عاش في زمن بعيد ولد اسمه علاء الدين مع أمه بعد وفاة أبيه مصطفى الخياط. وفي يوم من الأيام سمع علاء الدين رجل غريب يروي قصته.

تعرف الرجل الغريب على علاء الدين وقال له أنه عمه وأنه جاء من بلاد الصين البعيدة ليزور أخيه.

طلب الرجل الغريب من علاء الدين أن يفتح دكان أبيه، وصار يطلب منه أن يقوم بقطف العيدان و يحرقهم في مصباح, و لكن الرجل خدع علاء الدين وحبسه داخل غرفة, و هرب.

بدأ علاء الدين يصلي و يفرك خاتمه،وفجأة، رأى جيني كبير,و قال الجيني له: ماذ تتمنى؟ فطلب علاء الدين أن يخرج من الغرفة.

رأى نفسه في الخارخ, و ركض ألى بيته. و فرج أمه المصباح.فطلبت منه أمه أن يبيع المصباح ويشتري بثمنه الطعام، ولكن يجب أن يلمعه أولا ليرفع من سعره.

وعندمابدأ بتلميع المصباح، ظهر مارد كبير لهما، فطلب منه علاء الدين الطعام لبيته. فقام المارد بتقديم الطعام بصحون من ذهب.

بعدما انتهومن أكل الطعام، فكروا أن يبيعو الصحون الذهبيه من أجل المال. وحصلوعلى مبلغ كبير وبعدعدة سنين صرفو المال كاملا، وعادو فقراء مرة أخرى.