PENERAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* DAN PERGESERAN BUDAYA ORGANISASI: SEBUAH TINJAUAN ANALITIS

Oleh:
Fitria Husnatarina
Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Palangka Raya

**Abstrak:** Makalah ini bertujuan untuk menunjukkan bahwasannya penerapan *corporate social responsibility* (CSR) dalam organisasi akan sejalan dengan perubahan budaya organisasi itu sendiri yang pada mulanya memandang bisnis adalah berfokus pada orientasi finansial yang bersifat eksploratif menuju kepada pandangan bahwa orientasi non-finansial (sosial dan lingkungan) dari organisasi merupakan faktor pencetus dari perubahan *self-image* organisasi yang menempatkan dirinya pada persaingan yang lebih kompetitif lagi. Kegagalan penerapan CSR pada awalnya muncul dari pemahaman organisasi bahwa CSR merupakan tindakan "penyelamatan" terhadap aktivitas merugikan yang sudah dilakukan organisasi sebelumnya, sehingga dalam pelaksanaannya CSR hanya digunakan sebagai riasan organisasi, sifatnya sementara dan didasarkan hanya pada keputusan terhadap peraturan saja. Dengan menempatkan kerangka CSR sebagai bagian dari visi, misi, nilai dan strategi organisasi, maka nilai-nilai CSR akan terinternalisasi secara konsisten dan dalam jangka panjang akan menjadi strategi yang membudayakan dalam organisasi yang mampu mengubah mindset organisasi maupun personel organisasi secara simultan.

**Kata kunci:** corporate social responsibility (CSR), budaya organisasi, orientasi finansial, orientasi non-finansial.

**Latar Belakang**
Resesi global yang terjadi membuat komunitas bisnis terutama perusahaan multinasional lebih menjadikan diri pada pemenuhan sisi finansial daripada sisi sosial, hal ini bermuara pada terjadinya skandal-skandal keuangan yang pada akhirnya mencoreng etika berbisnis perusahaan-perusahaan besar dan juga etika profesi para pelaku bisnis tersebut. Berdasarkan fakta tersebut, perusahaan semestinya lebih mampu mempertanggungjawabkan kinerja perusahaan secara transparan di hadapan *shareholders* terlebih lagi *stakeholders*. Sudut pandang pihak-pihak terkait sebaiknya juga difokuskan menjadi tidak hanya terhadap *shareholder* saja, akan tetapi juga terhadap *stakeholder*. *Stakeholder* memiliki cakupan yang lebih luas yang meliputi pemegang saham, kreditur, pemegang, mitra kerja, pemerintah, karyawan, konsumen, dan lingkungan sekitar. Sebagai konsekuensi atas adanya keterkaitan yang lebih luas tersebut, maka perusahaan juga memiliki tanggung jawab kepada pihak-pihak di luar pemilik perusahaan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan *corporate social responsibility* (CSR). CSR mengisyaratkan adanya tanggung jawab sosial atas
aktivitas operasi perusahaan kepada pihak-pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Hal ini sungguh berbeda dengan paradigma pemikiran kaum kapitalis yang menekankan bahwa sasaran manajemen adalah memupuk laba setinggi-tingginya untuk memaksimalkan sang pemilik (dengan kurang mempedulikan hal-hal lainnya).

Dengan pemahaman going concern dan pertumbuhan bagi sebuah perusahaan, maka CSR layak ditempatkan sebagai sesuatu yang sifatnya mandatory. Kita tidak dapat menutup mata bahwa akan selalu ada pengaruh negatif dari operasional sebuah perusahaan atau komunitas bisnis, yang cepat atau lambat akan menimbulkan kerugian. Kerugian tersebut mungkin tidak bisa dikompensasi dengan penggantian dalam satuan moneter saja, karena hal ini menyangkut kenyamanan hidup, keberlangsungan hidup, rasa aman dan tuntutan akan apresiasi sebuah masyarakat atau komunitas tertentu yang seharusnya hal itu menjadi hak asasi. Semua permasalahan tersebut akan bermuara pada suatu pertanyaan: Bagaimana pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap pihak-pihak diluar perusahaan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut memang tidak mudah. Manajemen yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan sering dihadapkan pada kondisi yang dilematis. Keinginan untuk mewujudkan hal itu bukananya tidak pernah terlintas, akan tetapi manajemen harus memilih mana yang harus didahulukan: shareholder atau stakeholder. Atau dengan kata lain: apakah melaksanakan kewajiban utama dulu (kesejahteraan pemilik) atau memikirkan aspek lain (aspek sosial tadi).

