***A História de Khanneigg, O Canídeo Primordial***

Na antiguidade, humanos partiram da Terra em busca de um novo planeta para colonizar e viver de melhor maneira e encontraram um planeta desconhecido no outro lado do Universo que acharam excelente para se hospedarem. Deixados sozinhos apenas com a compania da fauna e da natureza terráquea e de seus viventes, os animais e insetos começaram sua longa evolução selvagem sem a interrupção dos humanos. Bilhões de anos depois, as espécies se desenvolveram e evoluiram tanto fisicamente quanto mentalmente, se tornando seres antropomórficos extremamente racionais e exóticos e, entre eles, existia um grupo de seres vivos que, mesmo não sabendo da existência da humanidade, cada ser começou a criar ferramentas, estruturas, utensílios e até mesmo métodos de treinamento similar aos antigos humanos terráqueos.

Esse grupo foi conhecido como ***Os Primordiais***, que eram os primeiros seres totalmente evoluídos que apareceram na Terra desde ali. ***Os Primordiais*** eram variados em espécies únicas que decidiram trabalhar juntos para uma evolução em aglomerado e, nesse grupo, havia seres como ***Canídeos, Felinos, Reptilianos, Insetóides*** e entre outros seres. No grupo dos ***Canídeos,*** havia um guerreiro com forte sentimento de batalha chamado ***Khanneigg, O Canídeo Primordial***, que mesmo não sendo tão amistoso com as outras raças, decidiu se unir temporariamente para uma evolução grandiosa para suas próximas gerações. ***Khanneigg*** era um Lobo Acinzentado com Pelos Prateados que brilharam ao resplandecer do Sol, com presas que se igualam aos ***Felinos*** ***Dentes-de-Sabre***, com anéis prateados e algumas penas e caveiras em volta de seu pescoço para representar suas vitórias no passado em combate. Era o ***Canídeo*** mais alto e mais forte de todos e foi se assim durante 4 gerações seguidas. Junto de seus irmãos ***Primordiais***, decidiram criar sua própria civilização e começou a construção da cidade de ***Kifflr*** e, juntos, construíram o ***Grande Palácio das Eras***, o palácio que, na época, apenas ***Os Primordiais*** e seus melhores aliados poderiam entrar.

***Khanneigg*** acreditava que sua força interior vinha do sangue dos seus antepassados de séculos atrás juntos de seu sangue ***Primordial,***  e descobriu isso enquanto a cidade de ***Kifflr*** passava por reconstruções para melhorar o ambiente e a segurança quando de repente, foram atacados por um exército de ***Felinos***. Neste confronto em defesa da civilização ***Canídea***, que estava sob ataque, ***Khanneigg*** revelou um poder tão impactante que todos que estavam a sua volta (tanto os ***Felinos*** quanto os ***Canídeos***) se sentiram ameaçados por tal fúria implacável. Quase inconscientemente, ***Khanneigg***, junto de seus melhores soldados, destroçou um aglomerado de combatentes ***Felinos*** que apareciam em sua frente e isso ajudou muito para que a civilização ***Canídea*** reforçasse sua defesa e seu ataque para contra golpear os ***Felinos***. Após o término desse combate sangrento com a vitória dos ***Canídeos***, ***Khanneigg*** repousa no chão coberto de sangue ***Felino*** e ***Canídeo*** juntos e observa o cenário, quieto e pensativo, e disse a um de seus companheiros: “Olha só... Meu poder é quase irrefutável, e nos ajudou neste confronto...” e o soldado pergunta: “O que vai fazer com tal poder, Senhor? Quando partir, não teremos mais tal força de combate.”

