Literaturhinweise zu Bezügen zwischen dem Werk Martin Bubers und der Psychologie, Psychotherapie und Beratung

Anderson, R. und Cissna, K.H.: The Martin Buber – Carl Rogers Dialogue. Albany, 1997.

Baeyer, W. von: Der Begriff der Begegnung. Nervenarzt, 26(1955)369-376.

Beck, H., Buber und Rogers: Das Dialogische und das Gespräch. Heidelberg, 1991.

Begemann, V.: Begegnungen in der Hospizarbeit wirken am Kunstwerk Leben. Im Gespräch, Nr. 12(2008/2009)17-23.

Bender, H. G.: Die helfende Beziehung. Ein Beitrag der „Anthropologie der Relationalität“ zum Verständnis des Wesens der Beratung unter besonderer Berücksichtigung von Martin Buber und Carl R. Rogers. Dissertation Univ. Bonn, 1980.

Bohleber, W.: Intersubjektivismus ohne Subjekt? Der Andere in der psychoanalytischen Tradition. In: Die vernetzte Seele. Die intersubjektive Wende in der Psychoanalyse. Hrsg. von M. Altmeyer und H. Thomä, S. 203-226. Stuttgart, 2006.

Buber-Agassi, J. (Hrsg.): Schriften zur Psychologie und Psychotherapie, Band 10 der Martin Buber Werkausgabe. Gütersloh, 2008.

Doubrawa, E. und Staemmler, F.-M. (Hrsg.): Heilende Beziehung: Dialogische Gestalttherapie. 2. Aufl., Wuppertal, 2003.

Farber, L.H.: Martin Buber und die Psychotherapie. In: Martin Buber. Hrsg. von P.A. Schilpp und M. Friedman, S. 508-532, Stuttgart, 1963.

Friedman, M.: Der heilende Dialog in der Psychotherapie. Köln, 1989.

Friedman, M.: Martin Buber and the Human Sciences. New York, 1992.

Hainz, J. (Hrsg.): Hans Trüb und die Psychotherapie. Eppenhain, 2003.

Helg, F.: Der Einfluss Martin Bubers auf Fritz Perls und die Gestalttherapie. Integrative Therapie 3/1992, 211-244.

Karl, S. und Berger, H.-G. (Hrsg.): Dialog Leben, Band 1: Frieden sichern in Zeiten des Misstrauens. Zur Aktualität von Martin Buber, Dag Hammarskjöld und Horst-Eberhard Richter. Gießen, 2014.

Kisker, K.P.: Phänomenologie der Intersubjektivität. In: Handbuch der Psychologie, Band 7: Sozialpsychologie, 1. Halbband: Theorien und Methoden. Hrsg. von C.F. Graumann, S. 81-107. Göttingen, 1969.

Matt-Windel, S.: Werden am Du – Dialogik, neuere Säuglingsforschung und Eltern-Kleinkind-Beratung. Im Gespräch, Nr. 10(2005)44-55.

Muth, C.: Heilende chassidische Geschichten. Martin Buber für Gestalttherapeutinnen und Gestalttherapeuten. Wuppertal, 2012.

Reichert, T.: Gesundheit und Heilsein bei Martin Buber. Daseinsanalyse, 16(2000)164-187.

Reichert, T.: Zu Band 10 der „Martin Buber Werkausgabe“: Bubers „Schriften zur Psychologie und Psychotherapie“. Im Gespräch, Nr. 13(2010)91-106.

Schiffer, W.: Das Wir ist keine Gruppe (M. Buber). Vergleich der Grundworte innerhalb der TZI nach Ruth C. Cohn und der Dialogik Martin Bubers. Themenzentrierte Interaktion, Heft 2(1996)49-58.

Seewald, G.: Sigmund Freud, die Psychoanalyse und Martin Buber. Dissertation Univ. Innsbruck, 1993

Sborowitz, A.: Beziehung und Bestimmung. Die Lehren von Martin Buber und C.G. Jung in ihrem Verhältnis zueinander. Psyche 2(1948)9-56.

Schmidt-Lellek, C.J.: Ressourcen der helfenden Beziehung. Modelle der dialogischen Praxis und ihre Deformation. Bergisch Gladbach, 2006.

Silov, V.: Gedanken der integrativen Psychotherapie im religiös-philosophischen Werk Martin Bubers. München, 2017.

Staemmler, F.-M.: heilsame Begegnungen – einige Parallelen zwischen Martin Bubers „Ich und Du“ und einer modernen intersubjektiv orientierten Psychotherapie. In: Martin Buber neu gelesen. Martin Buber-Studien, Band 1. Hrsg. von T. Reichert, M. Siegfried und J. Waßmer. Lich, 2013.

Stauss, K.: Anthropologische Philosophie der dialogischen Psychotherapie. Transpersonale Psychologie und Psychotherapie, 5(1999)15-26.

Stiehm, L.: Bubers Wirkung in der Geschichte der Medizin. Hubert Tellenbach erinnert an das, was geschah. Im Gespräch, Nr. 12(2008/2009)5-7.

Stiehm, L.: Viktor von Weizsäcker: Auf dem Weg zu einer medizinischen Anthropologie. Im Gespräch, Nr. 12(2008/2009)14-16.

Tellenbach, H.: Martin Bubers Einfluß auf die anthropologische Wende in der Medizin, Nervenarzt, 51(1980)302-306. Erneut abgedruckt: Im Gespräch, Nr. 12(2008/2009)8-13.

Ticho, E. A.: D.W. Winnicott, Martin Buber and the Theory of Personal Relationships. Psychiatry, 37(1974)240-253.

Trüb, H.: Heilung aus der Begegnung. Stuttgart, 1951.

Tyrangiel, H.: Martin Buber und die Psychotherapie. Dissertation Univ. Zürich, 1981. (pdf unter www.tyrangiel.com)

Wachinger, L.: Martin Buber und Sigmund Freud. In: Martin Bubers Ringen um Wirklichkeit. Hrsg. von H.L. Eckert, H.L. Goldschmidt und L. Wachinger. S. 65-133. Stuttgart, 1977.

Wachinger, L.: Bubers „dialogisches Prinzip“ und die Psychotherapie. In: Therapeutischer Dialog. Hrsg. von K.H. Mandel. S. 403-417. München, 1979. pdf

Wachinger, L.: Der Mensch ist ein Geschichtenerzähler. Zur therapeutischen Funktion des Erzählens. In: Erzählender Glaube – erzählende Kirche. Hrsg. von R. Zerfaß. S. 127-141. Freiburg, 1988. pdf

Waldl, R.: Therapeutische Aspekte bei Martin Buber. Magisterarbeit Univ. Wien, 2002 (pdf unter www.waldl.com)

Wilburger, A.: Die Bedeutung von Martin Bubers Menschenbild für die Psychotherapie. Dissertation Univ. Innsbruck, 1989.

Willi, J.: Koevolution. Die Kunst gemeinsamen Wachsens. Hamburg, 1985.

Yalom, I.D.: Existenzielle Psychotherapie. 4. Auflage, Köln, 2005.