# Appendix A

## Populism classification prompt

## Table 2 Prompt text

**# Shot Prompts**

zero-shot Please follow these steps to analyze the political rhetoric for populism:

* + 1. Identify and evaluate the presence of the following elements in the text:
			1. Manichaean View: Does the rhetoric convey a moral and dualistic vision of the world, categorizing issues as either “right” or “wrong,” “good” or “evil”? //
			2. Cosmic Proportion: Does the speech heighten the moral significance of issues by attributing cosmic proportions, suggesting they affect people globally and historically? //
			3. People-Centrism: Does the discourse embody the will of the majority as a unified whole, presenting the common man as the national ideal? //
			4. Anti-Elitism: Does the rhetoric identify a minority as the embodiment of evil, such as an economic or racial elite? //
			5. Elite Subversion: Does it suggest that the evil minority has subverted the system to its own interests against the majority? //
			6. Authoritarian Rhetoric: Does the language justify non-democratic means and show bellicosity towards the opposition? //
		2. Given this definition, please analyze whether the following political rhetoric demonstrates populism:

{text}

Now, carefully read the text above, and answer the following:

1. On a scale from 0 to 2, how populist is the message? Provide a decimal number between 0 and 2 if necessary, rounding to one decimal place. No other text should be included in this answer. Use the following guidelines for your assessment:
	* Final Grade Guide:

2: The speech is extremely populist, expressing almost all elements of ideal populist discourse with few non-populist elements.

1: The speech includes strong, clearly populist elements but either does not use them consistently or tempers them with non-populist elements.

0: The speech uses few if any populist elements. Even if it expresses a Manichaean worldview, it is not considered populist without some notion of a popular will. //

1. What are the reasons for your judgment on the populist intensity of the message? Provide your reasoning concisely, focusing on the presence and strength of the elements listed above. Write in paragraphs. To answer this, please keep your reasoning concise and limit it to 50 words. Provide your reasoning no matter what. //
2. Now, you will classify the topics for messages. You MUST identify the main topic it addresses from the following categories and write the corresponding number between 1 and 5. No other text should be included in this answer. Only write a numeric number between 1 and 5:
	* Topic Guide:

1: Economy: Focus on economic inequality causing hardship and financial difficulties.

2: Immigration/Nativism: Concerns about immigrants affecting the happiness and well-being of native citizens.

1. Political Sectarianism: Issues related to the division and animosity between political parties, including hostility and moral condemnation towards the opposing party.
2. Security: Matters concerning the country being threatened by foreign entities or nations.
3. Others: Any other topics that do not fall under the categories of Economy, Immigration/Nativism, Political Sectarianism, or Security.

## Topic Distribution for All Statements

**Table 3** Summary of results on populism type

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Year** | **Party** | **Economy** | **Immigration** | **Sectarianism** | **Security** | **Others** |
| 2012 | PPP | 262 | 8 | 1567 | 264 | 486 |
|  | DPK | 538 | - | 3320 | 211 | 638 |
|  | Total | 800 | 8 | 4887 | 475 | 1124 |
| 2013 | PPP | 132 | 5 | 520 | 260 | 279 |
|  | DPK | 182 | - | 1981 | 232 | 173 |
|  | Total | 314 | 5 | 2501 | 492 | 452 |
| 2014 | PPP | 191 | - | 728 | 248 | 290 |
|  | DPK | 227 | - | 1708 | 252 | 200 |
|  | Total | 418 | - | 2436 | 500 | 490 |
| 2015 | PPP | 249 | - | 525 | 171 | 174 |
|  | DPK | 376 | 1 | 1265 | 249 | 172 |
|  | Total | 625 | 1 | 1790 | 420 | 346 |
| 2016 | PPP | 98 | - | 615 | 186 | 108 |
|  | DPK | 284 | 1 | 1331 | 182 | 113 |
|  | Total | 382 | 1 | 1946 | 368 | 221 |
| 2017 | PPP | 102 | 2 | 1262 | 403 | 126 |
|  | DPK | 186 | - | 1556 | 274 | 218 |
|  | Total | 288 | 2 | 2818 | 677 | 344 |
| 2018 | PPP | 274 | 1 | 1011 | 362 | 112 |
|  | DPK | 196 | 1 | 1143 | 276 | 248 |
|  | Total | 470 | 2 | 2154 | 638 | 360 |
| 2019 | PPP | 367 | 3 | 1457 | 399 | 165 |
|  | DPK | 182 | 4 | 1152 | 237 | 297 |
|  | Total | 549 | 7 | 2609 | 636 | 462 |
| 2020 | PPP | 423 | - | 1285 | 276 | 168 |
|  | DPK | 314 | 1 | 880 | 246 | 350 |
|  | Total | 737 | 1 | 2165 | 522 | 518 |
| 2021 | PPP | 363 | 1 | 1618 | 255 | 262 |
|  | DPK | 453 | 3 | 1284 | 201 | 447 |
|  | Total | 816 | 4 | 2902 | 456 | 709 |
| 2022 | PPP | 245 | 1 | 1814 | 351 | 202 |
|  | DPK | 532 | 3 | 2413 | 332 | 286 |
|  | Total | 777 | 4 | 4227 | 683 | 488 |

