Can simple and low-cost motor function assessments help in the diagnostic suspicion of Duchenne muscular dystrophy?∗,∗∗

Aline Chacon Pereira ♦ a,*, Alexandra Prufer de Queiroz Campos Araújo ♦ a and Márcia Gonçalves Ribeiro ♦ b

a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Departamento de Pediatria, Neuropediatria, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
b Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Departamento de Pediatria, Genética Clínica, Rio de Janeiro, RJ, Brasil

Received on 31 August 2018; accepted on 18 February 2019

KEYWORDS
Motor skills; Walking; Child development; Motor activity; Child development deviations; Developmental delay disorders

Abstract
Objective: Duchenne muscular dystrophy, an X-linked genetic disease, leads to progressive muscle weakness mainly in the lower limbs. Motor function tests help to monitor disease progression. Can low-cost, simple assessments help in the diagnostic suspicion of Duchenne muscular dystrophy? The authors aim to define the sensitivity of time to rise from the floor, time to walk 10 meters, and time to run 10 meters, evaluating them as eventual diagnostic screening tools.

Methods: This is an analytical, observational, retrospective (1998–2015), and prospective study (2015–2018). Cases were recruited from the database of the pediatric neurology department and the healthy, from child care consultations, with normal gait development (up to 15 months) and without other comorbidities (neuromuscular, pulmonary, heart diseases) from the same university hospital.

Results: 128 Duchenne muscular dystrophy patients and 344 healthy children were analyzed, equally distributed in age groups. In Duchenne muscular dystrophy, there is a progressive increase in the means of the times to perform the motor tests according to the age group, which accelerates very abruptly after 7 years of age. Healthy children acquire maximum motor capacity at 6 years and stabilize their times. The time to rise showed a p-value <0.05 and a strong

DOI se refere ao artigo:
https://doi.org/10.1016/j.jped.2019.02.003

Como citar este artigo: Pereira AC, Araújo AP, Ribeiro MG. Can simple and low-cost motor function assessments help in the diagnostic suspicion of Duchenne muscular dystrophy? J Pediatri (Rio J). 2020;96:503–10.

Study conducted at Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Instituto de Pediatria e Puéricultura Martagão Gesteira (IPPMG), Departamento de Pediatria, Ambulatório de Neuropediatría Infantil, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.

* Autor para correspondência.
E-mail: alinechacon@gmail.com.br (A.C. Pereira).

2255-5536/© 2019 Sociedade Brasileira de Pediatria. Publicado por Elsevier Editora Ltda. Este é um artigo Open Access sob uma licença CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
Avaliações simples da função motora e de baixo custo podem ajudar na suspeita diagnóstica da distrofia muscular de Duchenne?

Resumo

Objetivo: A distrofia muscular de Duchenne, doença genética ligada ao X, determina fraqueza muscular progressiva principalmente em membros inferiores. Os testes de função motora ajudam a monitorar a progressão da doença. Avaliações simples de baixo custo podem ajudar na suspeita diagnóstica da distrofia muscular de Duchenne? Objetivamos definir a sensibilidade do tempo levantar, tempo andar 10 metros e tempo correr 10 metros, avaliando-os como eventuais ferramentas de triagem diagnóstica.

Métodos: Estudo analítico, observacional, retrospectivo (1998 até 2015) e prospectivo (2015 até 2018). Os casos foram recrutados do banco de dados do serviço de neurolologia infantil e os saudáveis, de consultas de puericultura, com desenvolvimento de marcha normal (até os 15 meses) e sem outras comorbidades (neuromusculares, pneumopatias, cardiopatias), do mesmo hospital universitário.

Resultados: Foram analisados 128 pacientes com distrofia muscular de Duchenne e 344 saudáveis, distribuídos igualmente em faixas etárias. Na distrofia muscular de Duchenne ocorre aumento progressivo das médias dos tempos para realizar as provas motoras, de forma acen- tuada a partir dos 7 anos. Os saudáveis estabilizam os tempos a partir dos 6 anos, adquirindo capacidade motora máxima. O tempo de levantar apresentou p-valor <0,05 e forte associação (TE >0,8) em todas as faixas etárias (exceto aos 12 anos), tempo de andar 10 metros a partir de 9 anos e o tempo de correr 10 metros, dos 5 anos. Os pontos de 100% sensibilidade foram definidos: tempo de levantar aos 2 segundos; tempo de andar, 5 segundos e tempo de correr 10 metros, 4 segundos.

Conclusões: O tempo de levantar é útil e simples na triagem de doenças neuromusculares como a distrofia muscular de Duchenne, doença antes incurável com novas perspectivas de tratamento.

