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا أَعْمَلُ بِيَدِي وَ اجْتَمَعَتْ لِي نَفَقَةٌ فَجِئْتُ أَحُجُّ لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَيْ‏ءٍ وَ أَفْتَوْنِي هَؤُلَاءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِيصِي وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيَّ وَ أَنَّ حَجِّي فَاسِدٌ وَ أَنَّ عَلَيَّ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ مَتَى لَبِسْتَ قَمِيصَكَ أَ بَعْدَ مَا لَبَّيْتَ أَمْ قَبْلَ قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّيَ قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكَ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَيُّ رَجُلٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ طُفْ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع- وَ اسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِكَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ وَ اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ النَّاسُ.[[3]](#footnote-3)

#### روایت سوم: صحیحه جمیل

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليه السلام) أَنَّ الْجَاهِلَ فِي تَرْكِ الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ بِمَنْزِلَةِ النَّاسِي‏[[4]](#footnote-4)

مستفاد از روایت این است که عالم باید در نزد مقام نماز بخواند.

#### روایت چهارم: صحیحه معاویه بن عمار

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ فَائْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ ع- فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اجْعَلْهُ إِمَاماً وَ اقْرَأْ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا سُورَةَ التَّوْحِيدِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ فِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ- ثُمَّ تَشَهَّدْ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ اسْأَلْهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ الْحَدِيثَ.[[5]](#footnote-5)

مقصود از فائت مقام ابراهیم، همان عند المقام است.

#### روایت پنجم: صحیحه معاویة بن عمار

#### *محَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) أَنَّهُ قَالَ فِي الْقَارِنِ لَا يَكُونُ قِرَانٌ إِلَّا بِسِيَاقِ الْهَدْيِ وَ عَلَيْهِ طَوَافٌ بِالْبَيْتِ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَ سَعْيٌ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ طَوَافٌ بَعْدَ الْحَجِّ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ.[[6]](#footnote-6)*

#### روایت ششم: موثقه سماعه

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: الْمُجَاوِرُ بِمَكَّةَ إِذَا دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ- فِي رَجَبٍ أَوْ شَعْبَانَ أَوْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الشُّهُورِ إِلَّا أَشْهُرَ الْحَجِّ- فَإِنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ- مَنْ دَخَلَهَا بِعُمْرَةٍ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ- ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ فَلْيَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ- فَيُحْرِمُ مِنْهَا ثُمَّ يَأْتِي مَكَّةَ- وَ لَا يَقْطَعِ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْبَيْتِ- ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ- وَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع- ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَيَطُوفُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ يُقَصِّرُ وَ يُحِلُّ ثُمَّ يَعْقِدُ التَّلْبِيَةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ.[[7]](#footnote-7)

#### روایت هفتم: صحیحه محمد بن مسلم

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليه السلام) قَالَ: سُئِلَ عَنْ- رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ وَ لَمْ يُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ يُصَلِّ لِذَلِكَ الطَّوَافِ حَتَّى ذَكَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى الْمَقَامِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.[[8]](#footnote-8)

خلاصه این که از روایات، دو شرط مکانی عندیت و خلفیت مقام در نماز طواف استفاده می شود.

#### شبهه تعارض دو طائفه روایات

ممکن است گفته شود این دو طائفه روایت، تعارض دارد، روایات طائفه اولی می گوید صل خلف المقام چه قریب به مقام و چه بعید از مقام و روایات طائفه دوم می گوید صل عند المقام، چه خلف مقام باشد و چه در جانب یمین و یسار باشد و محل تعارض دو جاست، یکی نماز در خلف بعید که دیگر عند المقام نیست و دیگری نماز در یمین و یسار که عندیت در آن محفوظ است، اما خلف المقام نیست و لذا تعارض می کنند و در نهایت کار به اصل عملی و تخییر بین خلف و عند المقام خواهد کشید.

#### پاسخ شبهه

ولی ظاهر ادله شرطیت، نفی ما عدا نیست، لاصلاة الا بفاتحة الکتاب ظهور ندارد در این که باید نماز، فاتحة الکتاب داشته باشد چه دیگر اجزاء باشد و چه نباشد و لذا با دیگر ادله بیان شرایط نماز تعارضی ندارد، در این جا هم هر دلیلی بیان یک شرط برای نماز خلف المقام می کند و با یکدیگر منافاتی ندارد.

علاوه بر این که در صحیحه معاویة بن عمار، هر دو شرط بیان شده است: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِكَ فَائْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ ع- فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اجْعَلْهُ إِمَاماً وَ اقْرَأْ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا سُورَةَ التَّوْحِيدِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ- وَ فِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ- ثُمَّ تَشَهَّدْ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ اسْأَلْهُ أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ الْحَدِيثَ.[[9]](#footnote-9)

کما این که روایاتی که بیان خلفیت می کند و به آیه شریفه استشهاد کرده، دلالت دارد بر این که عندیت که مفاد ظهور آیه است، محفوظ است و لکن علاوه بر آن، مراد جدی از آیه، لزوم خلفیت هم می باشد.