## Topic Distribution for Populist Statements

**Table 4** Results summary on populism type (populism*≥*1)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Year** | **Party** | **Economy** | **Immigration** | **Sectarianism** | **Security** | **Others** |
| 2012 | PPP | 208 | 6 | 1223 | 191 | 270 |
|  | DPK | 447 | - | 2565 | 158 | 250 |
|  | Total | 655 | 6 | 3788 | 349 | 520 |
| 2013 | PPP | 91 | 3 | 354 | 181 | 132 |
|  | DPK | 132 | - | 1498 | 165 | 81 |
|  | Total | 223 | 3 | 1852 | 346 | 213 |
| 2014 | PPP | 145 | - | 514 | 161 | 119 |
|  | DPK | 180 | - | 1352 | 178 | 93 |
|  | Total | 325 | - | 1866 | 339 | 212 |
| 2015 | PPP | 174 | - | 371 | 120 | 70 |
|  | DPK | 301 | 1 | 998 | 160 | 88 |
|  | Total | 475 | 1 | 1369 | 280 | 158 |
| 2016 | PPP | 75 | - | 497 | 135 | 46 |
|  | DPK | 225 | 1 | 1075 | 136 | 59 |
|  | Total | 300 | 1 | 1572 | 271 | 105 |
| 2017 | PPP | 82 | 2 | 1060 | 332 | 80 |
|  | DPK | 139 | - | 1230 | 190 | 109 |
|  | Total | 221 | 2 | 2290 | 522 | 189 |
| 2018 | PPP | 237 | 1 | 873 | 286 | 68 |
|  | DPK | 148 | 1 | 841 | 171 | 112 |
|  | Total | 385 | 2 | 1714 | 457 | 180 |
| 2019 | PPP | 319 | 3 | 1301 | 322 | 97 |
|  | DPK | 115 | 3 | 884 | 151 | 123 |
|  | Total | 434 | 6 | 2185 | 473 | 220 |
| 2020 | PPP | 371 | - | 1145 | 227 | 105 |
|  | DPK | 198 | 1 | 654 | 161 | 151 |
|  | Total | 569 | 1 | 1799 | 388 | 256 |
| 2021 | PPP | 301 | 1 | 1403 | 196 | 170 |
|  | DPK | 311 | 1 | 1012 | 139 | 218 |
|  | Total | 612 | 2 | 2415 | 335 | 388 |
| 2022 | PPP | 202 | 1 | 1557 | 278 | 135 |
|  | DPK | 442 | 2 | 2033 | 252 | 175 |
|  | Total | 644 | 3 | 3590 | 530 | 310 |

* 1. **Populism Classification Examples ((Populism Score** *≥***1.8)**

**Table 5** Examples of strong populism in the People Power Party (populism score *≥*1.8)

**Date English Korean**

2020-02-02

The arrogance and reckless overreach of the Moon Jae-in administration have reached a point where we feel not just fear but sheer terror. Half of our nation is crying out against the unjust suspension of the Prosecutor General. The court has ruled to halt the suspension, affirming that the Prosecutor General must not blindly obey the Minister of Justice. At this point, shouldn’t we expect them to feel ashamed of their own arrogance? And yet, our government and ruling party are spiraling further out of control, behaving even more recklessly than an untamed horse. As our President himself steps in to take command, the Democratic Party’s rampage is growing even more extreme. Today, at an official party meeting, we saw the Democratic Party chant “prosecutorial reform” twenty times, as if removing Yoon Seok-yeol were the very definition of reform, desperately trying to manipulate public opinion. But we know that their so-called prosecutorial reform is nothing more than an attempt to turn the prosecution into a mere servant of the Moon Jae-in administration. We see them blocking investigations into abuses of power by those in office while resorting to petty personal attacks without hesitation. For them to even utter the words “prosecutorial reform” is the height of self-contradiction. We demand this from President Moon Jae-in: The conflict between the Ministry of Justice and the prosecution, orchestrated by his avatar Choo Mi-ae, clearly points back to him in every aspect. He can no longer remain silent or deceive the public. We strongly urge President Moon to immediately issue a public apology and dismiss the Minister of Justice.

문재인 정부의 오만과 폭주의 끝이 어디일지 무서움을 넘 어서 공포스럽기까지 하다. 국민의 절반이 검찰총장의 직 무정지가 부당하다고 외치고 있다. 법원은 검찰총장이 법 무부 장관에 맹종하면 안 된다고 직무배제 효력정지 판결 을 내렸다. 이쯤 되면 자신들의 오만을 부끄럽게 여겨야 하는 것이 정상이 아닌가? 그런데 정부여당은 고삐 풀린 망아지보다도 더한 폭주에 폭주를 거듭하고 있다. 대통령 께서 직접 지휘에 나서자 더불어민주당의 폭주도 더욱 거 세지고 있다. 오늘 민주당은 공식회의석상에서 검찰개혁 을 스무 번이나 외치면서 윤석열 제거만이 검찰개혁인양 여론호도에 급급하고 있다. 그런데 민주당이 말하는 검찰 개혁의 실체는 검찰을 문재인 정권의 시녀로 만들겠다는 것이다. 살아있는 권력수사를 온몸으로 막으면서 유치한 인신공격도 서슴지 않는 집권여당. 이들이 검찰개혁을 입 에 올리는 것 자체가 자기모순의 극치이다. 문재인 대통 령께 요구한다. 추미애 아바타를 내세운 법무부-검찰 간 갈등의 실체는 모든 정황이 대통령을 가리키고 있다. 더 이상 침묵과 민심을 속여서는 안 될 것이다. 문재인 대통 령께서는 즉각 대국민 사과하시고, 법무부 장관을 경질할 것을 강력히 요구한다.

