**Code Geass: Lost Colors**

*SG001-Public Park-Lel&CC*

**Length: 2 time periods**

**Day Time(s): Evening (夕) to Night (夜)**

**Location: (Tokyo) Public Park (公園)**

**Characters: Lelouch and C.C.**

Location: Settlement Park

公園では、僕が座るベンチの前を、

元気いっぱいの子供たちが走っていく。

*At the park, children full of energy were running in front of the bench I was sitting on.*

その中のひとりの髪が、

光を浴びて緑色に輝いて見えた。

*Among them, I saw a single strand of hair bathed in the sunlight, shining in its greenness.*

「……！」

**Rai:** …!

──脳裏に、ショッピングモールで

見かけた少女のことが浮かんだ。

*—The memory of the girl I saw at the shopping mall floated into my mind.*

Location: In front of the Shopping Mall

緑色の髪をした、美しい少女。

あの時僕は、初めて会った少女を、

ただ見つめていた。

*A beautiful girl with green hair. At that time, I had merely gazed at that girl whom I had met for the first time.*

どうして、見知らぬ少女のことが、

ここまで気になるんだろう？

*Why was I so interested in this unknown girl?*

僕の心の奥で何かが引っかかる。

本当に知らないのか、僕は。

*Something is caught in the back of my mind. I really don’t know what it is.*

彼女のことが記憶にあるような、

そんな気が……。

*I get the feeling she may be in my memories…*

「うっ！」

**Rai:** Ugh!

チリリと頭に痛みが走る。

彼女のことを考えるだけで、

手足が震えだす。

*A throbbing pain ran through my head. Just thinking about her makes my limbs shake.*

何だ、これは……っ？！

彼女のことを考えるだけで、

胃がむかつく。

*What the heck is this…?! Just thinking about her somehow makes my stomach feel sick.*

違和感、嫌悪感。

それとも恐怖感か……。

……。

*A feeling of unease, or a feeling of hate. Or maybe a feeling of fear……*

あるいは、それらすべて……。

*Or maybe it’s all of those feelings together…*

Location: Settlement Park

「はぁ、はぁ……」

**Rai:** Haa, haa… (Heaving breathing)

僕は頭を何度も振り、彼女のことを

頭から追い出した。

*I repeatedly shook my head, clearing the thought of her from my mind.*

ただの体調不良というには、

あまりに異質な感覚だ。

*This feeling is too different to be a simple case of poor physical health.*

彼女のことを思い出そうとしただけで、

胸がまた疼く。

*Just remembering her makes my chest start to ache again.*

……もしかして、僕は何か

重大なことを忘れてるのか？

*…Did I perhaps forget something very important?*

心は忘れていても身体は覚えている。

肉体の記憶が僕を

さいなんでいるような……。

*Even if my mind forgets, my body remembers. As if my body’s memories were tormenting me…*

「ライ、

　こんなところで何をしてるんだ？」

**Lelouch:** Rai, what are you doing in a place like this?

「……？」

**Rai:** …?

ふと気づくと、僕の目の前に

ルルーシュが立っていた。

*I suddenly noticed that Lelouch was standing right in front of me.*

帽子をかぶった女の子と一緒だが、

雰囲気からして、デートというわけでは

ないようだ。

*He was with a girl wearing a hat, but the atmosphere between them didn’t seem like that of a date.*

「おい、大丈夫か。顔色が良くないぞ」

**Lelouch:** Hey, are you okay? You don’t look too well.

***Choice Options:***

* □ Option — 散歩だ。 (I’m taking a walk.)
* Δ Option — 記憶を探しに。 (I’m looking for my memories.)
* ○ Option — 干渉するな。 (Don’t interfere.)

