ABSTRAK


Studi kasus pada PT. X Surabaya, menunjukkan bahwa perusahaan mengalami Kekurangan persediaan (outstock) pada bahan baku Afval Abu-Abu, kondisi ini menyebabkan perusahaan kehilangan potensi penjualan sebesar Rp. 321.494.000. Hal ini disebabkan pengendalian persediaan tidak berjalan dengan baik karena perusahaan tidak menentukan jumlah pembelian atau pemesanan bahan baku pada tingkat persediaan yang ekonomis, yaitu berapa jumlah pemesanan ekonomis yang harus dilakukan, berapa jumlah persediaan yang harus dimiliki perusahaan.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan kuantitas persediaan bahan bakunya kurang efektif dan efisien. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa manajemen persediaan tradisional dengan metode EOQ dapat digunakan dalam perencanaan dan pengendalian persediaan dengan lebih baik dan efisien serta dapat menyediakan bahan baku yang memadai sehingga kelancaran proses produksi terjamin. Hal ini dapat terlihat bahwa ada perbedaan yang signifikan jika perusahaan menerapkan metode EOQ, perusahaan tidak pernah lagi kehabisan persediaan yang mengakibatkan perusahaan kehilangan potensi penjualan sebesar Rp. 321.494.000. Selain itu perusahaan dapat menghemat biaya persediaan sebesar Rp 100.803,5. Memang tidak terlalu signifikan, tetapi ini menunjukkan kondisi yang bagus karena jumlah pembelian dengan metode EOQ lebih besar dari metode pembelian perusahaan.

Kata kunci : manajemen persediaan, EOQ, ROP, biaya penyimpanan, dan biaya pemesanan.