**Abstract**

*This interesting phenomenon is present from the lifestyle of the train lovers community in the city of Bandung. Currently in the city of Bandung enlivened by the community of train lovers, where the community is a place for train lovers to share information, and also media to channel their hobbies. The train lovers community also has some positive activities for train lovers and for the people of Bandung.*

*As a basis for solving a problem that has been raised, researchers use a research framework to provide stages from the beginning to the end of the research. By using descriptive qualitative research methods, researchers chose the Phenomenology theory proposed by Alfrd Schutz as a reference for solving lifestyle problems of the Train Lovers Community in Bandung.*

*In conducting this research, researchers use qualitative research methods using a phenomenological approach, qualitative research is a type of research that produces findings that cannot be achieved through statistical procedures or by other qualifications. Qualitative research is usually used to examine community life, history, behavior, organization and social relations in society*

*The results of the study show that most of the train lovers join the community of train lovers because they have the same hobby, and also because the desire to have a place to channel their hobbies so that they can be more beneficial for the train lovers.*

*For community members, train lovers can be wiser in receiving information given, because not all information can be disseminated, and there is some personal information for PT. KAI. therefore members of the train lovers community must be able to sort out what information can be disseminated and what information should not be disseminated.*

**Abstrak**

 Fenomena menarik kali ini hadir dari gaya hidup komunitas pecinta kereta api di kota Bandung. Saat ini di kota Bandung di ramaikan oleh komunitas pecinta kereta api yang dimana komunitas ini merupakan sebuah wadah bagi para pecinta kereta api untuk saling berbagi informasi, dan juga media untuk menyalurkan hobi mereka. Komunitas pecinta kereta api juga memiliki beberapa kegiatan yang positif bagi pecinta kereta api tersebut maupun bagi masyarakat kota Bandung.

 Sebagai landasan untuk memecahkan suatu masalah yang telah dikemukakan, peneliti menggunakan kerangka penelitian untuk memberikan tahapan dari awal hingga akhir dari penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, peneliti memilih teori Fenomenologi yang dikemukakan oleh Alfrd Schutz sebagai acuan dari pemecahan masalah Gaya Hidup Komunitas Pecinta Kereta Api Di Kota Bandung.

 Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai melalui prosedur statistik atau dengan cara kualifikasi lainnya. Penelitian kualitatif biasanya digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, organisasi serta hubungan sosial dalam masyarakat

 Hasil dari penelitian menunjukan bahwa sebagian besar dari pecinta kereta api bergabung dengan komunitas pecinta kereta api ini karena memiliki hobi yang sama, dan juga karena keinginan memiliki wadah untuk menyalurkan hobi mereka sehingga dapat menjadi lebih bermanfaat bagi diri pecinta kereta api tersebut.

Untuk para anggota komunitas pecinta kereta api bisa lebih bijak dalam menerima informasi yang diberikan, karena tidak semua informasi dapat untuk di sebarluaskan, dan ada beberapa informasi yang sifatnya pribadi bagi PT.KAI. maka dari itu anggotas dari komunitas pecinta kereta api ini harus bisa memilah informasi apa sajakah yang boleh di sebar luaskan dan juga informasi apa sajakah yang tidak boleh di sebar luaskan.

**RINGKESAN**

*Fenomena nu ayeuna dongkap tina gaya hirup komunitas pecinta kareta di dayeuh Bandung. Ayeuna di dayeuh Bandung dina ramaikan ku komunitas pencinta kareta nu di mana komunitas ieu téh tempat pikeun pencinta karéta babagi informasi, sarta media keur hobi maranéhanana. komunitas pecinta kareta ogé boga sababaraha aktivitas positif pikeun pencinta karéta jeung pikeun urang Bandung.*

*Salaku landasan pikeun ngarengsekeun masalah nu geus dicatet, peneliti ngagunakeun hiji kerangka ieu panalungtikan nyadiakeun tahapan ti mimiti nepi ka ahir pangajaran. Ku ngagunakeun métode panalungtikan kualitatif deskriptif, panalungtik milih teori fenomenologi diusulkeun ku Alfrd Schutz salaku rujukan ngeunaan Gaya Hirup Komunitas Pecinta Kareta Api Di Dayeuh Bandung.*

*Dina ngalakonan studi ieu, peneliti nganggo metoda panalungtikan kualitatif ngagunakeun pendekatan fenomenologi, panalungtikan kualitatif mangrupakeun tipe ieu panalungtikan nu ngahasilkeun papanggihan nu teu bisa kahontal ngaliwatan prosedur statistik atawa ku cara maké kualifikasi lianna. panalungtikan kualitatif anu biasana dipaké pikeun nalungtik nyawa rahayat, sajarah, kabiasaan, organisasi sarta hubungan sosial di masarakat*

*Hasil tina nalungtik némbongkeun yén mayoritas pencinta karéta keur gabung komunitas ieu kusabab pecinta kareta boga hobi sarua, sarta ogé kusabab kahayang pikeun mibanda wadahna kanggo hobi maranéhna sangkan bisa leuwih mangpaat pikeun pencinta karéta.*

*Pikeun pencinta karéta anggota komunitas bisa leuwih bijaksana dina narima informasi disadiakeun, sakumaha teu sakabeh inpo bisa jadi pikeun nyebarkeun, sarta aya sababaraha émbaran nu mangrupakeun pribadi nu PT.KAI. kituna anggota komunitas pecinta kareta kedah tiasa nyortir kaluar naon anu informasi anu bisa disebarkeun tur ogé naon anu informasi anu teu matak bisa di sebarkeun.*