Novae

Burdigal

Kreuzhurn

Kreuzburg

Peneborg woods

Zobel Wald

## Introduction:

The capital city of Oberreik is Kreuzburg. It is the most important trade enter of the entire region as many people of many races come to commerce in the city. Kreuzburg is considered to be one of the most important trade landmarks in the Empire as many exotic goods can be found in its marketplace. Not only is it the city were many of Ska'en's goods are brought and sold, it is also one of the solemn places were traders can get their hands on fresh Animali goods. The city is also famed for its renowned carpenters who craft Zobel's wood into the wooden merchandises cherished by the Empire.

Although it is rare to see groups of Animali in the Empire, one can encounter Animali caravans traversing to Kreuzburg if luck is on their side. Kreuzburg also thrives from orc products and labour, which can be found Oberreik. These orcs stem from the orc stronghold Grurdir. Furthermore Kreuzburg is one of the only places outside of Ska'en were people could encounter large clusters of "Ska'en's people (wir haben gerade kein Wort für das Volk) as one of their only tradecenters it located in Kreuzburg. Although there is a lot of stigma surrounding different races in the neighbouring region Nors , Oberreik is considered one of the most tolerant regions in the empire, however it was not always like it is today.

## Early history:

Only a few things are known before the empire tried to colonizes the region. It's believed that the wood elf's controlled the forest as is common throughout the world and that the orcs established their stronghold a few hundred years before the establishment of Kreuzburg. Humans soon discovered the wonders of iron wood, which originated from Zobel forest, however it took many decades before proper trade lines and production took place. In 209 nR the General Decius Primus Servarius, accompanied by his younger brother Julianos Secundos Servarius, was tasked with founding a garrison in the region in order to save keep the many caravans transporting ironwood to Herzland from elfen ambushes.

Decius was a human male born in Herzland. His father was a soldier who died in the war against Eldria and soon after he followed in his father's footsteps and quickly climbed up the ranks. Decius provided everything for his younger brother and as a result Julianos managed to become a predominant professor in civis Primae.

Soon after arriving in the region, the duo created the outpost Sulondos, nowadays known as the city of Kreuzburg. The brothers managed to achieve a great deal of success in their first years in Oberreik but although the seeds for growth had been planted, Decius would often halt his brothers ambition on expanding their base of operation, yet as time passed, the small outpost grew to a small village and eventually into the city Kreuzburg. The city had major potential for trade due to the geographical position of the city and it didn’t take long before various traders realized this as well. Despite the fact that Decius was the man in charge of the whole operation, many of the citizens of Kreuzburg favoured the ever-popular younger brother Julianos as he was the reason for the town's prosperity. But with the prosperity also came resentment, for his older brother was extremely strict on keeping to his original orders and not deviating from them. Furthermore it was also known that he was discriminatory against anyone who was not from the Empire and as such he detested the animalus, the people from Ska'en and the orcs who walked around in his city. Eventually Decius became fed up with his younger brother and all of his open viewpoints and he tried to beat him into submission but this might have been his biggest mistake he ever made, as it would lead to his downfall. Julianos fled the city and began on a new journey to Civis Primae. Julianos knew of the great potential that Kreuzburg had but he knew that it would never really fully achieve it as long as his brother halted the city's progress. Julianos made up his mind and decided to take the city's future into his own hands and overthrow his own brother. Ones he arrived in Civis Primae, he managed to get an audience with the emperor himself and soon after explaining the situation and they concocted a plan to takeover the city. Two Months after Julianos left the city he return, however he did not return alone. With him was the might of an entire Legion and the famed general Quintis Egnatius Leddicus. Many people would think that Decius would cease his foolishness and kneel before the strength of the Empire but sadly this was not the case. Despite everything, Decius was true to his orders and he created a well-fortified station for him and his men. He had even managed to procure some canons in case the city would be attacked but when one man and his few loyal soldiers are faced with an entire legion, there isn’t a lot you can do. All his soldiers eventually fell and he was taken into custody. Many historians say that after the battle the first true golden age of the region came, as Julianos now led the region without being hindered by his brother.

## Ironwood:

Oberreik is famed for its strong and hardy wood, which is produced in the Sable forest (deutsch: Der Zobel Wald). The ironwood is prominent when it comes to the construction of large buildings, however with the wood also comes a certain prestige. Ironwood also has many other uses such as in carpentary, as the products are highly sought after by many people in Riga and Civis Primae. Many theories have been made, in order to explain the special quality of the produced wood, such as the one created by one of the first human settlers "Lucius Minicus Melissus". Yet some local prefer a theory, which originally came from the Beastmen of Eisland. The theory states that the land, on which the forest stands, was drenched in the blood of the world worm Aersiqus after its battle with the Animali god. It was believed that Aersiqus had eaten mountains of ores throughout its lifetime. The various minerals were absorbed into its blood and as the Worm died, the blood from its body gave the soil miraculous qualities, which intern created the trees of Zobel.