© 2019 Sociedade Brasileira de Pediatria. Publicado por Elsevier Editora Ltda. Este é um artigo Open Access sob uma licença CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).
de execução de funções motoras são recomendadas no seguimento desses pacientes nos consensos nacionais e internacionais: teste da caminhada de 6 minutos (TC6M), tempos para andar/Correr 10 metros (TA10M e TC10M), tempos para se levantar do chão (TL), se levantar de cadeira e tempo para subir quatro degraus.\textsuperscript{10-11}

 Poucos estudos avaliam o TL em separado, mas o seu papel como preditor da progressão da doença tem ganhado destaque.\textsuperscript{12} O teste TA10M é facilmente executável, por exigi menor distância a ser percorrida e ter menor influência ambiental quando comparado ao TC6M. Além disso, pode ser feito tanto na doença neuromuscular mais avançada, mais próximo da perda da marcha, quanto nas fases mais iniciais de doença, com menor comprometimento motor.\textsuperscript{12} No entanto, existem poucos dados por faixa etária para o teste TA10M, por vezes, apenas dados do seguimento de estudos longitudinais por 36 meses\textsuperscript{14} até 48 meses\textsuperscript{15} ou de medidas individuais por idade.\textsuperscript{12} O TC10M avalia a capacidade motora máxima dos testes cronometrados e pode ser usado como ferramenta auxiliar.

Objetivamos, com o presente estudo, a partir dos valores dos testes motores padronizados de crianças típicas brasileiras (TL, TA10M e TC10M já publicados\textsuperscript{14}), verificar o desempenho motor das crianças com DMD, estratificadas por idade. Definir sensibilidade e especificidade desses testes, avaliá-los como eventuais ferramentas de triagem diagnóstica da DMD.

\textbf{Metodologia}

Fez-se um estudo analítico, observacional, retrospectivo (dados coletados entre 1998-2015) e prospectivo (abril 2015 a 2018), da função motora de crianças com DMD do Serviço de Neurologia Infantil do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira (IPPMG) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A função motora foi comparada à de crianças típicas (sem doença neuromuscular), estratificadas por idade, dos dois aos 12 anos. Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do IPPMG.

O banco de dados dos pacientes com DMD tinha 137 acompanhados ou em acompanhamento no serviço, até início do estudo prospectivo. Houve inserção de 19 novos com diagnóstico confirmado, total da amostra de 156 pacientes.

Importante destacar que a rotina do serviço de neuropediatra inclui feitura, nas consultas, por equipe treinada e capaz, dos testes motores padronizados na avaliação dos pacientes com doença neuromuscular. Todos os pacientes são orientados a seguir as recomendações vigentes para a DMD (corticoterapia e fisioterapia).

Quando informações eram discordantes, os prontuários eram revistos para ratificação. Não foi feito estudo prospectivo com definição seriada de tempo de acompanhamento. Tratou-se da obtenção de dados motores feitos ao longo das consultas ambulatoriais (seguem o agendamento anual ou semestral). Em caso de consultas extras por intercorrências ou demais demandas, os dados motores também eram inseridos.

A amostra dos típicos foi composta por 345 crianças atendidas no ambulatório de pediatria geral do IPPMG, na faixa de dois a 12 anos, coletadas de julho 2011 até 2012.\textsuperscript{16} Escolhido-se idade inicial de dois anos para avaliação, razoável e precoce para o diagnóstico de eventual doença neuromuscular e alguns meses após o desenvolvimento desse grande marco motor.\textsuperscript{17} Delimitou-se a idade limite de 12 anos, máxima de atendimento no IPPMG.

Critérios de inclusão no grupo com DMD: acompanhados e com diagnóstico de DMD (pesquisa molecular ou biópsia muscular e/ou história familiar positiva). No grupo das crianças típicas, aqueles que compareceram à consulta de pediatra geral de julho 2011 a 2012, com idade de 2-12 anos e desenvolvimento de marcha normal (início até 15 meses).

Critérios de exclusão no grupo do DMD englobaram diagnóstico de outras doenças neuromusculares; quadros agudos de pneumopatia ou cardiopatia nos últimos seis meses e não concordância em participar do estudo. No grupo dos típicos, além do atraso da marcha, doenças ortopédicas e reumatológicas; déficit cognitivo moderado/grave; outras doenças crônicas e os já listados acima.

\textbf{Descrição das variáveis do estudo}

Tempo de Levantar (TL) do solo: cronometrou-se o tempo da criança se levantar, saindo da posição sentada com pernas cruzadas (chinês ou em anel) até colocar-se na posição de ortostase, sem apoio lateral ou qualquer outro auxílio de impulso.

