## Bilanz
zum 31. August 2021

<table>
<thead>
<tr>
<th>Aktiva in €</th>
<th>31.08.2021</th>
<th>31.08.2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Anlagevermögen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Immaterielle Vermögensgegenstände:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Entgeltlich erworben Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</td>
<td>351</td>
<td>26.242</td>
</tr>
<tr>
<td>Sachanlagen:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</td>
<td>746.518</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Mieteinbauten</td>
<td>1.046.109</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sachanlagen, gesamt</td>
<td>1.793.023</td>
<td>2.338.787</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finanzanlagen:</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Anteile an verbundenen Unternehmen</td>
<td>32.147.450</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Finanzanlagen, gesamt</strong></td>
<td>32.147.450</td>
<td>32.147.450</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Anlagevermögen, gesamt</strong></td>
<td>33.940.025</td>
<td>34.512.479</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Umlaufvermögen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</td>
<td>5.551</td>
<td>27.724</td>
</tr>
<tr>
<td>Forderungen gegen verbundene Unternehmen</td>
<td>15.427.400</td>
<td>5.957.430</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Vermögensgegenstände</td>
<td>150</td>
<td>38.088</td>
</tr>
<tr>
<td>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, gesamt</td>
<td>15.433.167</td>
<td>6.023.312</td>
</tr>
<tr>
<td>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</td>
<td>38.525</td>
<td>3.413.484</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Umlaufvermögen, gesamt</strong></td>
<td>15.471.692</td>
<td>9.436.806</td>
</tr>
<tr>
<td>Rechnungsabgrenzungsposten</td>
<td>122.109</td>
<td>294.398</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Aktiva, gesamt</strong></td>
<td>49.534.626</td>
<td>44.243.683</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Passiva in €

<table>
<thead>
<tr>
<th>Passiva in €</th>
<th>31.08.2021</th>
<th>31.06.2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Eigenkapital</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gezeichnetes Kapital</td>
<td>11,542,764</td>
<td>11,542,764</td>
</tr>
<tr>
<td>Ausgegebenes Kapital</td>
<td>11,542,764</td>
<td>11,542,764</td>
</tr>
<tr>
<td>Kapitalkündigung</td>
<td>5,646,225</td>
<td>5,646,225</td>
</tr>
<tr>
<td>Gewinnrücklagen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Andere Gewinnrücklagen</td>
<td>20,229,272</td>
<td>20,229,272</td>
</tr>
<tr>
<td>Bilanzgewinn</td>
<td>2,840,743</td>
<td>2,840,743</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Eigenkapital, gesamt</strong></td>
<td><strong>40,259,004</strong></td>
<td><strong>40,259,004</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Rückstellungen</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Steuerrückstellungen</td>
<td>64,707</td>
<td>226,348</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Rückstellungen</td>
<td>622,172</td>
<td>1,353,388</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Rückstellungen, gesamt</strong></td>
<td><strong>686,879</strong></td>
<td><strong>1,579,736</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Verbindlichkeiten</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 0€ (v. 0€)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</td>
<td>8,560,712</td>
<td>2,093,437</td>
</tr>
<tr>
<td>davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 8,560,712€ (v. 2,093,437€)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Verbindlichkeiten</td>
<td>28,531</td>
<td>311,417</td>
</tr>
<tr>
<td>davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr: 28,531€ (v. 311,417€)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>davon aus Steuern: 18,137€ (v. 311,417€)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Verbindlichkeiten, gesamt</strong></td>
<td><strong>8,588,743</strong></td>
<td><strong>2,404,943</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Passiva, gesamt</strong></td>
<td><strong>49,534,626</strong></td>
<td><strong>44,243,683</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. September 2020 bis 31. August 2021

