**Code Geass: Lost Colors**

*SF001-Courtyard-Kal&Unk*

**Length: 1 time period**

**Day Time(s): Evening (夕)**

**Location: (Ashford) Courtyard (中庭)**

**Characters: Kallen and Unknown**

Location: Courtyard

下校時間になると、生徒達の多くは寮に

もどることもあり、校門へ連なる中庭は

人寂しい風景に変わる。

*As school ended for the day, many students returned to their dorms, and so the whole landscape extending from the courtyard to the school gates became deserted and lonely.*

僕はこの風景は嫌いじゃない。

まだ慣れない学園生活の中で、人目のな

い中庭を歩くのは一種の解放感がある。

*I didn’t hate this kind of scenery. Since I was in a school life that I had yet to grow accustomed to, walking through the courtyard without any other eyes watching me gave me a kind of feeling of freedom.*

校門にまだ、一人の生徒が立っているの

が見えた。

*I saw that there was still one student standing at the school gates.*

Location: In front of the school gates

「カレン……？」

**Rai:** Kallen…?

「……」

**Kallen:** …

確かにカレンだ。どうやら、門柱の外側

にいる誰かと話しているようだが……。

*It was definitely Kallen. It seemed like she was talking with someone on the other side of the gateposts, but…*

「……」

**Man (Ohgi):** …

イレヴンの男だ。

カレンに向かって、一言、二言、ささや

いた後に、足早に去っていった。

*It was an Eleven man. After whispering a few words to Kallen, he quickly left.*

カレンはそれを見送ってから、ゆっくり

とした足取りで門の外へ出て行く。

*After seeing him off, Kallen walked outside the gates at a leisurely pace.*

「カレン」

**Rai:** Kallen.

声をかけると、カレンはふり向いた。

少しだけ、驚いたような表情。

*Kallen looked back when I called out to her. Her expression was just a little surprised.*

「あら……どうかしたの？

　こんな時間に何か用かしら」

**Kallen:** Oh…What is it? Do you have some business here?

「いや、ちょっと散歩してただけだ。

　いまの男は？

　イレヴンだったようだが」

**Rai:** No, I was just taking a short walk. What about that man just now? He seemed to be an Eleven.

「……道を聞かれただけよ」

**Kallen:** …He was just asking for directions.

「……そうか」

**Rai:** …I see.

そう言われてしまえば、

それ以上突っ込んで聞くこともできない。

*If she said it like that, I couldn’t exactly ask for more details.*

「……ええ。それだけよ。

　それじゃあ、私、帰るから……」

**Kallen:** …Yeah. It was only that. Well then, I’ll be going home now…

「ああ……うん」

**Rai:** Yeah…sure.

カレンの後ろ姿は夕焼けの景色の中に

消えていった。

Kallen’s back disappeared into the sight of the sunset.

本当に道を聞かれていただけ

なのだろうか。気にはなるが、今は

どうすることもできない……。

*Was he really just asking for directions? I’m interested in this, but there’s nothing I can do about it for now…*

Scene End