**Code Geass: Lost Colors**

*SG003-Auto-Meeting C.C. at the park*

**Length: 1 time periods**

**Day Time(s): Evening (夕)**

**Summary: Rai meets C.C. at the public park, and learns about the mysterious power of Geass.**

Location: Settlement Park

公園にやってきた。

*I came to the public park.*

そしてゆっくりと周囲を見回す。

……以前、僕がすわっていたベンチに

彼女はいた。

*And then, I looked around slowly…She was there sitting on the bench that I had sat down on before.*

C.C.はおいしそうにピザを

ほお張っていたが、僕に気づくと

その一切れを口に押し込んだ。

*C.C. was stuffing her mouth with some tasty-looking pizza, but when she noticed me, she crammed her current slice into her mouth.*

「……やらないぞ」

**C.C.:** …I’m not giving you any.

「腹は空いていない。

　それに、ピザはあまり好きじゃない」

**Rai:** I’m not hungry. And besides, I don’t like pizza all that much.

「ピザが嫌いとは、変わった男だな」

**C.C.:** Not liking pizza, you’re a weird guy.

C.C.は、不満げに首をすくめた。

*C.C. shrugged her shoulders in disapproval.*

「では、昨日の話の続きをしようか」

**C.C.:** Well then, shall we continue yesterday’s conversation?

「こんな人目のあるところでか……」

**Rai:** Should we really be talking about this in public…?

「気にすることはない。

　聞いたところで、現実の話と思う

　人間はまずいないからな」

**C.C.:** You don’t have to worry about that. Even if people hear, there isn’t anyone who would think that what we’re talking about is real.

C.C.は自分の横を叩き、

座るようにうながしてきた。

*C.C. clapped on the bench space next to her and urged me to sit down.*

もちろん僕に選択肢などない。

僕は彼女の隣りに座った。

*I had no other choice, of course. I sat down next to her.*

「最初に言っておこう。お前は、

　他の者とは違うことわり……

　ルールの中で生きている」

**C.C.:** I’ll say this first. You live a different existence…under different rules than other people.

「違う……ことわり？」

**Rai:** A different…existence?

「そうだ。お前が手にいれたのは、

　そういう力だ

**C.C.:** That’s right. That is the kind of power you possess.

　だが言葉だけでは理解できまい。

　自分の目で見るのだな」

**C.C.:** But you won’t be able to understand from words alone. Look into my eyes.

C.C.は無造作に僕の腕をつかんだ。

*C.C. simply grasped my arm.*

Video: Geass Contract Scene (Exactly the same as when C.C. makes a contract with Lelouch at the end of Episode 1. Why they use C.C.’s speech out of context, I don’t know, but that’s how it is.)

*Video Speech Start*

***C.C:*** *If you had power, you could live?*

*I’ll make a deal with you.*

*In exchange for power, you must make my one wish come true.*

*Accept this contract, and while you will live in the world of humans, you will live unlike any other human.*

*A different providence, a different time, a different life.*

*The Power of Kings will isolate you.*

*If you are prepared for it…*

*Video Speech End*

「……これは？」

**Rai:** …What is this?

「これがお前の『世界』だ

**C.C.:** This is your “world”.

　お前が手にいれたのは人を従える力。

　それは王の力だ。

　それに逆らえる者はほとんどいない」

**C.C.:** What you possess is the power to rule over others. That is the power of kings. There is almost no one who can oppose it.

「なるほど。君は、

　その例外のひとりというわけか」

**Rai:** I see. You must be the one exception to that then.

「そういうことだ。

　私は契約を結ぶ側の人間だからな」

**C.C.:** Something like that. It’s because I am the person on the side of making the contract.

「契約！？

　では、君が僕に？」

**Rai:** Contract!? Then, did you make one with me?

「いいや、違う。

　誰がお前と契約をしたのかは不明だ。

　お前の記憶の糸は途切れている」

**C.C.:** No, I’m not. The one that made a contract with you is unknown to me. The thread of your memory has been cut off.

C.C.は遠くにある暗闇を指差した。

*C.C. pointed to the darkness in the distance.*

「……いや。そうではないか。

　答えを知っている人間がひとりいる」

**C.C.:** …No. That’s not true. There is one person who knows the answer.

C.C.は、挑むような視線を投げてきた。

知っている人間、それは……。

*C.C. gave me a look as if challenging me to answer. The person who knows, that is…*

***Choice Options:***

* Δ Option — ライ (Rai)
* Ⅹ Option — ミレイ (Milly)

Choice Δ:

「僕だな。

　正確に言えば、記憶を失う以前の

　僕だ」

**Rai:** It’s me. Or to be precise, the me before I lost my memories.

「ご名答。頭の回転は

　悪くないようだな

**C.C.:** Right answer. It seems your reasoning isn’t that bad.

　もっとも、それが分かったところで、

　なんの意味もないな。お前が力を

　自由に使えないことに変わりはない」

**C.C.:** But even if you understand that, it has no meaning. It doesn’t change the fact that you can’t freely use your power.

