**ملخص قصة: مغامرة إفرست تحقيق الحلم**

عاش مصطفى طفولته في مخيم الوحدات، وخلال حياته في الصغر كان لديه دميه صغيرة أسماها حلاوة حيث كانت ترافقه تلك الدميه أينما ذهب، بعد أن سحبتها له الرياح أثناء عاصفة ريح قوية،

كان لدى مصطفى طموحا كبيرا، فخلال دراسته، عمل في مطعم كنادل، ومن ثم سافر إلى لندن ومنها الى اسكتلندا، وبعد أن أكمل دراسته في إدارة الفنادق أصبح مديرا لقسم الطعام والشراب في أحد فنادق الخمسة نجوم في إدنبرة.

كان يحلم مصطفى دائما بالصعود إلى قمة إفرست، وبعد أن استقر عمله وأصبح لديه المال الكافي، قرر مصطفى الذهاب إلى مغامرة الصعود إلى قمة إفرست،

قام مصطفى بأول محاولة في عام ٢٠٠٥ ولكنه تعرض لإصابة في المعدة نتيجة أخذه لمسكن الألم على معدة فارغه، مما اضطره للتوقف عن الصعود والعودة إلى قاعدة الجبل، ومن ثم قام بإعادة المحاولة مرة أخرى، ومن ثم في عام ٢٠٠٧ قرر عدم الاستسلام وإعادة المحاولة ثانية لكنه تعرض ثانية إلى التهاب رئوي حاد أدى الى النزول مرة أخرى

أما المحاولة الثالثة فقد كانت بشهر آذار ٢٠٠٨ حيث نجح في المغامرة ووصل إلى قمة إفرست واجتاز جميع مراحل الصعود بنجاح، ووصل إلى القمة بتاريخ ٢٥ أيار ٢٠٠٩ احتفالا بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وركع هناك وصلى من أجل السلام في العالم ورفع علم بلاده الأردن.