**ABSTRAK**

Peran Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pengelolaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) masih belum optimal, dimana banyak permasalahan yang harus diselesaikan dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi. Adapun Hambatan-hambatan yang dialami oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung dalam Pengelolaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api terletak pada pengawasan yang belum optimal secara objektif dan biaya anggaran yang tinggi untuk perawatan, sehingga banyak infrastruktur yang rusak dan tidak terawat., serta kurangnya evaluasi terhadap permasalahan yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan strategi studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung, Staff Pengelola Stadion Gelora BLA, dan Masyarakat sekitar.

Usaha yang harus dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung dalam Pengelolaan Stadion Gelora Bandung Lautan Api yaitu perlu ditingkatkannya lagi dalam pengawasan dan koordinasi antara pihak yang terkait, seperti staff dan pegawai Stadion Gelora Bandung Lautan Api, petugas kebersihan dan keamanan. Untuk mengurangi beban anggaran untuk perawatan, Dinas Pemuda dan Olahraga harus segera melaksanakan pelelangan Stadion Gelora Bandung Lautan Api untuk dikelola oleh pihak kedua.

Kata Kunci : Stadion Gelora Bandung Lautan Api, peran organisasi, beban anggaran.

**ABSTRAK**

Peran Dinas Pamuda sarta Olahraga dina ngelola Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) masih teu acan optimal, dimana seueur keneh masalah nu kedah direngsekeun dina raraga ngaronjatkeun kinerja organisasi. Ari rintangan nu keur dirandapan ku Dinas Pamuda sarta Olahraga Kota Bandung dina ngatur Stadion Gelora Bandung Lautan Api nyaeta dina lebah pangawasan anu teu optimal sacara obyektif , sarta waragad anggaran nu gede pikeun ngaropéa, loba infrastruktur nu ruksak tur teu karawat, ogé kurangna evaluasi tina masalah nu lumangsung.

Metodeu nu digunakeun ku panalungtik nyaeta panalungtikan deskriptif analisis anu ngagunakeun pendekatan kualitatif sarta strategi studi kasus. Tehnik kumpulan data nu digunakeun dina panalungtikan ieu nyaeta ulikan buku sareng widang panalungtikan anu diwangun ku observasi jeung tatanyaan. Ari nu jadi informan dina panalungtikan ieu nyaeta bagean Kapala Seksi Sarana sareng Prasarana Dinas Pamuda dan Olahraga Kota Bandung, Staff Pengelola Stadion Gelora Bandung Lautan Api, sarta masyarakat sakurilingna.

Usaha anu kudu dilakukeun ku Dinas Pamuda sarta Olahraga Kota Bandung dina ngalola Stadion Gelora Bandung Lautan Api nyaeta kedah ditingkatkeun deui dina pangawasan sarta koordinasi antara pihak nu patali, sapertos staf sareng padamel Stadion Gelora Bandung Lautan Api, panjaga kabersihan sareng kaamanan, Pikeun ngurangan beungbeurat anggaran dina ngaropeaan, Dinas Pamuda sarta Olahraga kudu geuwat ngalaksanakeun lelang Stadion Gelora Bandung Lautan Api pikeun dikelola ku pihak kadua.

Kecap Konci : Stadion Gelora Bandung Lautan Api, kinerja organisasi, beungbeurat anggaran.

**ABSTRACT**

*The role of Youth and Sports Office in the management of “Bandung Lautan Api (GBLA)” Gelora Stadium is still not optimal, where there are many of the problems must be completed in order to improve the organizational performance. The obstacles are perceived by the Bandung Youth and Sports Office in management of GBLA Gelora Bandung Lautan Api Stadium lies in the supervision that has not been optimal objectively and high budget cost for its maintenance, so that many infrastructures are damaged and unkempt, and lack of evaluation on the problems occurred.*

*The Research method used by researcher is the analysis descriptive research by using qualitative approach and case study strategy. Data collection techniques used in this study is the literature study and field research which are consisting of observations and interviews. The informants in this study are Section Head of Infrastructure and Infrastructure of Bandung Youth and Sports Office, Management Staff of GBLA Stadium , and the surrounding community.*

*The effort to be undertaken by the Bandung Youth and Sports Office in the Management of the GBLA Stadium is needed to improve in supervision and coordination between related parties, such as staff and employees of the GBLA Stadium, cleaning and security officers. To reduce the burden of the budget for maintenance, the institution must immediately implement the auction of BLA Gelora Stadium to be managed by a second party.*

*Keywords: GBLA Gelora Stadium, organizational performance, budget burden*