عهدنامه میت

به راستى از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم روايت شده:هركه هنگام مرگ‏ خويش وصيّتش را نيكو نكند، نشانه نقص در عقل و مروّت اوست. عرضه داشتند: ان وصيّت نيكو چگونه است؟ فرمود: چون مرگ او برسد، و مردم نزد او جمع شوند بگويد

اَللّهُمَّ فاطِرَ السَّمواتِ وَالاَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ الرَّحْمنَ الرَّحيمَ

اِنّى اَعْهَدُ اِلَيْكَ اَنّى اَشْهَدُ اَنْ لااِلهَ اِلاّاللَّهُ وَحْدَهُ لاشَريكَ لَهُ

وَاَنَّ مُحَمَّداً صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ

وَ اَنَّ السّاعَةَ آتِيَةٌ لارَيْبَ فيها

وَ اَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُورِ

وَ اَنَّ الْحِسابَ حَقُّ وَ اَنَّ الْجَنَّةَ حَقُّ

وَ اَنَّ ما وُعِدَ فيها مِنَ النَّعيمِ مِنَ الْمَاْكَلِ وَ الْمَشْرَبِ وَ النِّكاحِ حَقُّ

وَ اَنَّ النّارَ حَقُّ وَ اَنَّ الاْيمانَ حَقُّ وَ اَنَّ الدّينَ كَما وَصَفَ

وَ اَنَّ الاِْسْلامَ كَما شَرَعَ وَ اَنَّ الْقَوْلَ كَما قالَ

وَ اَنَّ الْقُرآنَ كَما اَنْزَلَ وَ اَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبينُ

وَ اَنّى اَعْهَدُ اِلَيْكَ فى دارِ الدُّنْيا اَنّى رَضيتُ بِكَ رَبّاً وَ بِاْلاِسْلامِ ديناً

وَ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَبِيّاً وَ بِعَلِي وَلِيّاً وَ بِالْقُرْآنِ كِتاباً

وَ اَنَّ اَهْلَ بَيْتِ نَبِّيِّكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ اَئِمِّتى

 اَللّهُمَّ اَنْتَ ثِقَتى عِنْدَ شِدَّتى وَ رَجائى عِنْدَ كُرْبَتى

وَ عُدَّتى عِنْدَ الاُمُورِالَّتى تَنْزِلُ بى

 وَ اَنْتَ وَلِيّى فى نِعْمَتى وَ اِلهى وَ اِلهُ آبائى

صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ لاتَكِلْنى اِلى نَفْسى طَرْفَةَ عَيْنٍ اَبَداً

وَ انِسْ فى قَبْرى وَحْشَتى وَاجْعَلْ لى عِنْدَكَ عَهْدَاً يَوْمَ اَلْقاكَ مَنْشُوراً

اين عهد ميّت است در روزى كه به حاجت خود وصيّت مى‏كند،و وصيت بر هر مسلمانى حق است.حضرت صادق عليه السّلام‏ فرمود:تصديق اين معنا در گفتار خداى تبارك و تعالى در سوره مريم آمده است: مالك نمى‏شوند شفاعت را، مگر كسى‏كه نزد خداى بخشنده پيمان گرفته باشد. و اين همان پيمان است. رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به امير مؤمنان عليه السّلام فرمود: آن را بياموز و به اهل بيت و شيعه خود آموزش ده،كه آن را جبرئيل به من آموخت.