### Continued on next page

**Date English Korean**

2022-11-23

Just before leaving office, former President Moon Jae-in even canceled the customary New Year’s press conference, reaching a level of complete isolation beyond mere un- responsiveness. This is the same Moon Jae-in who filled half of his inauguration speech with grand promises of a “Gwanghwamun era,” vowing to break away from the Blue House. But the moment he tasted the power of the presidential residence, he conveniently wiped his mouth as if he had never said a word. And in the end, the promise he so spectacularly failed to keep was instead fulfilled by President Yoon Suk-yeol’s move to Yongsan. Yet, the Democratic Party, in a shameless display of hypocrisy, blames everything on “the relocation of the presidential office,” recycling the same underhanded, scheming political theatrics time and again. The current Democratic Party remains trapped in the past, in their era of a Blue House where unresponsiveness, secrecy, and political shows ruled the day, now resorting to the violent shielding of their party leader’s risks, recklessly dragging democracy backward. President Yoon Suk-yeol has made one thing clear: he will never stop communicating with the people, no matter what. And that is precisely what separates him from the Democratic Party, which has lost even the slightest sense of shame. We in the People’s Power Party will never neglect our duty to serve the will of the people.

문재인 전 대통령은 퇴임 직전 의례적인 신년 기자회견까 지 취소했다. ’불통(不通)’을 넘어 ’무통(無通)’의 경지에 이른 것이다. 또한, 취임사 절반가량을 ’광화문 시대’로 채 웠을 만큼 ’탈 청와대’를 강변했던 것도 문재인 전 대통령 이었다. 그러나 ’청와대 맛’을 본 뒤로 언제 그랬냐는 듯 입을 씻었다. 그렇게 지켜지지 못한 약속을 대신 이행한 결과가 윤석열 대통령의 ’용산 이전’이다. 그런데도 민주 당은 매사를 “대통령실 이전 때문”이라 비판하며 적반하장 ’정치 협잡꾼’스러운 작태를 반복하고 있다. 지금의 민주당 이야말로 ‘불통, 폐쇄, 정치쇼가 통하던 민주당의 청와대’, 그때 그 시절에 머물러 당대표 리스크 방탄의 폭력으로 민주주의 퇴행을 자행하고 있는 것 아닌가. 어떤 형태건 국민과의 소통을 멈추지 않겠다는 게 윤석열 대통령의 굳 은 의지다. 그것이 부끄러움을 모르는 민주당과의 차이다. 우리 국민의힘 역시 민심을 받들기 위한 노력을 결코 게을 리하지 않을 것이다.

### Continued on next page

**Date English Korean**

2018-06-08

With each passing day, new scandals surrounding Gyeonggi Governor candidate Lee Jae-myung continue to surface, leaving not just disappointment but outright shock and fury among the people of Gyeonggi Province and the nation. Lee’s disgraceful track record reads like a laundry list of corruption and immorality: vulgar and disgraceful verbal abuse against his own brother and sister-in-law, suspicious ties between Seongnam FC and Naver, allegations of nepotistic hiring involving his relatives and aides, rampant corruption among his closest associates, appalling derogatory remarks toward his alma mater and displaced tenants, and a history of criminal offenses including impersonating a public official, drunk driving, and obstructing law enforcement. And as if all of this weren’t enough, he has now dragged South Korean politics through the mud with an extramarital affair scandal involving an actress. What makes this even more outrageous is that instead of showing an ounce of remorse or offering a sincere apology, Lee shamelessly dismisses all allegations as “groundless,” resorting to pathetic excuses and desperate attempts to bury the truth. He constantly preaches about “restraining the strong and helping the weak” as the noble mission of politics, yet behind the scenes, he has abused legal threats and lawsuits to silence his critics. It is beyond absurd that he cries foul, calling legitimate scrutiny of his qualifications “negative campaigning,” when in reality, it is the public’s right to know. At this point, Lee Jae-myung’s candidacy is nothing short of a nationwide fraud. He once claimed he would usher in an era where Gyeonggi residents could take pride in their province, but thanks to the disgraceful Democratic Party’s gubernatorial candidate, people are more ashamed than ever—some might even wish to move away. Lee Jae-myung should at least have the decency to feel shame. It is not too late. He must kneel before the 13 million residents of Gyeonggi Province and the people of this nation, offer a full apology, and immediately withdraw from the race.

