Capítulo 6

OS PROFISSIONAIS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS: COMPETÊNCIAS E ESPAÇOS DE RECONHECIMENTO PROFISSIONAL

António José Almeida

INTRODUÇÃO

O debate em torno da função recursos humanos nas organizações e dos seus profissionais tem vindo a merecer uma atenção crescente por parte da comunidade académica no quadro do processo de desenvolvimento do capitalismo na medida em que a crescente regulação social pelo mercado colocou a empresa no epicentro das relações de poder em detrimento do Estado que tem vindo a assumir o papel de legitimador da nova ordem social na linha dos ideais da economia clássica segundo os quais o que é bom para as empresas é bom para as pessoas. É neste quadro que assume relevância a análise do grupo dos profissionais de recursos humanos enquanto agentes de regulação social no interior da empresa.

Partindo da importância destes actores organizacionais para a institucionalização de mecanismos de regulação social, expressos nas políticas de gestão de recursos humanos das empresas, procuramos neste texto discutir as dinâmicas que atravessam a composição sociográ fica deste grupo profissional bem como as competências que mobilizam para exercer o seu papel. Metodologicamente recorreremos à análise bibliográfica e documental bem como a resultados preliminares do projecto que temos vindo a desenvolver sobre a profissionalização da gestão de recursos humanos em Portugal no qual recorremos à análise de conteúdo de anúncios de oferta de emprego e de entrevistas semidirectivas realizadas a directores de recursos humanos de empresas de grande dimensão.

Face aos objectivos enunciados, organizamos o nosso texto por forma a dar conta, numa primeira parte, dos pressupostos teóricos em que, numa perspetiva crítica, se pode enquadrar a análise do papel e das competências destes profissionais no contexto dos mecanismos de regulação social que atravessam as sociedades de capitalismo

(1) Docente do Instituto Politécnico de Setúbal. e-mail: antónio.almeida@esce.ips.pt
avançado e, numa segunda parte, dos discursos dos profissionais de recursos humanos sobre as suas próprias competências.

**ALGUNS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS PARA PENSAR O PAPEL DOS PROFISSIONAIS DE RECURSOS HUMANOS**

Pilar fundamental no processo de estruturação e desenvolvimento das sociedades capitalistas, as relações de trabalho têm-se constituído numa das arenas fundamentais do confronto ideológico e da luta social ao longo dos dois últimos séculos. A histórica luta pela consagração de um conjunto de direitos básicos ao e no trabalho constituiu um dos avanços mais significativos das sociedades modernas, as quais assumiram, nos seus sistemas político-constitucionais, o papel fundamental da regulação de uma relação estruturalmente desequilibrada entre capital e trabalho.

Este processo não ocorreu, contudo, de forma universal e linear. Tendo sido um processo associado à proletarização nas sociedades industriais, bem como à democratização política, ele desenvolveu-se, fundamentalmente, nas chamadas sociedades ocidentais sendo que, mesmo nessas, foi sofrendo, ao longo dos tempos, avanços e retrocessos, em função dos equilíbrios político-ideológicos que se iam estabelecendo em cada Estado-Nação. Tal significa que estamos perante um terreno marcado por equilíbrios instáveis, onde os interesses conflituam e a tensão é permanentemente dada a luta material e simbólica que nele se gera.

É o carácter estrutural desta tensão ou conflito que faz com que o papel do Estado, que a par com o mercado se constituem em instâncias privilegiadas de racionalidade e regulação social, assuma uma importância crucial, enquanto fiel da balança capaz de executar uma permanente calibragem dos interesses por forma a garantir, não só o respeito pela dignidade humana, mas também uma sociedade em permanente busca da justiça social. Contudo, nas sociedades de capitalismo avançado, temos assistido a uma crescente alteração do peso relativo de ambas as instâncias de regulação social, em que o poder do mercado tem assumido um papel hegemónico em detrimento da capacidade de regulação, por parte do Estado (Estanque, 2005).

