**Code Geass: Lost Colors**

*SG013-Auto-C.C.’s offer to join the Black Knights*

**Length: 1 time period**

**Day Time(s): Night (夜)**

**Summary: Following the meeting with Mao at the airport, Rai returns home and finds C.C. eating pizza in his room. After Rai accidentally activates his Geass to make her leave, C.C. suddenly offers him to join the Black Knights, which he ultimately accepts.**

Location: ND

……。

*…*

なぜか、僕の自室に、

チーズの香りが充満していた。

*For some reason, my room was filled with the smell of cheese.*

Location: My Room

「遅かったな」

**C.C.:** You’re late.

そしてベッドの上には、

宅配ピザのボックスを膝に

かかえたC.C.がいた。

*And on my bed was C.C., holding a pizza delivery box on top her knees.*

「ここでなにをしている？」

**Rai:** What are you doing here?

「ルルーシュに追い出された」

**C.C.:** I was thrown out by Lelouch.

「……」

**Rai:** …

「食べるか？」

 **C.C.:** Want to eat?

「……」

**Rai:** …

C.C.は、当たり前のように

僕の部屋でピザを食べている。

*C.C. was eating pizza in my room like it was the most natural thing in the world.*

僕は……

*I…*

***Choice Options:***

* Δ Option — 空港のことを思い出した (Recalled the incident at the airport)
* Ⅹ Option — 腹が立った (Got angry)

Choice Δ:

僕は彼女を見ていて、空港での

男の言葉を思い出した。

*I looked at her and remembered the words of the man at the airport.*

あの男が言っていたC.C.と、

今の彼女は同一人物に思えない。

そして、余計なことまで思い出した。

*I can’t think of the C.C. he described as being the same as woman in front of me right now. And then I remembered more from that time.*

「白い世界で抱きしめてくれたときの

　優しい香り……彼女に抱かれて眠り、

　そして彼女の腕のなかで目覚める」

That gentle fragrance when hugging her close in that white world…She embraced me as I slept, and I woke up in her arms.

「それがどれだけ幸せなことか、

　キミは知らないんだね」

You can’t know how happy that made me.

ベッドの上にいるC.C.の姿に、

自然と鼓動が早まっていく。

……僕は何を意識してるんだ。

*As I watched C.C.’s figure lounging on the bed, my pulse naturally quickened…Just what am I imagining?*

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

Choice Ⅹ:

傍若無人な彼女に、腹が立った。

*Watching her arrogant behaviour made me angry.*

*Converge Point:*

「いいからそこをどけ！」

**Rai:** Remove yourself from here at once!

Video: Geass Activation

「……なんのマネだ？

　私にギアスは効かないと

　話しておいたはずだが？」

**C.C.:** …What do you think you’re doing? Haven’t I already told you that Geass doesn’t work on me?

「……ギアス？」

**Rai:** …Geass?

そう言われ、僕は自分が彼女に

命令していたことに気づいた。

*After saying that, I realized that I had given her an order.*

「僕は今、ギアスを使ったのか？」

**Rai:** Did I use Geass just now?

「ああそうだ。食事場所を奪われた

　みじめな私を、ここから

　追い出そうとした」

**C.C.:** Yes, that’s right. You tried to drive my sad and wretched self away from here, after I’d already had my meal room taken away from me.

「……」

**Rai:** …

「今のギアス、無意識か。

　……やはりな」

**C.C.:** So that Geass command just now was done unconsciously…As I thought.

「やはり？　……どういう意味だ」

**Rai:** As you thought? …What do you mean?

「ナナリーのおかげで、お前の

　記憶が少しずつ戻ってきている

**C.C.:** Thanks to your time with Nunnally, your memories have started to return little by little.

　お前は自覚できていないだろうが、

　お前の身体と心がギアスの使い方を

　思い出してきているんだ」

**C.C.:** You may not be aware of it consciously, but your body and mind are remembering how to use Geass.

「使い方を思い出す……？」

**Rai:** Remembering how to use it…?

「そうだ。より発動し易くなっている。

　そう言っていいだろう。

　あまり好ましい状態とは言えないな」

**C.C.:** That’s right. I suppose you could say it’s becoming easier for it to activate. I can’t call this a very desirable situation, though.

C.C.は手に持っていたピザを

箱に戻した。

*C.C. returned the pizza she had been holding in her hand back into the box.*

「ライ。

　お前、黒の騎士団に

　入る気はないか？」

**C.C.:** Rai. Are you interested in joining the Black Knights?

C.C.は、突然、そんなことを

切り出してきた。

*Without warning, C.C. brought up that up.*

「黒の騎士団……。あれか」

**Rai:** The Black Knights…Those guys, huh.

僕は頭のなかで、自分が耳や目で得た

情報をまとめた。

*In my mind, I put together the information I had heard and seen about them.*

黒の騎士団。

それは、最近にわかに台頭してきた

反ブリタニアのテロ組織。

*The Order of the Black Knights. That’s the anti-Britannia terrorist organization that has quickly become famous in recent times.*

