Mr.Shafiqはポリオで障害者になったが、彼の両親が非常に教育熱心であったおかげで教育の恩恵を受けることができた。初期の教育を受けて、同じような障害のある友人に出会ったことを切欠に、10代で初めてパキスタンで初めての障害当事者団体であるマイルストーンを立ち上げた。彼は精力的に活動したが同時に差別にも直面した。大学在学中には障害者に対する人々の言動について深く考える機会を得た。2001年～02年にかけてダスキンアジア太平洋障害者リーダー育成事業に参加する機会を得たが、これが人生の転換点となった。障害者のために声を上げた偉大な指導者達から学ぶことができた彼は大変幸運である。彼は2003年に車いすクリケットを世界に向けた紹介した。また自立生活の概念を南アジアに、そして初めてイスラム世界に紹介した。2005年のパキスタンでの大地震後には移動式自立生活センターの概念を導入した。現在、マイルストーンはパキスタンで尊敬される団体の一つであり、運動の中心となっている。

Mr. Shafiq became a person with disabilities caused by polio, but he benefitted from education, as his parents were so enthusiastic about education. Having received an early education and from meeting friends with similar disabilities, he became, as a teenager, the person to set up Milestone, the first disability organization in Pakistan. He worked vigorously but also faced discrimination. During his university days, he had the opportunity to think deeply about the behavior of people against others with disabilities. He got the chance to take part in the Duskin Leader Development Project in Japan from 2001 to 2002, which was a turning point in his life. He was very fortunate to be able to learn from the great leaders who have raised their voices for Persons with Disabilities (PWDs). As he introduced wheelchair cricket to the world in 2003, he introduced the concept of independent living to South Asia, and for the first time to the Islamic world. After the 2005 Great Earthquake in Pakistan, he and his group introduced the concept of a mobile independent living center. Today, Milestone is one of the most respected organizations in Pakistan and plays a distinguished role in the campaigns of PWDs.