**Supplementary Material for Anticipating Office: Does the Populist Radical Right Decrease its Populist Communication When It Has the Opportunity to Join Government?**

**Codebook (translated from German)**

**Appraisal of ‘the People’**

The homogeneous population is the central reference point of populist ideas. For populists, the population is morally good and has homogeneous interests (‘will of the people’). Populists address the population as a whole instead of individual subgroups. Vague and general terms are often used for this purpose. Populists often also speak ‘on behalf of the population’ and thus want to emphasize the population's need for protection or its victim status (‘is being exploited’, ‘was betrayed, ...). The specific way populists address the people can vary, depending on the host ideology. Populists will appeal to a group that can be credibly argued as referring to the majority of the voting population. Therefore, historical references to appeals to subgroups or local communities within a country do not count.

The following criteria must be met:

- A reference must be made to the population of a country, i.e. specifically to the people living in the country.

- A generalization is made (aspect of homogeneity).

- The reference includes at least the majority of the population.

- The reference must be positive or the author supports the people, takes its side, and protects it (victim role).

Coding Examples

*Freedom Party of Austria:*

* Denn solange die Regierung nicht einmal bereit ist, klar zwischen den Begriffen Asyl und Zuwanderung zu differenzieren, kann das nichts werden – zumindest kommt dabei nichts heraus, was im Sinne der österreichischen Bevölkerung ist“, so Kickl.
* Arbeitsmarkt- und sozialpolitisch verteilt Stöger Steuergeld nämlich konsequent von den Österreichern zu Ausländern und Asylanten um“, so heute FPÖ-Generalsekretär und Sozialsprecher NAbg.
* Im Gegensatz zur ÖVP, die zu einer Interessenspartei für die Bedürfnisse des Brüsseler Bürokratiezentralismus verkommen ist, hat die FPÖ bewiesen, dass sie auf der Seite der Bürger steht und ihre Belange ernst nimmt.“

*Swiss People’s Party:*

* Die SVP will, dass sich die Schweizerinnen und Schweizer in ihrem Land wohl und sicher fühlen.
* In den kommenden vier Jahren gilt es umzusetzen, was das Volk mit dem eindrücklichen Wahlresultat aufgetragen hat: Schluss mit Schulden und hausgemachten Problemen!
* Am 21. Oktober hat das Schweizer Stimmvolk der SVP das Vertrauen ausgesprochen, indem es sie zur stärksten Partei seit Einführung des Proporzwahlsystems gemacht hat.

**Power of ‘the People’**

The conception of ‘populist democracy’ aims to shift the power away from the

establishment and to ‘bring it back to the people’. Populists emphasize the sovereignty of the people. Sometimes this is linked to specific policy proposals, such as referendums. This variable captures positive references to the power/sovereignty of the people as well as proposals to expand the power of the people. Often, this is also related to a positive reference to ‘the people’.

Typically, this includes the following aspects:

- Positive references to the power of the people (e.g., positive reference to ‘decisions’ by the

people) or popular sovereignty

- More power/influence for the people (e.g., additional involvement via direct democracy, direct elections of representatives, recall)

- Unspecified proposals to hold a referendum on a specific issue (for specific referendum campaigns, see issue variable)

- Claims that the power of the people is under threat

- Demand that the will of the people/general will/referendum be respected or be respected or implemented

- Proposals to curb the power or resources of the establishment

- Proposals to abolish/ban parts of the establishment or established intermediary institutions

- Allegations of abuse of power, ‘clinging to power’ or the like by the establishment

For positive coding the following criteria must be fulfilled:

- Positive reference to/advocacy for (more) power or proposal to increase people's power/presentation of a threat to people's power and/or negative reference to establishment power.

