**Code Geass: Lost Colors**

*SG006-Clubhouse (Nunnally’s Room)-Lel&Nun*

**Length: 1 time period**

**Day Time(s): Either Midday (昼)**

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

**(クラフハウス →ナナリーの部屋)**

**Characters: Lelouch and Nunnally**

Location: Clubhouse Hallway

ナナリーの部屋の前にやってきた。

*I arrived in front of Nunnally’s room.*

不思議だった。ふとこの部屋のそばを

通るだけで、温かい気持ちになるのだ。

*It was strange. Just by casually passing by this room, I felt a warm feeling inside.*

僕がナナリーを知っていた可能性は

低いだろう。では、なぜだ？

……考えて答えが出るはずもない。

The possibility of me being acquainted with Nunnally in the past was low. So then, why? …I couldn’t get an answer no matter how I thought about it.

コンコン。

*Knock, knock.*

僕は、ナナリーの部屋に続く扉を

ノックした。

*I knocked on the door to Nunnally’s room.*

「……どちらさまですか？」

**Nunnally:** …Who’s there?

「僕だ」

**Rai:** It’s me.

「あっ。どうぞ……」

**Nunnally:** Ah. Please come in…

返事を待ち、僕はゆっくりと

扉を開けた。

*After having waited for her answer, I opened the door slowly.*

Location: Nunnally’s Room

「ルルーシュ、いたのか」

**Rai:** So you’re here too, Lelouch.

「ああ。お前も会長の魔の手から

　逃げてきたみたいだな」

**Lelouch:** Yeah. It seems like you’ve escaped from the president’s evil hand, as well.

ルルーシュが小さく手を挙げて

挨拶してきた。

*Lelouch raised his hand slightly and greeted me.*

「嬉しいです。

　また来てくださったんですね」

**Nunnally:** I’m happy. You’ve come back here again.

「近くを通りがかっただけだよ」

**Rai:** I was just passing nearby.

「それでも嬉しいです」

**Nunnally:** Even so, I’m happy.

「……最近、やけにナナリーの

　機嫌がいいと思っていたが……

　原因はお前だったのか」

**Lelouch:** …Lately, Nunnally has seemed to be in an awfully good mood…so you’re the cause.

「お、お兄様！？」

**Nunnally:** O-Onii-sama!?

「本当のことだろう？　ナナリー」

**Lelouch:** Isn’t that true, Nunnally?

ルルーシュはナナリーに視線を向けた。

*Lelouch turned his gaze towards Nunnally.*

「ナナリーは最近すごく元気でね。

　……折り紙を折ってくれとねだられて

　困るくらいさ」

**Lelouch:** Nunnally has been very vigorous lately…To the extent that I’m troubled by her repeated requests to fold origami.

「……も、もう。

　お兄様ったら。

　その話はしないって……」

**Nunnally:** …G-Geez, enough already, Onii-sama. This kind of topic isn’t…

「これを折った分ぐらいは、

　話す資格はあると思うんだけどな

**Lelouch:** I think I have the right to talk the part about how many you’ve been folding, though.

　さすがに折ったことのない折り紙が

　多くて困ったよ。咲世子さんも

　折り方をしらなくて、お手上げさ」

**Lelouch:** I was troubled because there’s so much origami that hasn’t been folded by you, Nunnally. Sayoko-san didn’t give you any origami lessons recently either, so you can stop hiding it.

ちらりとテーブルに並んだ鶴を眺め、

ルルーシュは肩をすくめた。

*Glancing down at the scene of cranes lined up on the table, Lelouch shrugged his shoulders.*

「すまない。それを折ったのは僕だ」

**Rai:** I’m sorry. The one who folded those was me.

「謝られても困るんだけどな」

**Lelouch:** Even if you apologize, I’m still troubled by it.

ルルーシュは立ち上がると、

僕に紅茶を入れてくれた。

*Lelouch stood up and served me was tea.*

「……感謝するよ、ライ」

**Lelouch:** …Thank you, Rai.

「……？」

**Rai:** …?

「折り紙の礼さ。悔しいが、

　こんなに楽しそうなナナリーの

　姿を見るのは久しぶりだ」

**Lelouch:** This is thanks for the origami. Regrettably, it’s been a while since I’ve seen Nunnally having so much fun.

ルルーシュはティーポットを

テーブルに置くと、

折り紙を手に取った。

*After putting the teapot on the table, Lelouch picked up one of the origami in his hand.*

…………。

*………*

………。

*……*

……。

*…*

それからしばらく、ふたりとお茶を

楽しんだ。

*And so for a while, I enjoyed drinking tea together with these two.*

今日の紅茶は、いつもより

美味しい気がした。

*I feel like today’s black tea tasted better than usual.*

Scene End