تختار تركيا التواريخ بدقة وبوعي كبيرين وخاصة فيما يتعلق بالفتوحات العثمانية او فيما يخص كسر أرادة الشعوب وتحاول دائما احياء هذه المناسبات اما إحتفاءاً او اتمام حملة أخرة لكسر أرادة الخصم والوصول الى نتيجة, فتاريخ 15 شباط 1925 هو تحديد اجهاض الانتفاضة الكردية بقيادة الشيخ سعيد بيران في حين كان يقوم الشيخ سعيد بجولة تنظيم وتحضير الشعب الكردي للقيام ضد ظلم الدولة التركية وبمؤامرة تم أفشال تحضيرات الانتفاضة في وقتها المناسب وبالتالي كان سببا في فشل الانتفاضة الكردية بقيادة الشيخ سعيد وكانت النهاية مأساوية ومؤلمة ,وحيث حكم على الشيخ سعيد ورفاقه 46 بالإعدام في29 /6 /1925 ,والحدث الثاني الأهم بالنسبة لتركيا والذي اعتبرته النصر الأعظم للجمهورية هو اختيار هذين التاريخين في تصفية الثورة الكردستانية المعاصرة بقيادة القائد عبد الله اوجلان حيث تم اختطاف القائد بمؤامرة دولية في العاصمة كينيا نيروبي وبمحكمة ثورية غير عادلة وغير مشروعة وغير حيادية تم اقرار حكم الاعدام بحق القائد عبد الله اوجلان في 29/6/1999 ليقول للشعب الكردي ولكل الثوار والمتمردين هذا هو مصيركم وهذه هي نهايتكم فما تصبون اليه هو الاعدام والتصفية وبالتالي الإبادة .

طبعا الثورة الكردية المعاصرة كان لها قول أخر حيث غيَر حكم القدر المحتوم على الشعب الكردي, حيث اصبحت القضية الكردية قضية عالمية, والتف الشعب الكردي في الأجزاء الأربعة وفي الشتات تضامنا مع قائده والثوار حمل على عاتقهم متابعة المسيرة حتى النصر.

الشعب الكردي شعب عريق جدا وصاحب ثقافة ,ونتيجة تضحيات ونضال خمسيين عاما اوصلته الى مرحلة المناعة بدرجة لن تستطيع اي قوى النيل من أرادته او أبعاده عن اهدافه, والتاريخ يعطينا عبرة, من حاول تصفية الشعب الكردي كان مصيره الزوال, في حين بقي الشعب الكردي حرا على جباله الشماء وسهوله الخيرة وما شعار الذي يطلقه الشعب الكردي(لا حياة بدون القائد) فهي تعني الحرية والعيش مع قائده او لا.

المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله اوجلان.