Interaction with other races:

Although Animali trades peacefully with the Empire today, it was not always like this. The Animali were the first people to harvest the resources from Zobel forest and when they first discovered that humans were starting to harvest the trees of Zobel themselves, they attacked them. Many of the first outpost created by the humans around Zobel were attacked and burned to the ground by the Animali but as the relationship between the humans and Animali steadily grew, many of the Animali stopped their attacks. On the other hand even to this day the empire still has many conflicts with woodelfs native to the region. However unlike the latter races the interactions with the orcs of Grurdir have almost always been peaceful, as they have provided Kreuzburg with good and strong labour and interesting orcisch goods.

Zobel Faule ( Zobel rot):

Zobel Rot is a sickness, which inflicts the Lumbermen of Zobel forest. As Ironwood trees are cut open, the trees release dangerous spores. These spores causes the person flesh to itch and rot slowly over time, however it is not caused the cutting down of ironwood trees to stop as it is a lucrative trade and as many people know, being sick is better then starving and dying in the street. A even more terrifying fact is maybe that of the monsters that inhabit Zobel Forest. Many monsters who became native to the Forest learn to live with the Zobel rot and in turn they became grotesque beings due to their mutagens, which came from adapting to the sickness.

Army composition:

The Empire's army is known for mostly consisting of a strong infantry, however due to the tundra landscape of Oberreik, it has opted for a light cavalry based army composition in order to better take advantage of the landscape of the region.

Nomads

Elfen im Zobel Wald

## Lore Session

Stichpunkte:

* two brothers founded the city, both noble, parents died in the war of eldria, father was a soldier so the oldest son became a soldier himself, the oldest son provided everything for his younger brother, the younger brother became a very good education (gelehrter), the brother rose the ranks in the military, he eventually became a general, in 210 (nach Riga) the older son got the mission to establish a Garrison in the region because many of the iron wood caravans got ambushed by the orcs and woodelfs, they eventually established the city known as Kreuzburg, because of the geological position it was the ideal city for a tradecenter for the region, the brother became the brain of the whole operation and focused on expanding the trade aspect of the city, but due to the old brother's steadfast mindest on keeping to his original orders and due to his racist attitude, many of the younger brother's plans were dismissed or holded off, the people of kreuzburg supported the younger brother and eventually the older brother became fed up with his younger brother and tried to beat in into submission, the younger brother fled civis primae and told the emperor of his plans for the city, the emperor went with a legion to retake the city from the older brother, the older brother fought against the legion with his loyal troops but eventually lost

Names: Older: Decius Primus Servarius; younger: Julianos Secundos Servarius

* Zobel Faule ( Zobel rot): is a sickness caused by the trees in zobel forest, when the trees are cut down they activiate a defence mechanism that release spores that causes the victim flesh to rot and itch, it has also causes various mutagens in different monsters that live in the forest.
* Army: The empire's army is mostly infantry based but in Oberreik it is mainly composed out of light cavalry units.

## Deutsche Version:

Einleitung:

Die Hauptstadt von Oberreik ist Kreuzburg. Sie ist der wichtigste Handelsplatz der gesamten Region, da verschiedene Wesen vieler Völker in diese Stadt kommen, um Handel zu betreiben. Kreuzburg gilt als einer der wichtigsten Handelsplätze im Imperium, da auf dem Marktplatz viele exotische Waren zu finden sind. Es ist nicht nur die Stadt, in die viele der Ska'en-Waren importiert und verkauft werden, sondern auch einer der weihevollen Orte, an dem Händler frische Animali-Waren in die Hände bekommen können. Die Stadt ist darüber hinaus berühmt für ihre bekannten Tischler, die das Holz des Zobelwaldes zu den vom Imperium geschätzten Holzwaren verarbeiten.

Obwohl es selten ist, Gruppen von Animali im Imperium anzutreffen, so kann man doch Animali-Karawanen begegnen, die nach Kreuzburg ziehen, wenn man etwas Glück hat. Auch lebt Kreuzburg von den Produkten und Arbeitskräften der Orks, die in Oberreik zu finden sind. Diese stammen aus der Ork-Hochburg Grurdir. Kreuzburg ist darüber hinaus einer der einzigen Orte außerhalb von Ska'en, an dem man große Ansammlungen von "Ska'en's people" (wir haben gerade kein Wort für das Volk) antreffen kann, da sich in Kreuzburg eine ihrer einzigen Handelszentralen befindet. Obwohl in der Nachbarregion Nors viele Vorurteile über verschiedene Rassen herrschen, gilt Oberreik als eine der tolerantesten Regionen des Reiches. Doch diese Einstellung war nicht schon immer so.