하루가 멀다 하고 새롭게 드러나는 이재명 경기도지사 후 보의 추문에 경기도민과 국민들은 실망감을 넘어 충격과 분노를 느끼고 있다. 이재명 후보는 △형과 형수에 대한 패륜적 욕설 파동 △성남FC와 네이버의 유착 관계 의혹

△친인척, 수행비서 등 ’채용비리’ 의혹 △이 후보 측근의

비리 △출신대학 비하, 철거민 등을 대상으로 한 ’막말’ △ 공무원 사칭, 음주운전, 공무집행 방해 ’범법행위’ 등 수준 이하의 비상식적 · 비도덕적인 행동을 보여주더니, 이제는 여배우와의 불륜 스캔들로 한국 정치 수준을 추락시키고 있다. 더욱 심각한 것은 이재명 후보가 반성과 사죄는커녕

“사실무근”이라며 후안무치한 변명과 진실 은폐에만 급급 하다는 점이다. 이재명 후보는 입만 열면 “억강부약(抑强扶弱)이 정치의 역할이자 사명”이라고 외쳐 놓고 정작 검 은 장막 뒤에선 고소 · 고발을 남발해 왔다. 국민의 알권리 와 공공의 이익을 위해 후보자에 대한 자격을 검증하는 것을 두고 네거티브라며 빠져나가려는 저열하고 졸렬한 태도에 기가 막힐 뿐이다. 이쯤 되면 이재명 후보의 ‘대국 민 사기극’이나 다름없다. 이재명 후보는 “경기도민임을 자랑스럽게 여길 수 있는 시대를 열겠다”고 했다. 하지만 수준 이하의 더불어민주당 경기도지사 후보 때문에 도민 들은 부끄러워 이사를 가고 싶은 심정이다. 이재명 후보는 제발 부끄러운 줄 알기를 바란다. 지금도 늦지 않았다. 이 재명 후보는 1300만 경기도민과 국민들께 석고대죄하고, 후보직을 사퇴 하라.

### Continued on next page

 **Table 5 (continued)**

**Date English Korean**

2019-09-17

The landmine planted by North Korea didn’t just take the legs of our young patriots, Sergeant First Class Kim Jung-won and Sergeant First Class Ha Jae-heon—it stole their healthy futures. Four years have passed, and under the Moon administration, what has become of these two heroes? Today, a media report revealed that the Ministry of Patriots and Veterans Affairs recently downgraded Sergeant Ha’s injury status from “war-related” (전상) to “service- related” (공상). Even more outrageous is the revelation that pro-government members of the ministry’s review board reportedly questioned whether they should “really recognize as a war-injured hero someone who was glorified under the previous administration.” It is a statement so absurd, so disgraceful, that we almost want to doubt our own ears. North Korea itself acknowledged this act as a crime, yet our own government is scrambling to deny the victims’ status—bending over backward to appease Kim Jong-un while leaving the nation’s citizens utterly dumbfounded. And after all this, can this government still dare to lecture the people about patriotism? Can they still shamelessly ask young soldiers to risk their lives defending this country? A true patriot who lost his legs and suffered a ruptured eardrum while protecting this nation is now being told by the Veterans Affairs Ministry that “North Korea comes first.” At this point, the ministry might as well publicly declare itself a subordinate agency of Pyongyang. A government agency that betrays its own people and forgets its duty to the Republic of Korea has no right to exist. The head of the Veterans Affairs Ministry has forfeited his right to serve this nation—he might as well pack his bags and pledge his allegiance directly to Kim Jong-un. And as if all of this weren’t appalling enough, it was reported that President Moon himself once said to the wounded Sergeant Kim Jung-won: “Didn’t you have any small wishes, like wanting to eat a bowl of jajangmyeon?” This is beyond a crisis—it is an utter disaster.

북한이 설치한 이 목함 지뢰는 우리 청년 김정원 중사와 하재헌 중사에게서 다리와 함께 건강한 미래까지 빼앗았 다. 4년이란 시간이 지난 지금, 문 정권 아래 두 애국자에 게 무슨 일이 벌어졌을까.오늘 한 언론은 국가보훈처가 하 중사에 대해 최근 전상(戰傷)이 아닌 공상(公傷) 판정을 내렸다는 사실을 밝혔다. 심지어 이 결정을 내린 보훈처 보훈심사위원회의 친여 성향 위원들이 “전 정권에서 영웅 이 된 사람을 우리가 굳이 전상자로 인정해줘야 하느냐”는 취지의 발언까지 했음이 드러났다. 귀를 의심할 만한, 설마 라고 의심하고 싶은 어처구니 없는 일이다. 북한도 인정한 ’범죄’를 피해자가 아니라고 손사래를 치니 김정은의 심기 보전 행보에 국민들은 뒷목 잡을 지경이다. 이러고서도 정 부가 국민들에게 국가에 대한 애국심 운운할 수 있겠는가. 이러고서도 우리 젊은 군인들에게 나라를 지켜달라고 뻔 뻔하게 말할 수 있는가 나라를 지키려다 다리를 잃고 고막 까지 파열된 애국자에게 지금 보훈처는 ’북한이 먼저’라고 선언했다.이럴거면 보훈처는 북한의 하급 기관임을 공개 선언하는 것이 낫다.대한민국 국가 기관임을 망각한, 대한 민국 국민을 배신한 보훈처장은 대한민국에 있을 자격이 없다. 차라리 지금 당장 북한으로 가 김정은 위원장에게 충성을 맹세하라. 문 대통령은 부상당한 김정원 중사에게 이런 이야기까지 했다고 전해진다. “짜장면 한 그릇 먹고 싶다던 지 그런 소망 없어?” 총체적 난국이다.

