**Code Geass: Lost Colors**

*SG008-Auto-Learning more about Geass from C.C.*

**Length: 2 time periods**

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

**Summary: Rai finds C.C. in Nunnally’s room eating pizza, and tries to press her more about Geass. He learns little, but is giving a mysterious warning.**

Location: Unknown

ナナリーの私室。

*Nunnally’s room.*

僕はドアをノックする。

*I knocked on her door.*

僕はルルーシュを探していた。

*I was looking for Lelouch.*

頼まれた生徒会の仕事が膨大で、

ミレイさんからもルルーシュに

手伝わせるように言われたのだ。

*The student council work I was entrusted to do was enormous, and so I was told by Milly-san to get help from Lelouch.*

生徒会室にいたナナリーから、

ルルーシュが彼女の部屋にいることを

聞き、ここまで来たというわけだ。

*I had heard from Nunnally in the student council room that Lelouch was in her room, so I had come here.*

Location: Nunnally’s room

「ルルーシュ、仕事が大変なんだ。

　すまないけど、ちょっと手伝って

　もらえないか……」

**Rai:** Lelouch, I have a lot of work to do. I’m sorry to ask, but could you help me a little…

「ルルーシュならいないぞ」

**C.C.:** Lelouch isn’t here.

返事をしたのは、

意外にもルルーシュではなく

C.C.だった。

*The one who answered me was surprisingly not Lelouch, but C.C. instead.*

「……ひとりで何をしているんだ？」

**Rai:** …What are you doing here by yourself?

「私が何をしようが、私の勝手だ」

**C.C.:** I do whatever I want as I please.

C.C.は言い放つと、

用件が終わったとばかりに、

ピザを口に運んだ。

*After declaring that, C.C. put a piece of pizza in her mouth as if she had completely her obligation to answer.*

「……」

**Rai:** …

僕にギアスのことを教えた

謎の少女が目の前にいる。

*This mysterious girl who had taught me about Geass was in front of me right now.*

「話をするなら、いい機会だな」

**Rai:** This is a good chance to talk.

咲世子さんがいないことを確認し、

僕は彼女に話しかけた。

*After confirming that Sayoko-san wasn’t around, I spoke to her.*

「……C.C.」

**Rai:** …C.C.

「？　どうした、これはやらないぞ」

**C.C.:** ? What is it? I’m not giving you a piece.

「いらない」

**Rai:** I don’t want any.

「そうか。美味いのだがな」

**C.C.:** Is that so? It’s delicious.

彼女は宅配ピザの箱に視線を向けた。

箱にはロゴマークと黄色い

キャラクターが印刷されている。

*She turned her eyes towards the pizza delivery box. The logo and a yellow character were printed onto the box cover.*

「新製品だ。この宅配ピザだけの

　オリジナル商品でな」

**C.C.:** It’s a new product. This delivered pizza is an original creation.

「だから、いらないと言っている」

**Rai:** Like I already said, I don’t want any.

「……そうか」

**C.C.:** …Is that so?

僕にピザを食わせないと言った口で、

今度は残念そうな言葉を吐いた。

*After hearing from my mouth that I wasn’t going to eat any pizza, she spoke as if it were unfortunate for me.*

「しかし、

　このキャラクターはなんだ？」

**Rai:** But what is this character on the box?

「知らないのか。

　……そういえば、記憶喪失だったな

**C.C.:** You don’t know? …Ah, that’s right, you lost your memories.

　もしも記憶があったら、

　知らないはずがないだろうからな」

**C.C.:** Because it would be impossible for you not to know it if you had your memories.

「……」

**Rai:** …

僕はあえてなにも言わなかった。

*I deliberately didn’t say anything.*

「だが、聞きたいことは

　そんなことではないのだろ？」

**C.C.:** But, this isn’t the kind of thing you want to hear about, now is it?

「ああ。ピザから離れてくれて助かる」

**Rai:** Yeah. I’d appreciate it if we got away from the topic of pizza.

「ギアスについて、

　もう少し詳しく教えてほしい」

**Rai:** I want you to teach me about Geass in a little more detail.

「人にものを尋ねるにしては、

　ずいぶんと横柄な奴だな

**C.C.:** To ask something from someone, you truly are an arrogant guy.

　……ライ。

　ギアスの使い方を思い出せたか？」

**C.C.:** …Rai. Have you remembered how to use Geass?

「いや。はっきりとは」

**Rai:** No. Not at all.

「そうか。では教えておこう。

　あとで聞いていないと恨まれるのは

　御免こうむるからな」

**C.C.:** I see. Then, I’ll tell you. So that I won’t have to deal with you complaining later on that you didn’t hear about it.

C.C.はタバスコが付いた指を舐め、

少し表情を歪ませた。

*C.C. licked a finger with Tabasco sauce on it, and her expression twisted a little.*

「お前のギアスは、おそらく同じ人間に

　二回使うことはできない」

**C.C.:** It probably isn’t possible for you to use your Geass on the same person twice.

「本当か？」

**Rai:** Really?

「ああ。私は多くの種類のギアス使いを

　見てきた。まず間違いない」

**C.C.:** Yes. I have seen many types of Geass-users. I’m certain.

「絶対の命令は唯一無二、か。

　使いどころが難しいな」

**Rai:** A one-time-only absolute command, uh. That’s really difficult to use.

「そういうことだ」

**C.C.:** That’s how it is.

それだけ話すと、

C.C.はピザを取り出し、

口にいれた。

*After saying only that, C.C. then picked up a piece of pizza and put it in her mouth.*

「……」

**Rai:** …

これ以上は話さないという

意思表示のようだ。

*Her facial expression seemed to be saying that she wouldn’t say anything more.*

「一つ言い忘れていた」

**C.C.:** There’s one thing I forgot to say.

僕が部屋を立ち去ろうとすると、

彼女は、一口かじったピザを

取り皿に置いてそう言った。

*As I was leaving the room, she took the pizza she had been eating and put it down on her plate as she said that.*

「ピザより重要なことらしいな」

**Rai:** It’d better be more important than pizza.

「当たり前だ」

**C.C.:** Obviously.

C.C.は冷ややかな視線を向けた。

*C.C. looked at me with cold eyes.*

「私とお前が会っていることは、

　ルルーシュやナナリーに話すな」

**C.C.:** Don’t talk to Lelouch and Nunnally about how you’ve met me.

「……？」

**Rai:** …?

「これは絶対だ。……伝えたぞ」

**C.C.:** This is absolute…I informed you, then.

C.C.はそう言い放つと、

再び食べかけのピザを口に入れた。

*After having declared this, C.C. put her half-eaten pizza in her mouth again.*

「……」

**Rai:** …

どうやら今度こそ、

反論は聞かない。もうなにも言わない。

そういうつもりなのだろう。

*Any objections wouldn’t be heard his time. Nothing more would be said. That was probably what she meant.*

僕は、ナナリーの部屋を後にした。

*I left Nunnally’s room.*

Scene End