Tempo para Andar 10 Metros (TA10M): cronometrou-se o tempo da criança percorrer, em passos normais, uma distância previamente delimitada de 10 metros, em posição ereta, sem apoio lateral ou qualquer outro auxílio, em terreno plano.

Tempo para Correr 10 Metros (TC10M): cronometrou-se o tempo para correr uma distância previamente delimitada de 10 metros.

As provas motoras eram explicadas e exemplificadas previamente. Feitas com as crianças descalças, vestuário leve, em ambiente tranquilo com temperatura adequada e auxílio de cronômetro. Usaram-se comandos verbais simples estimulantes não padronizados, com intuito de incentivar melhor resposta motora.

Quando ocorria erro no entendimento ou na execução da tarefa, tais valores eram desconsiderados e o teste motor repetido. Por vezes e diversos motivos (dificuldade de colaboração, execução e disposição) os pacientes com DMD não conseguiam fazer todas as provas motoras, porém usávamos dados motores das provas que foram feitas e relatávamos as não executadas. Procuramos considerar todos os dados coletados com intuito de auxiliar na avaliação da progressão da doença.

\textbf{Análise estatística}

Dados foram registrados no Microsoft Office Excel versão 2007. Nos pacientes de DMD, na maioria das vezes, havia registro de mais de um dado motor por faixa etária, de um mesmo teste motor. Optou-se, para comparação com os saudáveis, por fazer a média na faixa etária correspondente. Após finalização dos bancos, os dados foram analisados no programa IBM SPSS Statistics (versão 21), por medidas de tendência central (média, mediana) e dispersão (desvio-padrão e variações mínimo-máximo).
Usou-se teste t não paramétrico – Mann Whitney para comparar médias de subgrupos populacionais distintos (duas amostras independentes com pequeno número amostral). Considerou-se o p valor do teste t < 0,05 (5%) como estatisticamente significativo. Com objetivo de agregar informações ao conceito de significância estatística, optou-se por fazer o tamanho do efeito (TE), capaz de quantificar a diferença existente. Fez-se cálculo denominado d de Cohen, conforme equação representada:

$$d = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}{n_1 + n_2}}}$$

Usamos esse critério na análise comparativa: valores $$\geq 0,20$$ e < 0,50 indicam baixa responsividade; valores $$\geq 0,50$$ e < 0,80, moderada responsividade e valores $$\geq 0,80$$, alta responsividade.

Em seguida, consideramos a primeira avaliação de função motora dos pacientes com DMD como casos suspeitos de doença e comparamos com os típicos, estratificados por idade. Construiu-se curva ROC para cada teste motor e faixa etária. Devido à potencial aplicação dos testes de função motora na triagem de doenças neuromusculares, definimos sensibilidade de 100% como ideal e maior especificidade possível correspondente à mesma. Assim, definiram-se os valores de corte para testes motores da DMD e respectivas faixas etárias. Todos os casos suspeitos foram confirmados como casos de pacientes com DMD, exceto quatro pacientes que tiveram outros diagnósticos.

Resultados

Resultados gerais

Da amostra inicial de 137 fichas de DMD, 20 pacientes já haviam perdido marcha na sua primeira avaliação, quatro não confirmaram a hipótese principal de DMD com diagnóstico de outras doenças neuromusculares (falsos positivos) e dois tinham registros duplicados, ou seja, total de 111 pacientes no estudo prospectivo. Dos 19 pacientes novos, um foi excluído por deficiência intelectual grave e distúrbio comportamental, outro por apresentar idade de primeira avaliação acima de 12 anos. Portanto, 17 pacientes foram incluídos no estudo prospectivo. A amostra final foi de 128 pacientes com DMD.

Além disso, como o mesmo paciente com DMD contribuiu com dados, na maioria das vezes, em mais de uma faixa etária e nos subentendentes testes motores, totalizaram-se 935 testes motores dos pacientes com DMD, distribuídos em 405 de TL, 459 de TA10M e 71 de TC10M. O número amostral dos títulos foi de 344 crianças, fez-se uma única avaliação motora, o número total de 1.026 testes motores foi distribuídos: 339 de TL, 344 de TA10M e 343 de TC10M.

Resultados das provas de função motora

Os valores de média, mediana e DP dos testes motores dos pacientes com DMD e saudáveis, além dos resultados da análise comparativa (p valor e TE), estão na tabela 1.

No TL do solo, os valores de média e mediana dos pacientes com DMD são maiores do que dos pacientes saudáveis em todas faixas etárias (de 1,8 vez aos dois anos até 17,7 vezes aos 11 anos). Representação gráfica visualizada na figura 1.

