Efeitos do antagonista seletivo do REα e do REβ ICI 182,780 e do agonista de GPER G-1 no processo de autofagia em células de câncer de mama

Effects of ICI 182,780, an ERα and ERβ antagonist, and G-1, a GPER agonist, on autophagy in breast cancer cells

Mari Luminosa Muler, Fernanda Antunes, Gabriel Cicolin Guarache, Rafaela Brito Oliveira, Rodrigo Portes Ureshino, Claudia Bincoletto, Gustavo José da Silva Pereira, Soraya Soubhi Smaili

1 Departamento de Farmacologia, Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil.
2 Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Federal de São Paulo, Diadema, SP, Brasil.

DOI: 10.31744/einstein_journal/2020AO4560

RESUMO

Objetivo: Avaliar o efeito dos compostos ICI 182,780 (fulvestrant), um antagonista seletivo dos receptores de estrógeno alfa/beta (REα/REβ), e do G-1, um agonista seletivo de receptores de estrógeno acoplados a proteínas-G (GPER), na possível indução de autofagia em linhagens de câncer de mama MCF-7 e SKBr3, bem como o efeito de G-1 na viabilidade celular. Métodos: A viabilidade celular de células MCF-7 e SKBr3 foi avaliada pelo ensaio com MTT. Para investigar a indução da autofagia, células MCF-7 foram transfectadas com GFP-LC3, um marcador de autofagossomos, e analisadas por microscopia de fluorescência em tempo real. As células MCF-7 e SKBr3 foram incubadas com o indicador de compartimentos ácidos laranja de acridina e analisadas por citometria de fluxo como indicativo para autofagia. Resultados: Em células MCF-7, o ICI 182,780 e rapamicina após 48 horas levaram à diminuição da viabilidade celular, enquanto o G-1 não alterou a viabilidade no mesmo período de tratamento. Nem o ICI 182,780 e nem o G-1 induziram aumento na pontuação de GFP-LC3 em células MCF-7 até 4 horas. Já os ensaios de citometria de fluxo demonstraram que ICI 182,780 levou ao aumento de compartimentos ácidos em células MCF-7. O G-1 não aumentou estes parâmetros em ambas as linhagens. Por outro lado, ICI 182,780 e G-1 não induziram à redução da viabilidade em células SKBr3 e nem à formação de compartimentos ácidos, como etapa final do processo autofágico. Conclusão: O aumento de compartimentos ácidos pelo ICI 182,780 em células de câncer de mama positivas para receptores de estrógeno parece estar associado com seu efeito inibidor de receptores de estrógeno, mas sem o envolvimento de GPER. A compreensão desses mecanismos pode direcionar estudos sobre o envolvimento dos receptores nos processos celulares de resistência do câncer de mama.

Descritores: Autofagia; Neoplasias da mama; Estrógenos; Receptores estrogênicos; Receptores acoplados a proteínas-G; Fulvestran; Proliferação celular; Células MCF-7

ABSTRACT

Objective: To investigate if ICI 182,780 (fulvestrant), a selective estrogen receptor alpha/beta (ERα/ERβ) antagonist, and G-1, a selective G-protein-coupled receptor (GPER) agonist, can potentially induce autophagy in breast cancer cell lines MCF-7 and SKBr3, and how G-1 affects cell viability. Methods: Cell viability in MCF-7 and SKBr3 cells was assessed by the MTT assay. To investigate the autophagy flux, MCF-7 cells were transfected with GFP-LC3, a marker of autophagosomes, and analyzed by real-time fluorescence microscopy. MCF-7 and SKBr3 cells were incubated with acridine orange for staining of acidic vesicular organelles and analyzed by
flow cytometry as an indicator of autophagy. **Results:** Regarding cell viability in MCF-7 cells, ICI 182,780 and rapamycin, after 48 hours, led to decreased cell proliferation whereas G-1 did not change viability over the same period. The data showed that neither ICI 182,780 nor G-1 led to increased GFP-LC3 puncta in MCF-7 cells over the 4-hour observation period. The cytometry assay showed that ICI 182,780 led to a higher number of acidic vesicular organelles in MCF-7 cells. G-1, in turn, did not have this effect in any of the cell lines. In contrast, ICI 182,780 and G-1 did not decrease cell viability of SKBr3 cells or induce formation of acidic vesicular organelles, which corresponds to the final step of the autophagy process in this cell line. **Conclusion:** The effect of ICI 182,780 on increasing acidic vesicular organelles in estrogen receptor-positive breast cancer cells appears to be associated with its inhibitory effect on estrogen receptors, and GPER does not seem to be involved. Understanding these mechanisms may guide further investigations of these receptors’ involvement in cellular processes of breast cancer resistance.

