علاء الدين و مصباحه السحري

عاش ولد اسمه علاء الدين في احدى مدن الشرق القديمة. جاء ساحر الى المدينة وسمع قصة علاء الدين و قرر أن يستغله في تحقيق خطته. ذهب الساحر مدعيا انه عمه من الصين, و سأله عن ابيه و هو يعلم أن أبا علاء الدين كان قد مات. أعطاه المال و وعده أن يزورهم ليعزي أمه. فرحت الام بالمال رغم علمها بعدم وجود عم لابنها, و سمحت لعلاء الدين بالذهاب مع الساحر الذي قال انه سيفتح له دكان ليعمل فيه.

قام الساحر بعمل سحر فتح باب كهف و أمر علاء الدين أن ينزل فيه, و يحضر مصباح قديم و وضع خاتما في اصبعه. اقتربت مجموعة من الحرس فقام الساحر باغلاق باب الكهف فخاف الولد و صلى ففرك الخاتم ليظهر له جني أخرجه من الكهف. رجع الى البيت جائعا فنظف المصباح ليبيعه و يشتري الطعام فظهر له مارد, طلبا منه الطعام فأحضر الكثير منه في صحون من ذهب.

 تغير حاله و أمه و عاشا في نعيم من بيع الصحون. كبر علاء الدين و وقع في حب الاميرة, و تزوجها بعد أن بنى لها قصرا كبيرا. خدع الساحر الاميرة و أخذ المصباح السحري منها مقابل مصباح جديد. استخدم الساحر المصباح لينقل القصر بما فيه الى الصين. استخدم علاء الدين جني الخاتم ليجد زوجته, و أخذ المصباح من الساحر و عاش مع زوجته في سعادة, و تعلم أن يحفظ المصباح امنا معه دائما.