#### جهت چهارم

شرط صحت طواف مندوب، خواندن نماز طواف نیست، (گرچه قطعا نماز در طواف نافله مشروع است) به جهت صحیحه معاویة بن عمار: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُقْضَى الْمَنَاسِكُ كُلُّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافُ فَإِنَّ فِيهِ صَلَاةً وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ.[[10]](#footnote-10)

روایت مذکور می گوید چون در طواف واجب نماز طواف شرط است، باید طواف با وضو بجا آورده شود، در نتیجه چون در طواف مندوب دلیل داریم که با وضو بودن در آن شرط نیست، معلوم می شود که نماز طواف، شرط صحت طواف نافله نیست.

مویدش این است که در روایات آمده امام علیه السلام در بیش از سه طواف مندوب، دیگر نماز نمی خواندند.

اما شرطیت نماز طواف در خلف و عند المقام، در طواف فریضه است و لکن در طواف نافله اگر کسی بخواهد نماز طواف بخواند، از روایات استفاده می شود که می شود نماز آن را در هر کجای مسجد الحرام خواند، مثل:

مرسله زرارة: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عليه السلام) قَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ إِلَّا عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع- وَ أَمَّا التَّطَوُّعُ فَحَيْثُ شِئْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ.[[11]](#footnote-11)

وروایت ابی عبد الله ابزاری: وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَبْزَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ فِي الْحِجْرِ- قَالَ يُعِيدُهُمَا خَلْفَ الْمَقَامِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى- عَنَى بِذَلِكَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ.[[12]](#footnote-12)

که ظهورش این است که مقصود آیه از لزوم خواندن نماز در خلف المقام، نماز طواف فریضه است، زیرا فرمود: عنی بذلک رکعتی طواف الفریضة و اگر نماز طواف مندوب هم همین حکم را می داشت، بیان قید «الفریضة» لغو می بود.

و مرسله صفوان عمن حدثه: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ إِلَّا خَلْفَ الْمَقَامِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى- فَإِنْ صَلَّيْتَهَا فِي غَيْرِهِ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ.[[13]](#footnote-13)

این روایت هم مفهوم دارد و اگر خلفیت در نماز طواف مندوب هم شرط می بود، بیان قید «الفریضة» لغو بود.

و روایت ابی بلال: وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَن‏ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِي بِلَالٍ الْمَكِّيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) طَافَ بِالْبَيْتِ- ثُمَّ صَلَّى فِيمَا بَيْنَ الْبَابِ وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ مَا رَأَيْتُ أَحَداً مِنْكُمْ صَلَّى فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَقَالَ هَذَا الْمَكَانُ الَّذِي تِيبَ عَلَى آدَمَ فِيهِ.[[14]](#footnote-14)

و معتبره اسحاق بن عمار: وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعاً وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي أَيِّ جَوَانِبِ الْمَسْجِدِ شَاءَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ سِتَّةَ آلَافِ سَيِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ سِتَّةَ آلَافِ دَرَجَةٍ وَ قَضَى لَهُ سِتَّةَ آلَافِ حَاجَةٍ فَمَا عُجِّلَ مِنْهَا فَبِرَحْمَةِ اللَّهِ وَ مَا أُخِّرَ مِنْهَا فَشَوْقاً إِلَى دُعَائِهِ.[[15]](#footnote-15)

ظاهر معتبره، طواف مندوب است، و اگر هم گفته شود اطلاق دارد، به روایاتی که در خصوص طواف فریضه گفته صل خلف المقام تقیید می خورد.

در سند این روایت ابراهیم بن عمر یمانی است که نجاشی او را توثیق کرده و در رابطه با او گفته: شيخ من أصحابنا ثقة.[[16]](#footnote-16)

#### جهت پنجم: اضطرار به ترک نماز در خلف و عند المقام

در حال اضطرار، نماز طواف بدون رعایت شرط مکانی خلف و عند المقام، صحیح است و باید به خلف بعید برود و در آن جا نماز بخواند و اگر خلف بعید هم ممکن نبود، در هر جای مسجد که شد باید نماز بخواند و قطعا نماز طواف ساقط نمی شود، به دلیل روایاتی که می گوید اگر نماز طواف فراموش شود و از مکه خارج شود، باید در منی یا در همان جایی که یادش می آید نماز را بخواند، مثل روایت عمر بن یزید: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِيمَنْ نَسِيَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مَكَّةَ- قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى قَلِيلًا فَلْيَرْجِعْ فَلْيُصَلِّهِمَا أَوْ يَأْمُرُ بَعْضَ النَّاسِ فَلْيُصَلِّهِمَا عَنْهُ.[[17]](#footnote-17)