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

Choice Ⅹ:

「ミレイさんが

　知っているかもしれない」

**Rai:** Milly might know.

「どうしてそう思う？」

**C.C.:** Why do you think that?

「見ず知らずの僕を助け、

　すぐそばにおいている。

　充分、その行動の理由になる」

**Rai:** She helped a total stranger like me and keeps me close to her. It’s a sufficient motive for her actions.

「アッシュフォード家再興のためにか

**C.C.:** For the revival of the ruined house of Ashford?

　想像力はたくましいようだが、

　あの女がそんな面倒なことを

　考えると思うか？」

**C.C.:** You have a powerful imagination, but do you really think that that woman would consider such troublesome things?

「……そうは思わない。

　だけど、可能性はある」

**Rai:** …I don’t think so. But, it’s a possibility.

「ふむ。

　……ミレイはお前を誘ったか？」

**C.C.:** Hmm…Did Milly tempt you?

「……？」

**Rai:** …?

「！

　ば、バカなことを言うな！！」

**Rai:** ! D-Don’t say such stupid things!

「なら、それが答えだ。

　お前の力を手にいれようと

　考えているのなら、手段は選ぶまい」

C.C.: Then, there’s your answer. If she was really thinking about getting your power, she wouldn’t be picky in how she did so.

「……。

　それほどの力なのか」

**Rai:** …Just how much power do I have?

「誰もお前の言葉に逆らえない。

　その力を手に入れれば、

　家の復興など児戯よりもたやすい

**C.C.:** No one can disobey your words. If one could get that kind of power, the revival of a house would be easier than child’s play.

　分かるだろう？」

**C.C.:** Do you understand?

「……理にかなっている」

**Rai:** …It makes sense.

そう答えるしかなかった。

*I had no choice but to answer so.*

「もっとも、実際そんなエサを

　まいたところで、まき損に

　なるだけだろうがな」

**C.C.:** However, even if she actually planted such seeds, she would only be sowing their own loss.

「……どういう意味だ」

**Rai:** …What do you mean?

「お前の記憶の糸は途切れている。

　力の使い方を知らないお前に

　利用価値などないということだ」

**C.C.:** The thread of your memory has been cut off. You’re not useful to anyone if you do not know how to use your power.

*Converge Point:*

「まだ話していなかったが……

　契約によって目覚める能力は

　人によって違う

**C.C.:** I haven’t said this yet, but…the ability awakened by the contract differs from person to person.

　お前の力は……あいつと似ているが、

　お前は聴覚のようだな」

**C.C.:** Your power is…similar to his, but you seem to use hearing.

C.C.は、すっと息を吸った。

*C.C. suddenly sucked in a deep breath.*

「お前の力が発動する条件は不明だ。

　無理に使おうと考えるな。

　……それと、誰にも知られるな

**C.C.:** The conditions needed to activate your power are unclear. Don’t think about activating it forcefully…And make sure no one learns about it.

　知られたら、その相手は

　殺すしかない」

**C.C.:** If it’s found out, then you’ll have no choice but to kill the other party.

「……殺す？」

**Rai:** …Kill?

C.C.は小さくうなずいた。

*C.C. gave a small nod.*

「圧倒的な力の存在を知ったとき、

　人が取る行動は三種類しかない。

　無視するか、取り込むか……

**C.C.:** When knowing about the existence of such an overwhelming power, there are only three kinds of actions a person can tale. They can ignore it; they can capture it…

　それとも……抹消するか、だ

**C.C.:** Or…they can erase it.

　ブリタニア皇族や軍は、最後の

　選択肢を選ぶだろう。つまり

　お前は追われ、いずれ殺される」

**C.C.:** The Britannian Imperial family and the army would choose the last of those options. In other words, you would be chased after and eventually killed.

「……僕が話した相手も一緒に、だな」

**Rai:** …And so would the people that I speak with, right?

「やはり、頭の回転は早いな。そんな

　危険な人間を生かしておくほど、

　この世界は甘くも優しくもない

**C.C.:** As I thought, you catch on quick. This world isn’t so kind as to allow such a dangerous person such as you to stay alive.

　だが、まだ認識が甘いようだ。

　殺されるのは、知った可能性がある

　人間全員だ」

**C.C.:** However, your perception still seems superficial. All the people who might possibly know you would be killed.

「……可能性がある人間全員？」

**Rai:** …All the people who might possibly know me?

「アッシュフォード学園の

　生徒全員が死ぬこともある、

　ということだ」

**C.C.:** In other words, all of the Ashford Academy student council members would also die.

感情がこもっていない彼女の声が、

それが真実だと教えてくれた。

*Her emotionless voice told me that it was true.*

「いいか。私の話を決して忘れるな」

**C.C.:** Understand? Never forget what I just told you.

C.C.が手を離すと、世界が再び

元の色を取り戻した。

*When C.C. released her hold on me, the world returned to its original appearance again.*

「さて、ピザも食べ終わったし、

　私は去ることにしよう」

**C.C.:** Well then, since I’ve finished eating my pizza, I think I’ll be leaving now.

C.C.はゆっくりと腰をあげた。

*C.C. slowly rose to her feet.*

「……また会えるか？

　力のことをもっと知りたい」

**Rai:** …Can we meet again? I’d like to know more about my power.

「これでも忙しい身だ。

　だが、いずれ機会はあるだろう」

**C.C.:** Though I look like this, I am quite the busy person. But there’ll be a chance eventually.

……。

*…*

僕は立ち去っていくC.C.の背中を

見送り、そして彼女と違う方向へと

歩き出した。

*I watched C.C.’s back as she walked away and then I began to walk in a different direction than her.*

Scene End