Table 6: Examples of strong populism in the Democratic Party of Korea (populism score *≥*0.8)

**Date English Korean**

2012-04-09

Will we be deceived again? The incompetence, irresponsibility, and shamelessness of the Lee Myung-bak administration ignite nothing but rage. The horrific sexual assault and murder case in Suwon on the 1st of this month has laid bare, in the most shocking way possible, the utter failure of the police and the Lee administration. A woman, exhausted from a long day of work, desperately clung to the last thread of hope she had—the 112 emergency police line—pleading for her life. She waited, hoping the state would protect her, minute after excruciating minute. But the so-called “people’s guardians,” the police, proved to be nothing but a broken shield, failing to protect a young life that had barely begun to bloom. The police under Lee Myung-bak’s government were powerless, irresponsible, and deceitful. This case exposes the reality of the Lee administration in its most grotesque form, sending chills down the spine of every citizen who realizes that anyone, at any time, could be the next victim. Watching this horrifying failure unfold, we are reminded—like a flood of painful memories—of how the Lee Myung-bak government lavished tens of trillions of won in privileges upon conglomerates and the privileged class while heartlessly turning its back on the working class and ordinary people struggling to survive. And now, Park Geun-hye and the Saenuri Party are trying to deceive the public once again—changing their party name, disguising themselves with a fresh coat of paint, feeding the people sweet lies, and fueling a dirty, deceitful election campaign. Let’s put an end to this so-called “Lee-Myung-Bak-Geun-Hye” regime once and for all with a decisive judgment.

또 속을 것인가. 이명박 정권의 무능과 무책임과 뻔뻔함에 분노한다지난 1일 경기 수원의 성폭행 살인사건은 경찰과 이명박 정권의 무능과 무책임과 뻔뻔함을 적나라하게 보 여준 충격적인 사건이다. 고된 하루 일과를 끝내고 귀가 중이던 여성은 무도한 폭력 앞에서 그나마 유일한 생명선 인 경찰 112 전화를 붙잡고 그토록 애절하게 매달렸건만. 국가가 지켜주기를 몇 시간씩 기다렸건만. ’민중의 지팡 이’ 경찰의 무능은 피지도 못한 꽃다운 한 국민의 생명을 지켜주지 못했다. 이명박 정부의 경찰은 무력했고 무책임 했고 거짓말을 했다. 이명박 정권의 현 주소가 극명하게 드러난 사건을 보는 국민은 언제라도 누구라도 잠재적인 피해자가 될 수 있다는 불안에 소름이 끼친다. 이명박 정부 의 실상을 낱낱이 보여준 단적인 사건 앞에서 이명박 정권 이 재벌과 특권에게는 수십조 원의 온갖 특혜를 주면서도 서민과 민생의 파탄에는 철저히 외면했던 일들이 주마등 처럼 지나간다. 박근혜 새누리당이 당명을 바꾸고 옷을 갈 아입고 달콤한 거짓약속과 가면을 쓰고 온갖 혼탁선거를 부추기면서 또 국민을 속이려 드는 ‘이명박근혜’ 정권을 단호하게 심판하자.

### Continued on next page

**Table 6 (continued)**

**Date English Korean**

2017-01-05

2016-11-19

Does Park Geun-hye, who has lost not only the qualification but also the capability and awareness to govern, still claim innocence and dream of a comeback? During the second public hearing at the Constitutional Court, her legal team outrageously declared that “the candlelight protests do not represent the will of the people.” This claim is nothing short of a direct assault on democracy and a declaration of war against the citizens of this nation. Distorting the will of the people is a blatant denial of constitutional democracy—an act that can never be tolerated. Particularly infuriating is their statement, “How can the so-called ‘People’s Uprising’—which is essentially a declaration of war against the Republic of Korea—be considered public sentiment?” The sheer audacity to belittle the love of the people for their country, their deep concern for its future, is beyond appalling. Park Geun-hye must stop hiding behind the curtains and instead step into the courtroom to face the nation and take responsibility as the president she once claimed to be. What the people demand is not the absurd rhetoric and blatant lies of her legal representatives, but Park’s own direct apology and an honest explanation. The special prosecution must thoroughly investigate and prosecute her infamous “three gatekeepers” to uncover the full extent of this unprecedented abuse of power and ensure severe punishment. It is deeply lamentable that in 2017, the ghosts of past dictatorships and authoritarianism still hover over this country.

The will of a million candlelights cries out—not for a single day, not for a single second longer do we want to live as citizens under Park Geun-hye’s presidency. The people have been plunged into despair by an unprecedented abuse of power, a complete collapse of national integrity. “I can’t focus on work. Is this even a country? Is this the president I once believed in?” Even those who voted for her now resent their own hands for doing so. The Choi Soon-sil and Jung Yoo-ra mother–daughter scandal has trampled on the very foundation of equality in Korea—the belief that if you work hard, you can achieve your dreams. Now, no matter how much sweat and effort we pour into our work, it feels futile. If we do not change this country, working hard will mean nothing. Who will answer for the sorrow of this shattered nation? The true face of Park Geun-hye’s labor reform has finally been exposed. Behind it lies a corrupt backroom deal between chaebol conglomerates and the Park Geun-hye–Choi Soon-sil cartel. This is nothing less than a betrayal of the people. Stop selling out our country. Stop trampling on workers. We will unite, fight, and stop this labor reform scheme at all costs. Let us carve out a path where hardworking citizens, laborers, and our children can build their dreams and seize their opportunities under a proud Republic of Korea—a nation where democracy thrives, sovereignty belongs to the people, and the rule of law is upheld by all.

