في ختام هذا البحث المتواضع الذي قدّمنا فيه وناقشنا أهمّ الدراسات والتجارب الكيميائية الّتي تمّ إجراؤها على مدى التّاريخ، لا بدّ من التذكير أنّ علم الكيمياء علمٌ عظيمٌ يجب على كلّ إنسان تعلّم ولو مجّرد جزءٍ بسيطٍ منه، لأنّه العلم الذي يهتمّ بتفسير كلّ ما يحدث في الطبيعة والكون من حولنا من ظواهر، كما أنّه سببٌ من أسباب بقاء الحياة واستمرارها على كوكب الأرض، وإنّ علم الكيمياء بأقسامه وأنواعه لهو العلم الأهمّ والأعظم الذي اكتشفه البشر وطوّروه على مدى الأزمنة والعصور، وصرفوا فيه الجهود الحثيثة التي يجب ألّا تذهب سدىً ولا هدرًا، ونسأل الله ربّ العرش العظيم أن يوفّقنا وإيّاكم إلى كلّ ما يرضيه وأن يجعل هذا البحث موضع خيرٍ للمسلمين، والحمد لله الذّي بنعمته وفضله تتم الصالحات.