**ABSTRAK**

PT. Trisenta Interior Manufacturing adalah perusahaan yang bergerak di bidang konveksi atau manufactur (pemerosesan). Permasalahn yang dihadapi PT. Trisenta Interior Manufacturing kurangnya pengendaliaan persediaan bahan baku,salah satu nya adalah Tingginya Biaya Produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Permasalahan tersebut disebabkan perusahaan sering mengalami kekurangan bahan baku di dalam proses produkinya, sehingga perusahaan melakukan pemesanan yang berulang – ulang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian destriktif yaitu suatu metode penelitian dengan cara meneliti masalah yang sedang terjadi pada saat ini, yang kemudian data tersebut dikumpulkan dan disusun, setelah itu di olah dan di analisis. Tehnik analisis data yang digunakan adalah metode EOQ ( Economic Order Quantity ), yang bertujuan untuk mengetahui jumlah pemesanan yang ekonomis selama tahun 2013-2014.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan adanya perbedaan yang cukup tinggi antara biaya yang harus dikeluarkan oleh PT. Trisenta Interior Manufacturing Bandung dengan pengendalian persediaan bahan baku sebelum menggunakan metode EOQ maupun sesudah menggunakan metode EOQ, maka dari itu setelah menggunakan metode EOQ perusahaan dapat menekan biaya produksi yang menjadi lebih kecil dan dapat memperkirakan pemesanan bahan baku secara lebih tepat.

Faktor yang mempengaruhi pengendalian persediaan bahan baku kain pada PT.Trisenta Interior Manufacturing yaitu, faktor internal yang dipengaruhi oleh kuantitas pembelian bahan bakudan tenaga kerja (SDM) sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh persaingan antar perusahaan sejenis dan faktor cuaca atau musim yang mempengaruhi permintaan pesanan dari konsumen.

Kesimpulan yang dapat peneliti kemukakan dari perhitungan EOQ biaya pada saat proses produksi perusahaan dapa lebih memperhitungkan besarnya biaya sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar,serta pengendalian atas persediaan bahan baku menjadi lebih terprediksi dan lebih tepat dibandingkan dengan sebelumnya.

Kata Kunci: Pengendalian Persediaan Bahan Baku

**RINGKESAN**

PT. Trisenta Interior Manufacturing nyaeta pausahaan anu usik di widang konveksi atawa manufactur (pemerosesan). Permasalahn anu disanghareupan PT. Trisenta Interior Manufacturing kirang na pengendaliaan persediaan bahan lulugu, poko , salah sahiji na nyaeta Jangkungna Waragad Produksi anu kedah dikaluarkeun ku pausahaan. Masalah kasebat jalaran pausahaan sering ngalaman kakurangan bahan lulugu, poko di jero proses produkinya ,ku kituna pausahaan ngalakukeun pemesanan anu berulang-ulang deui.

Padika panalungtikan anu dipake nyaeta padika panalungtikan destriktif yaktos hiji padika panalungtikan ku cara nalungtik masalah anu lumangsung dina ayeuna,anu saterusna data kasebat dikumpulkeun sarta disusun,sanggeus eta di olah sarta di analisis. Tehnik analisis data anu dipake nyaeta padika EOQ ( Economic Order Quantity ),anu boga tujuan kanggo terang jumlah pemesanan anu ekonomis salila warsih 2013-2014.

Dumasar kenging panalungtikan anu dipigawe,peneliti mendak kitu kaayaanana beda anu cekap luhur antawis waragad anu kedah dikaluarkeun ku PT. Trisenta Interior Manufacturing Bandung kalawan pengendalian persediaan bahan lulugu, poko sateuacan ngagunakeun padika EOQ atawa sesudah ngagunakeun padika EOQ,mangka ti eta sanggeus ngagunakeun padika EOQ pausahaan tiasa menekeun waragad produksi anu barobah kaayaan langkung alit sarta tiasa memperkirakeun pemesanan bahan lulugu, poko sacara langkung pas.

Faktor anu mangaruhan pengendalian persediaan bahan lulugu, poko lawon dina PT.Trisenta Interior Manufacturing yaktos,faktor internal anu dipangaruhan ku kuantitas pembelian bahan bakudan tanagi damel (SDM) sedengkeun faktor eksternal dipangaruhan ku persaingan anteur pausahaan sarupa sarta faktor cuaca atawa usum anu mangaruhan kahoyong pesenan ti konsumen.

Kacindekan anu tiasa peneliti kemukakan ti itungan EOQ waragad dina wanci proses produksi pausahaan dapa langkung memperhitungkeun badagna waragad ku kituna pausahaan bade meunangkeun kauntungan anu langkung ageung , sarta pengendalian luhur persediaan bahan lulugu, poko barobah kaayaan langkung terprediksi sarta langkung pas dibandingkeun kalawan kawitna.   
  
  
Sanggem Konci : Pengendalian persediaan bahan lulugu

ABSTRACT

PT. Trisenta Interior Manufacturing is a company engaged in the convection or manufactur (processing). Permasalahn faced by PT. Trisenta Interior Manufacturing one of them is the high production cost to be incurred by the company. Those problems because companies often experience shortages of raw materials in the process produkinya, so the company to book repetitive - again.

The method used is the method destriktif research is a research method by examining the problem that is happening at this moment, then the data is collected and compiled, then processed and analyzed. Technical analysis of the data used is the method of EOQ (Economic Order Quantity), which aims to determine the number of bookings that economically during 2013-2014.

Based on the results of studies conducted, researchers found considerable differences in height between the costs to be incurred by PT. Trisenta Interior Manufacturing Bandung with raw material inventory control EOQ method before and after using the EOQ method, therefore after using EOQ method companies can reduce production costs become smaller and can estimate ordering raw materials more precisely.

Factors affecting raw material inventory control on PT.Trisenta Interior fabrics Manufacturing ie, internal factors that are influenced by the quantity of labor bakudan material purchases (HR) while external factors are influenced by competition among similar companies and the factors that influence the weather or season demand orders from customers ,

The conclusion that can researchers pointed out from the calculation of EOQ costs during the production process onshore company more into account the costs that the company would earn greater profits, as well as control over the supply of raw materials became more predictable and more precisely than ever before.

Keywords: inventory control of raw materials