***ABSTRACT***

***This research is entitled "ANALYSIS OF FRAMING PERFECTION OF PERSIB FAILURE AGAINST PUSAMANIA BORNEO FC IN THE 2ND LEG IN MEDIA ONLINE Pikiran-Rakyat.com DAN Bobotoh.id". This news takes the same source but different point of view. Therefore this becomes interesting to be examined because this difference point of view will be the author's research materials with framing analysis.***

***The purpose of doing research media text analysis using framing device against the news Persib failure against Pusamania Borneo FC in the 2nd leg in Media Online PikiranRakyat.con and Bobotoh.id is to find out how Media Online PikiranRakyat.con and Bobotoh.id mengepuhan news Persib failure against Pusamania Borneo FC in the 2nd leg. Then to find out whether there are differences in the structure of framing discourse (syntax, script, thematic, rhetorical) in the news Persib failure against Pusamania Borneo FC in the 2nd leg in Media Online PikiranRakyat.con and Bobotoh.id.***

***This research uses framing analysis method. With this type of qualitative research, namely research that discusses theoretical concepts in various advantages and disadvantages. Qualitative type used by the researcher is a qualitative descriptive, qualitative descriptive type of research that attempts to solve problems based on existing data, ie by presenting, analyzing and interpreting data.***

***The results of the analysis and discussion of news framing conducted by bobotoh.id and pikiranrakyat.com in the news about the failure of Persib drove to the final of the 2017 Presidential trophy, can be drawn conclusion as a syntactic structure in framing the news done bobotoh.id and pikiranrakyat.com online in a way Such as selection of news sources, selection of quotes from news sources (resource persons). On the news of the failure Persib drove to the final of the 2017 Presidential trophy bobotoh.id much use the opinion of the author without based on a statement from a clear source, while mindrakyat.com hypothesis journalists supported by a statement from competent interviewee.***

**ABSTRAK**

**Penelitian ini berjudul “ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KEGAGALAN PERSIB MELAWAN PUSAMANIA BORNEO FC PADA LEG KE-2 DI MEDIA ONLINE Pikiran-rakyat.com DAN Bobotoh.id*”*. Kedua media online ini membahas berita yang sama tetapi berbeda sudut pandang. Dengan adanya perbedaan sudut pandang ini, penulis tertarik dan menjadikan berita ini sebagai bahan penelitian dengan menggunakan analisis framing.**

**Tujuan penelitian analisis teks media dengan menggunakan perangkat framing terhadap pemberitaan Kegagalan Persib Melawan Pusamania Borneo FC di leg ke-2 di Media Online Pikiran-rakyat.com dan Bobotoh.id ini untuk mengetahui bagaimana kedua media online tersebut mengemas pemberitaan kegagalan Persib melawan Pusamania Borneo FC di leg ke-2, juga untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan struktur wacana *framing (sintaksis, skrip, tematik, retoris)* dalam pemberitaan tersebut.**

**Penelitian ini menggunakan metode pengkajian analisis *framing*. Dengan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang membahas konsep-konsep teoritik dalam berbagai kelebihan dan kekurangan. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian Kualitatif deskriptif yaitu penelitian untuk memecahkan masalah berdasarkan data-data yang ada, dengan cara menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikan data**.

**Hasil analisis dan diskusi tentang framing berita yang dilakukan oleh Pikiran-rakyat.com danbobotoh.id dalam pemberitaan tentang gagalnya Persib melaju ke final piala Presiden 2017, dapat ditarik kesimpulan sebagai struktur sintaksis dalam framing pemberitaan yang dilakukan media online pikiranrakyat.comdan bobotoh.id dengan cara pemilihan sumber berita dan pemilihan kutipan dari sumber berita (narasumber). Pada pemberitaan tersebut, media online pikiranrakyat.com hipotesis wartawannya didukung dengan pernyataan-pernyataan dari narasumber yang kompeten, sedangkan pada media online bobotoh.id banyak menggunakan opini penulis tanpa didasari oleh pernyataan dari narasumber yang jelas.**

**RINGKESAN**

**Ieu panalungtikan dijudulan “ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KEGAGALAN PERSIB MELAWAN PUSAMANIA BORNEO FC PADA LEG KE-2 DI MEDIA ONLINE Pikiran-rakyat.com DAN Bobotoh.id*”*. Eta dua media online the medar warta nu sarua tapi bedasawangan. Ku ayana eta bebedaan sawangan, panulis jadi kairut pikeunnalungtik jeung ngajadikeun eta warta jadi bahan panalungtikan kalayan ngagunakeun analisis framing.**

**Tujuan panalungtikan analisis teks media kalayan ngagunakeun analisis framing pikeun warta gagalna Persib ngalawan Pusamania Borneo FC di leg ka-2 di Media Online Pikiran-rakyat.com jeung Bobotoh.id ieu nyaeta pikeunnetelakeun kumaha eta dua media online medar warta gagalna Persib ngalawan Pusamania Borneo FC di leg ka-2, oge pikeun mikaweruh naha aya bebedaan struktur wacana framing *(sintaksis, skrip, tematik, retoris)* tina eta warta.**

**Ieu Panalungtikan ngagunakeun metode kajian analisis *framing*. Kalayan jenis panalungtikan kualitatif, nyaeta panalungtikananu medar konsep-konsep teoritik kalayan netelakan kaunggulan jeung kahengkeranana. Jenis panalungtikan kualitatif nu digunakeun kupanulis nyaeta jenis kualitatif deskriptif. Panalungtikan kualitatif deskriptif nyaeta panalungtikan pikeun ngungkulan masalah dumasar data-data anu aya, kucara midangkeun, nganalisis jeung nginterpretasi data**.

**Hasil analisis jeung diskusi ngeunaan framing wartanu dipigawe ku pikiran-rakyat.com jeung bobotoh.id dinawarta gagalna Persib maju ka final piala Presiden 2017, bisa dicindekeun tina struktur sintaksis dina framing warta anu dipigawe media online pikiran-rakyat.com jeung bobotoh.id kalayancara milih sumber warta jeung milih sempalan tina sumber berita (narasumber). Tina eta warta, media online pikiranrakyat.com hipotesis wartawanna dirojong kuungkara-ungkara tinarasumber nu kompeten, sedengkeun tina media online bobotoh.id loba ngagunakeun opini panulis henteu didasaran kuungkara tinarasumber nu jelas.**