No TA10M, notou-se a partir dos seis anos valores de média e mediana com aumento gradativo e com perda da marcha subsequente, quando comparados aos tópicos, que estabilizaram valores de média do TA10M em torno de 10 segundos. (fig. 2). No TC10M, notamos padrão progressivo da piora dos tempos na DMD a partir dos quatro anos quando comparado aos tópicos (fig. 3).

Curva ROC – Sensibilidade e especificidade

A sensibilidade foi de 100% para todas as provas de função motora avaliadas e em todas as faixas etárias. Enquanto a especificidade variou de 39% até 100% no TL, de 0-3% no TA10M e 0-100% no TC10M.

Quanto ao TL, nos pré-escolares até início da idade escolar, os valores se aproximam dos 2 segundos (para ponto de corte de suspeição da DMD). No TA10M, observaram-se, nos pré-escolares e escolares, pontos de corte de 5 segundos e no TC10M, o valor mínimo de ponto de corte encontrado foi de 4 segundos.

Discussão

Este estudo demonstra que pacientes com DMD apresentam desempenho pior e progressivo nos TL, TA10M e TC10M; acentuam-se gradativamente no início da idade escolar, culminam com incapacidade de fazerão no início da adolescência, enquanto as crianças típicas estabilizam seu desempenho aos seis anos, quando adquirem sua função motora máxima.

As provas de função motoras avaliadas discriminaram muito bem as crianças típicas daquelas com DMD, estudo inédito na população brasileira. No TL do solo, nos pré-escolares com DMD, notamos curva retílinea, sem ganhos ou perdas, que correspondeu a fase 1 (pré-sintomática). A partir dos cinco anos o aumento do tempo é gradativo, corresponde ao estágio 2 da DMD, fase em que o sinal de Gowers aparece. Dos seis aos nove anos, uma fase de progressão mais rápida, que coincide com o estágio 3 (transição), fase em que se tem perda da capacidade de levantar do solo e de subir escaladas. No início da adolescência, a partir dos 11 anos, os pacientes já se encontram no estágio 4, no qual pequeno número ainda é capaz de fazer TL ($n=10$), com tempos cada vez maiores de execução e aos 12 anos, apenas um paciente foi capaz de fazer.

No TA10M, a partir dos seis anos, piora o desempenho nos pacientes com DMD. A partir dos nove anos, diferenças das médias para feitura do TA10M tornam-se cada vez mais significativas, o que coincide e pode ser justificado pelo fim da fase de degeneração precoce para início da tardia, período de transição para progressão da perda da função dos membros inferiores. E estabilização dos valores dos 9-11 anos, o que pode ser devido às evoluções mais lentas e estáveis, mas culminou aos 12 anos com dobro do tempo para fazer o TA10M e já com grande maioria de pacientes não deambulantes. Portanto, no fim da idade escolar e início da
Tabela 1 Análise comparativa do tempo de levantar, tempo de andar 10 metros e tempo de correr 10 metros dos DMD e das crianças saudáveis por faixa etária

| Testes motores (segundos) | Saudáveis | DMD | Análise comparativa |
|---------------------------|-----------|-----|---------------------|
|                           | Média     | Mediana | DP | Média | Mediana | DP | Teste Tp valor | TE |
|                           | TL2       | 1,67 | 1,40 | 0,62 | 3,08 | 2,75 | 1,24 | 0,003 | -1,86 |
|                           | TL3       | 1,63 | 1,35 | 0,94 | 4,09 | 4,00 | 1,36 | <0,001 | -2,35 |
|                           | TL4       | 1,78 | 1,45 | 0,99 | 3,84 | 4,00 | 1,50 | <0,001 | -1,76 |
|                           | TL5       | 1,13 | 1,00 | 0,41 | 4,84 | 4,00 | 2,84 | <0,001 | -1,90 |
|                           | TL6       | 1,17 | 1,00 | 0,69 | 5,94 | 5,00 | 3,67 | <0,001 | -1,70 |
|                           | TL7       | 1,18 | 1,13 | 0,35 | 7,94 | 6,00 | 4,83 | <0,001 | -1,73 |
|                           | TL8       | 1,37 | 1,30 | 0,66 | 10,82 | 8,75 | 8,42 | <0,001 | -1,41 |
|                           | TL9       | 1,28 | 1,20 | 0,46 | 16,48 | 10,00 | 18,96 | 0,031 | -1,33 |
|                           | TL10      | 1,27 | 1,10 | 0,53 | 13,10 | 11,50 | 7,19 | <0,001 | -2,47 |
|                           | TL11      | 1,07 | 0,90 | 0,45 | 18,95 | 11,00 | 25,83 | <0,001 | -1,28 |
|                           | TL12      | 1,29 | 1,10 | 0,48 | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,1 | -13,72 |