국정을 담당할 자격도 능력도 인식도 상실한 박근혜 대통 령은 아직도 무죄를 주장하며 복귀를 꿈꾸고 있는가? 헌재 2차 공개변론에서 박근혜 대통령의 대리인단이 “촛불 민 심은 국민의 민심이 아니다”고 주장했다. 박 대통령 대리 인단의 주장이야말로 민주주의에 대한 정면도전이며 국 민에 대한 선전포고이다. 국민의 민의를 왜곡하는 것은 곧 민주헌정에 대한 부정으로 결코 용납될 수 없다. 특히 “대 한민국에 대한 선전포고인 민중총궐기가 민심이라고 할 수 있나”라는 말에는 충격과 분노를 금할 수 없다. 국민들 의 나라를 사랑하는 마음, 국가 안위를 걱정하는 마음을 멋대로 폄훼하지 말라. 박근혜 대통령은 장막 뒤에 숨어 있지 말고 재판정에 나와서 국민 앞에 대통령으로서 책임 있게 자신의 입장을 밝히기 바란다. 국민이 원하는 것은 대변인단의 황당한 궤변과 거짓 논리가 아니라 박 대통령 의 직접 사과와 진솔한 해명이다. 특검은 반드시 문고리 3 인방 모두에 대한 수사와 조사를 통해 국정농단의 전말을 밝히고 엄하게 처벌해야 한다. 2017년 대한민국에서 여전 히 과거 독재 망령들의 권위주의 행태가 부유하고 있는 것 같아 개탄스럽다.

백만 촛불 민심은 단 하루 아니 단 일분일초도 박근혜 대 통령의 국민으로 살고 싶지 않다는 것이다. 전대미문의 국 정농단, 국기문란에 국민은 허탈감에 빠졌다. ’일이 손에 잡히지 않는다. 이게 나라냐? 이게 내가 믿은 대통령이냐?’ 찍은 사람들도 손가락이 원망스럽다. 최순실-정유라 모녀 는 동등한 대한민국, 열심히 일하면 꿈을 이룰 수 있다는 대한민국을 처참히 짓밟았다. 아무리 땀 흘려 열심히 노 력하고 일을 해도 이제 우리는 어쩔 수 없다, 대한민국을 바꾸지 않으면 열심히 일해도 아무 소용이 없다. 이런 대한 민국의 슬픔을 누가 해결할 수 있겠는가.박근혜 정권 노동 개악의 실체가 이제 얼굴을 드러냈다. 재벌 대기업과 박근 혜 정권-최순실의 검은 뒷거래가 노동개악의 실체였다는 것이다. 매국행위 중단하라. 노동자를 짓밟지 마라. 우리 는 힘을 합쳐서 노동개악을 반드시 저지하고 땀 흘려 일하 는 서민 근로자와 우리 자녀들이 이 대한민국 민주공화국 아래서 국민주권이 이뤄지고 법치질서가 이뤄지는 자랑 스러운 대한민국 아래에서 우리 힘으로 꿈과 기회를 이룰 수 있도록 길을 열자.

### Continued on next page

 **Table 6 (continued)**

**Date English Korean**

2013-10-06

To young couples, they promised, “Just have children, and the country will raise them for you.” They pledged free childcare, but now they turn around and say, “The government doesn’t have enough money, so we can’t do it all.” Even newborn babies were deceived. The elderly were deceived. The entire nation was deceived. Do you agree? If Park Geun-hye, driven by nothing but blind ambition to become president, lured the elderly, deceived infants, and lied to the entire country with sweet words, then she is truly a terrible president. And if she planned all along to say “I’m sorry” after securing the presidency, expecting the people to simply accept it, then she is an even worse president. Those who have no respect for democracy could never care about the struggles of ordinary people and the middle class. Park Geun-hye has already trampled on Korea’s democracy—what did she do next? She drove out innocent people while the Saenuri Party shamelessly put forward corrupt politicians and backroom dealers before the nation. This government must be held accountable. I ask you all—let’s pass judgment. The country we in the Democratic Party dream of is not an unreachable fantasy. It is not something extravagant. It is simply a nation where working-class people and the middle class—honest, hard- working individuals—do not suffer unfair losses, do not have to endure heartbreak, and can live as well as the effort they put in. A nation where no one is looked down on, where no one is treated with contempt, where every single Korean citizen, without exception, is guaranteed at least a life of basic human dignity. Let’s come together and build that country. We will win.

