Forschungsvorhaben: Systematisches Review zum Einsatz Künstlicher Intelligenz in der transdiagnostischen Psychiatrie

Künstliche Intelligenz (KI) kommt in der psychischen Gesundheitsversorgung aktuell noch in Einzelfällen zum Einsatz, gewinnt jedoch zunehmend an Bedeutung. So werden beispielsweise auf KI-Modellen verwendet, um basierend auf Daten aus biologischen Signalen (z.B. EEG) Symptomprofile zu erstellen, die eine personalisierte, störungsübergreifende (transdiagnostische) Behandlung ermöglichen (Rosenfeld et al., 2021). Das Ziel transdiagnostischer Psychiatrie ist es, sich von konventionellen diagnostischen Kategorien (z.B. DSM) zu lösen und Individuen anhand ihrer Verhaltensmuster und biologischen Zustände einzuschätzen. Transdiagnostische Forschung kann mit herkömmlichen inferenziellen Methoden schwer umgesetzt werden, da deren statistische Aussagekraft durch klar voneinander abgrenzbare Gruppen generiert wird. KI-basierte Vorhersagemodelle hingegen berücksichtigen die Heterogenität von Symptomen innerhalb und zwischen Patienten und ‘gesunden’ Individuen. So können KI-Modelle genutzt werden, um Individuen basierend auf biologischen Messwerten (z.B. EEG Daten) in kleinere Subgruppen einzuteilen. Die Behandlung datengestützter Subgruppen kann zu verbesserten Therapieerfolgen führen (Tejavibulya et al., 2022).

Für das Forschungsprojekt plane ich ein systematisches Review aktueller Fachliteratur (ab 2018) zum Einsatz von KI in der transdiagnostischen Psychiatrie. Die Arbeit basiert auf dem Artikel „Transdiagnostic psychiatry: A systematic review“ von Fusar-Poli et al. (2019). Im Rahmen des Reviews sollen transdiagnostische KI-gestützte Ansätze entsprechend der Definition von Mansell et al. (2009) identifiziert und anhand mehrerer Kriterien (z.B. transdiagnostisches Konzept und Fokus) kategorisiert werden. Sofern vorhanden, sollen Informationen zur Wirksamkeit des transdiagnostischen Ansatzes im Vergleich zu konventionellen diagnostischen Kriterien und Behandlungsmethoden dargestellt werden (Fusar-Poli et al., 2019).

KI-basierte Vorhersagemodelle spielen eine Schlüsselrolle in der Entwicklung neuer transdiagnostischer Ansätze in der Psychiatrie (Tejavibulya et al., 2022). Mit dem detaillierten Überblick aktueller Forschung zu KI in der transdiagnostischen Psychiatrie soll das Review eine Grundlage für zukünftige Studien und Entwicklungen in diesem Bereich schaffen.

# Referenzen

Fusar-Poli, P., Solmi, M., Brondino, N., Davies, C., Chae, C., Politi, P., Borgwardt, S., Lawrie, S. M., Parnas, J., & McGuire, P. (2019). Transdiagnostic psychiatry: A systematic review. *World Psychiatry*, *18*(2), 192–207. <https://doi.org/10.1002/wps.20631>

Mansell, W., Harvey, A., Watkins, E., & Shafran, R. (2009). Conceptual foundations of the transdiagnostic approach to CBT. *Journal of Cognitive Psychotherapy*, *23*(1), 6–19. <https://doi.org/10.1891/0889-8391.23.1.6>

Rosenfeld, A., Benrimoh, D., Armstrong, C., Mirchi, N., Langlois-Therrien, T., Rollins, C., Tanguay-Sela, M., Mehltretter, J., Fratila, R., Israel, S., Snook, E., Perlman, K., Kleinerman, A., Saab, B., Thoburn, M., Gabbay, C., & Yaniv-Rosenfeld, A. (2021). 6 - big data analytics and artificial intelligence in mental healthcare. In A. Khanna, D. Gupta, & N. Dey (Eds.), *Applications of big data in healthcare* (pp. 137–171). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-820203-6.00001-1>

Tejavibulya, L., Rolison, M., Gao, S., Liang, Q., Peterson, H., Dadashkarimi, J., Farruggia, M. C., Hahn, C. A., Noble, S., Lichenstein, S. D., Pollatou, A., Dufford, A. J., & Scheinost, D. (2022). Predicting the future of neuroimaging predictive models in mental health. *Molecular Psychiatry*, *27*(8), 3129–3137. <https://doi.org/10.1038/s41380-022-01635-2>