**إلى هذا تصير يا ابن آدم**

**رأى هارون الرشيد رؤيا فيها موته وصدقها الواقع , رأى كفّا به تربة حمراء وقائل يقول : هذه تربة أمير المؤمنين , فلما سار يريد خراسان مرَّبمدينة طوس فمرض بها , فقال لخادمه : إتينى بشىء من تربة هذه الارض , فجاء بتربة حمراء فى يده , فلما رآها قال : والله هذه الكف التى رأيت والتربة التى كانت فيها , فأمر بحفر قبره فى حياته وأن تقرأ ختمة القرآن تامة , وحمل حتى نظر إلى قبره فجعل يقول : إلى هذا تصير يا ابن آدم , وبكى ثم قبض بعد ثلاث ليال**