Coding Examples

*Freedom Party of Austria*

* Die EU solle sich auf Kernaufgaben beschränken, die nur gemeinsam gelöst werden könnten. „Unser Ziel ist es, die Subsidiarität auszubauen statt die Souveränität abzubauen“, betonte Steger.
* Der geschäftsführende Klubobmann nannte als wesentliche Punkte im Regierungsprogramm die schrittweise Stärkung der direkten Demokratie, die Senkung der Steuer- und Abgabenquote mit einer Entlastung der Menschen, den Familienbonus von 1.500 Euro pro Kind sowie die klare Ansage, dass es für die Türkei keinen Platz in der EU gibt.
* Dieser Weg bedeutet eine Abkehr von den immer stärker werdenden Einheitsstaatsphantasien der Brüsseler Zentralisten und eine Rückbesinnung auf einen Union, deren Stärke die Einheit in der Vielfalt, aber nicht eine Einheit ohne Vielfalt unter Aushebelung der Entscheidungsbefugnisse der Mitgliedsstaaten, ihrer Parlamente und Bevölkerungen ist.

*Swiss People’s Party*

* Die SVP fordert eine Stärkung der Volksrechte und ein Referendum bei allen Doppelbesteuerungsabkommen.
* Die SVP fordert führungsstarke Persönlichkeiten im Bundesrat mit einer Volkswahl des Bundesrates.
* Zur Erhöhung der Sicherheit in der Schweiz muss die SVP-Ausschaffungsinitiative rasch vors Volk kommen.

**Criticism towards ‘the Elite/Establishment’**

The declared enemy of populists is the elite/establishment. The term establishment seems more appropriate, as the elite is too focused on a group of people and can distract from the fact that organizations can also be part of it. This generalization is thus different from a differentiated criticism of individual actors or organizations belonging to the elite. Populists see the establishment as the enemy of the people and accuse it of only serving their own interests and of being corrupt, evil, rapacious, etc. The group could include the sphere of international politics. Belonging to the establishment also presupposes that these actors have an influence, i.e. that they are ‘powerful’. Populists portray the establishment as a homogeneous group and thus generalize their criticism. Establishment criticism can also take the form of criticism of intermediary organizations/institutions/systems. Intermediary means that they stand between the rulers and the ruled and therefore harm the population as it stands, according to the argumentation of populism.

Note: Criticism of individual parties or individual politicians is not a (generalized) populist critique of the establishment. Likewise, pure criticism of the government is not establishment criticism, this is rather a common practice of opposition parties.

For Switzerland: If only the Federal Council or the other government parties are criticized, it is government critique (=0). If the Federal Council is criticized together with other institutions of the establishment (e.g. Federal Council and administration), this could also indicate criticism towards the whole establishment (=1).

The following criteria must be fulfilled:

- Reference must be negative, i.e. criticism or negative representation must be visible.

- The actors/institutions criticized can be assigned to the establishment (have influence).

- The criticism is generalized and not differentiated (e.g., criticism of individual actors).

**Coding examples**

*Swiss People’s Party*

* Dabei finden sich – wie beim UNO-Beitritt – immer wieder Staatsrechtler und Politiker aller Couleur, die begründen, weshalb der diesmal bevorstehende Schritt mit unserer Neutralitätsauffassung gerade noch vereinbar sei.
* Dafür wurde sie von den anderen Parteien und den Medien mit Häme überhäuft.
* Die SVP kämpft dafür, dass die Kantone ihr Steuersystem wie bisher frei wählen können. Weder Lausanner Richter noch Brüsseler EU-Funktionäre sollen dreinreden.

*Freedom Party of Austria*

* Wie Transparency richtig anmerkt, entsteht der Eindruck, die Politiker ließen sich in ihrer Amtszeit von Firmen beeinflussen und würden dafür anschließend mit einem einträglichen Job belohnt.“
* „Er gehört dem elitären Klub jener Leute an, die karenziert werden und gleichzeitig das Privileg haben, im Bonzenpensionssystem der OeNB zu bleiben“, so Kickl.
* „Ich habe gestern im Parlament eine sehr emotionale Rede gehalten, für die ich heute und sehr wahrscheinlich auch in den kommenden Tagen von der Presse gemaßregelt und als „besoffener Abgeordneter“ hingestellt werde.




Figure A1. FPÖ and ÖVP Positional Change GAL-TAN/Left-Right Economic 2010-2019 (Data Source: Jolly et al. 2022)