**Fragebogen im Rahmen der Reviewphase zur Kassendaten-Taxonomie in der Version 0.9**

Insbesondere sind die folgenden Fragestellungen aus Qualitätssicherungsaspekten und für Zwecke der Weiterentwicklung der Taxonomie für die Arbeitsgruppe des DFKA e.V. wichtig. Daher sind neben den ankreuzbaren Kurzantworten („trifft zu/nicht zu“) im Speziellen auch weiterführende Erläuterungen von großer Bedeutung.

1. **Allgemeiner Teil:**

Fragestellung 1: Ist die Struktur und die Zielsetzung der Taxonomie nachvollziehbar?

|  |  |
| --- | --- |
| Trifft zu | Trifft nicht zu |
|  |  |
| 🞎 | **🞎** |

Erläuterung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fragestellung 2: Ist die Vielfallt der abbildbaren Geschäftsvorfälle und die entsprechenden Stammdaten für Ihre Branche ausreichend?

|  |  |
| --- | --- |
| Trifft zu | Trifft nicht zu |
|  |  |
| 🞎 | **🞎** |

Erläuterung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fragestellung 3: Ist die Auswahl der Zahlarten ausreichend?

|  |  |
| --- | --- |
| Trifft zu | Trifft nicht zu |
|  |  |
| 🞎 | **🞎** |

Erläuterung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fragestellung 4: Bestehen technische Hürden, die Taxonomie im jeweiligen Kassensystem zu implementieren?

|  |  |
| --- | --- |
| Trifft zu | Trifft nicht zu |
|  |  |
| 🞎 | **🞎** |

Erläuterung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fragestellung 5: Besteht Konkretisierungsbedarf bei der begleitenden Dokumentation?

|  |  |
| --- | --- |
| Trifft zu | Trifft nicht zu |
|  |  |
| 🞎 | **🞎** |

Erläuterung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Einzelfragestellungen**

Zusätzlich sind im Rahmen des Entwicklungsprozesses der Kassen-Taxonomie nebst folgende Einzelfragestellungen zu bestimmten Themenbereichen aufgetreten. Zur Feststellung deren Relevanz wären folgende Sachverhalte anhand der nachstehenden Auswahlkriterien zu würdigen und eine kurze Erläuterung zu getroffenen Auswahl zu verfassen.

Fragestellung 1: Einführung Sachverhalt Rückgeld

Kurzbeschreibung: Der Sachverhalt betrifft nur den Fall der Barzahlung in Fremdwährung. Durch die Einführung des Sachverhalts soll es ermöglicht werden, dass das in Euro ausgegebene „Rückgeld“ separat zu erfassen auf dem Beleg zu dokumentieren. Im Falle eines reinen Zahlungsvorgangs in Euro spielt der Sachverhalt keine Rolle, da es hier nicht zur Erfassung eines Rückgelds kommt. Es wird nur der tatsächliche Zahlbetrag erfasst und ausgewiesen.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Absolut  wichtig | Wichtig | Unwichtig | Absolut  unwichtig | Keine Angabe |
|  |  |  |  |  |
| 🞎 | **🞎** | **🞎** | **🞎** | **🞎** |

Erläuterung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Soll der Sachverhalt als separater Geschäftsvorfall „bc\_type Rückgeld“ oder als negative Zahlungsart „payment\_type Rückgeld“ angelegt werden.

|  |  |
| --- | --- |
| Geschäftsvorfall bc\_type „Rückgeld“ | Zahlungsart payment\_type „Rückgeld“ |
|  |  |
| 🞎 | **🞎** |

Erläuterung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fragestellung 2: Einführung eines Geschäftsvorfalls Sachentnahme (bc\_type: Sachentnahme)

Kurzbeschreibung: Durch die Einführung des Geschäftsvorfalls (bc\_type) soll die Entnahme von Waren und Erzeugnissen durch den Unternehmer für sich, für seinen Haushalt oder andere betriebsfremde Zwecke abgebildet werden. Im Gegensatz zur Entnahme von Geld handelt es sich bei dieser Form aus betriebswirtschaftlicher/ertragsteuerlicher Sicht um einen umsatzrelevanten Vorgang, aus umsatzsteuerlicher Sicht um eine steuerbare und steuerpflichtige „unentgeltliche Wertabgabe“.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Absolut  wichtig | Wichtig | Unwichtig | Absolut  unwichtig | Keine Angabe |
|  |  |  |  |  |
| 🞎 | **🞎** | **🞎** | **🞎** | **🞎** |

Erläuterung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fragestellung 3: Einführung von Geschäftsvorfällen für Mitarbeiterverpflegung (by\_types: „MitarbeiterverpflegungFrei“, „MitarbeiterverpflegungVerbilligt“)

Kurzbeschreibung: Durch die Einführung der Geschäftsvorfälle (bc\_types) soll die Erfassung der Mitarbeiterverpflegung (Fall 1: freie Verpflegung, Fall 2: verbilligte Verpflegung) unter Berücksichtigung der geltenden Sachbezugswerte gemäß Sozialversicherungsverordnung abgebildet werden.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Absolut  wichtig | Wichtig | Unwichtig | Absolut  unwichtig | Keine Angabe |
|  |  |  |  |  |
| 🞎 | **🞎** | **🞎** | **🞎** | **🞎** |

Erläuterung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fragestellung 4: Einführung von „custom fields“

Kurzbeschreibung: Der Einbau von „custom fields“ soll ermöglichen, dass Felder des Ursprungformates eines individuellen Kassensystems, die nicht in der Taxonomie berücksichtigt wurden, in unstrukturierter Form in der Taxonomie dargestellt werden können.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Absolut  wichtig | Wichtig | Unwichtig | Absolut  unwichtig | Keine Angabe |
|  |  |  |  |  |
| 🞎 | **🞎** | **🞎** | **🞎** | **🞎** |

Erläuterung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fragestellung 5: Notwendigkeit eines Startbelegs als „transaction\_type“

Kurzbeschreibung: Der Startbeleg soll ausschließlich bei Inbetrieb- bzw. Teilinbetriebnahme der Kasse verwendet werden. Er soll beispielsweise beim ersten erneuten Hochfahren der Kasse nach einem Totalabsturz des Kassensystems mit Datenverlust anzulegen sein.

Hintergrund: Wenn der Totalschaden zur Folge hat, dass kein Kassenabschluss mehr ausgegeben werden kann, so ist Vorgang durch einen Startbeleg dokumentiert. Aus diesem Grund könnte zusätzlich der transaction\_type eingeführt werden.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Absolut  wichtig | Wichtig | Unwichtig | Absolut  unwichtig | Keine Angabe |
|  |  |  |  |  |
| 🞎 | **🞎** | **🞎** | **🞎** | **🞎** |

Erläuterung:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………