<table>
<thead>
<tr>
<th>in €</th>
<th>01.09.2020</th>
<th>31.08.2021</th>
<th>01.09.2019</th>
<th>31.08.2020</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Umsatzerlöse</td>
<td>9.625.533</td>
<td>9.646.142</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige betriebliche Erträge</td>
<td>25.927</td>
<td>170.216</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Materialaufwand</td>
<td>-3.321.604</td>
<td>-1.950.362</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Personalaufwand</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Löhne und Gehälter</td>
<td>-2.404.816</td>
<td>-4.233.027</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Soziale Abgaben und Altersversorgung</td>
<td>-358.954</td>
<td>-773.797</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Personalaufwand, gesamt</strong></td>
<td><strong>-2.763.772</strong></td>
<td><strong>-5.012.824</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Abschreibungen</td>
<td>-785.334</td>
<td>-711.037</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige betriebliche Aufwendungen</td>
<td>-2.247.085</td>
<td>-3.301.114</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Erträge aus Gewinnabführungsverträgen</td>
<td>6.156.321</td>
<td>7.875.211</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</td>
<td>2.525</td>
<td>-</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>davon aus verbundenen Unternehmen: 0 € (i)</td>
<td>0 € (i)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</td>
<td>-</td>
<td>-2.600</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>davon an verbundene Unternehmen: 0 € (i)</td>
<td>0 € (i)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</td>
<td>-32.563</td>
<td>-34.154</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>davon aus lokaalen Steuern: 0 € (i)</td>
<td>0 € (i)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ergebnis nach Steuern</td>
<td>6.650.048</td>
<td>6.479.478</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrags abgeführter Gewinn</td>
<td>-6.650.048</td>
<td>-6.479.478</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Jahresüberschuss**

| | 2.840.743 | 2.840.743 |
| Bilanzgewinn aus dem Vorjahr | | |
| Dividende | | |
| Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 2.840.743 | 2.840.743 |
| **Bilanzgewinn** | **2.840.743** | **2.840.743** |
Anhang der SinnerSchrader AG

1 Rechtliche Grundlagen


Die Gesellschaft gilt als mittelgroße Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 2 HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 4 Satz 1 HGB. Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Die SinnerSchrader AG ist Organgesellschaft einer umsatz- und ertragsteuerlichen Organschaft mit der Accenture Digital Holdings GmbH, Kronberg im Taunus.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
2  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Abschluss ist in Euro (€) aufgestellt.


Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bzw. bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung zu dem am Bilanzstichtag niedrigeren bezüglenden Wert ange setzt. Soweit die Gründe für in früheren Geschäftsjahren vorgenommene Abschreibungen nicht mehr bestehen, wird eine Wertaufholung vorgenommen.


Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlusstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.


Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen angesetzt. Die in den Verbindlichkeiten enthaltenen kurzfristigen Fremdwährungspositionen werden zunächst mit dem Kurs am Tag der erstmaligen Buchung und in der Folge mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.
3 Erläuterungen zu Posten der Bilanz

3.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in dem folgenden Anlagespiegel dargestellt:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tab. 1 Anlagespiegel</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>ANschaffungskosten</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Immaterielle Vermögensgegenstände:</td>
</tr>
<tr>
<td>Entgeltlich erworben Conzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</td>
</tr>
<tr>
<td>Sachanlagen</td>
</tr>
<tr>
<td>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</td>
</tr>
<tr>
<td>Mietereinbauten</td>
</tr>
<tr>
<td>Geringwertige Vermögensgegenstände</td>
</tr>
<tr>
<td>Sachanlagen, gesamt</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzanlagen</td>
</tr>
<tr>
<td>Anteile an verbundenen Unternehmen</td>
</tr>
<tr>
<td>Finanzanlagen, gesamt</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Gesamt</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

| **Kumulierte Abschreibungen** | **01.09.2020** | **ZUGÄNGE** | **ABGÄNGE** | **31.08.2021** |
| Immaterielle Vermögensgegenstände: | | | | |
| Entgeltlich erworben Conzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 921.453 | 21.180 | 941.789 | 843 |
| Sachanlagen: | | | | |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.719.685 | 267.548 | 1.719.464 | 236.779 |
| Mietereinbauten | 962.450 | 179.535 | 960.433 | 173.560 |
| Geringwertige Vermögensgegenstände | | 317.072 | 317.072 | |
| Sachanlagen, gesamt | 2.673.154 | 764.154 | 3.004.969 | 432.339 |
| Finanzanlagen: | | | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | | | | |
| Finanzanlagen, gesamt | | | | |
| **Gesamt** | **3.594.606** | **785.334** | **3.946.750** | **433.182** |

