**ABSTRAK**

**Miranda Gishella, 152050477, 2017. Skripsi ini berjudul Studi Mengenai Majalah Mingguan Mangle dalam Meregenerasi Redaktur untuk Mempertahankan Eksistensi sebagai Majalah Berbahasa Sunda. Pembimbing Dra. Hj. Yulia Segarwati, M.Si, Peminatan Jurnalistik, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan, Bandung.**

**Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui regenerasi redaktur yang dilakukan Mangle untuk mempertahankan eksistensinya sebagai majalah berbahasa Sunda. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan kepala bagian umum, pemimpin redaksi, redaktur pelaksana, dan sekretaris redaksi Mangle.**

**Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam regenerasi redaktur Mangle dilakukan dengan merekrut pegawai magang, dan penulis berbakat. Kendalanya yaitu, tampilan dan isi majalah Mangle yang kurang diminati genersi muda, minat dan kemampuan generasi muda pada bahasa Sunda. Kendala tersebut mempengaruhi Mangle dalam meregenerasi redakturnya. Mangle mengambil sikap untuk menghadapi kendala tersebut dengan menjadikan wartawan juga sebagai redaktur dan mengintensifkan hubungan dengan para koresponden majalah Mangle.**

**Simpulan dari penelitian ini menunjukkan Mangle sebagai majalah berbahasa daerah yaitu Sunda memiliki cara dan prinsip tersendiri yang ideal baginya dalam meregenerasi redakturnya untuk mempertahankan eksistensi sebagai majalah berbahasa Sunda, namun hampir semua kegiatan birokrasi yang dilakukan Mangle sejalan dengan prinsip dan analisis keidealan birokrasi menurut Max Weber .**

***ABSTRACT***

***Miranda Gishella, 152050477, 2017. This thesis titled, Study of Mangle Weekly Magazine in Regenerating Editor to Maintain the Existence as a Sundanese Language Magazine. Principal Supervisor Dra. Hj. Yulia Segarwati, M.Si. Major in Journalism, Deparment of Communication Sciences, Faculty of Social and Political Sciences. Pasundan University, Bandung.***

***This research aims to know editor regeneration by Mangle to maintain its existence as a Sundanese language magazine. The study used descriptive qualitative method with a case study approach. Data collection was done through in-depth interviewed with head of general section, editor in chief, managing editor, and editor secretary of Mangle.***

***The result of this research showed that, editor regeneration of Mangle was done by recruiting apprencices and talented writer. T he obstacles are the appearance and contens of Mangle magazine are less attractive to the younger generation, then the interest and ability of the younger generation in Sundanese language. Those obstacles affect Mangle in regenerating their editor. Mangle took a stance to face these obstacles by making their journalis also as editor and intensifying relationship with Mangle magazine’s correspondents.***

***The conclusion of this research showed that Mangle as a regional language magazine namely Sundanese has its own way and principle which is ideal for him to regenerate its editor to maintain its existence as a Sundanese magazine, but almost all of Mangle's bureaucratic activities are in line with principle and analysis of bureaucratic ideality according to Max Weber.***

***RINGKESAN***

***Miranda Gishella, 152050477, 2017. Skripsi ieu dijudulan Studi Ngeunaan Majalah Mingguan Mangle dina Ngaregenerasi Redaktur kanggo Ngabela Eksistensi minangka Majalah Berbahasa Sunda. Pembimbing Dra. Hj. Yulia Segarwati,M.Si, Paminatan Jurnalistik, Jurusan Elmu Komunikasi, Fakultas Elmu Sosial sarta Elmu Pulitik,Universitas Pasundan,Bandung.***

***Panalungtikan ieu gaduh tujuan kanggo terang regenerasi redaktur anu dipigawe Mangle. Padika panalungtikan anu dianggo nyaeta deskriptif kualitatif kalawan pendekatan studi perkawis. Pengumpulan data dipigawe kalawan ngalakukeun wawancara mendalam kalawan hulu haturan umum,pamingpin redaksi,redaktur pelaksana,sarta sekretaris redaksi Mangle.***

***Kenging panalungtikan nembongkeun yen dina regenerasi redaktur Mangle dipigawe kalawan merekrut pagawe magang,sarta nu nulis berbakat. Hahalang na yaktos,tampilan sarta eusi majalah Mangle anu kirang diminati genersi anom,minat sarta pangabisa generasi anom dina nalika Sunda. Hahalang kasebat mangaruhan Mangle dina ngaregenerasi redakturnya. Mangle nyokot daweung kanggo nyanghareupan hahalang kasebat kalawan ngajadikeun wartawan oge minangka redaktur sarta mengintensifkeun hubungan kalawan para koresponden majalah Mangle.***

***Simpulan ti panalungtikan ieu nembongkeun Mangle minangka majalah berbahasa wewengkon yaktos Sunda ngabogaan cara sarta prinsip tersendiri anu ideal kanggo na dina meregenerasi redakturnya kanggo ngabela eksistensi minangka majalah berbahasa Sunda,nanging ampir sadaya kagiatan birokrasi anu dipigawe Mangle saluyu kalawan prinsip sarta analisis keidealan birokrasi nurutkeun Max Weber .***