Penulis mengasumsikan dalam penentuan indikator pelaksanaan CSR sangat perlu disesuaikan dengan jenis perusahaan, bagaimana perusahaan tersebut beroperasi dan main effect yang ditimbulkan sebagai "konsekuensi negatif "dari aktivitas perusahaan tersebut. Sehingga dari pemahaman ini, penulis mencoba menggali lebih detail bagaimana penerapan CSR dan pengaruhnya terhadap perubahan budaya organisasi. Lebih jauh lagi penulis termotivasi untuk melihat kasus implementasi CSR ini karena adanya indikasi di lapangan bahwa kepatuhan akan aturan terutama untuk swakelola lingkungan dan masyarakat hanya sebagai syarat awal untuk memperoleh surat ijin usaha, setelah itu menjadi hal yang sangat biasa bahwasanya aturan hanya tinggal aturan. Hal ini menjadi fenomena yang nyata ketika konsekuensi finansial yang besar diperoleh dengan melakukan eksporasi secara membabi buta sedangkan konsekuensi sosial hanya tinggal wacana saja. Lebih jauh lagi tampaknya praktek CSR itu eksporasi kepedulian yang seluruh diumumkan. Jadi perusahaan melaksanakan CSR itu lebih banyak karena kesengsaraan atau pun basa-basi. Pada akhirnya masyarakat dan lingkungan menerima dampak negatif terbesar seperti terjadinya pencemaran.

Kesadaran perusahaan bahwa nasib dirinya tergantung juga pada kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar memang meningkat akhir-akhir ini. Karena itu, kita juga bisa lebih sering membaca berita tentang meningkatnya upaya-upaya yang termasuk corporate social responsibility (CSR). Di dalam negeri kita bisa melihat upaya-upaya seperti Telkomsel yang menyumbangkan komputer dan membantu koneks Internet di desa-desa, Sampoerna yang rajin memberikan beasiswa, atau Unilever yang melalui produk Lifebouy membantu pembangunan kakus yang higenis di desa-desa. Siapapun yang melakukan hal-hal tersebut, dan apapun yang
dilakukan mereka, kita tentu layak memberi mereka pujian. Kita juga berharap lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang mengikuti jejak mereka.

Sayangnya, kebanyakan perusahaan masih melihat CSR sebagai bagian dari biaya atau tindakan reaktif untuk mengantisipasi penolakan masyarakat dan lingkungan. Beberapa perusahaan memang mampu mengangkat status CSR ke tingkat yang lebih tinggi dengan menjadikannya sebagai bagian dari upaya brand building dan peningkatan corporate image. Namun upaya-upaya CSR tersebut masih jarang yang dijadikan sebagai bagian dari perencanaan strategis perusahaan. Untung saja beberapa perusahaan besar dan kalangan akademis, berhasil membuktikan program-program CSR yang disinergikan dengan strategi perusahaan akan memberikan dampak yang jauh lebih besar kepada masyarakat dan perusahaan itu sendiri dibanding upaya-upaya CSR yang ala kadarnya. Menurut mereka, hanya dengan menjadikan CSR sebagai bagian dari strategi perusahaan, program-program CSR tersebut bisa langgeng.


Itulah beberapa contoh perusahaan yang berhasil dalam menyelaraskan strategi dan program CSR mereka. Mereka tidak saja berhasil membantu lingkungan
dan masyarakat setempat, namun juga perusahaan itu sendiri. Sinergi antara keduanya ternyata sangat mungkin dilakukan. Bila kita ingin menyelesaikan permasalahan sosial, Yang menjadi masalah utama adalah sulitnya melakukan perubahan cara pikir yang selama ini melihat tujuan perusahaan dan CSR saling bertolak belakang, yang artinya adalah perubahan pada area yang mendasar yaitu budaya organisasi itu sendiri.