Traçado o quadro macro-social em que se estabelecem as relações de trabalho nas sociedades contemporâneas, importa agora enunciar as condições que, ao nível micro, estruturam as relações de trabalho nas empresas, não só enquanto espaço de conflito de interesses, mas também enquanto instância de regulação social. Tendo adquirido uma legitimidade social crescente, que nas últimas décadas tem assumido a figura do encantamento (Bernoux, s.d.), a empresa capitalista caracteriza-se por desempenhar uma função económica e uma função social. Ela é, simultaneamente, um espaço de criação e de distribuição social da riqueza, de confronto e de consenso, de produção e reprodução de normas sociais.

A gestão das dinâmicas sociais que atravessam a empresa foi assumindo diferentes configurações quer no tempo quer no espaço (Segrestin, 1996). Dessa configurações sobresaem duas lógicas dominantes: a que é marcada pela ideologia paternalista e a que é marcada pela ideologia gestionária. Se a primeira, hoje residual embora típica das pequenas empresas familiares, assenta na superioridade moral do patrão que faz dele uma ‘autocrática social’ que deve ser respeitada, assegurando em troca a ‘proteção’ dos seus trabalhadores; a segunda, hegemónica nas sociedades contemporâneas e levada ao seu extremo nas grandes multinacionais, tem as suas bases nos princípios da organização científica do trabalho que impõem a superioridade da racionalidade técnico-económica na gestão das empresas.

É no quadro desta ideologia gestionária, que tem sustentado o desenvolvimento de um modelo de capitalismo de acumulação flexível, que se tem vindo a desenvolver um modo de regulação social que reflecte a crescente tensão entre a gestão colectiva e a gestão individual das relações de trabalho, a qual se traduz, entre outros eixos, no confronto entre o primado do trabalho como um ‘direito’ e o primado do trabalho como uma ‘responsabilidade’, como refere White (2001: 7). Legitimado pelos poderes públicos, ora por acção ora por omissão, o processo de construção deste novo modo de regulação social tem vindo a colocar no centro do debate as políticas de gestão de recursos humanos das empresas, bem como o papel desempenhado pelos actores que lhes dão corpo – os profissionais de recursos humanos.

Se a racionalidade económica é o elemento estruturante da ideologia gestionária, adquirindo sentido por via do culto da performance (Ehrenberg, 1991), a importância estratégica atribuída ao capital humano surge como a promessa da concretização das aspirações das pessoas ao colocá-las no epicentro de um mundo ilimitado de oportunidades materiais e simbólicas. Este mundo de promessas, que encontra terreno fértil para a sua disseminação encantada no ideário da ideologia meritocrática, faz depender a sua concretização da vontade e do esforço individual, branqueando as desigualdades sociais de partida, bem como a existência de estruturas de oportunidades sociais diferenciadas.

Esta forma hegemónica de pensar as relações sociais, em geral, e as relações de trabalho, em particular, surge igualmente no contexto de uma sociedade do risco (Beck, 2001) onde a luta social ocorre, tanto ao nível da repartição da riqueza como da repartição dos riscos associados ao processo de modernização em curso. Ao obedecer a uma lógica negativa de afastamento e eliminação, por contraposição à lógica positiva de apropição que está no centro da repartição da riqueza, o processo de repartição social do risco apresenta-se como um fenómeno novo e inevitável que é objecto de uma construção retórica(2) imposta pelos grupos sociais dominantes.

(2) Apesar da sua origem taylorista, a ideologia gestionária tem procurado mais ou menos habilmente apresentar-se como o nosso contraponto ao refutar a importância do factor humano (Le Goff, 1997).

(3) Para Beck a existência e a repartição social dos riscos é fundamentalmente mediada pela argumentação dado o carácter invisível e intangível desses mesmos riscos para as pessoas que lhe estão expostas.
É neste contexto social complexo que a gestão de recursos humanos se posiciona, seja enquanto disciplina académica, seja enquanto prática profissional. Porque a sua ação não é socialmente neutra, a gestão de recursos humanos exige-se uma capacidade permanente de proceder a uma reflexão epistemológica e ética sobre si mesma sob pena de se limitar a ser um instrumento de difusão e legitimação dos interesses e dos discursos dominantes (Brabet, 1993; Watson, 2004; Cabral-Cardoso, 2004; Almeida, 2004). Embora minoritária, esta preocupação tem vindo a ganhar corpo entre a comunidade académica e profissional, constituindo-se numa das dimensões mais relevantes do debate sobre o processo de profissionalização da gestão de recursos humanos.

