صرخة المظلوم إذا نادا وحلم العاشق للوطن إذا أراد

لا تدع النار تنطفئ .... ثورة أنت تضئ المكان ... قبلة أنت للحظة الوداع .... حلم أنت لدمعة الأمهات

كنت وستبقى أيها الشهيد راية للحرية والعدل والمساواة ... صرخة المظلوم إذا نادا وحلم العاشق للوطن إذا أراد ... لأن طموح الشعب الكردي كبير ولأنك ذا قلب أكبر

ضحيت وضحيت أيها الشهيد بالعلم والمال والنفس ... لا .... لم تبخل ...

جاهدت وناضلت لتبقى راية الوطن خفاقة فوق الجبال ليبقى الحلم مضيئا ًللمكان ولتبقى الفرحة في عيني الأمهات والأطفال .....

كبير أنت وصاحب قضية صححت مسار الفكر والعقل أنرت لنا دربا ً في السماء لرفع الظلم .... أعدت لنا الكرامة وبنيت أسس المجد ‘ فكيف لا نكون لدمك ممتنين .؟

وكيف لا نكون لفكرك هائبين وأنت الذي أخذت من نهج PKK دربا ً ومن فكر القائد APO صوتا ً تنادي به وتقول : ستعود لوطني الحرية ... وسيبقى شعبي ذا كرامة وذا تاريخ ومجد

ولد الشهيد كمال في قرية كندك سيد عام 1973 من عائلة متواضعة تعمل في الفلاحة كان مبدعا ً منذوا صغر سنه متميزا ً بين رفاقه يتمتع بالتواضع والاحترام والكرم ‘ دخل المدرسة كباقي رفاقه في قرية كندك سيد حتى وصل إلى الإعدادية

وأكملها في مدينة تر بسبي وفي هذه المرحلة كان مترددا ً في إكمال دراسته ولكنه أكملها بتقدير ممتاز عام 1985

كان محبا ً لهواية الإلكترونيات منذو صغره مولعا ً بها حيث كان يتمتع بعمق التفكير

درس الثانوية العلمية ونال الشهادة بالتفوق بعدها سجل الصيدلة ثم لم تسمح له الظروف بمتابعتها فتوجه إلى هواية الإلكترونيات حيث تعلم في مركز المأمون الدولي بدمشق فأخذ شهادة التصليح للإلكترونيات ثم أنتسب إلى الجيش حيث كان يعمل في التصليح إلى جانب خدمة العلم وتسرح عام 1993 ليعود إلى المنزل ويراه قد تحول إلى مقرا ً لحزب العمال الكردستاني في بادئ الأمر لم يتلائم مع هذا الوضع لكن مع مرور الوقت بدت الأمور واضحة له فغير وجهة نظره وأصبح من خيرة رفاقهم ورأى في فكرهم دربا ً له للدفاع عن الحقوق الكردية لينضم إلى النضال في عام 1993 ليودع الأهل والأصدقاء وليبقى في النضال لمدة 11 سنة ليعلن بطولة استشهاده في 15 \_ 5 \_ ‏2005‏‏

ليودعنا وهو يلوح بيديه ويصرخ : لم أمت أنا ساكن في قلب الوطن وضمير الشعب

هلموا يا شعبي وأنتفضوا .... دافعوا ....واصرخوا ولا تبقوا عن الحق سكاتى .... لا تبقوا كالأموات.

فقسما ً بدمك الثائر ... قسما ً بنبضك العائد سنكون صرخة في وجه العدو

نذكره بدمك وحقك وشعبك ....

رفاق السلاح