كان يا مكان في قديم الزمان شابٌ اسمه علاء الدين يئتي من عائلةً فقيرة، والده قد مات وهو يعيش مع امه في يومٍ من الأيام اتا رجل إليه يظاهر انه عمه من بلاد الصين البعيدة و اتا ليرا والده فقال انه قد مات ذهب مع عمه إلى مغارة وجد مصباح و حول عمه ان يدخل معه لكن كان سحره فقد يدخل القلب النقي حول علاء الدين ان يخرج من المغارة فحرك المصبح خرج من المصباح مارد يقول ما اميتك قال ان تخرجني من المغارة طلع علاء الدين رأى فتاة جميلة كانت بنت الصلطان وعلم انه لم تقبله استخدم المصباح