Herdeira de uma herança histórica pesada, a gestão de recursos humanos tem-se vindo a confrontar com uma crise de confiança e de legitimidade que resulta, entre outros factores, de ter colado a si uma imagem, e tantas vezes uma prática, que segundo Doyle, faz dos seus profissionais agentes perfetos da gestão de topo (cit. in Kochan, 1997) ou, nas palavras de Baritz, servidores do poder (cit. in Brief, 2000). A superação desta subalterna inteligentia atribuída à gestão de recursos humanos e aos seus profissionais exige uma dupla ruptura: externa, através da demonstração da sua credibilidade e legitimidade aos olhos dos profissionais com que interage e do público em geral, e interna, através da sua reinvenção, enquanto comunidade que se reconheça num projecto profissional colectivo emancipatório.

Assumir uma tal ruptura, para além da reflexão epistemológica e ética a que aludimos anteriormente, exige o desenvolvimento de um corpo de conhecimentos e de competências que permita aos profissionais desempenhar um novo papel no contexto das empresas e da sociedade. É precisamente esse corpo de conhecimentos e de competências que, sendo um pilar fundamental para assumir um mandato socialmente reconhecido, está longe de ser consensual. S. é, para uns, o importante é que a gestão de recursos humanos suporte a competitividade da empresa, alinhando as suas práticas com os objectivos do negócio, para outros, é necessária uma capacidade mais abrangente de compreensão dos fenómenos socioeconómicos que atravessam a vida das empresas e dos contextos políticos em que elas operam (Hendry e Pettigrew, 1990).

Embora simplificador, estes dois modos de pensar a gestão de recursos humanos implicam a adesão a concepções ideológicas diferentes sobre o modo como se opera a regulação social no interior da empresa e, por consequência, a mobilização de corpos de conhecimentos e de competências específicos. Se, no primeiro caso, o importante é o conhecimento do negócio e a apropriação de um conjunto de técnicas que lhe dêem suporte; no segundo caso, impõe-se uma abordagem mais analítica capaz de discutir os fins desse mesmo negócio bem como o papel dos diferentes actores, internos e externos, que nele operam. Estas duas concepções têm vindo a ser retratadas na literatura, a partir da tipologia pioneira proposta por Legge (1978) que classifica os gestores de recursos humanos em innovadores conformistas e em innovadores desviantes.

Se os innovadores conformistas se caracterizam por desenvolver o seu trabalho, a partir das normas e dos valores dominantes na organização agindo em função dos objecti-

vos económico-financeiros dos gestores de topo, os inovadores desviantes questionam o sistema de normas e de valores em uso orientando a sua acção, não só por valores económicos, mas também por valores sociais. Estes dois ideais-tipo encontrem a sua correspondência na tradicional escola americana que classifica as políticas de gestão de recursos humanos em hard e soft já que, como afirma Storey (1992), a gestão hard dá ênfase à dimensão quantitativa, calculista e estratégica do negócio e de controlo das pessoas, enquanto que a gestão soft realça a importância do envolvimento, da comunicação, da motivação e da liderança, numa perspetiva de humanismo desenvolvimentista.

TENDÊNCIAS DE EVOLUÇÃO DA PROCURA DE PROFISSIONAIS DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Analizar o modo como se tem vindo a estruturar o campo profissional da gestão de recursos humanos implica discutir as dinâmicas que o atravessam no que respeita ao perfil requerido pelo mercado de trabalho profissional em construção. A necessidade desta abordagem está associada ao ritmo a que a recomposição do campo profissional se tem vindo a verificar em Portugal patente em diversos indicadores de que o seu crescimento quantitativo e a sua feminização são características estruturantes (Cabral-Cardoso, 2004 e Almeida, 2008).