Observando o cenário e seus aliados, ***Khanneigg*** diz: “Meu sangue contém as forças de nossos antepassados. Desejo dividir esse poder com meus irmãos, mas temo que nem todos sejam dignos disso. Entao farei o seguinte.” Junto de seus combatentes, ***Khanneigg*** foi repousar, junto de seus aliados de combate, em uma caverna usada para extração de minerais e materiais de criação extremamente versáteis. E de lá, ***Khanneigg*** diz a todos: “Meus irmãos, hoje vimos a força que um ***Canídeo*** ***Primordial*** possui, mas esse não é o auge de nossa civilização! Agora prestem atenção, todos vocês: estarei dando meu sangue apenas àqueles que confio minha vida, apenas àqueles que nunca se contrariaram a mim e quase morreram por mim, e o mesmo faço até hoje por esses. E então, reúnam-se ao meu redor e recebam meu sangue em troca de uma geração mais evoluída e muito mais poderosa! Eu chamarei este poder de ***Licantropia***, a força oculta que apenas os ***Canídeos*** com sangue ***Primordial*** terão para o futuro de nossa raça!!” E então, após dado seu próprio sangue para seu grupo mais fiél, leal e corajoso, ***Khanneigg*** criou então os lendários “***Licantropos***”, os ***Canídeos*** que, secretamente, são a crosta superior de sua raça.

Após seu retorno a ***Kifflr***, ***Khanneigg*** e seus aliados adentram ao Palácio, onde escrevem seus contos e lendas para as próximas gerações. Mas, tempos depois, ***Khanneigg*** percebe que sua forma ***Licântropa*** gastaria muito de seu corpo e energia, o tornando mais fraco após usá-la e com isso, passou maior parte de sua vida aprimorando essa desvantagem. Através de grande esforço tentando se conectar com sua própria alma e energia, pôde contemplar conhecimentos espirituais sobre si mesmo que nem desconfiava, conhecimento esse que o auxiliou tanto em sua busca por controle próprio quanto sua busca “secundária” pela predominância ***Canídea***. Com os conhecimentos que foram revelados para ***Khanneigg*** em seus retiros de meditação e auto-conhecimento, o ***Primordial*** decidiu compartilhar com seus maiores admiradores que, futura e não-intencionalmente, se tornaram grandes seguidores de sua sabedoria. Ao longo de sua vida junto de seus aliados e admiradores, ***Khanneigg*** foi adicionando mais conhecimento espiritual aos ***Canídeos*** que perto dele habitavam e, durante muito tempo, ***Khanneigg*** percebe que seus irmãos teriam tanto futuro quanto uma vez teve.

A evolução dos ***Canídeos***, tanto espiritual quanto cultural e/ou social, se aglomeraram pela raça, o que acabou unindo cada um de seus irmãos em um curto período de tempo. E isso foi algo que ***Khanneigg*** se orgulhava pois, após eras e eras sob conflito quase que constante com as raças exteriores ou até mesmo sua própria raça, os ***Canídeos*** se tornaram mais amistosos e serenamente cautelosos com qualquer um que interaja com eles e, para o ***Primordial***, é impressionante o grau de evolução atingido desde então.

Em um dia fatídico para os ***Canídeos***, houve uma guerra tremenda que abalou as outras províncias, uma guerra que envolvia Os Primordiais e seus melhores aliados havia se iniciado e, para o azar da raça ***Canídea***, ***Khanneigg*** foi derrotado e envenenado em combate por um grupo de ***Felinos*** e ***Símios*** unidos contra os demais guerreiros que lá lutavam e, com isso, ***Khanneigg*** retorna a seu palácio após o término dessa guerra com a “derrota” e retirada dos ***Canídeos*** e descansa por 4 dias e 4 noites. Após esse turno, ***Khanneigg*** convoca seus aliados mais confiáveis e revela seu descobrimento pessoal para todos ao redor, descobrimento esse que ajudaria os ***Canídeos***. E após isso, ***Khanneigg*** morre. Desde então, sua lenda é até hoje espalhada por seus irmãos. Dizem até que, quando ***Khanneigg*** morreu, sua alma vaga em busca de um ***Canídeo*** com sangue ***Primordial*** digno de seu conhecimento e abençoando-o com a força de um ***Licantropo*** e, enquanto isso não acontece, ele protege seus irmãos na batalha e concede energia para aqueles que mais necessitam.