**Summary**

Around the world, a rapidly increasing number of parliaments experiment with deliberative models allowing citizens to actively participate in public decision-making. Especially in Belgium, deliberative democracy appears to turn into a new form of democratic tradition. Since the innovative G1000, the country has progressed quickly on the subject. Within the last three years, the country has experienced a trend of institutionalisation as multiple parliaments within the federal system have permanently formalised deliberative mechanisms of citizen participation, namely the Parliament of the German-speaking Community, the Regional Parliament of the Brussels-Capital-Region as well as its components and the Regional Parliament of Wallonia. In this chapter we explore based on a ‘*Three I approach’* why elected representatives choose to permanently cede autonomy by institutionalising deliberative citizen participation. We do so on the basis of interview data, observations and documentary data.

**Zusammenfassung**

Seit einiger Zeit experimentiert eine weltweit wachsende Zahl von Parlamenten mit deliberativen Modellen, die es Bürger:innen ermöglicht, sich aktiv in die öffentliche Entscheidungsfindung einzubringen. Vor allem in Belgien scheint sich die deliberative Demokratie als eine neue Form der demokratischen Tradition zu etablieren. Seit dem innovativen G1000 hat Belgien sich dramatisch weiterentwickelt. In den letzten drei Jahren hat das Land eine förmlich Welle der Institutionalisierung erlebt. In mehreren Parlamenten des föderalen Staates wurde dauerhafte, deliberative Bürger:innenbeteiligung formalisiert. In unserem Beitrag explorieren wir mittels eines „*Drei I“-Ansatzes* wieso sich gewählte Vertreter:innen für eine dauerhafte Eingrenzung ihrer Autonomie entscheiden. Dies tuen wir auf Grundlage von Interviews, Beobachtungen und parlamentarischen Dokumenten.

**Personal information**

Prof. Min Reuchamps: Institute de sciences politiques Louvain-Europe, Université catholique de Louvain (UCLouvain).

Ann-Mireille Sautter: Institute de sciences politiques Louvain-Europe, Université catholique de Louvain (UCLouvain).