Outros indicadores são igualmente relevantes para a caracterização do campo profissional, sobretudo quando procuramos reflectir sobre os processos de profissionalização que lhe estão subjacentes. Assim, seleccionamos para este texto dois indicadores capazes de dar conta de algumas das tendências que atravessam o campo profissional na óptica da procura: as habilitações académicas e as áreas de formação requeridas pelos empregadores quando pretendem recrutar profissionais contribuindo, desse modo, para a estruturação do campo profissional em análise.

Partindo da análise sistemática de anúncios para recrutamento de profissionais de recursos humanos em dois períodos distintos, é possível constatar um reforço da exigência de uma habilitação académica de nível superior para aceder ou para obter mobilidade no interior do campo profissional. Esta característica evidenciada pelas lógicas da procura é tão mais relevante quanto estamos perante uma área profissional não regulamentada, em que a ausência de quaisquer mecanismos de certificação profissional facilmente induziria, como induziu no passado a um recrutamento baseado na experiência em detrimento de um recrutamento baseado na lógica credencialista que parece cada vez mais marcante no modo de estruturação do campo profissional.


Os profissionais de gestão de recursos humanos: competências e espaços de reconhecimento profissional

UM PERFIL DE COMPETÊNCIAS BASEADO NO BOM-SENSO

A definição de um perfil de competências dos profissionais de recursos humanos é um exercício recente, no contexto português, havendo hoje um documento de referência, elaborado no âmbito de um vasto projecto do IQF sobre a evolução das qualificações e diagnóstico das necessidades de formação em Portugal. Nesse documento, intitulado «Gestão de Pessoas: tendências, qualificações e formação» (Moreira, 2006), procura-se conciliar duas lógicas, por vezes contraditórias, que têm em conta, por um lado, as necessidades imediatas das empresas e, por outro, um exercício prospectivo sobre as tendências de evolução do campo profissional, o qual é dividido em empresas especializadas na prestação de serviços de consultoria e aquilo que os autores designam por empresas não especializadas.

O estudo parte de alguns pressupostos de relevância inequívoca para as conclusões a que chega. Desses pressupostos destacam-se o declínio das actividades tradicionais da gestão de recursos humanos, que os autores designam de intervenções táticas, e o surgimento de novas áreas de intervenção estratégica disseminadas pelos órgãos de linha. Esta abordagem, que parte do princípio de que existe um «processo de alargamento e de enriquecimento da função tradicional da Gestão de Recursos Humanos» (Moreira, 2006: 229), é objecto de alguma controversia na literatura especializada quando o olhamos para a estrutura do funcionamento recuros humanos nas empresas. As razões de tal controversia são múltiplas: ora porque se assenta num processo de externalização e de automatização de funções, como é reconhecido pelos próprios autores, ora porque a conquista de um lugar ao nível estratégico das empresas, nem sempre significa o seu envolvimento na definição dessa mesma estratégia (Farndale, 2005).

Os dois perfis profissionais a que os autores chegam – gestor e técnico – reflectem as ambiguidades próprias deste campo profissional, nomeadamente, no que respeita ao corpo de conhecimentos técnico-científicos que lhes dá suporte. É que, ao concluir, num exercício que se pretende prospectivo, que o perfil de gestor «é acessível a partir de formação superior na área das ciências sociais e humanas e na área das ciências empresariais e económicas» e o de técnico «é acessível a partir de formação superior preferencialmente no domínio» (Moreira, 2006: 245 e 251), os autores não têm em conta o processo de recomposição de que o grupo profissional tem vindo a ser protagonista, como mostram as análises de séries temporais, realizadas com base nos dados estatísticos dos Quadros de Pessoal (Cabrál-Cardoso, 2004; Almeida, 2008) e as análises da oferta de empregos, por parte das empresas (Almeida, 2000; Torres, 2008). O crescente peso da formação em gestão de recursos humanos como condição de acesso ao campo profissional, ditado, não só pela pressão resultante da especialização da oferta formativa, mas também pela necessidade de reduzir o tempo e os custos de socialização na função por parte das empresas, surge como uma tendência clara, nos estudos a que aludimos.

