الأنبياء إخوة لعلات

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد.

متفق عليه

أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بعيسى؛ لأنه بشر به، ولأنه لم يكن بينهم نبي، والأنبياء عموما مثل أولاد علات، يعني: أنهم أخوة لأب واحد من أمهات مختلفة، والمعنى: أن شرائعهم متفقة من حيث الأصول، وإن اختلفت من حيث الفروع حسب الزمن وحسب العموم والخصوص.