**ABSTRAK**

Penelitian ini menunjukan Bagaimana permasalahan ini bisa terjadi dengan adanya Keterlibatan dari Organisasi International Federasi International de Football Assoctioan (FIFA) terhadap Permasalahan konflik dualisme yang terjadi antara PSSI dan KPSI salah satunya membahas konflik dualisme ini bisa terjadi. Permasalahan kekisruhan ini diawali dengan kehilangan kredibilitas Nurdin Halid sebagai ketua umum PSSI terkait kasus tindak pidana korupsi dan setalah kasus itu terjadi PSSI menggelar pemilihan ketua PSSI periode 2011&2015 dan Tepilihnya johar Arifin saat itu membuat Keputusan Kontroversial Johar Arifin dalam perubahan sturktur liga Indonesia dengan menyatakan bahwa Liga super Indonesia (LSI) merupakan liga yang Ilegal, dan selanjutnya johar Arifin meyatakan bahwa kompetisi sepak bola yang resmi adalah Liga Primer Indonesia (LPI) dengan sebab itu juga pernyataan dari johar arifin membuat Sebagian Pihak PSSI tidak bisa menerima, dan kompetisi LSI pun tetap di jalankan secara Penulis meneliti sejauh mana dalam kebijakan penanganan dari dualism ini dengan keterlibatan yg dilakukan FIFA kepada PSSI dan KPSI.

Penulis menggunakan metode kualitatif untuk membedah penelitian ini. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang dipakai oleh penulis adalah studi kepustakaan atau literature (library research). Adapun teori yang di gunakan oleh penulis diantaranya hubungan internasional, organisasi internasional, konflik, dualisme, FIFA, PSSI, KPSI, Menpora.

Kata kumci: Konflik Dualisme, PSSI, KPSI, FIFA

**ABSTRACT**

This study shows how this problem can occur with the involvement of the International Federation of International Football Associations (FIFA) on the problem of dualism conflicts that occur between PSSI and KPSI, one of which discusses this dualism conflict can occur. This chaotic problem began with the loss of credibility of Nurdin Halid as PSSI general chairman related to a corruption case and after that case occurred PSSI held the election of PSSI chairman for the 2011&2015 period and the election of Johar Arifin at that time made the controversial decision of Johar Arifin in changing the structure of the Indonesian league by stating that the Liga The Indonesian Super League (LSI) is an illegal league, and furthermore, Johar Arifin stated that the official football competition was the Indonesian Premier League (LPI) and because of that, Johar Arifin's statement made some PSSI Parties unable to accept it, and the LSI competition was still held. run by the author examines the extent to which the policy of handling this dualism with the involvement made by FIFA to PSSI and KPSI.

The author uses qualitative methods to dissect this research. Furthermore, the data collection technique used by the author is library research. The theories used by the author include international relations, international organizations, conflict, dualism, FIFA, PSSI, KPSI, Menpora.

Key words: Dualism Conflict, PSSI, KPSI, FIFA

**ABSTRACT**

Ulikeun ieu Nembongkeun Kumaha Masalah ieu bisa Lumangsung kalawan Keterlibatan Federation of International Football Associations (FIFA) dina masalah konflik dualisme anu lumangsung antara PSSI jeung KPSI, salah sahiji anu ngabahas konflik dualisme ieu bisa lumangsung.

Masalah kacau ieu dimimitan ku leugitna Kredibilitas Nurdin Halid selaku ketua Umum PSSI Anu Aya Hubungan na sareng saatos eta kasus Lumangsung PSSI ngayakeun Pamilihan Ketua PSSI Periode 2011 & 2015 sareng pamlihan Johar Arifin waktos eta nyandak keputusan Kontroversial. Johar Arifin dina ngarobih struktur Liga Indonesia Kalayan nyatakeun yen Liga the Indonesian Super League (LSI), Mangripukeun Liga Ilegal sareng satrasna Johar Arifin nyatekeun yen kompetisi maen bal resmi nyaeta liga utama Indonesia (LPI) sareng Kusab ku eta, Pernyataan Johar arifin ngajadikeun, ngajalankeun eta panulis nalungtik sejauh mana kawijakan pengananan dualisme ieu kalawan kali bet ku FIFA ka PSSI jeung KPSI. Penulis ngagunakeun Metode Kualitatif pikuen ngabedah ieu panalungtikan Satuluyuna, Teknik ngumpulkuen Data anu digunakeun ku pangarang nya eta Studi Pustaka, tiori anu di gunakeun ku pangarang diantarana hubungan international , organisasi International , konfik dualisme, FIFA PSSI, KPSI, Menpora