أختم هذا البَحث الذي بذلت فيه الكثير من التعب والأرق والسهر والوقت في سبيل ختامه بخير الخِتام، فأختمه بدعاء الله تبارك وتعالى، بأن يجعل لي قوَّة طاقة للبحث في المواضيع التي من شأنها أن تزيد من وعي الناس أفرادًا ومجتمعات، وأسأله أن يكون قد هداني التوفيق في بحثي هذا المعنون بـ (عنوان البحث) وأن تكون المعلومات المدرجة صحيحة حتَّى يكون هذا البحث باب منفعة للناس وليس باب ضلالة، والحمد لله رب العالمين.