## Frühe Geschichte:

Es ist nur wenig über Oberreik aus den Zeiten bekannt, bevor das Imperium versuchte die Region zu kolonisieren. Es wird angenommen, dass die Waldelfen den Wald beherrschten, wie es überall auf der Welt üblich ist und dass die Orks ihre Hochburg einige hundert Jahre vor der Gründung der Kreuzburg errichteten. Die Menschen entdeckten bald die Wunder des Eisenholzes, welches aus dem Zobelwald stammt. Es dauerte jedoch viele Jahrzehnte, bis richtige Handelslinien geschaffen wurden und Produktion stattfinden konnte. Im Jahr 209 nR wurde der General Decius Primus Servarius zusammen mit seinem jüngeren Bruder Julianos Secundos Servarius damit beauftragt, eine Garnison in der Region zu gründen, um die vielen Karawanen, die Eisenholz ins Herzland transportierten, vor Elfenüberfällen zu beschützen.

Decius war ein Mann menschlicher Rasse, der im Herzland geboren wurde. Sein Vater war ein Soldat, der im Krieg gegen Eldria fiel. Bald darauf trat Decius in die Fußstapfen seines Vaters und stieg schnell in den Rängen des Militärs auf. Decius versorgte seinen jüngeren Bruder Julianos mit allem, was er brauchte. Dieser schaffte es somit sich als Assistenz-Professor in Civis Primae durchzusetzen.

Bald nach ihrer Ankunft in der Region gründete das Duo den Außenposten Sulondos, der heute als die Stadt Kreuzburg bekannt ist. Die Brüder waren sehr erfolgreich in ihren ersten Jahren in Oberreik. Doch obwohl die Saat für das Wachstum gelegt worden war, hielt Decius seinen Bruder oft davon ab, ihre Operationsbasis zu erweitern. Doch mit der Zeit entwickelte sich der kleine Außenposten zu einem kleinen Dorf und schließlich zur Stadt Kreuzburg. Die Stadt hatte, aufgrund ihrer geographischen Lage, ein großes Potential für den Handel und es dauerte nicht lange, bis auch verschiedene Händler dies erkannten. Trotz der Tatsache, dass Decius der Mann war, der die ganze Operation leitete, bevorzugten viele der Bürger Kreuzburgs den allseits beliebten jüngeren Bruder Julianos, da er der Grund für den Wohlstand der Stadt war. Doch mit dem Wohlstand kam auch der Unmut. Denn der ältere Bruder verstand sich darauf sich an seine ursprünglichen Anordnungen zu halten und nicht von ihnen abzuweichen. Darüber hinaus war er bekannt dafür, dass er jeden diskriminierte, der nicht aus dem Imperium stammte. Als solcher verabscheute er die Animali, die Menschen aus Ska'en und die Orks, die sich in seiner Stadt bewegten. Irgendwann hatte Decius die Nase voll von seinem jüngeren Bruder und seinen offenen Ansichten und versuchte, ihn zur Unterwerfung zu prügeln. Dies sollte sich als der vielleicht größte Fehler herausstellen, den er je begangen hat. Denn dieser Angriff sollte zu seinem Untergang führen.

Julianos floh aus der Stadt und begab sich auf eine neue Reise nach Civis Primae.

Er war sich des großen Potenzials Kreuzburgs bewusst, jedoch war ihm klar, dass er dieses nie vollkommen ausschöpfen könne, solange sein Bruder den Fortschritt der Stadt aufzuhalten wusste.

Julianos fasste den Beschluss, die Zukunft der Stadt selbst in die Hand zu nehmen und seinen eigenen Bruder zu stürzen. Als er in Civis Primae ankam, schaffte er es, eine Audienz beim Kaiser selbst zu bekommen und bald darauf erklärte er ihm die Situation um Kreuzburg. Gemeinsam heckten die beiden einen Plan aus, die Stadt zu übernehmen. Zwei Monate nachdem Julianos die Stadt verlassen hatte, kehrte er zurück, doch war er nicht allein. Mit ihm war die Macht einer ganzen Legion und der berühmte General Quintis Egnatius Leddicus. Viele Menschen würden denken, dass Decius seine Torheit aufgeben und vor der Stärke des Imperiums niederknien würde, doch war dies leider nicht der Fall. Trotz allem blieb Decius seinen Befehlen treu und er schuf eine gut befestigte Station für sich und seine Männer. Er hatte es sogar geschafft, einige Kanonen zu beschaffen, für den Fall, dass die Stadt angegriffen werden würde. Doch wenn ein Mann und seine wenigen treuen Soldaten einer ganzen Legion gegenüberstehen, so fallen die Chancen auf einen Sieg obgleich sehr gering aus. Schließlich fielen all seine Soldaten und Decius wurde in gewahrsam genommen. Viele Historiker sagen, dass nach der Schlacht das erste wahre goldene Zeitalter der Region begann, da Julianos nun die Region anführte, ohne von seinem Bruder eingeschränkt zu werden.