Choice □:

「……ただの散歩だよ」

**Rai:** …I’m just taking a walk.

「散歩か。

　なるほど、ここは気分転換に

　ちょうどいい場所だからな」

**Lelouch:** A walk, huh? Indeed, this is the perfect place to get a change of pace.

*(Skip to “Converge Point” to continue)*

Choice Δ:

「記憶を探していたんだ」

**Rai:** I was looking for my memories.

「なるほど。

　で、見つかったのか？」

**Lelouch:** I see. So, did you find anything?

「……」

**Rai:** …

「まあ、そう簡単にはいかないか

**Lelouch:** Well, it can’t be done so easily.

　だが、そういった地道な努力は

　嫌いじゃない

**Lelouch:** But, I don’t hate that kind of honest effort.

　遠回りのようでいて、一番の近道で

　ある場合が多いからな」

**Lelouch:** The roundabout way is often actually the shortest path, after all.

*(Skip to “Converge Point” to continue)*

Choice ○:

「……僕に干渉しないでくれ。

　君には関係ないよ」

**Rai:** …Please don’t interfere with me. It has nothing to do with you.

「そういうわけにはいかないんだ。

　残念ながら」

**Lelouch:** I can’t do that. Unfortunately.

ルルーシュは、不満げに指で

軽く前髪を弾いた。

*Lelouch lightly played with his bangs in apparent displeasure.*

「納得できないか？　理由は簡単さ。

　お前が迷子になったら、探すのは

　俺たち生徒会役員なんだから」

**Lelouch:** Don’t you understand? The reason is simple. If you ever get lost, the ones that will have to come looking for you are we student council members.

「……！？」

**Rai:** …!?

「……そんな顔するなんて、

　本当に気づいてなかったみたいだな

**Lelouch:** …From that look on your face, it seems you really didn’t realize it.

　記憶を取り戻したいのはわかるが、

　焦って探したところで、そう簡単には

　見つからないと思うが」

**Lelouch:** I know you want to recover your memories, but even if you’re impatient and look for it, I don’t think you’ll find it so easily.

「……そうだな」

**Rai:** …That’s true.

「何かを探すときは冷静に。

　そうすれば、いずれ結果が

　ついてくるさ」

**Lelouch:** When looking for something, you need to be calm. Once you do that, the results will follow eventually.

*Converge Point:*

「だが、そろそろ日が暮れる。

　今日はもう帰った方が

　いいんじゃないか？」

**Lelouch:** But the sun will set soon. Maybe it would be a good idea to head back home for today?

「……そうするよ」

**Rai:** …I’ll do so.

僕はゆっくり腰をあげた。

その瞬間、ルルーシュの隣に立つ少女に

気づいた僕はその場で釘付けになった。

*I slowly rose to my feet. At that moment, I noticed that the girl who was standing next to Lelouch, and then became rooted to the spot.*

「！

　君は……」

**Rai:** ! You are…

彼女の帽子からは、流れるような

緑の髪が垣間見えていた。

*I had caught a glimpse of green hair flowing from her hat.*

その鮮やかな色の髪に、

僕の心臓が強く鼓動を刻む。

*Seeing that brightly coloured hair, my heart began to beat strongly.*

彼女は、あの時にあった少女に

間違いなかった。

*She was without a doubt the girl from that time.*

どうして彼女がここにいる？

どうしてルルーシュと共にいる？

上手く考えがまとまらない。

*Why was she here? Why was Lelouch with her? I couldn’t collect my thoughts clearly.*

「それじゃ。また、学園で」

**Lelouch:** Well then. See you at the school.

「ルルーシュ！」

**Rai:** Lelouch!

急いでいたのか、聞こえなかったのか。

ルルーシュは立ち止まりもしなかった。

*Maybe he was in a hurry, or just didn’t hear me. In any case, Lelouch didn’t stop.*

「……」

**Girl (C.C.):** …

「！？

　待ってくれ。

　君はいったい……」

**Rai:** !? Please wait. Just who on earth are you…

確かに、あの少女は僕を見て笑った。

私にはすべて分かっているとでも

言いたげな、嫌な笑みだった。

*That girl had certainly looked at me and smiled. “I understand everything”, is what her unpleasant smile seemed to be telling me.*

ひとり残された僕は、

モヤモヤする気持ちを抱いたまま、

ゆっくり腰を上げた。

*Having been left alone, I slowly rose to my feet while holding depressed feelings.*

Scene End