카카오페이(kakaopay)는 (주)카카오페이가 제공하는 송금이나 결제를 할 수 있는 핀테크 서비스이다. 2014년 9월 5일 서비스를 개시했다.

2017년 4월에는 주식회사 카카오페이라는 법인을 만들어 분사하였다.

모기업인 카카오가 55%의 지분을 가지고 있고 알리페이가 39.1%의 지분을 가지고 있다.

처음에는 간편 결제 서비스만 제공했지만, 지금은 송금, 청구서, 인증, 멤버십 연동 등 다양한 서비스를 제공한다.

본래 온라인 카드결제만 운용했으며, 서비스 초기에는 LG CNS 기반의 시스템이었고 일부 카드사는 등록되지 않았다.

2018년 말에 기존 LG CNS 기반 시스템에서 자체개발 시스템으로 전환하여 등록 가능 카드사가 확대됐다.

2018년 1월 10일에는 선불카드인 "카카오페이카드"를 출시했다. 카카오페이카드는 캐릭터가 라이언 밖에 없다.

비씨카드망을 이용하고, 온·오프라인 가맹점에서 카카오페이머니로 결제할 수 있는 선불카드다. 카카오페이카드는 일반형과 대한항공 마일리지가 적립되는 스카이패스형이 있다.

2018년 5월 9일에는 오프라인 매장결제 서비스를 시행했다. 직불결제 형태이지만, 카카오페이에 입출금통장을 등록한 후 해당 통장에서 카카오페이머니를 충전하여 직접 쓰는 방식이다.

카카오페이머니는 등록한 계좌에서 대부분 1만 원 이상 충전이 가능하지만, NH농협은행에서 나오는 "NH X 카카오페이 통장"의 경우는 1만 원 미만의 금액도 카카오페이머니 충전이 가능하다.

2018년에는 QR코드 결제도 추가했는데, 바코드를 통해 곧바로 카카오페이머니로 결제하는 오프라인 매장결제와 달리 QR코드를 스캔한 후 이미 충전해 놓은 카카오페이머니를 송금하는 방식이다.

2019년에는 카카오페이 애플리케이션이 출시되었다. 사용자가 따로 애플리케이션 설치 없이, 카카오톡에서 사용이 가능하다.

2019년 8월 8일에는 기존 카카오페이머니 결제 외에 페이코/SSG페이같은 오프라인 카드 결제도 추가했으며, SPC그룹 계열 등을 시작으로 시행했다.

단, 전북은행/제주은행/광주은행은 이 기능을 지원하지 않는다. 그리고 지원하는 카드사라도 모든 카드를 지원하지 않을 수 있다.

2020년에는 선불카드인 "카카오페이카드2"를 출시했다. 카카오페이카드2는 다양한 캐릭터로 나온다.