**Code Geass: Lost Colors**

*SG007-Auto-Chatting with Lelouch and Nunnally 1*

**Length: 1 time period**

**Day Time(s): 1st Midday (昼)**

**Summary: Rai meets with Lelouch and Nunnally, and talk about Milly’s latest prank. Meanwhile, Rai feels something familiar as he watches the pair of siblings.**

Location: Nunnally’s Room

ナナリーの私室へやってきた。

*I had come to Nunnally’s room.*

目の前には、ルルーシュと

ナナリーがいる。

*Nunnally and Lelouch were before me.*

ふたりは僕が折った折り紙をテーブルの

上に並べ、いろいろと話していた。

*The two of them were lining up the origami I had made on the table, talking about various things as they did so.*

不思議だな。ふたりを見ているだけで、

なつかしい感じがする

*It’s strange. Just looking at the two of them seems to give me a feeling of longing and nostalgia.*

それが失われた記憶によるものなのか

どうか、僕にはわからない。

*Whether it’s because of my lost memories or not, I don’t know.*

ただ、心の奥底に感じる温かさを

無視してはいけないような気がした。

*But, I feel like I shouldn’t ignore this warmth that I felt in the depths of my heart.*

「……ん？」

**Rai:** …Hmm?

いつの間にか会話が途切れ、兄妹の

視線が僕に集まっていた。

*Cutting off their conversation without be realizing, the eyes of this pair of siblings turned towards me.*

「あのぅ……

　リヴァルさんとお兄様のこと、

　なにか聞いていませんか？」

**Nunnally:** Umm…Have you heard anything about Rivalz and my brother?

「なんの話だい？」

**Rai:** What do you mean?

「カレンさんから聞いたのですが……。

**Nunnally:** I heard about it from Kallen-san…

　なぜかリヴァルさんが、お兄様の

　ズボンを持って走っていた

　そうなんです

**Nunnally:** She said that Rivalz-san has been running around with my brother’s pants for some reason.

　でも、お兄様は教えてくれないし、

　リヴァルさんはいないし

**Nunnally:** But my brother won’t tell me anything about it, and neither will Rivalz-san.

　リヴァルさんは、なにをしたかったの

　でしょうか」

**Nunnally:** What was Rivalz-san doing?

「……ふむ」

**Rai:** …Hmm.

僕はリヴァルがルルーシュのズボンを

持って走っていた理由を想像する

ことにした。

*I decided to try and guess why Rivalz would be running around with Lelouch’s pants.*

「それはだな……」

**Rai:** It’s probably…

「……」

**Lelouch:** …

ルルーシュが『何も言うな』とばかりに

にらむが、僕はナナリーの希望を

優先することにした。

*Lelouch gave me a “Don’t say anything” glare, but I decided to give priority to Nunnally’s request.*

リヴァルがルルーシュのズボンを

持って走った理由……か

*The reason Rivalz was running around with Lelouch’s pants was…?*

僕はナナリーの言った状況を思い

浮かべ、ふさわしい答えを想像した。

*I imagined the kind of situation Nunnally was talking about and came up with a suitable answer.*

***Choice Options:***

* Δ Option — いけないこと (Something bad)
* Ⅹ Option — いたずら (A prank)

Choice Δ:

「いけないこと、かな」

**Rai:** Something bad, I think.

僕は思い浮かんだ言葉を口にした。

*I spoke the words that came to mind.*

「なっ！？」

**Lelouch:** Wha-!?

「……まぁっ」

**Nunnally:** …Oh my.

僕の言葉にルルーシュは目を丸くし、

何故かナナリーが頬をピンクに染めた。

*Lelouch’s eyes widened at my words and Nunnally blushed pink for some reason.*

「お、おい、ライ！

　お前、なんてことを言うんだ！」

Lelouch: H-Hey, Rai! What do you think you’re saying?!

ルルーシュがにらみつけるが、

僕は視線の意味を量りかねた。

……どうして怒ってるんだ？

*Lelouch scowled, but I couldn’t decipher the meaning of his expression…Why was he angry?*

「取り消せ、訂正しろ、今すぐにだ」

**Lelouch:** Take back that back and correct yourself immediately.

「それでいいのかい？」

**Rai:** Do I have to?

「あたりまえだ」

**Lelouch:** Of course.

「そうか」

**Rai:** I see.

ルルーシュ本人が違うというなら

しょうがない。僕は小さく頭を下げた。

*If Lelouch himself said I was wrong, then it couldn’t be helped. I bowed my head a little.*

「すまなかった。心無いイタズラの

　ような、やってはいけないことを

　されていたのだと思っていたんだ」

**Rai:** I’m sorry. It was an inconsiderate joke, thinking that you were doing something bad.

「……？」

**Lelouch:** …?

「あれは許された行為だったんだな」

**Rai:** It’s a perfectly acceptable act.

「……！　そんなわけがあるか！！」

**Lelouch:** …! I didn’t mean it like that!!

「否定の否定か。意味が分からない」

**Rai:** You’re denying your denial? I don’t get what you’re saying.

「それはこっちの……！」

**Lelouch:** That’s this…!

ここで声を荒げそうになったことに

気づいたのか、ルルーシュは慌てて

口元を押さえた。

*Noticing how his voice was being raised, Lelouch hastily shut his mouth.*

そして、ナナリーに視線を向ける。

*And then, he looked over at Nunnally.*

「いや、その、違うんだナナリー。

　彼の言ったことは正しいんだ

**Lelouch:** No, that is, it’s not like that, Nunnally. What he just said is correct.

　……お、俺としたことが、

　なんという失態を」

**Lelouch:** …T-The fault lies with me.

「フフ。

　珍しいお兄様を見ることが

　できました」

Nunnally: Fufu. I was able to see a rare side of you, Onii-sama.