もちろん、ブリタニア側から見れば、

テロリスト組織ということになる。

*Of course, from the Britannian point of view, they’re viewed as terrorists.*

指揮官はゼロと呼ばれる謎の人物で、

情報で知る限り、かなりの切れ者だ。

*Their leader, a mysterious person called Zero, is, as far as I’ve heard, a very sharp and capable person.*

「ゼロ……か」

**Rai:** Zero…huh.

以前、ミレイさんたちがテロリストに

人質に取られたとき、彼が助けて

くれたという話も聞いている。

*I’d heard that, when Milly and the others were taken hostage by a terrorist group in the past, they were saved by him.*

なので、そのミレイさんに救われた

僕にとって、恩があると

言えなくもない。

*Therefore, it can be said that I’m also indebted to him for having rescued Milly.*

……だが、C.C.と

黒の騎士団の接点が、

よくわからなかった。

*…But, I didn’t know of any link between C.C. and the Black Knights.*

「だけど、いきなり

　どうして黒の騎士団なんだ？

　君は黒の騎士団と関係があるのか？」

**Rai:** But why are you suddenly bringing up the Black Knights? Are you somehow connected to them?

「質問しているのは私だ。

　それにこのことは急ではない。

　前から考えていたことだ」

**C.C.:** I’m the one asking the question here. And this isn’t sudden. I’ve been thinking about it for a while.

「組織に入れれば、僕の

　監視と管理がしやすい、か」

**Rai:** If I’m in an organisation, I’d be easy to observe and manage, is that it?

「そう思いたければ思え。

　目が届きやすいのは事実だからな。

　どうする？」

**C.C.:** If that’s how you want to think of it. In truth, it does make it easier to keep an eye on you. So, will you do it?

***Choice Options:***

* Δ Option — わかった (All right)
* Ⅹ Option — いやだ (No)

Choice Δ:

「そうだな。わかった」

**Rai:** I see your point. All right, I’ll do it.

「……これは驚いた。てっきり、

　断ってくるかと思っていたが」

**C.C.:** … That’s surprising. I thought you’d definitely refuse.

「ギアスに関しては、

　君のほうが詳しい。だから、

　君の判断を信じることにした

**Rai:** You’re very knowledgeable about Geass. Therefore, I’ve decided to trust in your decisions.

　それだけだ」

**Rai:** That’s all.

「そうか……だが、それは正しい

　判断だ。その判断力は、ゼロも

　気に入るだろう」

**C.C.:** Is that so…However, that is the right decision. Zero would have probable been pleased with your judgement.

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

Choice Ⅹ:

「……いやだ、と言ったら？」

**Rai:** …And if I said no?

「どうもしないさ。

　だが、後で私を恨むのはやめてくれ」

**C.C.:** I won’t do anything. But, don’t blame me for it later.

「どういう意味だ」

**Rai:** What do you mean?

「いまここにいたのが私で

　良かったということだ

**C.C.:** I mean that it’s good that I was the one who was here just now.

　もし、無意識にナナリーにギアスを

　かけてしまったら、お前は自分を

　許せるのか？」

**C.C.:** If you unconsciously used Geass on Nunnally, would you be able to forgive youtself?

「……！！」

**Rai:** …!!

「ぐ……あ」

**Rai:** Guh…ah.

いきなり、胸が痛んだ。

後悔？　懺悔？

あらゆる痛みが胸に殺到した。

*My chest suddenly hurt. Was it regret? Repentance? All these kinds of pain flooded my chest.*

「ハァ、ハァ……」

**Rai:** Hah, hah…

痛む胸に手をあて、僕は深呼吸した。

確かにC.C.の言うとおりだった。

*I put my hand over my pained chest and took a deep breath. It was exactly as C.C. said.*

今程度の心の乱れで、ギアスが

発動するのなら、いつ、ふいに

使ってしまうかもわからない。

*If I activated Geass with my heart as disordered as it was now, there was no telling when I would suddenly use it.*

「確かに、許せないだろうな……

**Rai:** Certainly, I wouldn’t be able to forgive myself…

　ナナリーでも誰でもいい。誰か

　大切な人を巻き込まないためには、

　君に従うのが一番ということか」

**Rai:** Whether it’s with Nunnally or anyone else doesn’t matter. In order to prevent anyone important to me from being involved with Geass, the best thing I can do is obey you.

「そういうことだ」

**C.C.:** That’s how it is.

*Converge Point:*

「では、近いうちに案内してやろう。

　わかっていると思うが……」

**C.C.:** Then, I’ll guide you to them before long. I think you understand, but…

「誰にも言うな、だろ。理解している」

**Rai:** Don’t tell anyone about it, right? I get it.

「さすがだな。ではまた来るぞ」

**C.C.:** As expected of you. Then, I’ll come back here again another time.

C.C.はピザを持って立ち去っていった。

*C.C. took her pizza and left.*

「黒の騎士団、か」

**Rai:** The Black Knights, huh.

僕は乱れた鼓動を収めるように、

ベッドに横たわった。

*I lied down on the bed in order to calm down the chaotic throbbing in my chest.*

「……」

**Rai:** …

部屋中にただよう

チーズの香りに混じって、

ほんのりと、彼女の残り香がした。

Mixed in with the fragrance of cheese floating within the room, her lingering smell could be faintly detected.

Scene End