| **Nettobuchwerte** | **31.08.2020** | | | **31.08.2021** |
| Immaterielle Vermögensgegenstände: | | | | |
| Entgeltlich erworben Conzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 26.242 | | | 351 |
| Sachanlagen: | | | | |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.087.245 | | | 746.518 |
| Mietereinbauten | 1.251.542 | | | 1.046.500 |
| Sachanlagen, gesamt | 2.338.787 | | | 1.793.023 |
| Finanzanlagen: | | | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 32.147.450 | | | 32.147.450 |
| Finanzanlagen, gesamt | 32.147.450 | | | 32.147.450 |
| **Gesamt** | **34.512.479** | | | **33.940.825** |
3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände hatten wie im Vorjahr eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 9.271 T€ und Forderungen aus Ergebnisabführung in Höhe von 6.156 T€ enthalten.

3.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten im Wesentlichen Zahlungen für Miete, Versicherungen und Wartungsverträge.

3.4 Eigenkapital

Die Entwicklung des Eigenkapitals im Geschäftsjahr 2020/2021 ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst dargestellt.

Tab. 2 Eigenkapital

<table>
<thead>
<tr>
<th>in €</th>
<th>31.08.2020</th>
<th>31.08.2021</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gezeichnetes Kapital</td>
<td>11.542.764</td>
<td>11.542.764</td>
</tr>
<tr>
<td>Kapitalkapital</td>
<td>5.646.225</td>
<td>5.646.225</td>
</tr>
<tr>
<td>Gewinnrücklage</td>
<td>20.229.272</td>
<td>20.229.272</td>
</tr>
<tr>
<td>Bilanzgewinn</td>
<td>2.840.743</td>
<td>2.840.743</td>
</tr>
<tr>
<td>Eigenkapital, gesamt</td>
<td>40.259.004</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Gezeichnetes Kapital


Genehmigtes Kapital

3.5 Rückstellungen

3.5.1 Steuerrückstellungen

Die Steuerrückstellungen betreffen wie im Vorjahr Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag nach § 16 Körperschaftsteuergesetz (KStG) im Zusammenhang mit der Ausgleichszahlung an die Minderheitsaktionäre.

3.5.2 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden wie im Vorjahr im Wesentlichen für ausstehende Rechnungen, Abschluss- und Prüfungskosten sowie Personalkosten gebildet.

3.6 Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten hatten wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.


4 Erläuterungen zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

4.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse erzielte die SinnerSchrader AG nahezu ausschließlich aus der Erbringung von Dienstleistungen für ihre inländischen Tochterunternehmen.

4.2 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Wesentlichen Erträge aus der Währungsumrechnung. Im Geschäftsjahr 2020/2021 betrugen die Erträge aus der Währungsumrechnung 20 T€ nach 3 T€ im Vorjahr.

4.3 Materialaufwand

Der Materialaufwand ergab sich aus Aufwendungen für Raummiete, denen entsprechende Mieterträge aus der Vermietung der Flächen an Tochtergesellschaften gegenüberstanden, sowie aus bezogenen Leistungen von verbundenen Unternehmen.

4.4 Erträge aus Gewinnabführungsverträgen


4.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen


4.6 Sonstige Zinsen

und ähnliche Erträge

Die sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge enthalten Erträge aus der Abzinsung in Höhe von 2 T€ (3 T€ im Vorjahr).

4.7 Steuern vom Einkommen

und vom Ertrag

5 Sonstige Angaben

5.1 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die kunftigen finanziellen Verpflichtungen aus bestehenden Mietverträgen belaufen sich auf 10.756 T€.