| Tempo de Andar 10 Metros (Ta10m) | Média | Mediana | DP | Média | Mediana | DP | Teste Tp valor | TE |
|-----------------------------------|-------|---------|----|-------|---------|----|----------------|---|
| TA2                               | 13,14 | 13,60   | 2,06 | 7,25 | 7,50     | 0,96 | 0,002          | 3,12 |
| TA3                               | 12,05 | 12,00   | 1,86 | 7,98 | 7,99     | 1,56 | <0,001         | 2,32 |
| TA4                               | 11,07 | 10,70   | 2,39 | 9,46 | 9,43     | 2,48 | 0,016          | 0,68 |
| TA5                               | 10,35 | 10,30   | 1,77 | 9,34 | 9,50     | 2,94 | 0,046          | 0,43 |
| TA6                               | 10,11 | 9,75    | 2,33 | 10,05 | 9,00    | 3,21 | 0,732          | 0,02 |
| TA7                               | 9,85  | 9,95    | 2,05 | 11,61 | 10,00   | 4,94 | 0,776          | -0,42 |
| TA8                               | 9,95  | 9,80    | 1,84 | 10,98 | 10,00   | 3,59 | 0,302          | -0,34 |
| TA9                               | 9,91  | 9,60    | 2,12 | 13,53 | 12,00   | 5,75 | <0,001         | -0,86 |
| TA10                              | 10,49 | 10,30   | 1,86 | 13,68 | 12,00   | 4,64 | <0,001         | -0,86 |
| TA11                              | 9,32  | 9,30    | 1,51 | 13,54 | 12,00   | 4,11 | <0,001         | -1,46 |
| TA12                              | 9,42  | 9,00    | 1,63 | 16,64 | 13,00   | 8,47 | 0,002          | -1,48 |

| Tempo de Correr 10 Metros (TC10M) | Média | Mediana | DP | Média | Mediana | DP | Teste Tp valor | TE |
|-----------------------------------|-------|---------|----|-------|---------|----|----------------|---|
| TC2                               | 7,95  | 7,75    | 1,48 | 5,00 | 5,00      | 0,00 | 0,096          | 1,50 |
| TC3                               | 6,89  | 7,00    | 1,10 | 6,25 | 6,25      | 1,06 | 0,313          | -0,61 |
| TC4                               | 6,18  | 5,90    | 1,20 | 6,01 | 5,65      | 1,46 | 0,648          | 0,14 |
| TC5                               | 5,38  | 5,20    | 0,92 | 8,38 | 8,25      | 3,20 | 0,05           | -2,40 |
| TC6                               | 4,99  | 5,00    | 0,63 | 6,92 | 6,34      | 1,60 | <0,001         | -2,09 |
| TC7                               | 4,86  | 4,65    | 0,61 | 8,66 | 7,81      | 3,60 | <0,001         | -2,03 |
| TC8                               | 4,88  | 4,80    | 0,65 | 7,36 | 6,70      | 2,97 | <0,001         | -1,54 |
| TC9                               | 4,78  | 4,70    | 0,70 | 7,63 | 8,70      | 2,75 | 0,031          | -2,80 |
| TC10                              | 4,72  | 4,70    | 0,67 | 8,70 | 9,00      | 1,79 | 0,001          | -4,55 |
| TC11                              | 4,63  | 4,80    | 0,81 | 8,60 | 10,00     | 2,42 | 0,008          | -3,90 |
| TC12                              | 4,89  | 4,90    | 0,71 | 9,67 | 9,67      | 0,00 | 0,099          | -7,14 |

A tabela representa a média dos testes motores (TL – Tempo de Levantar, TA10M – Tempo de Andar 10 Metros e TC10M – Tempo de Correr 10 Metros) dos pacientes com DMD e saudáveis, além da análise comparativa do p valor (p valor <0,05) e tamanho do efeito (TE). TL2, Tempo de Levantar 2 anos; TL3, Tempo de Levantar 3 anos; TL4, Tempo de Levantar 4 anos; TL5, Tempo de Levantar 5 anos; TL6, Tempo de Levantar 6 anos; TL7, Tempo de Levantar 7 anos; TL8, Tempo de Levantar 8 anos; TL9, Tempo de Levantar 9 anos; TL10, Tempo de Levantar 10 anos; TL11, Tempo de Levantar 11 anos; TL12, Tempo de Levantar 12 anos. TA2, Tempo de Andar 2 anos; TA3, Tempo de Andar 3 anos; TA4, Tempo de Andar 4 anos; TA5, Tempo de Andar 5 anos; TA6, Tempo de Andar 6 anos; TA7, Tempo de Andar 7 anos; TA8, Tempo de Andar 8 anos; TA9, Tempo de Andar 9 anos; TA10, Tempo de Andar 10 anos; TA11, Tempo de Andar 11 anos; TA12, Tempo de Andar 12 anos. TC2, Tempo de Correr 2 anos; TC3, Tempo de Correr 3 anos; TC4, Tempo de Correr 4 anos; TC5, Tempo de Correr 5 anos; TC6, Tempo de Correr 6 anos; TC7, Tempo de Correr 7 anos; TC8, Tempo de Correr 8 anos; TC9, Tempo de Correr 9 anos; TC10, Tempo de Correr 10 anos; TC11, Tempo de Correr 11 anos; TC12, Tempo de Correr 12 anos.

