مقدمة اللعبة: في أعماق مختبر "فلاديمير خدوز" السري، كانت التجارب على الكائنات المعدلة وراثيًا تسير على قدم وساق. كان العالم الخديج يسعى لتطوير كائنات خارقة، لكن خطأً فادحًا في البروتوكول أدى إلى كارثة. انفجرت الحاويات، وتحررت الكائنات المتحولة، وبدأ المختبر يتحول إلى فوضى عارمة. الآن، يجد الخديج نفسه محاطًا بإبداعاته التي خرجت عن السيطرة، وعليه أن يرتدي حزمة الطيران النفاثة الخاصة به ويستخدم كل ما لديه من أسلحة وتقنيات لاستعادة السيطرة على مختبره وإنقاذ نفسه من الكائنات التي صنعها بيديه.

بعد هزيمة العدو الأول: بصعوبة بالغة، تمكن الخديج من إسقاط أول كائن متحور ضخم اعترض طريقه. كان وحشًا ذا مخالب حادة وعينين متوهجتين، لكن رشاقة الخديج وقوة حزمة الطيران النفاثة كانت كافية للتغلب عليه. شعر الخديج بلحظة انتصار قصيرة، لكن صوت المزيد من الكائنات القادمة من الأعماق المظلمة للمختبر أعادته إلى الواقع. لقد كانت هذه مجرد البداية، وعليه أن يواصل القتال إذا أراد النجاة.

بعد هزيمة العدو الثاني: تغلغل الخديج أعمق في المختبر، متجنبًا الفخاخ الليزرية والأبواب المتصدعة. واجه كائنًا آخر، هذه المرة كان مخلوقًا رشيقًا يطير في الهواء، يطلق قذائف طاقة. بعد مطاردة مثيرة وتبادل لإطلاق النار، تمكن الخديج من تدمير مصدر طاقة الكائن، مما أدى إلى سقوطه. أدرك الخديج أن هذه الكائنات تزداد قوة وتعقيدًا، وأن عليه أن يكون أكثر حذرًا واستراتيجية في تحركاته.

بعد هزيمة العدو الثالث: وصل الخديج إلى قلب المختبر، حيث واجه العدو الثالث والأكثر خطورة حتى الآن: كائن عملاق مدرع يطلق موجات صوتية مدمرة. كانت المعركة شرسة، حيث اضطر الخديج إلى استخدام كل مهاراته في المناورة والتصويب. بعد سلسلة من الضربات الدقيقة على نقاط ضعف الكائن، انهار العدو أخيرًا، مخلفًا وراءه دمارًا هائلاً. شعر الخديج بالإرهاق، لكنه علم أن المواجهة النهائية باتت وشيكة.

نهاية اللعبة:

الانتصار: بعد معركة ملحمية ضد الكائن الأخير، الذي كان يمثل خلاصة كل تجارب الخديج الفاشلة، تمكن العالم أخيرًا من تفعيل نظام التدمير الذاتي للمختبر. انفجرت الكائنات المتحولة الواحدة تلو الأخرى، وعاد الهدوء تدريجيًا إلى المكان. خرج الخديج من المختبر المدمر، منهكًا لكن منتصرًا. لقد أنقذ العالم من تهديد كان هو نفسه قد خلقه، وتعلم درسًا قاسيًا حول حدود العلم والمسؤولية. الآن، يمكنه أخيرًا أن يستريح، أو ربما يبدأ في اختراع شيء جديد... ولكن هذه المرة، بحذر أكبر.

الهزيمة: في مواجهة الكائن الأخير، الذي فاق كل توقعات الخديج من حيث القوة والوحشية، لم يتمكن العالم من الصمود. على الرغم من شجاعته ومحاولاته اليائسة، إلا أن الكائن كان أقوى وأسرع. سقط الخديج، وحزمة الطيران النفاثة الخاصة به محطمة، وأصبحت أضواء المختبر الخافتة هي آخر ما رآه. استولت الكائنات المتحولة على المختبر، وباتت تهديدًا للعالم بأسره، نتيجة لخطأ عالم واحد لم يتمكن من السيطرة على إبداعاته.