**Keywords:** Autophagy; Breast neoplasms; Estrogens; Receptors, estrogen; Receptors, G-protein-coupled; Fulvestrant; Cellular proliferation; MCF-7 Cells

---

**INTRODUÇÃO**

O câncer de mama é uma das principais causas de morte em mulheres, tanto no Brasil quanto em outros países. Em alguns casos, o tratamento pode levar à cura, e um dos protocolos mais adotados envolve a excisão cirúrgica, seguida de quimioterapia/odontoterapia. Nos casos de câncer de mama responsivos a hormônios, a terapia endócrina consiste em inibir a síntese do estrógeno ou interferir na sinalização mediada por este esteroid, aliado ao tratamento com ICI 182,780 (fulvestran, referido neste artigo como ICI) e o tamoxifeno, um modulador seletivo de receptores de estrógeno (RE), além do tratamento com ICI 182,780 (fulvestran) e do G-1, um agonista seletivo de receptores de estrógeno acoplados a proteínas-G (GPER), na possível indução de autofagia em linhagens de câncer de mama MCF-7 e SKBr3, bem como o efeito de G-1 na viabilidade celular.

**OBJETIVO**

Avaliar o efeito dos compostos ICI 182,780 (fulvestran), um antagonista seletivo dos receptores alfa/beta (REα/REβ), e do G-1, um agonista seletivo de receptores de estrógeno acoplados a proteínas-G (GPER), na possibilidade de indução de autofagia em linhagens de câncer de mama MCF-7 e SKBr3, bem como o efeito de G-1 na viabilidade celular.

**MÉTODOS**

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de São Paulo, com número do parecer 1748/10.

**Reagentes**

DMEM/F12, soro fetal bovino (SFB), penicilina/estreptomicina e tripsina/ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) 0,5% foram obtidos da Invitrogen™ do Brasil (St. Louis, MO, USA). ICI 182,780 (AstraZeneca do Brasil; Cotia, São Paulo, Brasil), 1-[4-(6-bromobenzo[1,3]dioxol-5-il)-3a,4,5,9b-tetrahidro-3H-ceclopentena[clquinolin-8-ilit]-etanona (G-1; Calbiochem®; Merck Biosciences, Darmstadt, Alemanha), 3-benzoato 17β-estradiol (17β-estradiol, E2) (Sigma Chemical Co.; St Louis, MO, USA) e 4.4',4''-[4-propil-(1H)-pirazol-1,3,5-triil]trisfenol (PPT). Rapamicina (RAP) e brometo de [3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil tetrazólio (MTT) foram obtidos da Sigma Aldrich (St. Louis, MO, USA). Laranja de acridina (LA) foi obtida da Molecular Probes (Eugene, OR, USA). O plasmídeo GFP-LC3 foi proveniente do National Institute for Infectious Diseases, nos Estados Unidos, e Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico L. Spallanzani, Roma, Itália.
Cultura de células
Foram utilizadas linhagens de células de câncer de mama MCF-7, que expressam REα, REβ e GPER, para verificar qual o efeito de ICI 182,780 e G-1 nas células que possuem os três tipos de receptores. A linhagem SKBr3, que expressa GPER mas não expressa REα, foi utilizada para verificar se os efeitos de ICI e G-1 na formação de compartimentos ácidos ocorriam apenas nas células que possuem REα. As células foram mantidas em 37°C e 5% dióxido de carbono em meio DMEM/F12 livre de veneno e suplementado com 10% SFB, 100µg/mL de penicilina e 100µg/mL de estreptomicina. Foram também plaquadas em meio DMEM/F-12 livre de veneno por 24 horas.