Adolescência, muitos já perderam a capacidade do TL e uma porcentagem inicia dificuldade ou já é incapaz de andar.

No TC10M, a partir dos quatro anos, pacientes com DMD são mais lentos do que as crianças típicas. Notaram-se dois picos de aumento em faixas etárias bem definidas (5 e 7 anos), compatível com padrão da transição do estágio 2 de deambulação precoce para uma fase de deambulação tardia do estágio 3, e, de acordo com o limite de idade
A pioria ao longo dos anos dos testes motores (TC6M e TL) já havia sido descrita, assim como observado nos nossos dados, em um estudo longitudinal de 24 meses, com valores mais evidentes para os meninos maiores de sete anos. Os mesmos autores demonstraram alta correlação do TL com TC6M ($r = 0.6$, $p < 0.01$), confirmaram que o TL é o fator prognóstico mais precoce para a progressão da DMD e consequentemente perda da marcha.

Adicionalmente, em estudo longitudinal de 12 meses, demonstrou-se pioria progressiva a partir dos seis anos. Nosso estudo também apresenta aumento gradativo dos valores do TA10M, porém com progressão mais rápida dos pacientes brasileiros.

Nos estudos prévios que avaliaram o TC6M e NSAA em pacientes com DMD, descreve-se progressão (12, 24 e 36 meses) em semelhança com o presente estudo. Um grupo de pesquisadores americanos analisou o TC6M e outros testes de função motora cronometados em estudo multicêntrico de 48 semanas. No TL, apesar de a postura de saída do solo ser diferente, valores ficaram bem próximos aos do presente estudo. Todavia, os TA/TC10M brasileiros do nosso estudo apresentaram pior desempenho que os americanos.

A velocidade de progressão não é linear. Demonstaramos isso nos dados do TA10M, nos quais a maior velocidade de progressão ocorre no início da segunda década de vida. Outros autores, que usaram os dados dos pacientes dos estudos prévios, desenvolveram modelos de evolução da DMD, com potencial melhoria do TC6M até os 10 anos, mas depois com declínio rápido no desempenho.

Existem poucos estudos que descrevem TA10M ou TL por faixa etária. Uma base de dados de 240 meninos com DMD, 4-12 anos, descobre que o TL permanece na faixa de 4-6 segundos nos primeiros seis anos e depois atinge 6-8 segundos, o que se assemelha aos nossos dados. Quanto à média do TA/TC10M, o estudo citado revelou valores médios de 6-8 segundos até os sete anos, com poucas oscilações e seguidos com posterior aumento até 8-10 segundos. Encontramos nos nossos pacientes, já a partir dos quatro anos,
tempos médios de feitura do TA10M acima de 8 segundos, ou seja, um pior desempenho na fase pré-escolar. Reforçamos o fato de que nosso estudo é o pioneiro no TL na idade pré-escolar.

Poucos foram os estudos comparativos prévios ao nosso e, aqueles existentes, com amostras bem menores. Todavia, sugeriam pior desempenho dos pacientes com DMD quando comparados a crianças típicas, em escolares para TL e TA10,22 assim como para TC6M.23

Uma limitação do nosso estudo foi o número de dados feitos para cada teste motor e menor número de dados de TC10M na DMD. Justifica-se pela maior dificuldade técnica dos pacientes com fraqueza muscular de desempenhar um teste na sua função motora máxima, que exige esforço e predispõe cansaço físico, mas reproduz o que ocorre no acompanhamento desses pacientes. No grupo das crianças típicas, o número de dados ficou mais homogêneo de acordo com as faixas etárias e os testes motores, ocorrendo redução nos extremos de idade (2 e 12 anos), o que também acontece até de forma mais ampla da DMD, pela piora progressiva na adolescência. A divisão por faixa etária forma subgrupos quepem apesar de permitir uma melhor análise, reduzem a distribuição do número amostral por faixa etária, contudo satisfatório no presente estudo.

