Kurzzusammenfassung

Aus dem Blickwinkel einer nahezu ein halbes Jahrhundert währenden Zugehörigkeit zur Individualpsychologie in Österreich wird die individualpsychologische Identität und Ausbildung im Verein für Individualpsychologie (ÖVIP) in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts und der derzeitige Stand des Fachspezifikums Individualpsychologie an der SFU skizziert. Dies zeigt auf, dass die Implementierung der Individualpsychologie im universitären Rahmen der Sigmund Freud Privatuniversität der Individualpsychologie in Österreich nicht, wie vom ÖVIP befürchtet und als Grund der Verweigerung der Zusammenarbeit mit der SFU genannt, zu einer Qualitätsminderung in individualpsychologischer Ausbildung und Forschung führte. Vielmehr zeigt die Bilanz der Implementierung der Individualpsychologie an der SFU, dass diese ein fruchtbarer Nährboden für die Weiterentwicklung in Profession und Forschung ist.

Schlagwörter:

Individualpsychologie, Österreichischer Verein für Individualpsychologie, ÖVIP, Sigmund Freud Privatuniversität, SFU, Akademisierung der Psychotherapie, Psychotherapieforschung.

Abstract

A review on identity and psychotherapy training in Individual Psychology in the Seventies of the last century from the perspective of almost half a century membership of the Association for Individual Psychology in Austria (ÖVIP) leads to a draft of the current state of Individual Psychology in psychotherapy training and research at Sigmund Freud University (SFU). Worrying concern about a decrease of quality was mentioned by ÖVIP as a reason for rejecting the cooperation with SFU. As a matter of fact, this review shows up that implementing an autonomous branch of Individual Psychology at SFU has been resulting in a flourishing growth in professional and research matters within Individual Psychology.

Key words

Individual Psychology, Austrian Association for Individual Psychology, ÖVIP, Sigmund Freud Private University, SFU, academic psychotherapy training, psychotherapy research.