Semestinya aktivitas CSR harus disikapi secara strategis dengan melakukan alignment initiative CSR dengan strategi perusahaan pembentukan budaya organisasi, perumusan visi, misi, dan tujuan bisnis, pengambilan isu yang relevan dengan produk inti dan pasar inti, membangun identitas merek, bahkan menguatkan segmen pasar yang baru dan memporakporandakan pesaing. CSR mestilah berada pada koridor strategis perusahaan yang diarahkan untuk meraih bottom line business goal diantaranya mendongkrak penjualan dan segmen pasar, membangun posisioning merek, menarik, memotivasi serta membangun loyalitas pegawai, mengurangi biaya operasional sampai dengan membuat image korporat di pasar modal. Kotler dan kawanannya itu sejatinya ingin mengatakan bahwa CSR tidak lagi hanya sebagai hiasan apalagi aktivitas yang termarginalkan, namun sudah merupakan nyawa perusahaan.

Tulisan ini antara lain ingin menguraikan perkembangan pertanggungjawaban sosial organisasi dan hubungannya dengan perubahan strategi organisasi itu sendiri.

Konsep Corporate Social Responsibility (CSR)

Definisi CSR

Beberapa definisi CSR di bawah ini menunjukkan keragaman pengertian CSR menurut berbagai organisasi (Wikipedia),

**World Business Council for Sustainable Development:** Komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.

**International Finance Corporation:** Komitmen dunia bisnis untuk memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat luas untuk meningkatkan kehidupan mereka melalui cara-cara yang baik bagi bisnis maupun pembangunan.

**Institute of Chartered Accountants, England and Wales:** Jaminan bahwa organisasi-organisasi pengelola bisnis mampu memberi dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, seraya memaksimalkan nilai bagi para pemegang saham (shareholders) mereka.

**Canadian Government:** Kegiatan usaha yang mengintegrasikan ekonomi, lingkungan dan sosial ke dalam nilai, budaya, pengambilan keputusan, strategi, dan operasi perusahaan yang dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berkerenbang.

**European Commission:** Sebuah konsep dengan mana perusahaan mengintegrasikan perhatian terhadap sosial dan lingkungan dalam operasi
bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan *(stakeholders)* berdasarkan prinsip kesukarelaan.

**CSR Asia:** Komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan, seraya menyeimbangkan beragam kepentingan para *stakeholders*.

Selain itu, ISO 26000 mengenai *Guidance on Sosial Responsibility* juga memberikan definisi CSR. Meskipun pedoman CSR standard internasional ini baru akan ditetapkan tahun 2010, draft pedoman ini bisa dijadikan rujukan. Menurut ISO 26000, CSR adalah: *Tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang dianalisis dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan, sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku internasional; serta terintegrasi dengan organisasi secara menyalur (draft 3, 2007).*

Berdasarkan pedoman ini, CSR tidaklah sesederhana sebagaimana dipahami dan dipraktikkan oleh kebanyakan perusahaan, CSR mencakup tujuh komponen utama, yaitu: *the environment, social development, human rights, organizational governance, labor practices, fair operating practices, and consumer issues.*

Jika diungkapkan dengan lebih komprehensif, pendeфинisian CSR yang lebih mudah difahami adalah dengan mengembangkan konsep *Triple Bottom Lines* dan membahas kenyataanya dengan satu *line tambahan*, yakni *procedure* (Kotler dan Lee, 2005). Dengan demikian, CSR adalah: *Kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (people) dan lingkungan (planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (procedure) yang tepat dan profesional. Global Reporting Initiative menekankan pentingnya enam prinsip yang perlu diperhatikan dalam membuat pelaporan CSR yang baik.*

