Jahresabschluss, Lagebericht
und Bestätigungsvermerk
für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2014 bis zum
31. Dezember 2014
der
WIK-Consult GmbH
Bad Honnef
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
<td></td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>A. ANLAGEVERMÖGEN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Selbstgeschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte</td>
<td>122.667,00</td>
<td>186.667,00</td>
<td>I. Gezeichnetes Kapital</td>
<td>25.500,00</td>
<td>25.500,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Entgeltlich erworbenen Software, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte</td>
<td>409,74</td>
<td>123.076,74</td>
<td>147.961,53</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B. Sachanlagen</td>
<td>35.752,38</td>
<td>26.290,75</td>
<td>II. Kapitalrücklage</td>
<td>147.961,53</td>
<td>219.315,51</td>
</tr>
<tr>
<td>- Betriebs- und Geschäftsunstalttung</td>
<td></td>
<td></td>
<td>III. Gewinnrücklagen</td>
<td>328.759,59</td>
<td>219.315,51</td>
</tr>
<tr>
<td>C. Finanzanlagevermögen</td>
<td></td>
<td></td>
<td>- andere Gewinnrücklagen</td>
<td>404.593,46</td>
<td>507.221,12</td>
</tr>
<tr>
<td>- sonstige Ausleihungen</td>
<td>1.231.161,93</td>
<td>1.121.500,31</td>
<td>IV. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>1.391.997,05</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B. UMLAUFVERMÖGEN</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>I. Vorräte</td>
<td>2.141.573,66</td>
<td>1.788.362,97</td>
<td>I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</td>
<td>492,60</td>
<td>2.981,82</td>
</tr>
<tr>
<td>- in Arbeit befindliche Aufträge</td>
<td></td>
<td></td>
<td>2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</td>
<td>1.885.186,95</td>
<td>1.508.686,02</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>99.925,78</td>
<td>88.975,37</td>
<td>4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter in</td>
<td>365.126,31</td>
<td>269.784,09</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>847.097,10</td>
<td>678.739,25</td>
<td>davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>II. Forderungen und Leistungen</td>
<td>237.305,51</td>
<td>263.437,40</td>
<td>Leistungen EUR 115.126,31 (Vorjahr: EUR 19.784,09)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- sonstige Vermögensgegenstände</td>
<td>2.225.976,27</td>
<td>2.709.543,32</td>
<td>davon sonstige Verbindlichkeiten EUR 250.000,00 (Vorjahr: EUR 250.000,00)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>5. Sonstige Verbindlichkeiten</td>
<td>3.093,00</td>
<td>2.096.797,95</td>
</tr>
<tr>
<td>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>13.815,24</td>
<td>18.370,66</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</td>
<td>4.629.782,56</td>
<td>4.062.641,42</td>
<td>D. PASSIVE LATENTE STEUERN</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Anlage 1
Seite 1
WIK-Consult GmbH, Bad Honnef  
Gewinn- und Verlustrechnung

