**الدراسات السابقة**:-

عُني بدراسة السمين الحلبي وكتابه "الدر المصون" جماعة منهم الدكتور: علي ابن سليمان العبيد، في رسالته للدكتوراه وعنوانها: "تفاسير آيات الأحكام ومناهجها"، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بكلية أصول الدين بالرياض، قسم القرآن وعلومه.

وقد حاول جاهداً أن يستوفي القول في دراسة كل ما اطلع عليه من مصنفات أحكام القرآن، ومن خلالها قدم دراسة لكتاب القول الوجيز فيما يقرب من أربعين صفحة، ذكر في أولها ترجمة مختصرة للسمين الحلبي بيَّن فيها: اسمه ونشأته، وشيوخه، وأعماله، ومؤلفاته، ثم وفاته، وبعد ذلك شرع في دراسته للكتاب، فعرَّف به، وبالأجزاء التي اطلع عليها من الكتاب، ووصفها، وذكر ما خالجها من نقص وبتر، ثم بيَّن طريقة عرض الكتاب التي سار عليها، ومصادره، والمنهج الذي ارتضاه مؤلفه، وختم ذلك بموقفه من كتب أحكام القرآن التي تقدمته.

ومن ثم قُدِّمت دراسات في مرحلة الماجستير بالجامعة الإسلامية في كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية (قسم التفسير) وهي:-

ما قام به الباحث عبد الرحيم القاوش من تحقيق الكتاب ودراسته من أوله إلى نهاية كلام المصنف على الآية (105) من سورة البقرة.

كما قام الباحث عبد الله عيد رميس الصاعدي بتحقيق الكتاب من بداية كلامه على الآية (106) إلى نهاية كلامه على الآية (162) من السورة نفسها دراسةً وتحقيقاً.

وقام الباحث عبيد بن منصور الشمراني بتحقيق الكتاب من بداية كلامه على الآية (163) من سورة البقرة إلى نهاية كلامه على الآية (179) من السورة نفسها- دراسة ً وتحقيقاً.

وقام الباحث عمر بن مبيريك حذيفة الحسيني بتحقيق الكتاب من بداية كلامه على الآية (180) من سورة البقرة إلى نهاية كلامه على الآية (187) من السورة نفسها - دراسة ً وتحقيقاً.

وقام الباحث عبدالرحمن بن سليمان بن أحمد السعيد بتحقيق الكتاب من بداية كلامه على الآية (188) من سورة البقرة، إلى نهاية كلامه على الآية (203) من السورة نفسها دراسةً وتحقيقاً.

وقام الباحث عبد الخالق بن حسن عبد الرحمن الزميلي بتحقيق الكتاب من بداية كلامه على الآية (204) من سورة البقرة، إلى نهاية كلامه على الآية (227) من السورة نفسها دراسةً وتحقيقاً.

◈🞜🞛🞜◈