- **Accuracy:** informasi harus lengkap dan cukup detail agar bisa dinilai oleh pemangku kepentingan secara jelas, tepat dan akurat.
- **Balance:** seimbang yang mencerminkan aspek-aspek positif dan negatif dari kegiatan CSR yang dilakukan.
- **Comparability:** aspek atau variabel yang digunakan dan dilaporkan harus konsisten sehingga dapat dihambangkan antar waktu.
- **Clarity:** informasi harus tersedia dalam bentuk yang mudah dipahami dan bisa diakses oleh pemangku kepentingan.
- **Reliability:** informasi harus ajaib dan terpercaya yang dikumpulkan, direkam, dianalisis dan disajikan berdasarkan cara atau metodologi yang dapat dipertanggung jawabkan.
- **Timeliness:** laporan dibuat secara reguler dan tersedia tepat waktu bagi pemangku kepentingan dan pihak-pihak lain yang memerlukan.

Dari beberapa definisi diatas bila ditilik lebih jauh sebenarnya terkandung inti yang hampir sama, yakni selalu mengacu pada kenyataan bahwa tanggungjawab sosial perusahaan merupakan bagian penting dari strategi bisnis yang berkaitan erat dengan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Disamping itu, apa yang dilakukan dalam implementasi dari tanggungjawab sosial tersebut tidak berdasarkan pada tekanan dari masyarakat, pemerintah, atau pihak lain, tetapi berasal dari
kehendak, komitmen dan etika moral dunia bisnis sendiri yang tidak dipaksakan. Bertolak dari pemahaman di atas, ternyata CSR itu tidak saja bergerak di wilayah eksternal organisasi, tetapi juga diruang internal organisasi tersebut.

Sejarah Singkat CSR

Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (Corporate Social Activity) atau "aktivitas sosial perusahaan". Walauupun tidak menamainya sebagai CSR, secara fakta aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk "peran serta" dan "kepedulian" perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Melalui konsep investasi sosial perusahaan "seat belt", sejak tahun 2003 Departemen Sosial tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional.

CSR menjadi manfaat positip terhadap perusahaan, terutama dalam jangka panjang. Selain menebgaskan brand differentiation perusahaan, CSR juga berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh license to operate, baik dari pemerintah maupun masyarakat. CSR juga bisa berfungsi sebagai strategi risk management perusahaan (Christina, 2001).

Perkembangan Perspektif Strategi Organisasi Terhadap Tanggungjawab Sosial
Sejauh yang dapat diketahui ada tiga cara perusahaan memandang CSR yaitu sebagai berikut: Pertama, sebagai strategi perusahaan yang pada akhirnya mendatangkan keuntungan. Kedua, sebagai compliance (kewajiban) karena intinya ada hukum yang memaksa untuk menerapkannya. Ketiga, yang melakukan sebagai beyond compliance sehub perusahaan sebagai bagian dari suatu komunitas yang kesadaran bukan karena untuk kepentingan domestik atau Public Relation melainkan secara sadar karena dianggap sebagai sesuatu yang penting.

Pada sudut yang lain CSR ada kecenderungan untuk dijadikan sebagai salah satu syarat dalam berbisnis. Dalam jagat pasar modal dunia CSR kian maju. New York Stock Exchange misalnya sekarang telah memiliki Dow Jones Sustainability untuk aneka saham perusahaan yang dikategorikan mempunyai nilai CSR yang baik dan ini telah dipraktekkan sejak tahun 1999. Adapun bidang-bidang Corporate Social Responsibility yang pada umumnya dikembangkan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:
1. Stakeholder


Organisasi atau perusahaan yang bertanggungjawab secara sosial terhadap pegawai yang merupakan aset yang amat berharga ini diwujudkan antara lain dengan memperlakukan mereka secara adil (tidak diskriminasi), terbuka, bermartabat, tulus menjadikan mereka sebagai bagian dari tim serta menghargai kebebasan dan kebutuhan dasar mereka, melindungi dari kecelakaan, gangguan kesehatan di tempat kerja. Disamping itu juga mendorong dan membantu para pegawai untuk mengembangkan skill dan pengetahuan yang relevan dan dapat dipakai di tempat lain.