5.2 Beschäftigte


5.3 Vorstand

Folgende Personen waren im Geschäftsjahr 2020/2021 als Vorstand bestellt:

- Matthias Schrader, Vorsitzender, bestellt bis zum 31. Dezember 2020
  - Kaufmann, Hamburg

  - Juristin, Hamburg

- Thomas Dyckhoff, bestellt bis zum 31. Dezember 2021
  - Kaufmann, Hamburg

Die Angabe der Gesamtbeträge des Vorstands unterbleibt nach § 286 Abs. 4 HGB (Schutzklause).

Seit dem 1. Januar 2022 sind die folgenden Personen als Vorstand bestellt:

- Thomas Müller,
  - Kommunikations- und Medien-Designer, Global Design Lead Accenture Interactive, München

- Beate Caglar,
  - Juristin, Director of Legal Services, Geographic Compliance & Corporate - Lead ASGR & Turkey, Kelheim

5.4 Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr an:

- Frank Riemensperger (bis zum 31. August 2021), Vorsitzender
- Informatiker, Dietzenbach
- Geschäftsführer der Accenture Management GmbH (bis zum 31. August 2021)

- Philip W. Seitz, stellvertretender Vorsitzender
- Rechtsanwalt, Hamburg
- General Counsel der Tchibo GmbH, Hamburg

- Daniel Schwartmann (bis zum 30. April 2021)
- Diplom-Mathematiker, Duisburg
  - Master in Finance, London
- Geschäftsführer Corporate Development Accenture Strategy & Consulting

- Katharina Michaelis (seit dem 1. Juni 2021)
  - Diplom-Kauffrau, Hamburg
  - Geschäftsführerin der Accenture Management GmbH


Nach ihrer Bestellung zum Aufsichtsrat erklärt Herr Riemensperger, Herr Schwartmann und Frau Michaelis gegenüber der SinnerSchrader AG ihren Verzicht auf die satzungsmäßige Vergütung. Damit betrug der Aufwand für die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder im Geschäftsjahr 2020/2021 unter Einbeziehung dieses Verzichts 12.500 €, was der festen Vergütung für Herrn Seitz entspricht.
5.5 Beteiligungen

Der Anteilsbesitz der SinnerSchrader AG zum 31. August 2021 gliedert sich wie folgt.

Tab. 3  Beteiligungen der SinnerSchrader AG

<table>
<thead>
<tr>
<th>GESSELSCHAFT</th>
<th>ANTEIL IN %</th>
<th>Währung</th>
<th>NENNKAPITAL</th>
<th>EIGENKAPITAL</th>
<th>LETZTES JAHRSErgebnis</th>
<th>ERGEBNIS-ABFÜHRUNGSVERTRAG</th>
<th>BERICHTSZEITRAUM</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>SinnerSchrader Deutschland GmbH, Hamburg</td>
<td>100</td>
<td>EUR</td>
<td>75.000</td>
<td>2.395.592</td>
<td>6.156.321</td>
<td>ja</td>
<td>01.09.20–31.08.21</td>
</tr>
<tr>
<td>SinnerSchrader Content GmbH, Hamburg</td>
<td>100</td>
<td>EUR</td>
<td>765.400</td>
<td>3.694.861</td>
<td>328.906</td>
<td>nein</td>
<td>01.09.20–31.08.21</td>
</tr>
<tr>
<td>SinnerSchrader Praha s.r.o., Prag, Tschechische Republik</td>
<td>100</td>
<td>CZK</td>
<td>200.000</td>
<td>25.682.000</td>
<td>5.586.000</td>
<td>nein</td>
<td>01.09.20–31.08.21</td>
</tr>
</tbody>
</table>

1) Vor Ergebnisabführung
2) Umrechnungskurs zum Stichtag 1 CZK = 0.039 EUR

5.6 Konzernabschluss


5.7 Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag


Die SinnerSchrader AG wurde zusätzlich darüber informiert, dass im Zusammenhang mit der Verschmelzung gem. § 62 Abs. 5 Satz 2 UmwG ein Ausschluss der übrigen Aktionäre der SinnerSchrader AG (sog. verschmelzungsrechtlicher Squeeze-out) erfolgen soll.

