في ختام هذا البحث نكون قد تطرّقنا لأهمّ المواضيع التكنلوجية المعاصرة، والذي بذلنا فيه الجهد الكبير للوصول لأفضل نتيجة باستخدام أفضل المعلومات، فالتكنلوجيا هي الرديف المساعد للبشر بشكلٍ كبير وفي مختلف مجالات الحياة، حتّى هذا البحث تمّت كتابته بمساعدة التكنلوجيا الحديثة، وعند ذكر كلمة تكنلوجيا فإنّ الأمر واسعٌ وكبير، وقد قمنا في هذا البحث بتوضيح الفروقات بين العلوم وبين التكنلوجيا، وكيف أنّهما يتشركان ويكمّلان بعضهما بعضًا،لإيجاد الحلول للمعضلات والمشكلات اليومية، فالتكنلوجيا تفيد الإنسان في العمل والصناعة والتجارة وفي الطبابة وفي كلّ شيءٍ تقريبًا، ولا ننكر أن هذا البحث استغرق منّا الوقت الطويل والجهد الجهيد، لكنّه كان ممتعًا بحقّ، آملين أن يكون شمعةً تنير درب الحائرين في هذا المجال، وأن يكون خاليًا تمامًا من أيّ خطأ، والله من وراء القصد والحمد لله رب العالمين.