De fato, os tempos absolutos dos pacientes brasileiros com DMD são maiores quando comparados aos estudos americanos e europeus. O início tardio da corticoterapia que estaria diretamente relacionada à fase de progressão da doença e destruição muscular, com substituição do músculo por tecido adiposo e fibrose,24 os fatores de variabilidade inter-individual e modificadores genéticos25 podem justificar este achado.

Para triagem diagnóstica precoce definimos os seguintes pontos de corte para testes de função motora: para TL, 2 segundos; para TA10M, 5 segundos e para TC10M, 4 segundos. Esses parâmetros (ênfase para TL de 2 segundos, por ser o mais precoce discriminador) são testes de fácil execução, factíveis pelo pediatra em ambiente ambulatorial e domiciliar, com baixíssimos custos, podem auxiliar na suspeita de novos casos da DMD em fases iniciais. A recomendação de exames complementares para as famílias que apresentam o caso índice pode ser feita já ao nascimento. O teste do levantar poderia ser inserido na consulta de puericultura a partir dos 2 anos com exame de triagem obrigatório para a pesquisa de doenças neuromusculares.

Só podemos reduzir o tempo até o diagnóstico se aumentarmos a suspeição da DMD, com estratégias que atuem efetivamente nas fases pré-sintomáticas ou na detecção dos sintomas precoces. Infelizmente, a idade média de diagnóstico definitivo no Brasil é de 7,5 anos,4 muito próxima à idade média de perda da marcha, enquanto na maioria dos países no mundo está em torno de 4-5 anos.26 Em suma, a proposta é trazer ferramentas que ajudem a abreviar o diagnóstico e, adicionalmente, melhor acompanhamento dos pacientes com DMD.

Nas crianças normais, há melhoria do desempenho da função motora até os seis anos com subsequente estabilização das provas até adolescência. Nos meninos com DMD, as médias dos tempos dessas provas aumentam, particularmente a partir dos sete anos, culminam com inca-

pacidade de fazer os testes motores no fim da idade escolar e início da adolescência.

A rápida execução, o baixo custo e a técnica simples tornam os testes motores apresentados possíveis de ser usados como ferramenta diagnóstica na triagem para doenças neuromusculares, se usados no acompanhamento do desenvolvimento motor em puericultura. O TL é um ótima ferramenta capaz de abreviar o diagnóstico do DMD, fato de extrema importância atual pelas novas perspectivas de terapias específicas.

**Conflitos de interesse**

Os autores declaram não haver conflitos de interesse.

**Agradecimentos**

Ao estatístico Ronir Raggio Luiz e a sua assistente Jéssica Pronestino. Aos alunos do PINC (Projeto de Iniciação Científica) Bruna Maciel, Luisa Vieira, Monique Minini Lima e Yuri Devaud. A todas as crianças e responsáveis que participaram deste estudo por sua prestatividade e solidariedade, se ofereceram a ajudar esta pesquisa científica ao saberem que seu principal objetivo era abreviar o diagnóstico da distrofia muscular de Duchenne. Aos parentes e às crianças com DMD, exemplo de perseverança e otimismo.

**Referências**

1. Emery AE. Duchenne muscular dystrophy – Meryon’s disease. Neuromuscul Disord. 1993;3:263–6.
2. Emery AE. Population frequencies of inherited neuromuscular diseases – a world survey. Neuromuscul Disord. 1991;1:19–29.
3. Hoffman EP, Brown RH, Kunkel LM. Dystrophin: the protein product of the Duchenne muscular dystrophy locus. Cell. 1987;51:919–28.
4. Araujo J, de Deco MC, Klüh Bds, da Costa MR, de Góis FY, Guimarães AF. Diagnosis delay of Duchenne muscular dystrophy. Rev Bras Saúde Matern Infant. 2004;4:179–83.
5. Reed UC. Neuromuscular disorders. J Pediatr (Rio J). 2002;78:589–103.
6. Bushby K, Finkel R, Birnkrant DJ, Case LE, Cemens PR, Cripe L, et al. Diagnosis and management of Duchenne muscular dystrophy. Part 1: Diagnosis, and pharmacological and psychosocial management. Lancet Neurol. 2010;9:77–93.
7. Araujo APQC, Carvalho AAS, Cavalcanti EBU, Saute JAM, Carvalho E, França MC, et al. Brazilian consensus on Duchenne muscular dystrophy. Part 1: Diagnosis, steroid therapy and perspectives. Arq Neuropsiquiatr. 2017;75:104–13.
8. Brooke MH, Griggs RC, Mendell JR, Fenichel GM, Shumate JB, Pellegrino RJ. Clinical trial in Duchenne dystrophy. I. The design of the protocol. Muscle Nerve. 1981;4:186–97.
9. Florence JM, Pandya S, King WM, Robison JD, Signore LC, Wentzell M, et al. Clinical trials in Duchenne dystrophy. Standardization and reliability of evaluation procedures. Phys Ther. 1984;64:41–5.
10. Birnkrant DJ, Bushby K, Bann CM, Apkon SD, Blackwell A, Brumbaugh D, et al. Diagnosis and management of Duchenne muscular dystrophy. Part 1: Diagnosis, and neuromuscular, rehabilitation, endocrine, and gastrointestinal and nutritional management. Lancet Neurol. 2018;17:251–67.
11. Nascimento Osorio A, Medina Cantillo J, Camacho Salas A, Madruga Garrido M, Vilchez Padilla JJ. Consensus on
the diagnosis, treatment and follow-up of patients with Duchenne muscular dystrophy. Neurologia. 2018. pii:50213-4853(18)30015-X.

