**Code Geass: Lost Colors**

*SF027-Clubhouse (Nunnally’s Room)-Nun&Suz*

**Length: 1 time period**

**Day Time(s): Morning (朝), or Either Midday (昼)**

**Location: (Ashford) Clubhouse, Nunnally’s Room**

**(クラフハウス →ナナリーの部屋)**

**Characters: Nunnally and Suzaku**

Location: Dining Room

ダイニングルームでは、

スザクとナナリーが、

楽しそうに話をしていた。

*Inside the dining room, Suzaku and Nunnally were happily talking to each other.*

「ナナリー、こんにちは」

**Rai:** Hello, Nunnally.

「ライさん！

　今日はおふたりも来ていただいて

　とても嬉しいです！」

**Nunnally:** Rai-san! I’m so glad that you two decided to come visit today!

「今日は、時間があるのか？」

**Rai:** You have some free time today?

「うん。非常の呼び出しがなければ

　待機で構わないって」

**Suzaku:** Yeah. Unless I get an emergency call, they said they don’t mind me remaining on standby.

「そうか。忙しそうだな」

**Rai:** I see. That seems very hectic.

「まぁ……ね。

　でも、なるべく学校には

　来るつもりだよ」

**Suzaku:** I…suppose. However, I try to come to school as much as possible.

「お仕事は危なくないんですか？」

**Nunnally:** Your work isn’t dangerous, is it?

「うん。心配しなくていいよ。

　ありがとう、ナナリー」

**Suzaku:** No, it isn’t. You don’t have to worry. Thank you, though, Nunnally.

「はい！」

**Nunnally:** Yes!

楽しそうに話す姿を見ていると、

まるで本当の兄妹のようだ。

*When I see this scene of happy conversation, they seem like a real brother and sister.*

「あっ、……はい。

　わかりました。すぐに向かいます！」

**Suzaku:** Ah…yes. I understand. I’ll head there immediately!

鳴ったのはスザクの携帯電話で、

軍からの呼び出しだったようだ。

*Suzaku’s cell phone had rung, apparently a call from the army.*

「ごめんね、ナナリー。

　行かなくっちゃ……」

**Suzaku:** I’m sorry, Nunnally. I have to go now…

ナナリーの顔がみるみる曇る。

*Nunnally’s face dimmed instantly.*

「はい……お気を付けて……」

**Nunnally:** Yes…be careful…

「すまない、ライ。

　ナナリーをたのむ」

**Suzaku:** I’m sorry, Rai. I’ll entrust Nunnally to you.

「わかった」

**Rai:** I understand.

スザクは軽く手を上げると、

走って部屋を飛び出していった。

*Suzaku lightly waved his hand and went running out of the room.*

「スザクさん……」

**Nunnally:** Suzaku-san…

「大丈夫だよ」

**Rai:** He’ll be fine.

「はい……」

**Nunnally:** Yes…

だが、その後もナナリーの顔から

笑顔は消えていた。

*But the smile on Nunnally’s face disappeared after that.*

彼女を元気付けてあげられない

自分がふがいなかった……。

*Unable to cheer up Nunnally, I felt worthless…*

Scene End