**ABSTRAK**

Jerman keluar sebagai juara di Piala Dunia FIFA 2014 di Brazil. Namun saat ini skuat Tim nasional tidak hanya diisi oleh keturunan ras arya namun beberapa diantaranya terlahir sebagai keturunan imigran. Hal tersebut terjadi karena adanya naturalisasi yang di lakukan oleh Jerman dan FIFA pun memperbolehkan pemain naturalisasi untuk membela Negara barunya jika sesuai statuta FIFA yang berlaku. Namun disisi lain dampak yang terjadi akibat naturalisasi adalah munculnya kasus kasus rasisme. FIFA sebagai induk organisasi sepak bola internasional harus dapat memerangi rasisme yang terjadi di dunia sepak bola dan menindak tegas para pelaku yang melakukan rasisme.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan FIFA terhadap nauralisasi dan rasisme serta keberadaan pemain imigran di Tim nasional Jerman terhadap fenomena rasisme dan naturalisasi.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini ialah deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada pada masa sekarang serta menggunakan metode analisis yaitu mengungkapkan peristiwa secara kritis yang membuat rekontruksi secara objektif dan sistematis. Dengan menggunakan pengumpulan data dari kepustakaan, jurnal dan internet.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah besarnya gelombang imigran yang berada berdomisili di Jerman membuat pemerintah jerman melakukan naturalisasi, meskipun gelombang besar imigran selalu berdampak pada timbulnya perilaku rasisme, efek naturalisasi oleh pemerintah Jerman berdampak postif terhadap kemajuan sepak bola negara Jerman.

**Kata Kunci : Sepak Bola, Naturalisasi dan Rasisme**

**ABSTRACT**

Germany came out as champions in the 2014 FIFA World Cup in Brazil. But now the national team squad is not only filled by the descendants of the Aryan race but some are born as descendants of immigrants. This happens because of the naturalization that is done by Germany and FIFA also allow naturalized players to defend his new country if according to applicable FIFA statutes. But on the other hand the impact that occurs due to naturalization is the emergence of cases of racism. FIFA as the umbrella organization of international football should be able to combat racism that occurs in the world of football and crack down on the perpetrators who do racism.

The purpose of this research is to know FIFA's views on nauralization and racism and the presence of immigrant players in the German national team against the phenomenon of racism and naturalization.

The method used in this research is descriptive which aims to describe or explain the events and occurences which presently exits. This study also uses analytical methods which reverals certain events critically. This method aims to create an objective and systematic reconstruction. Moreover, this study collects data from library, journals and internet.

The results of this study is the immense waves of immigrants who are domiciled in Germany to make the German government naturalization, although a large wave of immigrants always have an impact on the emergence of racism, the effects of naturalization by the German government have a positive impact on the progress of German football.

**Keywords: Football, Naturalization, and Racism**

**ABSTRAK**

Jerman kaluar jadi juara di Piala Dunya FIFA 2014 di Brazil, mung waktos ieu pakuat timnas henteu saukur dieusi ku parebred arya, mung sawatara diantarana dilahirkeun turunan imigran. Hal eta lumangsung kusabab ayana naturalisasi nu di pigawe ku Jerman jeung FIFA oge ngemeunangkeun pamuter naturalisasi pikeun ngabela negara anyarna lamun ka tetepan FIFA luyu jeung peraturan

Tapi dina sisi sejen dampak nu lumangsung akibat naturalisasi nyaeta kaluarna kajadian rasisme. FIFA nyaeta salaku induk organisasi maen bal internasional kudu bisa merangan rasisme nu lumangsung di dunya maen bal sarta nyandak Peta teguh palaku nu ngalakukeun rasisme.

Aya oge tujuan dina panilikan ieu nyaeta kanggo mere nyaho pamadegan FIFA kana naturalisasi jeung rasisme sarta kaayan pamaen imigran di timnas Jerman kana fenomena rasisme jeung naturalime.

**Kata Konci: Maen Bal, Naturalisasi jeung Rasisme**