12. Mazzone E, Coratti G, Sormani MP, Messina S, Pane M, D’Amico A, et al. Timed rise from floor as a predictor of disease progression in Duchenne muscular dystrophy: an observational study. PLOS ONE. 2016;11:e0151445.

13. Mazzone E, Martínell D, Berardinelli A, Messina S, D’Amico A, Vasco G, et al. North Star Ambulatory Assessment, 6-minute walk test and timed items in ambulant boys with Duchenne muscular dystrophy. Neuromusc Disord. 2010;20:712-6.

14. Pane M, Mazzone ES, Sivo S, Sormani MP, Messina S, D’Amico A, et al. Long term natural history data in ambulant boys with Duchenne muscular dystrophy: 36-month changes. PLOS ONE. 2014;9:e108205.

15. McDonald CM, Henricson EK, Abresch RT, Florence JM, Eagle M, Gappmaier E, et al. The 6-minute walk test and other endpoints in Duchenne muscular dystrophy: longitudinal natural history observations over 48 weeks from a multicenter study. Muscle Nerve. 2013;48:343–56.

16. Pereira AC, Ribeiro MG, Araújo AP. Timed motor function tests capacity in healthy children. Arch Dis Child. 2016;101:147-151.

17. Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de Saúde, Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. Brasília: Ministério da Saúde; 2002. Available from: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/crescimento_desenvolvimento.pdf [cited 30.07.18].

18. Mazzone ES, Pane M, Sormani MP, Scalise R, Berardinelli A, Messina S, et al. 24 month longitudinal data in ambulant boys with Duchenne muscular dystrophy. PLOS ONE. 2013; 8:e52512.

19. Mazzone E, Vasco G, Sormani MP, Torrente Y, Berardinelli A, Messina S, et al. Functional changes in Duchenne muscular dystrophy: a 12-month longitudinal cohort study. Neurology. 2011;77:250–6.

20. Goemans H, van den Hauwe M, Wilson R, van Impe A, Klingels K, Buyse G. Ambulatory capacity and disease progression as measured by the 6-minute walk-distance in Duchenne muscular dystrophy subjects on daily corticosteroids. Neuromuscul Disord. 2013;23:618–23.

21. Hamuro L, Chan P, Tiruchera G, AbuTarif M. Developing a natural history progression model for Duchenne muscular dystrophy using the six-minute walk test. CPT Pharmacomet Syst Pharmacol. 2017;6:596–603.

22. Doglio L, Pavan E, Pernigotti I, Petralia P, Frigo C, Minetti C. Early signs of gait deviation in Duchenne muscular dystrophy. Eur J Phys Rehabil Med. 2011;47:587–94.

23. McDonald CM, Henricson EK, Han JJ, Abresch RT, Nicorici A, Elfring GL, et al. The 6-minute walk test as a new outcome measure in Duchenne muscular dystrophy. Muscle Nerve. 2010;41:500–10.

24. Schreiber A, Brochard S, Rippert P, Fontaine-Carbonnel S, Payan C, Poirot I, et al. Corticosteroids in Duchenne muscular dystrophy: impact on the motor function measure sensitivity to change and implications for clinical trials. Dev Med Child Neurol. 2018;60:189–91.

25. Hightower RM, Alexander MS. Genetic modifiers of Duchenne and facioscapulohumeral muscular dystrophies. Muscle Nerve. 2018;57:6–15.

26. D’Amico A, Catteruccia M, Baranello G, Politano L, Govoni A, Previtali SC, et al. Diagnosis of Duchenne muscular dystrophy in Italy in the last decade: critical issues and areas for improvements. Neuromuscul Disord. 2017;27:447–51.