**نسبة عمل الإناث في السياحة:**

المرأة في العراق تلاقي صعوبات كبيرة في الدخول إلى سوق العمل السياحي بسبب عوائق اجتماعية وثقافية تحد من مساهمة المراة في هذا القطاع وانعكس هذا على عدد الإناث المقبولات في معاهد واقسام السياحة وعلى الرغم من أهمية العنصر النسائي في صناعة السياحة والفنادق الا ان هذا الامر لا يمكن قبوله حتى الان في طبقات المجتمع العراقي يقول الدكتور محمود كامل إلى ان خبراء صناعة السياحة بعد ان لمسوا نجاح مزاولة العنصر النسائي في هذه الصناعة قاموا بقصر بعض الاعمال على الإناث دون الذكور وقد كان تخصص التدبير الفندقي في العراق يقتصر على قبول الإناث فقط في معهد بغداد لغاية عام 1991 الا ان قلة عدد الطالبات الملتحقات بالفرع افضى إلى السماح للطلبة للقبول في هذا التخصص ومن هنا نجد ان للعوامل الاجتماعية([[1]](#footnote-1)) تأثيرا كبيرا في أي سياسة تشغيلية في القطاع السياحي وذلك لانها سوف تصطدم بدرجة قبول او عدم القبول لبعض المهن الفنية وقلة مشاركة المراة لذلك لابد من وجود توجيه مهني وثقافي باتجاه السياحة من اجل تخفيف هذه العوامل الاجتماعية.

1. () كامل د. محمود السياحة الحديثة علما وتطبيقا مصدر سابق، ص110. [↑](#footnote-ref-1)