Tratamentos na verificação de viabilidade celular e autofagia
As concentrações utilizadas nos experimentos foram baseadas na literatura. Os RE podem responder a concentrações na ordem de picomolar e nanomolar. Assim, para os componentes que possuem ação nesses receptores, foram utilizadas concentrações na ordem de nanomolar, para que os efeitos fossem observados em tempos menores de tratamento, já que o processo de indução de autofagia ocorre normalmente antes de se detectar a redução na viabilidade. Os efeitos antiproliferativos de ICI 182,780 podem ser observados a partir de concentrações como 1nM em meio DMEM/F12 livre de veneno e suplementado com 10% SFB, 100µg/mL de penicilina e 100µg/mL de estreptomicina. Foram também plaquadas em meio DMEM/F-12 livre de veneno por 24 horas.

Western blot para avaliar a expressão dos receptores de estrógeno alfa e receptores acoplados a proteínas-G
As células foram plaqueadas em placas de seis poços e mantidas em meio de cultura até o dia do experimento. Foi realizado o protocolo de extração de proteínas totais com tampão de lise contendo 10mM Tris, pH 7,4, 10mM NaCl, 3mM MgCl2, 0,5% Nonidet P40, coquetel de inibidores de proteases, 1mM PMSF, 2mM Na3VO4, 50mM NaF, 10mM Na2P2O7 (Sigma Chemical Co.). Em seguida, os extratos foram centrifugados (13.200rpm, por 5 minutos, a 4°C), e o sobrenadante foi coletado. Aproximadamente 50µg de proteínas foram separadas p-or eletroforese em gel de poliacrilamida e, posteriormente, transferidos para uma membrana de fluoreto de polivinilídeno (PVDF). O bloqueio dos sítios inespecíficos foi realizado com incubação com leite desnatado de leite de bovino (5%) em tampão TBS-Tween (1%) por 1 hora, à temperatura ambiente. As membranas foram incubadas durante a noite a 4°C com anticorpos primários (diluídos em leite 2% em tampão TBS-Tween) para o REα (sc 8002, Santa Cruz Biotechnology) e o GPER (ab39742, Abcam). Foi utilizado anticorpo secundário específico, marcado com peroxidase (HRP - horseradish peroxidase). O produto da reação foi revelado com ECL (PerkinElmer), e as imagens foram capturadas em fotodocumentador digital UVITEC (Cambridge). Em seguida, as membranas foram submetidas a protocolo de stripping e incubadas com anti-alfa tubulina (1:10.000, Sigma-Aldrich Biotechnology), para a marcação do controle interno.

Avaliação de viabilidade celular pelo ensaio de MTT
O ensaio de MTT se baseia na ação de enzimas mitocondrais de células viáveis que levam à conversão do sal tetrazólio MTT, amarelo, para um produto formado acoplado a proteínas-G.

Como o ICI é um antagonista de REs, como contrapartida para descartar a ativação de REs, utilizou-se E2, que é agonista de REs e GPER, e PPT, um agonista seletivo de REα. As concentrações de E2 para ativar REs variam na ordem de picomolar e nanomolar, como 0,1nM até 10nM. Na literatura, são utilizadas concentrações de PPT desde 5 a 200nM, então, optou-se por utilizar concentrações intermediárias, como 10nM e 100nM.
Transfecção de células MCF-7 para expressão de GFP-LC3

Durante a elongação da vesícula autofágica, ocorre recrutamento de LC3 (light chain 3). A proteína LC3, encontrada dispersa homogeneamente no citosol na forma de LC3-I, é recrutada especificamente para a membrana de vesículas de autofagossomos, mudando para a forma LC3-II. A fusão da proteína LC3 com proteína fluorescente verde (GFP - green fluorescent protein) permite observar a indução do processo de autofagia por meio do acúmulo de LC3 nos autofagossomos, sendo observada pontuação verde GFP em microscopia de fluorescência.\(^{(16)}\)