2. Lingkungan

Bidang kedua yang tak kalah penting dalam tanggungjawab sosial adalah berkaitan dengan lingkungan alam. Beroperasinya suatu perusahaan pasti akan memberikan dampak terhadap lingkungan alam, terutama dampak n. Tanggungjawab sosial perusahaan terhadap lingkungan alam ini diwujudkan dalam bentuk kepedulian terhadap masa depan bumi. Sehingga ketika beroperasi perusahaan harus sedapat mungkin menghindari diri dari kegiatan mencemari lingkungan atau pengurasan sumberdaya alam. Perusahaan secara terus menerus mengembangkan metode alternatif dalam menangani kotoran, limbah berbahaya maupun sampaibias.

3. Kesejahteraan Sosial

Semua organisasi pada hakikatnya merupakan sistem terbuka yang bergantung pada lingkungannya, karena ketergantungan itu maka setiap organisasi perlu memperhatikan pandangan dan harapan masyarakat. Semua organisasi harus tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Ini berlaku pula untuk perusahaan. Tanggungjawab sosial telah menjadi isu yang kian penting karena masyarakat semakin besar harapannya terhadap organisasi atau perusahaan.

Harus diingat, CSR harus dipandang sebagai mesin perubahan masyarakat, bukan sebagai penyelamatan perusahaan. Organisasi jangan memakai CSR untuk bersolek tapi bersihkanlah perusahaan itu sendiri terlebih dahulu. Analoginya, orang belum mandi bisa saja memakai parfum agar wangiannya enak tapi lebih baik orang tersebut mandi bersih terlebih dahulu.

Sikap Organisasi terhadap Tanggungjawab Sosial (CSR)

Menurut Ricky W. Griffin dan Michael W. Pustay (2005) ada empat pendirian atau sikap yang diambil oleh organisasi dalam praktik tanggungjawab sosial yaitu; pertama, sikap menghalangi artinya organisasi yang berada diwilayah

Manfaat yang dapat diraih oleh para pelaku bisnis yang telah peduli terhadap tanggung jawab sosial antara lain; pertama, terpelihara dan meningkatnya citra perusahaan; kedua, terciptanya hubungan yang lebih baik dengan masyarakat; ketiga, terdukungnya operasional perusahaan; keempat, sebagai sarana aktualisasi perusahaan dan karyawan; kelima, memudahkan perolehan bahan baku dan keenam, berkadarannya gangguan masyarakat terhadap operasional perusahaan. Tentunya praktek tanggung jawab sosial tidak saja berdampak positif bagi perusahaan, tetapi terbukti memberi manfaat bagi masyarakat seperti meningkatnya sarana fasilitas umum, berkembangnya usaha masyarakat, meningkatnya kualitas pendidikan, meningkatkan kelestarian lingkungan, terciptanya lapangan kerja baru, meningkatnya mutu kesehatan masyarakat. Terdapat dua aspek penting CSR yakni

1. Perusahaan harus mengerti bagaimana damppak akan keputusan dan kegiatan perusahaan pada stakeholder dan lingkungan sekitar.

2. Perusahaan harus dapat mengerti harapan masyarakat akan perilaku perusahaan yang bertanggung jawab akan damppak damppak yang telah terjadi.

Permasalahan yang ada bagaimana perusahaan memandang perubahan tersebut dan melakukannya penyesuaian bahkan menjadikannya sebagian peluang untuk pertumbuhan bisnis mereka. Jika sebelumnya konsen perusahaan hanya pada visi, misi, operasional dan rantai nilainya dalam bisnis mereka, maka saat ini perlu mereka ubah menjadi:

1. Visi dan misi ditambah dengan nilai-nilai yang dianggap
2. Operasional perusahaan
3. Pengaruh operasional pada lingkungan hidup
4. Stakeholder secara keseluruhan yakni pihak pihak yang berkepentingan terhadap kehadiran perusahaan dan bisa mempengaruhi kinerja perusahaan
5. Stakeholder perioritas yakni pihak -pihak yang terkait dengan operasional perusahaan dan menjadi perhatian pihak lainnya

Strategi yang Membudaya dalam Organisasi

Budaya organisasi merupakan sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Sehingga dengan demikian budaya organisasi berfungsi sebagai:

