إلى هنا نكون قد بلغنا ختام البحث العلمي الذي يدور حول "موضوع البحث" وهو الموضوع الذي اخترناه من بين الموضوعات التي تهمّ وتفيد كافّة الشرائح العلمية، وإنّا نشير إلى أننا بذلنا الغالي والنفيس في تحليل وتفصيل المعايير اللازمة وعدد من الأمور التي تتعلق بمجال البحث، وقد حاولنا شمل كل مجالات التطبيق العلمي لبحثنا، وذكرنا الإيجابيات والسلبيات، وقد شارك في هذا البحث أمهر المختصين والمهاريين والخبراء في هذا المجال، وبالرّغم من كلّ الجهد إلّا أنّ هذا الموضوع بحرٌ واسعٌ مترامي الأركان، ويمكن للكثير من الباحثين الخوض فيه فبحثنا لم يغطي إلا تخصصًا يسيرًا منه، وفي النهاية نسأل الله أن نكون قد تمكّنا بالوصول بأقلّ قدرٍ من الأخطاء، والحمد لله رب العالمين.