و معتبره ابی بصیر: وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْمَقَامِ- وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى «4»- حَتَّى ارْتَحَلَ قَالَ إِنْ كَانَ ارْتَحَلَ فَإِنِّي لَا أَشُقُّ عَلَيْهِ وَ لَا آمُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ وَ لَكِنْ يُصَلِّي حَيْثُ يَذْكُرُ.[[18]](#footnote-18)

1. وسائل الشيعة ج‏13 426 73 باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب حيث شاء من المسجد أو بمكة ..... ص : 426 [↑](#footnote-ref-1)
2. الكافي (ط - الإسلامية) ج‏5 358 باب نكاح الذمية ..... ص : 356 [↑](#footnote-ref-2)
3. وسائل الشيعة ج‏12 489 45 باب أن من لبس قميصا بعد ما أحرم وجب أن يخرجه من قدميه و لو بالشق و إن لبسه ثم أحرم فيه نزعه من رأسه ..... ص : 488 [↑](#footnote-ref-3)
4. وسائل الشيعة ج‏13 428 74 باب أن من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى خرج من مكة لزمه العود و الصلاة خلف المقام فإن شق عليه جاز أن يصلي حيث ذكر و أن يستنيب من يصلي عنه خلف المقام و كذا من تركهما جهلا و إن مات قضيت عنه ..... ص : 427 [↑](#footnote-ref-4)
5. وسائل الشيعة ج‏13 423 71 باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام حيث هو الآن و استحباب قراءة التوحيد و الجحد فيهما و ذكر الله بعدهما ..... ص : 422 [↑](#footnote-ref-5)
6. وسائل الشيعة ج‏11 212 2 باب كيفية أنواع الحج و جملة من أحكامها ..... ص : 212 [↑](#footnote-ref-6)
7. وسائل الشيعة ج‏11 264 8 باب جواز حج التمتع للمجاور و وجوبه في الواجب قبل أن يتعين عليه غيره ..... ص : 264 [↑](#footnote-ref-7)
8. وسائل الشيعة ج‏13 428 74 باب أن من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى خرج من مكة لزمه العود و الصلاة خلف المقام فإن شق عليه جاز أن يصلي حيث ذكر و أن يستنيب من يصلي عنه خلف المقام و كذا من تركهما جهلا و إن مات قضيت عنه ..... ص : 427 [↑](#footnote-ref-8)
9. وسائل الشيعة ج‏13 423 71 باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام حيث هو الآن و استحباب قراءة التوحيد و الجحد فيهما و ذكر الله بعدهما ..... ص : 422 [↑](#footnote-ref-9)
10. وسائل الشيعة ج‏1 374 5 باب وجوب الطهارة للطواف الواجب و استحبابها للطواف المستحب و بقية أفعال الحج ..... ص : 374 [↑](#footnote-ref-10)
11. وسائل الشيعة ج‏13 426 73 باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب حيث شاء من المسجد أو بمكة ..... ص : 426 [↑](#footnote-ref-11)
12. وسائل الشيعة ج‏13 425 72 باب أن من صلى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام لزمه أن يعيد خلفه الركعتين ..... ص : 425 [↑](#footnote-ref-12)
13. وسائل الشيعة ج‏13 425 72 باب أن من صلى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام لزمه أن يعيد خلفه الركعتين ..... ص : 425 [↑](#footnote-ref-13)
14. وسائل الشيعة ج‏5 274 53 باب جواز استدبار المصلي في المسجد للمقام و استحباب اختيار الصلاة في الحطيم ثم المقام الأول ثم الحجر ثم ما دنا من البيت ..... ص : 273 [↑](#footnote-ref-14)
15. وسائل الشيعة ج‏13 303 4 باب استحباب التطوع بالطواف و تكراره و اختياره على العتق المندوب ..... ص : 302 [↑](#footnote-ref-15)
16. رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة؛ -- ؛ 20؛ 26 إبراهيم بن عمر اليماني ؛ ص : 20 [↑](#footnote-ref-16)
17. وسائل الشيعة ج‏13 427 74 باب أن من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى خرج من مكة لزمه العود و الصلاة خلف المقام فإن شق عليه جاز أن يصلي حيث ذكر و أن يستنيب من يصلي عنه خلف المقام و كذا من تركهما جهلا و إن مات قضيت عنه ..... ص : 427 [↑](#footnote-ref-17)
18. وسائل الشيعة ج‏13 430 74 باب أن من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى خرج من مكة لزمه العود و الصلاة خلف المقام فإن شق عليه جاز أن يصلي حيث ذكر و أن يستنيب من يصلي عنه خلف المقام و كذا من تركهما جهلا و إن مات قضيت عنه ..... ص : 427 [↑](#footnote-ref-18)