As respostas dos nossos entrevistados são, igualmente, atravessadas por estas ambi-
guides em que a delimitação das áreas de formação de acesso obedece a um critério abrangente, mas sempre no terreno das ciências sociais e humanas:

«... eu acho que, no fundo, tem a ver com as formações dentro da área das ciências sociais» (Psicóloga);

«...acho que a área de GRH tem um conjunto de competências próprias, mas que não implicam um perfil único, ou seja, eu sou jurista, mas não acho que tenha que ser um jurista à frente da GRH, nem que tenha que ser um psicólogo, nem que tenha que ser especificamente uma pessoa formada em GRH (...) tem que ser alguém das ciências sociais» (Jurista).

Apesar da amplitude da base académica de recrutamento, existe uma clara tendência para o fechamento do acesso a áreas que não as ciências sociais e humanas: «Obviamente que nunca recrutaria um engenheiro, porque acho que os engenheiros, claramente, não têm estas características típicas» (Jurista) ou, nas palavras mais subtils de outro entrevistado: «...algum que só goste de números, ou goste só de computadores, ou se sinta bem e faça contas, que é tudo legítimo, mas essas pessoas não podem ser managers, não podem ser chefs, não podem ser profissionais de recursos humanos» (Psicóloga).

Uma outra visão assenta numa tendência para fazer coincidir o campo profissional com o campo da formação, neste caso a gestão de recursos humanos, parece igualmente fazer o seu caminho:

«com as novas licenciaturas em gestão de recursos humanos acho que são os licenciados em gestão de recursos humanos. Depois na área das ciências sociais e humanas existem várias como a sociologia, a psicologia, ...» (Psicóloga);

«...a formação de base tem que ser os recursos humanos, essa tem que ser a formação de base» (GRH).

A lógica do fechamento profissional, expressa nesta última afirmação, é reforçada quando o mesmo entrevistado acrescenta: «não metem um financeiro, não metem um tipo de gestão em que só vê números à frente, ...ou um tipo de direito» (GRH). Este segundo nível de fechamento remete-nos para uma disputa no interior do campo profissional legitimada, em grande parte, pelo reconhecimento académico que tem vindo a ser protagonizado pela gestão de recursos humanos que, desde meados da década de noventa, viu explodir a oferta de formação graduada e pós-graduada.

Se a formação de nível superior se constitui hoje como condição de acesso ao campo profissional, com tendência para um progressivo fechamento disciplinar, quando analisamos as competências requeridas para o exercício profissional, constatamos uma subvalorização das competências associadas às componentes técnicas da função recursos humanos e uma sobrevalorização das competências sociais. Apesar desta ser uma tendência que já havíamos constatado num estudo anterior (Almeida, 2000), não foi sem alguma surpresa, que ao analisar as opiniões expressas pelos nossos entrevistados, nos confrontámos com um forte consenso em torno da identificação de um conjunto de competências desta natureza em contraste com uma completa ausência de referência a qualquer competência estritamente técnica. Assim, num primeiro nível de análise, encontramos uma valorização da capacidade de gostar e de entender as pessoas:

«O que eu acho mais importante num profissional de recursos humanos ou nas características dos profissionais de recursos humanos é adorar pessoas! Eu acho que se tem que adorar pessoas» (Psicóloga).

«...é preciso sensibilidade, é preciso perceber os outros, tem que ser um indivíduo com muita carga psicológica que efectivamente entenda as pessoas, porque nós estamos aqui a falar de gerir pessoas» (GRH);

Se gostar de pessoas surge como que um pré-requisito para que estes profissionais se sintam bem no papel que desempenham, o qual contrasta com a imagem de agências do poder, a capacidade de comunicação, de negociação, de influência, de decisão parecem emergir como condições para garantir a eficácia nesse mesmo papel. Essa eficácia parece ser tanto maior quanto maior for a «maleabilidade» e a capacidade para «vender sonhos»:

«Eu acho que um profissional destes tem que ter sobretudo uma grande capacidade de análise dos problemas, tem que ter capacidade de decisão na hora e tem que ter uma grande maleabilidade» (Jurista);

«...é fundamental a capacidade de negociação, capacidade de comunicação, capacidade de influência, capacidade de vender sonhos. Acho que é muito por aí. (...) É a energia positiva que essa pessoa consegue dar à empresa e às equipas» (Socióloga).