젊은 부부들에게는 아이들 낳기만 해라, 나라가 키워주겠 다, 이렇게 무상보육을 공약해 놓고, 이제와 서 나라의 돈 이 없으니 그렇게 다 못해주겠다 이렇게 말하고 있다. 갓 난 어린아이도 속았고, 노인도 속았고, 온 국민이 속았다고 생각하는데, 여러분 동의하는가. 만약에 그저 대통령되겠 다는 욕심에 달콤한 거짓말로 어르신들 속이고, 갓난아이 속이고, 온 국민을 속인 것이라면 참 나쁜 대통령이고, 만 약에 무슨 수를 써서라도 대통령만 되고 나서 그때가서 국 민들에게 죄송하다, 한마디 하면 될 거라고 미리부터 계획 했다면 박근혜 대통령은 더 나쁜 대통령이다, 저는 그렇게 생각한다. 민주주의 무시하는 사람들이 서민과 중산층의 먹고 사는 문제를 중요하게 생각할 리 있겠는가, 박근혜 대 통령 대한민국의 민주주의 무너뜨리더니 그 다음에 어떻 게 했나. 죄 없는 사람은 몰아내고, 비리정치인은, 차떼기 정치인은 국민 앞에 공천해서 내놓는 새누리당 정권, 반드 시 우리가 심판해 달라. 부탁드린다. 우리 민주당이 꿈꾸는 나라는 어려운 나라가 아니다. 대단한 나라가 아니다. 전 국에 사는 서민과 중산층들이, 정직하고 성실한 사람들이 손해 보는 일 없이, 마음에 상처받는 일 없이, 각자가 땀 흘린 만큼 잘사는 나라, 그런 나라 만들고 싶다. 무시당하 지 않고, 깔보이지 않고 대한민국 국민이라면 누구나 예외 없이 최소한의 인간다운 삶을 살 수 있는 나라, 우리가 힘 합쳐 만들어 가자. 우리는 반드시 이길 수 있다.

**A.6. Populism Classification Examples ((Populism Score** *≤***0.1)**

Table 7: Examples of weak populism in the People Power Party (populism score *≤*0.1)

**Date English Korean**

2012-09-27

2018-04-26

On Thursday, September 27, 2012, at 11:30 AM, Party Chairman Hwang Woo-yea and the party leadership visited the construction site of the new Chungnam Provincial Government building in Singyeong-ri, Hongbuk-myeon, Hongseong-gun, Chungcheongnam-do. Senior Deputy Spokesperson Hwang Cheon-mo provided the following details about the visit. Chairman Hwang Woo-yea and the party leadership inspected the construction site, which is currently 97% complete, and received a briefing from project officials on the construction overview, progress, and future plans. They also offered words of encouragement to the construction personnel. Attendees at the event included Supreme Council members Shim Jae-chul and Jeong Woo-taek, Chungcheongnam-do Party Chairman Hong Moon-pyo, and National Assembly members Lee Myung-soo (Asan City), Kim Tae-heum (Boryeong-Seocheon), Jeon Yong-hak (Cheonan-gap), Park Jong-jun (Gongju), Lee Geon-young (Asan), and Lee Chang-won (Nonsan, Gyeryong, Geumsan) as party chapter representatives. Also present were Kwon Hee-tae, Vice Governor for Political Affairs of Chungcheongnam-do, Lee Jong-gi, Director of the Chungnam Provincial Government Relocation Promotion Headquarters, and Park Seong-jin, President of Chungnam Development Corporation.

This afternoon (April 26), an accident occurred at the Handuk Mine in Jeongseon during blasting operations, where 14 people were buried under a pile of rocks. As of 6:00 PM, reports indicate that two people have died, three others have sustained serious or minor injuries, and the status of one person remains unknown. Fire authorities have been urged to make every effort to rescue the trapped individuals and prevent further casualties. Deepest condolences are extended to the families of those who lost their lives in this accident, as well as to those who were injured.

황우여 대표최고위원을 비롯한 당 지도부는 2012. 9. 27(목) 11:30, 충남 홍성군 홍북면 신경리 충남도청 신 축공사 현장을 방문했다. 그 주요내용에 대해 황천 모 수석부대변인은 다음과 같이 전했다.ㅇ 황우여 대 표최고위원을 비롯한 당 지도부는 현재 97% 공정률 을 보이고 있는 충남도청 및 의회청사 신축공사현장 을 방문하여 공사관계자로부터 공사 개요와 추진실적 및 향후 추진계획에 대한 보고를 청취하고, 공사관계 자들을 격려했다.ㅇ 금일 이 자리에는 심재철 · 정우택 최고위원, 홍문표 충남도당위원장, 이명수(아산시) 의 원, 김태흠(보령서천) · 전용학(천안갑) · 박종준(공주) · 이 건영(아산) · 이창원(논산 · 계룡 · 금산) 당협위원장, 권희 태 충남정무부지사, 이종기 충남도청이전추진본부장, 박 성진 충남개발공사 사장이 함께 했다.

오늘(4.26) 오후 정선 한덕철광에서 발파작업 중 14명이 돌 무더기에 매몰되는 사고가 발생하였다. 현재까지(오후 6 시) 집계로 사망 2명, 중경상 3명 등 사상자가 발생했으며 1 명의 생사는 확인되지 않은 것으로 알려지고 있다. 소방당 국은 더 이상의 피해가 없도록 인명구조에 최선을 다해주 길 당부한다. 또한, 이번 매몰 사고로 인한 사망자 유족과 부상당하신 분들에게 심심한 위로를 표한다.

### Continued on next page

 **Table 7 (continued)**

**Date English Korean**

2012-11-29

There have been media reports suggesting that Park Geun- hye’s campaign logo song violated copyright law, so we would like to provide clarification on this matter. In order to protect the rights of the original creators, the Saenuri Party had already obtained adaptation consent agreements from the composers of the candidate logo songs and completed the payment of moral rights fees on Friday, November 9. However, as the final selection process for the campaign logo song was delayed, it was anticipated that administrative procedures and payments would also be postponed. To address this, on Wednesday, the 21st—before the official campaign period—a representative from the logo song agency personally visited the Korea Music Copyright Association (KOMCA) to seek prior understanding. For reference, the copyright fees paid to KOMCA apply only to the final logo song that is actually used. Subsequently, the necessary documents were submitted to KOMCA yesterday, Tuesday the 28th, and the payment was completed today, Wednesday the 29th. Therefore, we confirm that there are no copyright issues regarding the use of Park Geun-hye’s campaign logo song.