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2014</th>
<th>Vorjahr</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>EUR</td>
<td>EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Umsatzerlöse</td>
<td>3.445.916,33</td>
<td>2.583.362,24</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Veränderung des Bestands an</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>in Arbeit befindlichen Aufträgen</td>
<td>353.210,69</td>
<td>1.217.854,27</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Sonstige betriebliche Erträge</td>
<td>951.014,58</td>
<td>991.382,39</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Materialaufwand</td>
<td>4.750.141,60</td>
<td>4.792.598,90</td>
</tr>
<tr>
<td>- Aufwendungen für bezogene Leistungen</td>
<td>618.099,03</td>
<td>549.860,89</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Personalaufwand</td>
<td>2.445.940,71</td>
<td>2.290.224,85</td>
</tr>
<tr>
<td>a) Löhne und Gehälter</td>
<td>1.967.912,68</td>
<td>1.831.814,71</td>
</tr>
<tr>
<td>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für</td>
<td>478.028,03</td>
<td>458.410,14</td>
</tr>
<tr>
<td>Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>EUR 155.107,79 (Vorjahr: EUR 161.971,87)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6. Abschreibungen</td>
<td>90.335,81</td>
<td>93.648,02</td>
</tr>
<tr>
<td>- auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</td>
<td>1.597.796,57</td>
<td>1.663.814,10</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>-2.030,52</td>
<td>195.051,04</td>
</tr>
<tr>
<td>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</td>
<td>774,00</td>
<td>2.730,20</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</td>
<td>117.631,54</td>
<td>96.164,96</td>
</tr>
<tr>
<td>davon an Gesellschafter</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>EUR 17.484,80 (Vorjahr: EUR 23.333,34)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 98.902,00 (Vorjahr: EUR 72.504,00)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</td>
<td>-118.888,06</td>
<td>101.616,28</td>
</tr>
<tr>
<td>11. Außerordentliche Aufwendungen</td>
<td>4.635,00</td>
<td>4.635,00</td>
</tr>
<tr>
<td>12. Außerordentliches Ergebnis</td>
<td>-4.635,00</td>
<td>-4.635,00</td>
</tr>
<tr>
<td>13. Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</td>
<td>25.895,40</td>
<td>17.462,80</td>
</tr>
<tr>
<td>14. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss</td>
<td>-97.627,66</td>
<td>114.444,08</td>
</tr>
</tbody>
</table>
WIK-Consult GmbH, Bad Honnef

Anhang 2014

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zum Jahresabschluss

Aufstellung und Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss ist jedoch übereinstimmend mit den gesellschaftsvertraglichen Verpflichtungen nach den Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze


Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände werden mit dem niedrigeren beizulegenden Zeitwert angesetzt, dem die abgezinsten zukünftigen Zahlungsströme zugrunde liegen.


Forderungen sind mit den Nominalwerten, Verbindlichkeiten mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rückstellungen sind mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.
Die versicherungsmathematische Bewertung der betrieblichen Altersversorgung für die Wertansätze der Handelsbilanz erfolgte nach den nachfolgenden Methoden und Annahmen:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Arbeitgeberfinanziertes Basiskonto</th>
<th>31.12.2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bewertungsmethode</td>
<td>Projizierte Einmalbetragsmethode</td>
</tr>
<tr>
<td>Biometrie</td>
<td>© Richttafeln Heubeck 2005G</td>
</tr>
<tr>
<td>Fluktuation</td>
<td>Alters- und dienstzeitabhängig Wahrscheinlichkeiten</td>
</tr>
<tr>
<td>Rechnungszins zu Beginn des Geschäftsjahres</td>
<td>4,88</td>
</tr>
<tr>
<td>Rechnungszins zum Ende des Geschäftsjahres</td>
<td>4,53</td>
</tr>
<tr>
<td>Dynamik der anrechenbaren Bezüge</td>
<td>1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Dynamik der Beitragsberensungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung</td>
<td>1,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Anpassung der laufenden Renten</td>
<td>1,5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Arbeitnehmerfinanziertes Aufbaukonto</th>
<th>31.12.2014</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Bewertungsmethode</td>
<td>Rückstellung in Höhe des Aktivwertes</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Die restlichen T€ 9,5 werden nach Art. 67 Abs.1 und 2 EGHGB innerhalb des Übergangszeitraums zugeführt werden.

**Währungsumrechnung**

Kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind zum Devisenkassamittelkurs am Stichtag umgerechnet.
II. Angaben und Erläuterungen zu Posten der Bilanz

Zur Entwicklung des Anlagevermögens verweisen wir auf die „Anlage zum Anhang“.

Es wurden T € 169,9 der Rückdeckungsversicherungen mit den Pensionsverpflichtungen saldiert.

Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Das Stammkapital ist zum Nennwert ausgewiesen (€ 25.500).

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Verpflichtungen für noch nicht in Anspruch genommenen Urlaub.

Die Restlaufzeit sämtlicher Verbindlichkeiten beträgt weniger als ein Jahr (vgl. „Anlage zum Anhang“).