É neste papel de vendedores de sonhos que encontramos uma das dimensões políticas mais relevantes da gestão de recursos humanos, na medida em que estes sonhos não são mais do que construções e práticas discursivas encantatórias destinadas a garantir a regulação social no interior da empresa. Legitimando a ordem social vigente, estes vendedores de sonhos procuram o seu reconhecimento social através da adesão ao sistema de valores e aos recursos discursivos dos detentores do poder, os quais florescem nos princípios da ideologia meritocrática e no culto da performance que estruturam a ordem gerencial.

A mobilização de recursos discursivos, aparentemente neutros, para designar a ação e as competências dos profissionais de recursos humanos, expressa-se, com particular clareza, no modo como dois dos entrevistados sintetizam a competência-chave destes profissionais:
Os profissionais de gestão de recursos humanos: competências e espaços de reconhecimento profissional

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS


ALMEIDA, António José (2004). «Uma reflexão crítica sobre a gestão de recursos humanos». In: Lanzã, Isabel Solariva et al. (orgs.), Portugal e a Sociedade do Conhecimento. Oeiras: Celta, 179-188.


Índice

Prefácio .................................................................................................................. 7
Introdução ............................................................................................................... 9
Capítulo 1: Sociological Analysis of the New Professionalism: Knowledge and Expertise in Organizations, Julia Evertts ................................................................. 13
Capítulo 2: Mudanças na profissão académica: um estudo comparado, Rui Santiago e Teresa Carvalho .............................................................................................................. 29
Capítulo 3: Regulação ética nas associações profissionais de cientistas: variações por disciplina, Raquel Rego, Ana Delicado e Luís Junqueira .................................. 45
Capítulo 4: Poder e conhecimento no trabalho profissional baseado nas Ciências Humanas e Sociais no Terceiro Sector: dados preliminares do projecto SARTPRO, Telmo H. Caria ........................................................................................................................................ 59
Capítulo 5: A recontextualização do conhecimento profissional no trabalho de controladores de processos industriais no setor de petróleo e gás no Brasil: saberes, identidades, autonomias, Vera L. B. Fartes ................................................................. 81
Capítulo 6: Os profissionais de gestão de recursos humanos: competências e espaços de reconhecimento profissional, António José Almeida ........................................... 97
Capítulo 7: Medicinas alternativas e complementares e manobras de legitimação: o caso da acupuntura e da homeopatia em Portugal, Joana Almeida ............................... 109
Capítulo 8: Uma abordagem sistémica do profissionalismo médico num sistema em mudança, Tiago Correia ........................................................................................................ 131
Capítulo 9: Professionalism matters: unpacking the knowledge-power nexus in healthcare governance, Ellen Kuhlmann ................................................................. 151
Conclusões: Profissões e profissionalismo – dilemas em aberto, Rui Santiago e Teresa Carvalho ............................................................................................................. 163
No âmbito das ciências sociais e, em particular, da Sociologia, o tema global
dos grupos profissionais tem encontrado, na sociedade portuguesa, um progressivo
e estímulo interesse por parte da comunidade científica. É um trajecto marcado
ainda por uma curta duração, mas em que se demonstra a existência de uma sustentada
produção científica alçada num conjunto plural de questionamentos que
apresenta, como denominador comum, o objectivo heurístico de descoberta e
problematisação das múltiplas e notórias recomposições que atravessam o "mundo
do trabalho", um que necessariamente se inserem os grupos profissionais. Estes
vêm vindo a assumir especificidades que nos remetem para as questões da
organização social das actividades profissionais em termos de estrutura ocupacional,
dos modos de estruturação enquanto mercados de trabalho, mas também dos
quadros de identificação subjetiva e de expressão de valores. Sendo os grupos
profissionais, historicamente e socialmente construídos, importa analisá-los em relação
aos diversos aspectos do presente livro constitui, (…), uma referência importante e oportuna, quer pelo
rigor e riqueza da informação recolhida, sistematiza e interpretada, quer pelo
facto de agora tornar acessível a um público vasto um conhecimento substantivo,
intrínseco às ciências sociais, centrado nos grupos profissionais, no profissionalismo
e na sociedade do conhecimento.

(Do Prefácio)