ナナリーは楽しそうに笑った。

*Nunnally was enjoying herself and smiling.*

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

Choice Ⅹ:

僕はひとつしか思いつかなかった。

*I could only think of one thing.*

「いたずらされたんだろう」

**Rai:** He was playing a prank on Lelouch.

「リヴァルさんに、ですか？」

**Nunnally:** Rivalz-san was?

「ああ。……どうだい？」

**Rai:** Yeah…Am I right?

僕はルルーシュに視線を向けた。

*I looked over at Lelouch.*

「半分正解、といったところだな」

**Lelouch:** What you said is half-correct.

「……半分？」

**Rai:** …Half?

「ああ、そうだ。

　だが、お前の情報量では、

　半分取れれば優秀だ」

**Lelouch:** Yes, that’s right. However, the half of the information that you did deduce is excellent.

「…………」

**Rai:** ………

「黒幕がいたんだよ。会長という名の」

**Lelouch:** There was a mastermind behind it. One with the name of president.

ルルーシュは大きくかぶりを振った。

*Lelouch strongly shook his head.*

*Converge Point:*

「まったく、会長の悪ふざけには、

　いつも振り回されっぱなしだよ

**Lelouch:** Really now, the president really keeps abusing her practical jokes.

　俺に体操服で授業を受けさせるために

　リヴァルを使うとは……。

　さすがに予想外だった

**Lelouch:** She used Rivalz in order to make me go to class in my gym uniform…It was truly unexpected.

　……いや、リヴァルが自分で

　買って出たのかもしれないな」

**Lelouch:** …No, Rivalz might have volunteered to do it all on his own.

「……まて。

　どうして体操服なんだい？

　意味がわからない」

**Rai:** …Wait. What’s wrong with wearing a gym uniform? I don’t understand how that’s funny.

「俺もさ。

　多分、体操服デーの実施とか

　考えてるんじゃないか」

**Lelouch:** Me neither. Perhaps she was thinking about implementing a gym uniform day or something?

「それはありそうですね。ミレイさんは

　そういう遊びが好きですから」

**Nunnally:** That seems likely. After all, Milly-san loves to play around like that.

……。

*…*

こうして僕は、ルルーシュと

ナナリーからミレイ会長の武勇伝を

色々と聞かされるハメになった。

*Thus, I ended hearing about President Milly’s various escapades from Lelouch and Nunnally.*

正直、信じがたいことばかりだったが、

ふたりが楽しそうに話す姿を見ている

と、内容は気にならなかった。

*To be honest, I had some trouble believing it all, but, seeing the two of them enjoying themselves as they spoke, the content of their talk wasn’t important.*

なんだろう、この気持ちは……

*What is it, this feeling…?*

ふたりを見ていて、心が温かくなる。

温かい記憶の欠片が、ゆっくりと

胸の奥で燻っていく。

*Seeing these two people makes my heart grow warm. The fragment of a warm memory slowly smoulders in my chest.*

……そうだ。確か、誰かが僕のそばに。

*…That’s right. I also had someone close to me, surely.*

「ずいぶん楽しそうだな。

　会長の武勇伝が気にいったわけじゃ

　なさそうだが」

**Lelouch:** They all seemed very fun. Though the president’s escapades don’t seem to be well liked.

「楽しそう？」

**Rai:** Seemed fun?

僕はそう言われて、さっきまでの

ルルーシュと同じ表情をしている

自分に気づいた。

*After saying this, I realized that I had been wearing the same expression as Lelouch had some time ago.*

「……まるで、お前がナナリーの

　兄みたいな顔をしているじゃないか」

**Lelouch:** …You know, your face looks just like that of an older brother to Nunnally.

「兄、か……」

**Rai:** An older brother, huh…?

そう言われて、さっき感じた感覚を

思い出す。

*As I said those words, I remembered the feeling I had felt just now.*

「……もしかしたら、

　そうかもしれない」

**Rai:** …Perhaps that’s true.

「おいおい。自分がナナリーの

　兄だとでも言い出すつもりか？

**Lelouch:** Hey, hey. Are you suggesting that you’re also Nunnally’s older brother?

　いくら記憶喪失とはいっても、

　そんなことは許さないぞ」

**Lelouch:** Even if you’ve lost your memories, that kind of thing is inexcusable.

「いや、そうじゃない」

**Rai:** No, that’s not it.

僕はもう一度、兄妹を見つめた。

*Once again, I looked at this pair of siblings.*

「妹がいた……ような気がするんだ」

**Rai:** I feel like…I have a younger sister.

「思い出したのか？」

**Lelouch:** Did you remember something?

「いや、そんな気がするだけだよ」

**Rai:** No, it’s just a feeling.

「……なるほど。記憶が戻りかかって

　いるのかもしれないな」

**Lelouch:** …I see. Your memories may be coming back.

「よかったじゃないか」

**Nunnally:** Isn’t that great?

「よかったです」

**Lelouch:** It is.

「まだ戻ったわけじゃない。

　気が早すぎるよ」

**Rai:** It isn’t enough to say that my memories have returned yet. It’s too early to celebrate.

そう言いながらも、僕は自分の頬が

わずかに緩んだことを感じていた。

*Even as I said that, I felt my cheeks loosen slightly.*

Scene End