**علاء الدين والمصباح السحري**

 **في قديم الزمان كان شاب اسمه علاء الدين من عائلة فقيرة جدا, وكان يتيم الاب وكانت امه تعمل ليل نهار لتغطي احتياجات منزلها.**

**كان لعلاء الدين عم طماع واناني, وكان دائم البحث عن الكنوز بالمغر القديمة ولم يكن يساعد عائلة اخيه المتوفي باي شئ.**

**.**

**في احد الايام سمع عمه عن مغارة خطيرة جدا لكنها مليئة بالذهب والنقود , ففكر باخذ علاء الدين لينزل الى المغارة عوضا عنه خوفا من الموت حتى يكتشف المغارة ويخبر عمه. ما ان نزل علاء الدين الى المغارة , اغلق باب المغارة فورا وشعر حينها بالخوف الشديد.**

**هرع عم علاء الدين واسرع راكضا تاركا ورائه ابن اخيه سجينا بالمغارة.**

**بدأ علاء الدين باستكشاف المغارة بحذر شديد, ولم يجد فيها الا خردة قديمة ومصباح , ما ان مسك علاء الدين المصباح وبدأ بتنظيفه ليضيئه, خرج مارد مفتول العضلات ,ذو شوارب عريضة من المصباح وهلع علاء الدين من منظره ووقع على الارض من شدة الخوف.**

**احس المارد بخوف علاء الدين وقال له " لا تخف يا بني انا لست الا ماردا حبيس المصباح, وانا اعرف انك شاب خلوق" فصاح علاء الدين" ماذا تريد مني ".**

**اجابه المارد " انا اريد مساعدتك بأي امنية ممكن ان تطلبها وسالبيها لك ".**

**طلب علاء الدين من المارد ثلاث امنيات, اولا ان يعيده الى قريته وثانيا ان يعطيه مالا ويبني له قصرا ليقبل حاكم القرية تزويجه ابنته ياسمينا التي كان يحبها علاء الدين ورفضه والدها لانه فقير الحال وثالثا ان يعم السلام والمحبة في قريته.**

**استجاب المارد لطلبات علاء الدين وعاش علاء الدين مع زوجته وامه حياة كريمة وكان دائما يساعد الفقراء والمساكين في قريته.**

 **ماريا قندح/ الصف الثامن ج**