• Mempunyai peran menetapkan tapal batas, pembedaan antara satu dengan lainnya.
• Memberikan identitas ke anggota-anggota organisasi.
• Mempromosikan timbulnya komitmen pada sesuatu yang lebih luas dari diri pribadi seseorang.
• Meningkatkan kemampuan sistem sosial.
• Berfungsi sebagai pembuat makna dan mekanisme pengendali.
Ketika orang-orang dalam organisasi menyadari dan mengetahui bahwa budaya organisasi perlu diubah untuk mendukung keberhasilan dan kemajuan organisasi, perubahan bisa terjadi. Tapi perubahan tidak cukup dan perubahan tidak mudah dilakukan. Perubahan budaya organisasi adalah hal yang memungkinkan. Perubahan budaya memerlukan pemahaman, komitmen, dan alat.

Cameron dan Quinn memandang budaya organisasi merupakan bentukan dari 4 hal dalam kekuatan yang berbeda. Budaya Clan, budaya Adhocracy, budaya Hierarchy, dan budaya Market. Sedangkan kriteria atau atribut budaya yang digunakan untuk membedakannya adalah Karakteristik Organisasi (Organizational Characteristics), Kepemimpinan Organisasi (Organizational Leadership), Manajemen Karyawan/Personalia (Management of Employee), Perekat Organisasi (Organizational Glue), Penekanan Strategis (Strategic Emphasis), dan Kriteria Sukses (Criteria of Success). Jika menggunakan sudut pandang teori di atas maka kita dapat melihat budaya organisasi pada sebuah perusahaan dengan 4 jenis budaya organisasi di atas.

Budaya Clan adalah tempat kerja yang atmosfirinya sangat bersahabat seperti layaknya sebuah keluarga besar. Pimpinan-pimpinan pada organisasi dianggap seperti pembimbing, bahkan mungkin sudah seperti seperti figur rapak.

Budaya Adhocracy sangat dinamis, berjiwa entrepreneur, dan kreatif. Artinya orang-orangnya berani mengambil risiko untuk mencoba sesuatu yang baru dalam melaksanakan tugassnya.


Lebih sulit untuk merubah budaya sebuah organisasi yang eksis daripada menciptakan budaya didalam organisasi baru. Jika budaya organisasi telah ditetapkan, orang harus melepaskan nilai-nilai lama, asumsi, dan perilaku sebelum mereka belajar yang baru. Dua elemen terpenting dalam menciptakan perubahan budaya organisasi adalah dukungan eksekutif dan pelatihan.
Dukungan Eksekutif: eksekutif dalam organisasi harus mendukung perubahan budaya, selain dukungan verbal. Mereka harus menunjukkan dukungan perilaku untuk perubahan budaya. Eksekutif harus memimpin perubahan dengan merubah perilaku mereka. Ini sangat penting bagi para eksekutif untuk mendukung perubahan secara konsisten.

Pelatihan: perubahan budaya tergantung pada perubahan perilaku. Anggota organisasi harus memahami dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka, dan harus tahu bagaimana melakukan kebiasaan baru, setelah ditentukan. Training bisa jadi sangat berguna baik untuk mengkomunikasikan harapan dan mengajarkan kebiasaan baru.

Komponen penting lainnya dalam perubahan budaya organisasi adalah:


Mempraktekkan komunikasi yang efektif: membuat semua karyawan mendapatkan informasi terkait dengan proses perubahan budaya organisasi memastikan akan komitmen dan keberhasilan. Dengan mengatukan pada karyawan apa yang diharapkan dari mereka adalah penting untuk perubahan budaya organisasi yang efektif.

Review struktur organisasi: perubahan struktur organisasi secara fisik untuk memenuhi keinginan budaya organisasi yang diperlukan. Misalnya, dalam perusahaan kecil, empat unit bisnis yang berbeda berkompetisi dalam hal produk, pelanggan, dan sumber dukungan internal, mungkin tidak akan mendukung penciptaan budaya organisasi yang efektif. Unit-unit ini seperti tidak mendukung kesuksesan bisnis secara keseluruhan.