Hamburg, 21. Januar 2022

Der Vorstand

Beate Caglar Thomas Müller
Lagebericht

1 Allgemeines


Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020/2021 wurde nach den deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften erstellt.
2 Geschäftstätigkeit


Als Holding ist die AG für die strategische Steuerung und Weiterentwicklung ihrer Tochtergesellschaften der Gruppe verantwortlich. Die AG hält die Namensrechte an der Marke „SinnerSchrader“ und ist somit auch für die Koordination der auf die Marke beziehenden Public Relations- und Marketingmaßnahmen mit Blick auf Kunden- und Talentmärkte zuständig. Dazu zählen unter anderem die Ausrichtung der jährlichen NEXT-Konferenz sowie die Herausgabe von Fachbüchern zu Themen der digitalen Transformation. Darüber hinaus stellt die AG den Tochtergesellschaften Infrastruktur – insbesondere Bürofläche, die sie für die Gruppe angemietet hat – zentral bereit.


Mit der stärkeren Integration der SinnerSchrader-Gruppe in die Strukturen der Accenture-Gruppe hat die AG zu Beginn des Geschäftsjahres auch die Aufgaben der Finanzierung der Tochtergesellschaften und der Verwaltung der Liquiditätsreserven an Accenture-Gesellschaften übergeben, die diese Aufgaben direkt für die einzelnen Gesellschaften wahrnehmen.


3 Geschäftsentwicklung und Lage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die Entwicklung der Corona-Pandemie hat die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland wie auch weltweit im Zeitalraum des SinnerSchrader-Geschäftsjahres 2020/21 stark beeinflusst.


Die einsetzende Sorge um eine mögliche vierte Coronawelle und die Erkenntnisse, dass sich unter anderem die Verwerfungen in den weltweiten Lieferketten, die Entwicklung der Energiepreise oder die Verschuldung der chinesischen Immobilienwirtschaft ebenfalls negativ auf die Wirtschaftsentwicklung auszuwirken begannen, sorgten am Ende des Geschäftsjahres aber wieder für einen spürbaren Dämpfer. Die Herbstausgabe der Gemeinschaftsdiagnose, die Anfang Oktober 2021 veröffentlicht wurde, sah den Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts in 2021 nur noch bei 2,4%.


Entwicklung der Ertragslage


Die wesentlichste Veränderung ist dabei der im Verlauf des Geschäftsjahres 2020/2021 erfolgte Übergang eines Großteils der Mitarbeiterschaft der AG in zentrale Bereiche der Accenture-Gruppe, die seitdem die administrativen Dienstleistungen an die Gesellschaft der Sinnerschrader-Gruppe erbringen und abrechnen.

Dadurch gingen die Personalaufwendungen der AG im Geschäftsjahr 2020/2021 erheblich zurück – von 5,0 Mio. € im Vorjahr auf 2,8 Mio. € im Berichtsjahr. Auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen nahmen um rd. 1,1 Mio. € ab. Gegenläufig erhöhten sich die Aufwendungen der bezogenen Leistungen von 2,0 Mio. € auf 3,3 Mio. € deutlich und die Gewinnabführung der Sinnerschrader Deutschland GmbH ging aufgrund nunmehr direkt erfolgender Abrechnung von Umlagen aus der Accenture-Gruppe an die Tochtergesellschaften trotz der positiven Geschäfts-entwicklung um 1,5 Mio. € auf knapp 6,2 Mio. € zurück. Die Abschreibungen stiegen leicht um 0,1 Mio. € auf knapp 0,8 Mio. €.

Die Umsatzerlöse, im Wesentlichen aus Umlagen an die Tochtergesellschaften, und die sonstigen betrieblichen Erträge blieben insgesamt mit knapp 9,7 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant. Erhöhungen der Umsätze u. a. aufgrund höherer Verrechnung an die Tochtergesellschaft für im Verlauf des Geschäftsjahres neu bezogene Büoräume in Berlin und München sowie der im Zuge der Angleichung an Verfahrensregeln der Accenture-Gruppe erstmals erfolgten Verrechnungen eines Margenaufschlags standen erste Verringerungen aufgrund der stärkeren Einbindung der Sinnerschrader AG in die administrativen Strukturen der Accenture-Gruppe gegenüber.

Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage

Auch in der Bilanz hat die stärkere Eingliederung der Sinnerschrader AG und ihrer Tochtergesellschaften in die administrative Organisation der Accenture-Organisation ihren Niederschlag gefunden. Unverändert zeigt die Bilanz allerdings eine sehr solide Finanz- und Kapitalstruktur.


Deutlich angestiegen sind dagegen sowohl auf der Verbindlichkeiten- als auch auf der Forderungsseite die jeweiligen Posten aus dem Verhältnis zu verbundenen Unternehmen – den eigenen Tochtergesellschaften und den Gesellschaften der Accenture-Gruppe.


Das Anlagevermögen betrug am 31. August 2021 33,9 Mio. € und lag damit um 0,6 Mio. € unter dem Wert des Vorjahres. Es besteht weiterhin zum weit überwiegenden Anteil aus Finanzanlagen, in denen die Beteiligungswerte der Tochtergesellschaften dargestellt sind (32,1 Mio. €). Um 0,5 Mio. € rückläufig waren dagegen angesichts geringerer Infrastruktur-Investitionen die Sachanlagen, die sich am Bilanzstichtag noch auf 1,8 Mio. € beliefen.

Auf der Passivseite sanken die sonstigen Rückstellungen um 0,7 Mio. € auf einen Wert von 0,6 Mio. € zum Bilanzstichtag. Dies ist in erster Linie auf den einvernehmlichen Wechsel eines großen Teils des Personals der Sinnerschrader AG in andere Gesellschaften der Accenture-Gruppe zurückzuführen, weshalb sich insbesondere Personalkosten reduzierten.

Aufgrund der erheblichen Anstiege der Forderungen und Verbindlichkeiten mit verbundenen Unternehmen stieg die Bilanzsumme um rd. 53 Mio. € deutlich an und betrug am 31. August 2021 49,5 Mio. €. Angesichts dieses Anstiegs bei gleichbleibendem Eigenkapital war die Eigenkapitalquote rückläufig, betrug aber auch zum Bilanzstichtag noch sehr solide 81,3 %, nach 91,0 % ein Jahr zuvor.

Gesamtaussage

Die wirtschaftliche Lage der Sinnerschrader AG ist vor dem Hintergrund der dargestellten Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage als gut zu beurteilen.
4 Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag


5 Prognose

In der Herbstausgabe ihrer Gemeinschaftsdiagnose prognostizieren führende deutsche Wirtschaftsforschungsinstitut für das Kalenderjahr 2022 ein kräftiges Wachstum des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts von 4,8% - nach einem Rückgang im Jahr 2020 um 4,6% und einer erwarteten Erholung im laufenden Jahr 2021 von 2,4%.


Die SinnerSchrader AG geht dementsprechend von einer weiteren moderaten Steigerung des Ergebnisses nach Steuern vor Gewinnabführungsvertrag aus, die im Wesentlichen aus einem höheren Ertrag aus dem Gewinnabführungsvertrag resultieren wird.

6 Risiken und Chancen der künftigen Geschäftsentwicklung


Die Tochtergesellschaften der SinnerSchrader AG und die AG selbst unterliegen in ihren Geschäftstätigkeiten zahlreichen Risiken, deren Eintreten die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage negativ beeinflussen bzw. dazu führen kann, dass die SinnerSchrader AG ihre für die zukünftige Geschäftsentwicklung gesetzten Ziele verfehlt.

Ebenso ergeben sich für den Konzern immer wieder Chancen, deren Nutzung die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage positiv beeinflussen bzw. dazu führen kann, dass die SinnerSchrader AG ihre Ziele für die zukünftige Geschäftsentwicklung übertrifft.