일부 언론보도에서 박근혜 후보의 선거로고송이 저작권 법을 위반하였다는 지적이 있었기에 이와 관련하여 설명 드리겠다. 새누리당은 원저작자의 권리를 보호하기 위해 이미 로고송 후보곡의 저작자와 개작동의서를 작성하였 고, 저작인격권료 또한 지난 11월 9일(금)에 입금을 완료한 바 있다. 다만 선거기간 동안 사용할 최종 로고송을 결정하 는 과정이 지연되어, 이에 따른 행정 처리와 입금이 늦어질 것이 예상되었기에, 선거전인 21일(수) 로고송 대행업체 관계자가 직접 (사)한국저작권협회에 방문하여 사전양해 를 구하였다. 참고로 (사)한국저작권협회 측에 지불하는 저작권료는 실제 사용하는 로고송에 한함을 알려드린다. 이후 어제 28일(화) 한국저작권협회 측에 서류를 접수하였 고, 오늘 29일(수) 입금을 완료하였다. 따라서 현재 박근혜 후보의 선거로고송 사용과 관련하여서는 저작권 문제가 전혀 없음을 밝혀드린다.

Table 8: Examples of weak populism in the Democratic Party of Korea (populism score *≤*0.1)

**Date English Korean**

2013-03-20

2019-09-09

2012-11-16

This afternoon, a disruption occurred, paralyzing the computer networks of several broadcasters and financial institutions. In response, the National Crisis Management Center at the Blue House was activated, and the military raised its Information Operations Condition (INFOCON) level to stage three. The top priority is to restore the affected systems and recover from the damage, and all relevant authorities are urged to make every effort to determine the exact cause of the incident. Additionally, the government must take all necessary steps to establish effective measures to prevent such incidents from recurring in the future. Furthermore, premature speculation should be avoided to prevent unnecessary public confusion and anxiety.

We welcome the appointment of Minister of Justice Cho Kuk and expect that judicial reform will be carried out steadfastly under his leadership. Today, President Moon Jae-in appointed former Senior Presidential Secretary for Civil Affairs Cho Kuk as Minister of Justice, following the procedures set by law. The Democratic Party of Korea welcomes the appointment of Minister Cho, recognizing his commitment and expertise in legal and judicial reform, and we hope that under his leadership, the Moon administration’s judicial reform will be completed without wavering. Regarding the concerns raised during the ministerial confirmation process, we hope that Minister Cho and his family will reflect deeply and use this opportunity to contribute to society not only during his tenure in public office but also beyond. The Democratic Party of Korea, together with Minister Cho, will push forward with judicial reform to ensure that the Ministry of Justice and the prosecution evolve into fair and just institutions.

We welcome candidate Ahn Cheol-soo’s proposal to meet with candidate Moon Jae-in. Candidate Moon is firmly com- mitted to political reform, has already proposed various measures, and plans to continue his efforts moving forward. We are confident that if the two candidates meet and have an open and candid discussion, they will be able to find a solution.

오늘 오후 일부 방송사와 금융기관의 전산망이 마비되는 사태가 발생해, 청와대 국가위기관리상황실이 가동되고 군의 정보작전방호태세인 ’인포콘’이 3단계로 격상됐다. 무엇보다 마비된 전산망과 피해를 복구하는 것이 최우선 이며 관계당국이 정확한 원인 파악에 총력을 기울일 것을 당부한다.또한 정부에게 다시는 이런 일이 반복되지 않도 록 실질적인 재발방지책 마련에 최선을 다할 것을 촉구한 다. 아울러 섣부른 예단으로 국민적 혼란과 불안을 가중시 키는 일이 없기 바란다.

조국 법무부 장관 임명을 환영하며, 새 법무부 장관을 통해 사법개혁이 흔들림 없이 완수되기를 기대한다. 오늘 문재 인 대통령이 법이 정한 절차에 따라 조국 전 민정수석을 법 무부 장관으로 임명했다. 더불어민주당은 법무 · 사법 개 혁에 대한 의지와 전문성을 갖춘 조국 법무부 장관 임명 을 환영하며, 새로운 법무부 장관을 통해 문재인 정부의 사법개혁이 흔들림 없이 완수되기를 기대한다. 조국 장관 인사검증 과정에서 불거진 일부 문제에 대해서는 장관과 그의 가족들이 깊이 성찰하여, 공직에 몸담고 있는 기간뿐 만 아니라 그 이후에도 사회에 헌신하고 기여하는 계기가 되기를 바란다.더불어민주당은 조국 법무부 장관과 함께 법무 · 검찰이 공정하고 정의로운 사법기관으로 거듭날 수 있도록 사법개혁을 철저하게 이뤄나갈 것이다.

안철수 후보가 문재인 후보와의 만남을 제안한 것에 대해 환영한다. 문재인 후보의 정치혁신 의지는 확고하며, 다양 한 방안을 제시한 바 있고 또 앞으로도 추가적으로 노력할 계획이다. 두 분이 만나 허심탄회하게 대화를 하면 문제해 결이 가능하다고 확신한다.