Die aktiven latenten Steuern berechnen sich wie folgt:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Wertansatz Handelsbilanz</th>
<th>Wertansatz Steuerbilanz</th>
<th>temporäre Differenzen aktivisch</th>
<th>temporäre Differenzen passivisch</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Selbstgeschaffene immaterielle Vermögensgegenstände</td>
<td>T €</td>
<td>T €</td>
<td>T €</td>
<td>T €</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>122,7</td>
<td>0,0</td>
<td>0,0</td>
<td>122,7</td>
</tr>
<tr>
<td>Pensionsverpflichtungen</td>
<td>1.591,7</td>
<td>1.447,7</td>
<td>143,9</td>
<td>0,0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

*Ohne die in der Handelsbilanz erfolgte Saldierung mit Rückdeckungsversicherungen.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>T €</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Aktivüberhang</td>
<td>21,3</td>
</tr>
<tr>
<td>Steuersatz</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Aktive latente Steuern</td>
<td>6,4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Anlage 1
Seite 5
III. Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatz erlöse entwickelten sich wie folgt:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2014 T€</th>
<th>2013 T€</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Deutschland</td>
<td>724,5</td>
<td>847,1</td>
</tr>
<tr>
<td>EU</td>
<td>1.003,7</td>
<td>1.548,0</td>
</tr>
<tr>
<td>Übriges Ausland</td>
<td>1.717,7</td>
<td>188,3</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe</strong></td>
<td><strong>3.445,9</strong></td>
<td><strong>2.583,4</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Die Umsatz erlöse wurden ausschließlich in der Sparte Auftragsforschung erzielt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten mit T € 802,3 (Vorjahr T € 822,2) Kostenweiterbelastungen an die Muttergesellschaft. Die periodenfremden Erträge betrugen T € 8,0 (Vorjahr T € 5,5).

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen T € 585,1 (Vorjahr T € 578,3) Kostenerstattungen an die Muttergesellschaft.


Die außerordentlichen Aufwendungen betreffen die BilMoG-Anpassungen im Bereich der Pensionsrückstellungen.

IV. Sonstige Angaben

Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehören an:

Winfried Ulmen
Vorsitzender des Aufsichtsrats

Dr. Iris Henseler-Unger
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats
bis 28.02.2014

Ministerialrat
Leiter des Referats VI A8 (Telekommunikations- und Postrecht) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie

Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Der Aufsichtsrat hat von der Gesellschaft keine Bezüge erhalten.

**Geschäftsführung**

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft ist bis zum 31.12.2014:

**Dr. Karl-Heinz Neumann**, Bad Honnef, Diplom-Volkswirt.

Ab dem 01.01.2015 ist Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin der Gesellschaft:

**Dr. Iris Henseler-Unger**, Bonn, Diplom-Volkswirtin.

Die Vergütung der Geschäftsführung erfolgt über die WIK Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste GmbH.
Beschäftigte
Neben dem Geschäftsführer waren im Jahresdurchschnitt voll- bzw. teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter (Anzahl nach Köpfen) wie folgt beschäftigt:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2014</th>
<th>2013</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Angestellte im wissenschaftlichen Bereich</td>
<td>23</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>Angestellte im administrativen Bereich</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>Aushilfen</td>
<td>5</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>36</td>
<td>35</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Forschungs- und Entwicklungskosten

Kosten der Abschlussprüfung
Für die Durchführung der Abschlussprüfung des Jahres 2014 sind T€ 5,3 und für andere Bestätigungsleistungen sind Aufwendungen in Höhe von T€ 0,6 veranschlagt.
Gewinnverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung wird dem Aufsichtsrat und dem Gesellschafter vorschlagen, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

Bad Honnef, den 23 April 2015

gez.