Aufgrund des Gewinnabführungsvertrags zwischen der AG und der SinnerSchrader Deutschland GmbH wirken sich die Chancen und Risiken, die die operative Geschäftstätigkeit betreffen, auch unmittelbar auf die Gesellschaft aus. Deswegen sind die im Folgenden aufgeführten Risiken und Chancen im Wesentlichen mittelbare Risiken und Chancen, die auf der Geschäftstätigkeit der Tochtergesellschaften beruhen. Spiegelbildlich wirkt sich der Ergebnisabführungsvertrag mit der Accenture-Gruppe aus.

6.1 Risiken


Die folgenden Risiken können einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben und sind nachfolgend nach absteigender Bedeutung sortiert:

- Abhängigkeit von einzelnen großen Kunden, deren Wegfall bzw. Ausfall im Hinblick auf ausstehende Zahlungsverpflichtungen nicht zeitnah kompensiert werden könnte
- Abwanderung von Schlüsselfmitarbeitern, deren Knowhow und deren Kundenkontakte nicht schnell ersetzbar sind
- Gewinnung einer ausreichenden Zahl von qualifizierten Fach- und talentierten Nachwuchskräften
- eine negative Entwicklung der Konjunktur in Deutschland, die die Umsatzentwicklung von SinnerSchrader einschränken bzw. auch zu rückläufigen Umsätzen führen könnte
- Risiken aus dem Umgang mit personenbezogenen Daten für Kunden im Rahmen der Projektarbeit vor dem Hintergrund der besonderen Anforderungen aus den einschlägigen Datenschutzgesetzen
- Risiko des Rufverlustes aufgrund der Öffentlichkeitswirksamkeit von Projektfehlschlägen und Qualitätsproblemen, die beispielsweise zu unausgelösten Zugriffen auf personenbezogene Daten führen könnten
- Festpreis- sowie Gewährleistungs- und Haftungsrisiken aus großen Einzelprojekten mit hoher technischer Komplexität
- Risiko technologischer Veränderungen, die zu hohen Anpassungsaufwendungen für SinnerSchrader führen könnten
- Risiken aus der Integration von SinnerSchrader in die Accenture-Organisation (einschließlich einer möglichen Markenintegration), soweit diese nicht bereits in den anderen Risiken subsumiert sind

Diese Auswahl schließt jedoch nicht aus, dass für SinnerSchrader auch aus anderen, nicht vorhersehbaren bzw. derzeit nicht als besonders wichtig eingeschätzten und damit hier nicht erwähnten Risiken signifikante Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage entstehen können.
6.2 Chancen

Den Risiken stehen Chancen gegenüber, bei deren Realisierung SinnerSchrader seine Planung übertreffen könnte. Neben positiven Impulsen aus der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland liegen die Chancen für SinnerSchrader vor allem in dem Zusammen schluss mit Accenture:

- Accenture verfügt über exzellente Kontakte zu zahlreichen der größten Unternehmen im deutschsprachigen Raum, aus denen sich zusätzliche Kundenzugänge und letztlich Projektmöglichkeiten ergeben könnten.
- Schließlich könnte sich die Kostenposition von SinnerSchrader durch Nutzung der Nearshore- und Offshore kapazitäten der Accenture-Organisation verbessern, was sich positiv auf die Wettbewerbsfähigkeit und die Marge auswirken könnte.

6.3 Gesamtbewertung der Risiken und Chancen

Insgesamt sind auf der Grundlage der verfügbaren Informationen gegenwärtig keine Risiken erkennbar, die den Fortbestand der SinnerSchrader AG gefährden. Die Vermögens- und Finanzzlage ist unverändert stabil.

Hamburg, 21. Januar 2022

Vorstand

Bella Caglar Thomas Müller
Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die SinnerSchrader Aktiengesellschaft, Hamburg

Prüfungsurteile


Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse


Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.
**Grundlage für die Prüfungsurteile**


**Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht**


Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts


Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus


- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-


Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 21. Januar 2022
KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Signiert von  
JÜRGEN THEODOR KUNZ  
am 21.01.2022
Kunz  
Wirtschaftsprüfer

Signiert von  
Andreas Kast  
am 21.01.2022
Kast  
Wirtschaftsprüfer