As células foram plaqaeudas em placas de 35mm contendo lamínula de 25mm tratada com poliornitina (0,01mg/mL). Após adesão, as células foram transfectadas com 0,5µg de plasmídeo pCLPCX-GFP-LC3, que contém o gene que codifica a proteína LC3 conjugada com o gene que, por sua vez, codifica a GFP. Para transfecção, foi utilizado 0,5µg do plasmídeo misturado com 3µL de FuGENE ® HD (Fugent, LLC., USA) em 100µL de DMEM/F12. As células foram incubadas com a mistura dos reagentes em 1,5mL de meio DMEM/F12 suplementado com 10% de SFB, 100U/mL de penicilina e 100µg/mL de estreptomicina, e mantidas em 37°C e 5% de dióxido de carbono. No dia seguinte, as células foram cuidadosamente lavadas com PBS e incubadas com meio de cultura DMEM/F12 não suplementado por mais 24 horas, totalizando 48 horas para a expressão da proteína.

Microscopia de fluorescência para avaliar autofagia decorrente de expressão de GFP-LC3

As células transfectadas foram visualizadas com microscópio de fluorescência Nikon TE300 (Nikon Osaka, Japão) acoplado a uma câmera digital CoolSNAP™ (Roper Sci, Princeton Instruments, USA) de alta resolução, com sistema de resfriamento para diminuição de ruídos e aumento da resolução. As imagens foram obtidas a cada 30 minutos, com tempo máximo de 4 horas para cada experimento. Os experimentos foram realizados com a objetiva de 40x. A excitação foi feita no comprimento de onda 488nm e emissão coletada em 505nm.

Como a autofagia é um processo basal, o aumento de pontuações da GFP-LC3 ocorre na presença de um estímulo indutor autofágico. Para fazer a quantificação dessas pontuações, foi estabelecido um limite de corte a partir do controle (células sem tratamento, mantidas em DMEM/F12). Para cada célula controle, foi calculada a diferença entre o número de pontuações no início e o número de pontuações máximo, independentemente do tempo, sendo tempo máximo de observação até 4 horas.

Detecção de compartimentos ácidos por citometria de fluxo

As células foram marcadas com LA para estimar a quantidade de organelas vesiculares ácidos por citometria de fluxo, como indicativo das etapas finais do processo autofágico,\(^{(17)}\) uma vez que a LA, na forma protonada, acumula-se em vesículas ácidas.

Células plaqueadas em placas de seis poços foram mantidas em DMEM/F12 sem SFB. Nos experimentos, as células foram tratadas com ICI, G-1, RAP, E2 e PPT, por 24 ou 48 horas, e comparadas ao Grupo Controle (CTR). Depois foram tripinziadas, adicionando-se 1mL de PBS, e transferidas para tubos, seguindo com centrifugação por 1.300rpm, por 8 minutos. O sobrenadante foi descartado, e as células foram ressuspensas em 400µL de LA diluída em PBS (100ng/mL). As células foram incubadas por 15 minutos em temperatura ambiente e protegidas da luz. As medidas foram obtidas por citometria de fluxo (FACSCalibur, BD, Biosciences). O comprimento de onda para excitação foi 488nm, e a detecção da fluorescência foi obtida por 510 a 530nm (fluorescência verde, FL1) e por 650nm (fluorescência vermelha, FL3). Os dados foram obtidos pelo programa CellQuest™ e analisados pelo programa WinMDI 2.9.

Análise estatística

Os resultados obtidos foram submetidos à análise estatística por análise de variância (ANOVA) de uma via, seguida de pós-teste Tukey ou Bonferroni, e teste t de Student. Os dados foram expressos nos histogramas como média±erro médio padrão. As análises foram feitas no programa GraphPad Prism, versão 4.0.