Dr. Iris Henseler-Unger
Geschäftsführerin
### Entwicklung des Anlagevermögens

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>Anschaffungs- und Herstellungskosten</th>
<th>Abschreibungen</th>
<th>Restbuchwerte</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1. Selbstgeschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte</td>
<td>320.000,00</td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>II. Sachanlagen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</td>
<td>311.040,10</td>
<td>34.126,15</td>
<td>8.657,63</td>
</tr>
<tr>
<td>III. Finanzanlagevermögen</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- sonstige Ausleihungen</td>
<td>1.121.500,31</td>
<td>109.661,62</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Verbindlichkeiten</td>
<td>Restlaufzeit</td>
<td>Sicherheiten</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>--------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>&lt; 1 Jahr EUR</td>
<td>1 - 5 Jahre EUR</td>
<td>&gt; 5 Jahre EUR</td>
</tr>
<tr>
<td>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</td>
<td>492,60</td>
<td></td>
<td>492,60</td>
</tr>
<tr>
<td>Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen</td>
<td>1.885.186,95</td>
<td></td>
<td>1.885.186,95</td>
</tr>
<tr>
<td>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</td>
<td>373.229,11</td>
<td></td>
<td>373.229,11</td>
</tr>
<tr>
<td>Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin</td>
<td>365.126,31</td>
<td></td>
<td>365.126,31</td>
</tr>
<tr>
<td>Sonstige Verbindlichkeiten</td>
<td>3.939,00</td>
<td></td>
<td>3.939,00</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Summe</strong></td>
<td><strong>2.627.973,97</strong></td>
<td>0,00</td>
<td>0,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
WIK-Consult GmbH, Bad Honnef


Allgemeines


Markt- und Geschäftsentwicklung


Personalbereich


Die Geschäftsführung wird in Personalunion durch den Geschäftsführer der WIK GmbH ausgeübt.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 567,2 gestiegen, was auf der Aktivseite im Wesentlichen durch die Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen und dem Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen verursacht ist. Außerdem ist ein Anstieg des Versicherungsaktivwertes im Zusammenhang mit der betrieblichen Altersversorgung und bei gleichzeitiger leichter Reduzierung des Bestands an liquiden Mitteln zu verzeichnen. Auf der Passivseite haben sich der gestiegene Bestand an Verbindlichkeiten, insbesondere der Ausweis der erhaltenen Anzahlungen, sowie ein Anstieg der Rückstellungen im Bereich der betrieblichen Altersversorgung ausgewirkt. Die Eigenkapitalquote beträgt 8,8 % (Vorjahr 12,5 %).


Auf Grund der operativen Geschäftstätigkeit ist der Finanzmittelbestand im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken.

Dennoch ist die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft geordnet.
Risk-Management

Durch die Finanzierungsstruktur des Unternehmens ist die Gesellschaft, wie jedes privatwirtschaftlich tätige Unternehmen, von der aktuellen Markt situation abhängig. Um die daraus resultierenden Risiken zu minimieren, legt die Geschäftsführung großen Wert auf die Herstellung eines ausgewogenen Geschäfts- und Betätigungsfeldes. Mit der Erweiterung des Geschäftsfeldes auf den Bereich der Energimärkte und der Energieregulierung sowie die Eisenbahnregulierung ist ein wichtiger und wesentlicher Schritt zur Diversifikation des Unternehmens geleistet.


Nachtragsbericht

Es sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten.

Risiken der künftigen Entwicklung


Die Geschäftsführung ist bemüht, durch Thesaurierung von zukünftig anfallenden Jahresüberschüssen die Risiken aus der laufenden Geschäftstätigkeit abzusichern. Als Zielgröße ist eine dem Risiko angepasste Eigenkapitalausstattung angestrebt, die derzeit noch nicht erreicht ist.
Chancen der zukünftigen Entwicklung


Das angestrebte Wachstum im Personalbereich soll die Möglichkeit bieten, die bisherigen Tätigkeitsbereiche noch gezielter auszubauen und zu festigen.


Entsprechend sehen wir den Fortbestand der Gesellschaft als weiterhin gesichert an.

Bad Honnef, den 23. April 2015

gez.

Dr. Iris Henseler-Unger
Geschäftsführerin
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

An die WIK-Consult GmbH


Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.


Bonn, 25. April 2015

BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

[Unterschriften]

Feck
Wirtschaftsprüfer

Seipold
Wirtschaftsprüfer