## Eisenholz:

Oberreik ist bekannt für sein starkes und widerstandsfähiges Holz, welches aus dem Zobelwald gewonnen wird. Das Eisenholz ist besonders dann wichtig, wenn es um den Bau großer Gebäude geht. Das Holz ist aber auch mit einem gewissen Prestige-Status verbunden. Es bietet darüber hinaus auch viele andere Verwendungsmöglichkeiten, wie z.B. in der Tischlerei, da die Produkte bei vielen Menschen in Riga und Civis Primae sehr begehrt sind.

Es wurden bis dato viele Theorien aufgestellt, um die besondere Qualität des produzierten Holzes zu erklären. Eine davon stammt von einem der ersten menschlichen Siedler "Lucius Minicus Melissus", welche besagt, . Einige Einheimische bevorzugen jedoch eine Theorie, die ursprünglich von den Animali des Eislandes stammt. Diese besagt, dass das Land, auf dem der Wald steht, nach dem Kampf mit dem Animali-Gott in das Blut des Weltenwurms Aersiqus getaucht wurde. Man glaubte, dass Aersiqus im Laufe seines Lebens Berge von Erzen verzehrt hatte. Die verschiedenen darin enthaltenen Mineralien wurden in sein Blut aufgenommen und als der Wurm starb, gab das Blut aus seinem Körper dem Boden wundersame Eigenschaften, die so die Bäume des Zobelwaldes schufen.

### Interaktion mit anderen Rassen:

Obwohl die Animali heute friedlich mit dem Imperium Handel betreiben, war das nicht immer so. Die Animali waren das erste Volk, welches die Ressourcen des Waldes von Zobel erntete. Als sie entdeckten, dass die Menschen begannen, die Bäume selbst zu ernten, griffen sie diese an. Viele der ersten Außenposten, die von den Menschen um Zobel herum errichtet wurden, wurden von den Animali angegriffen und niedergebrannt. Als jedoch der Kontakt zwischen den Menschen und den Animali stetig zunahm, legten viele der Animali ihre Waffen nieder und stoppten ihre Angriffe. Die Interaktionen mit den Orks verliefen zumeist friedlich, da sie Kreuzburg mit guten und kräftigen Arbeitskräften und interessanten orkischen Waren versorgten und auch heute noch versorgen. Dementgegen hat das Imperium, auch heute noch, viele Konflikte mit den, in der Region beheimateten, Waldelfen.

Zobel-Fäule ( Zobel Rot):

Die Zobel-Fäule ist eine Krankheit, die die Holzfäller des Zobelwaldes befällt.

Wird ein Eisenbaum gefällt und aufgesägt, so setzt der Baum gefährliche Sporen frei. Diese Sporen sorgen dafür, dass das Fleisch des Baumfällers juckt und mit der Zeit langsam verrottet. Die Krankheit führt jedoch nicht dazu, dass das Abholzen von Eisenholzbäumen aufhört. Der Handel mit diesem Gut ist sehr lukrativ. Und wie viele Leute wissen, ist es besser krank zu sein und Geld zu haben, als Hunger zu leiden oder auf der Straße zu sterben.

Doch nicht nur Menschen, Orks und andere Waldarbeiter werden von den Sporen der Bäume befallen. Eine vielleicht noch erschreckendere Tatsache betrifft die Monster, die den Zobelwald bewohnen. Viele Monster, die im Wald heimisch wurden, lernten mit der Zobel-Fäule zu leben und wurden aufgrund ihrer Mutagene, die durch die Anpassung an die Krankheit entstanden, zu grotesken Wesen.

Zusammensetzung der Armee:

Die Armee des Imperiums ist hauptsächlich für ihre starke Infanterie bekannt. Doch aufgrund der Tundra-Landschaft des Oberreiks, hat sie sich für eine Armeezusammenstellung entschieden, die auf leichter Kavallerie basiert, um die landschaftlichen Gegebenheiten der Region besser auszunutzen.