تلخيص قصة علاء الدين و المصباح السحري

تبدأ قصتنا بشاب فقيرالحال يدعى علاء الدين؛ وهو شاب يتيم فاقد لأبوه منذ صغره

وحيث يصل إليه ساحر من بلاد المغرب، ويتظاهر بأنه عمه وأخٌ لوالده الراحل مصطفى، والذي كان يعمل بمهنة الخياطة

ثم يظهرقصده لعلاء الدين وأمه، بأنه سيعاون علاء الدين ليكون تاجرًا ثريًّا في المستقبل

ولكن الدافع الحقيقي الباطن وراء طيبة هذا الرجل الساحر، كان في اقناع الشاب علاء الدين ليأتي ويستخرج المصباح السحري من كهف العجائب المملوء بالمخاطرو لانه لا يستطيع ان قوم هو بالمهمة، وعلى أن يخدع الساحر ويكذب على علاء الدين، فيحاول الأول السطو على المصباح السحري وترك علاء الدين في الكهف

فيعترض علاء الدين على أن يسلّم المصباح السحري قبل أن يخرج من فتحة الكهف؛ ليقوم الساحر بإغلاق مدخل الكهف الوحيد، ويجد علاء الدين نفسه محاصرًا بالداخل

وقتها، كان علاء الدين يرتدي خاتمًا سحريًّا أعطاه إيَّاه الساحر لحمايته، وعندما فرك يديه يائسًا وباحثًا عن مخرج ينقذه، فيقوم على إثر ذلك بدعك الخاتم السحري دون قصد

ليخرج له جنّيٌّ يقوم بمعاونته، ويأخذه إلى بيت والدته ومعه المصباح السحري

ومن ثم تحاول والدته تنظيف المصباح؛ ليظهر جني آخر أكثر قوة وملزم بتنفيذ طلبات صاحب المصباح فقط

و بذلك، يصبح علاء الدين غنيًّا وقويًّا؛ بمعاونة جني المصباح

ليتزوج ابنة السلطان الأميرة ياسمين ، بعد أن يفشل محاولة زواجها من الوزير الشرير

ثم يقوم الجني ببناء قصر رائع لعلاء الدين والأميرة ، ويفوق روعة وجمال قصر السلطان ذاته.