**Code Geass: Lost Colors**

*SF009-Rooftop-Riv*

**Length: 1 time period**

**Day Time(s): Either Midday (昼)**

**Location: (Ashford) Rooftop (屋上)**

**Characters: Rivalz**

Location: Rooftop

校舎の屋上から校庭を眺めていると、

リヴァルが階下から駆け上がってきた。

*While I was looking gazing down at the school grounds below from the school building’s rooftop, Rivalz ran up from downstairs.*

「ったく、どこ行ったんだよ、あいつ？

　……おっ、ライ。

　お前って、チェスできるか？」

**Rivalz:** Geez, where did that guy go? …Oh, Rai. Can you play chess?

「いや……」

**Rai:** No…

「そっか……いや、ごめんな急に」

**Rivalz:** I see…No, sorry for asking you that so suddenly.

苦笑しながら謝るリヴァル。

それにしても、何故チェスなんだ？

*Rivalz apologized with a bitter smile. Nevertheless, why did he ask me about chess?*

「誰か捜しているのか？」

**Rai:** Are you looking for someone?

「ああ。ルルーシュにチェスの代打ちの

　バイトを頼んでるんだけど、

　あいつ見つからないんだよなー」

**Rivalz:** Yeah. I asked Lelouch to do a pinch-hitting chess job, but I can’t find him anywhere.

「チェスの代打ち……？」

**Rai:** Pinch-hitting chess…?

「金持ち貴族の賭けチェスの代打ちさ。

　ルルーシュってすげぇ強いんだぜ。

　この間も最短記録を更新したんだ」

**Rivalz:** It’s a pinch-hitting chess game where you gamble with rich nobles. Lelouch is a very good at it. He just beat his shortest time record the other day.

「ほう」

**Rai:** Hoh.

僕は感嘆しながら、危ないとも感じた。

貴族の賭けの代打ちなんて、動く金額も

多いだろうに……。

*While I admired that, I also felt it must be dangerous. A pinch-hitting bet with nobles must involve huge amounts of money…*

「大丈夫なのか？」

**Rai:** Is that really okay?

「ルルーシュが負ける姿なんて

　想像もつかないよ。

　どんな賭け事よりも確実だね」

**Rivalz:** I can’t imagine Lelouch losing. It’s more certain than any other gamble.

「リヴァルは？」

**Rai:** And you, Rivalz?

「ああ、俺は客の依頼を受けて、

　ルルーシュに伝えるのと、

　あとは送り迎えかな。あはは」

**Rivalz:** Yeah, I just get the requests from the customers, convey it to Lelouch, and then leave the rest to him. Ahaha.

「……なるほど」

**Rai:** …I see.

「……あ、ちょっと馬鹿にしたろ？」

**Rivalz:** …Ah, wait, did you just look down on me a little?

僕の短い返答に、

リヴァルは少しだけむっとしたようだ。

しかし、すぐに笑顔を見せる。

*Rivalz seemed a little offended by my short reply. However, his smile instantly returned.*

「俺でも少しはできるんだぜ。まあ、

　ルルーシュには歯が立たないけどな。

　おっ、やっときたぜ……」

**Rivalz:** …Even I can play it a little. Well, it’s true that I’m can never compete with Lelouch, though. Oh, he’s finally come…

振り向くと、

屋上にやってきたばかりの

ルルーシュがいた。

*Turning around, I saw that Lelouch had just come onto the rooftop.*

「悪い、遅くなった」

**Lelouch:** Sorry, I was held up.

「おいおい、遅刻だぜルルーシュ」

**Rivalz:** Hey, hey, you’re late, Lelouch.

「すまない。咲世子さんが買い物に

　出かけてしまっていたせいで、

　ナナリーがひとりきりだったんだ」

**Lelouch:** Sorry about that. Sayoko had gone out shopping, so Nunnally was all alone.

「ああ、それじゃあ、しょうがねぇか。

　……それより、あまり時間がない。

　急いで行こうぜ」

**Rivalz:** Ah, in that case, it can’t be helped, huh…Anyway, we don’t have any time to waste. We have to hurry over there right away.

「そうだな」

**Lelouch:** You’re right.

「じゃあ、そんなワケなんで。

　またな、ライ」

**Rivalz:** Then, let’s head out. See you later, Rai.

「ああ、ふたりとも気をつけて……」

**Rai:** Yeah, be careful you two…

リヴァルはルルーシュと一緒に、

小走りで屋上を去っていった。

*Rivalz, together with Lelouch, then left the rooftop at a half-run.*

Scene End