Desain ulang pendekatan terhadap reward dan pengakuan: Anda perlu mengubah sistem reward untuk mendorong perilaku penting yang diinginkan dalam budaya organisasi.

Review semua sistem kerja Anda, seperti promosi karyawan, manajemen kinerja, dan pemilikan karyawan untuk memastikan mereka sesuai dengan budaya yang diinginkan. Misalnya, Anda tidak bisa memberikan reward kinerja individu jika persyaratan budaya organisasi menetapkan team work. Bonus total eksekutif tidak bisa digunakan sebagai reward sasaran departemen mereka tanpa mengenai pentingnya peran dia dalam tim eksekutif untuk mencapai tujuan organisasi.

Pembentukan budaya perusahaan adalah hal yang pertama kali dilakukan mengingat budaya adalah sumber kekuatan yang sesungguhnya dalam organisasi. Perspektif budaya tersebut digunakan, karena banyak perusahaan yang tidak sukses sering melamparkan program perubahan baru, terlebih yang berdampak pada perubahan budaya, tanpa mempertimbangkan, pertama, perlunya suatu pandangan konsensus tentang budaya perusahaan saat ini, kedua, perlunya konsensus tentang
perubahan apa yang berarti dan tidak berarti, dan *ketiga*, perubahan spesifik untuk mulai, berhenti dan melanjutkan. Kekuatan penggerak dan kunci sukses sesungguhnya menghadirkan budaya organisasi selalu melalui proses belajar yang ditandai dengan berubahnya perilaku individu, keputusan dan tindakan nyata yang realistik, dan dapat diteladani.

**Penutup**

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya bahwa CSR merupakan representasi dari nilai-nilai kepedulian organisasi yang terrefleksi dalam visi, misi dan strategi organisasi yang merupakan gambaran jelas dari arah masa depan organisasi diharapkan serta merupakan kerangka penilaian dan evaluasi dari budaya organisasi itu sendiri, yang secara konseptual bukan merupakan sesuatu yang bersifat jangka pendek, tetapi mencakup aktivitas organisasi dalam jangka panjang, sehingga sangat dipentingkan untuk menginstitusionalisasi nilai-nilai tersebut kedalam level organisasi secara umum, maupun personel organisasi secara khusus.

Pelaksanaan CSR yang bukan hanya “jargon”, tetapi yang bersumber dari nilai-nilai luhur organisasi yang dieksplorasi dengan harapan memberikan kontribusi positif yang sebesar-besarnya bagi seluruh *stakeholder* organisasi, dan dapat diterjemahkan kedalam rutinitas organisasi ketika menghasilkan produk dan jasa yang *value-added*, pemberdayaan personel organisasi sampai pada level tertinggi dan kepedulian terhadap isu pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan, akan sangat membutuhkan perjuangan pada perubahan bagian penting dari *mindset* organisasi maupun *mindset* personel organisasi yang semula berada pada tataran financial orientation *mindset* menuju kepada non-financial orientation *mindset* (sosial dan lingkungan), yang dalam jangka panjang akan menjadi *corporate brand*, yang juga merupakan salah satu bagian dari budaya organisasi.

Tidak dapat disangkal bahwa keberhasilan organisasi untuk mengaplikasikan CSR kedalam budaya organisasi merupakan salah satu keunggulan kompetitif organisasi yang dalam jangka panjang akan memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan hidup organisasi itu sendiri.

**Daftar Pustaka**


Kotler P dan Nancy Lee (2005), *Corporate Social Responsibility: doing the most good for your cause*, John Wiley & Sons inc.


Ricky W. Griffin & W. Pustay (2005), *Internasional Business New Jersey: Upper Sadle River*


Suharto, Edi (2007a), *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*, Bandung: Refika Aditama


http://mhs.blog.ui.ac.id/harrysurjadi/2008/12/15/organisasi-dan-lingkungan/

http://mhs.blog.ui.ac.id/harrysurjadi/2008/11/10/organisasi-dan-lingkunganarya/


http://www.interdev.co.id