RESULTADOS

Expressão de receptores de estrógeno nas linhagens MCF-7 e SKBr3

Inicialmente, foi realizado um ensaio de Western blot para verificar a presença dos receptores que estariam expressos diferencialmente nas duas linhagens de câncer de mama. Conforme demonstrado na figura 1A, o REα esteve expresso em grande quantidade em células MCF-7, mas não estava expresso de maneira significativa na célula SKBr3. Quanto ao receptor GPER, este encontrou-se expresso em quantidades semelhantes em ambas as linhagens.
Efeitos do antagonista seletivo do REα e do REβ ICI 182,780 e do agonista de GPER G-1 no processo de autofagia em células de câncer de mama

Ensaio de viabilidade celular das células MCF-7 e SKBr3

O ensaio de viabilidade foi realizado para testar o efeito do ICI, de G-1 e RAP (como indutor de autofagia, por inibição de mTOR) no crescimento de células MCF-7 (Figura 1B a 1D) e SKBr3 (Figura 2A a 2C). A diminuição no número de células pode ter sido devida à inibição da proliferação ou morte celular. Para prosseguir com a avaliação da autofagia, verificou-se, antes, em quanto tempo ocorreu a diminuição da viabilidade das células após os tratamentos com ICI, G-1 e RAP em células MCF-7 inicialmente. Nos tratamentos por 24 horas com ICI (25, 50, 100 e 200nM), não foram observadas alterações na viabilidade celular. Porém, nos tratamentos de 48 horas e 72 horas, o ICI levou à diminuição da viabilidade das células após os tratamentos com ICI, G-1 e RAP em células MCF-7 inicialmente. Nos tratamentos por 24 horas com ICI (25, 50, 100 e 200nM), não foram observadas alterações na viabilidade celular. Porém, nos tratamentos de 48 horas e 72 horas, o ICI levou à diminuição da viabilidade (p<0,05). Ao comparar a resposta entre as diferentes concentrações de ICI, não houve diferença na diminuição da viabilidade celular, mas na concentração de 100nM a variação entre as amostras foi menor (Figura 1B). Não houve diferença entre os tratamentos de 48 e 72 horas (p>0,05). Nos tratamentos com o agonista de GPER, G-1, nas concentrações de 1nM, 10nM e 100nM, por 24, 48 e 72 horas (Figura 1C), não foi observada diminuição no número de células (p>0,05). Para utilizar a RAP como controle positivo nos ensaios de autofagia, testou-se seu efeito na viabilidade, para determinar o melhor período de tratamento que precede à observação da diminuição da viabilidade celular. No tratamento de 24 horas com RAP (1µM), não foram observadas alterações (p>0,05), porém, nos tratamentos de 48 e 72 horas (p<0,05 em relação ao controle), houve diminuição da viabilidade (Figura 1D). Não houve diferença entre os tratamentos de 48 e 72 horas (p>0,05).

Na avaliação da viabilidade celular de células SKBr3 (Figura 2A), ao contrário do que ocorre nas células MCF-7, o ICI aumentou a viabilidade dependente do tempo e da concentração quando comparado ao Grupo Controle. Foi observado aumento de viabilidade celular nas concentrações de 50nM (48 horas), 100nM (24, 48 e 72 horas) e 200nM (24 e 48 horas). O tratamento com G-1 em células SKBr3 também aumentou a viabilidade celular em determinadas concentrações e tempo (na concentração de 1nM, em 24 horas, e nas concentrações de 10nM e 100nM, em 72 horas; Figura 2B). A RAP não influenciou na viabilidade celular em células SKBr3, independente do tempo (Figura 2C). Para investigar se a ausência da autofagia, células SKBr3, que não expressaram REα, foram tratadas com ICI (100nM), G-1 (100nM) e RAP (1µM) por 24 horas (Figura 2D e 2E). As células foram marcadas com LA e analisadas por citometria de fluxo. Os dados demonstraram que ICI e
G-1 não aumentaram o número de organelas vesiculares ácidas quando comparadas com o CTR (p>0,05) e RAP (p<0,05), sugerindo que, uma vez que não houve redução de viabilidade, a falta de autofagia pode justificar este resultado.

