1. **الانثروبولوجيا الدينية :**

ان اظهر الميول التي برزت في بحوث الانثروبولوجيين الاوائل كانت تعبر عن نفسها في مجال البحوث الدينية و السحرية و الاسطورية وخير مثل على هذا الاتجاه هي بحوث رواد البحث الانثروبولوجي كالعالم ادوارد تايلر Tylor , الذي عرف النظم الدينية السائدة في المجتمعات البدائية واصبح تعريفه نموذجآ يعتمد في دراسة الظواهر الطبيعية المختلفة في هذا النوع من المجتمعات . كما سيظهر في الفصول القادمة .

 ولغزارة المعلومات الانثروبولوجية و تنوعها حول النظم الدينية اصبح في ميسور الباحثين في هذا الاختصاص و الاختصاصات الاجتماعية الكثيرة الاخرى ان يتصدوا في بحوثهم للظواهر الاجتماعية و النفسية المتفرقة بشكل اكثر فاعلية و عمقآ نتيجة للاضواء التي سلطتها عليها تلك المعلومات . والاكثر من كل ذلك ان النظريات و التقارير الوصفية عن النماذج الغيبية التقليدية في العالم فتحت مجالات جديدة امام الباحثين النفسيين لتفسير جوانب من السلوك الذهني و العاطفي اصبح تفسيرها ممكنآ يفضل المعلومات الجديدة التي وفرتها تلك التقارير .