**Efeito do tratamento com ICI 182,780 e G-1 na indução de autofagia por meio da pontuação de GFP-LC3 e na formação de organelas vesiculares ácidas em células MCF-7**

Durante a formação dos autofagossomos, ocorre a translocação específica de LC3 para a membrana do autofagossomo.(16)

Células MCF-7 expressando GFP-LC3 foram visualizadas por 4 horas após tratamento com ICI (100nM) e G-1 (100nM) (Figura 3). Rapamicina (1µM) foi utilizada como controle positivo. Os resultados mostram que os tratamentos com ICI e G-1 não induziram translocação de GFP-LC3 que caracterizasse um aumento na autofagia quando comparados com o CTR. Por outro lado, a RAP aumentou a formação de autofagossomos, evidenciado pela translocação de GFP-LC3 e aumento de pontuações (Figura 3A).

Conforme descrito anteriormente,(9) a autofagia é um processo que pode ocorrer como forma de sobrevivência na presença de um estímulo estressante, avaliamos se esses efeitos estariam envolvidos na diminuição da viabilidade. Como os resultados demonstraram que não houve diminuição da proliferação em 24 horas, mas houve com 48 horas, prosseguiu-se com esses períodos de tratamento para investigar os efeitos de ICI e G-1 na formação de compartimentos ácidos pela marcação com LA e detecção por citometria de fluxo (Figura 4). Os resultados mostraram que o tratamento com ICI (100nM) aumentou o número de compartimentos ácidos, tanto em 24 horas quanto em 48 horas, similar a RAP (1µM). Ambos os tratamentos foram
Efeitos do antagonista seletivo do REα e do REβ ICI 182,780 e do agonista de GPER G-1 no processo de autofagia em células de câncer de mama

**Figura 3.** Indução de autofagia induzida por rapamicina por meio da pontuação de GFP-LC3 em células MCF-7. Observa-se que ICI e G-1 não induziram autofagia no tempo observado (4 horas). Em A, imagens obtidas por microscopia de fluorescência de células MCF-7 expressando GFP-LC3 e estimuladas com rapamicina (1µM), ICI (100nM) e G-1 (100nM). Células foram mantidas em DMEM/F12 (CTR) e visualizadas a cada 30 minutos, durante 4 horas. Objetiva de 40x. Em B, histograma representando a quantificação de células que apresentaram aumento no ponto de GFP-LC3 por 4 horas em células MCF-7. A média± erro médio padrão foi calculada a partir de cinco experimentos independentes. O limite superior foi obtido (média + duas vezes o erro médio padrão) e estabelecido como limite de corte, que, nesse caso, foi igual a um aumento de nove pontuações por célula. Para cada experimento, foi calculada a percentagem de células com aumento superior a esse limite. Análise de variância de uma via, seguida do teste de Bonferroni. Valores médios obtidos de pelo menos três experimentos independentes. Os grupos ICI, G-1 e rapamicina foram comparados ao Grupo Controle.

**Figura 4.** Efeito do ICI, G-1 e rapamicina sobre a formação de organelas vesiculares ácidas em células MCF-7. Células MCF-7 foram tratadas com ICI (100nM) e G-1 (100nM) e visualizadas a cada 30 minutos, durante 4 horas. (objetiva de 40x). Em B, histograma representando a quantificação de células que apresentaram aumento na pontuação de GFP-LC3 por 4 horas em células MCF-7. A média± erro médio padrão foi calculada a partir de cinco experimentos independentes. O limite superior foi obtido (média + duas vezes o erro médio padrão) e estabelecido como limite de corte, que, nesse caso, foi igual a um aumento de nove pontuações por célula. Para cada experimento, foi calculada a percentagem de células com aumento superior a esse limite. Análise de variância de uma via, seguida do teste de Bonferroni. Valores médios obtidos de pelo menos três experimentos independentes. Os grupos ICI, G-1 e rapamicina foram comparados ao Grupo Controle.
significativamente diferentes (p<0,05) do CTR e não houve diferença entre os tratamentos com ICI e RAP (p>0,05), e entre os tratamentos de 24 e 48 horas (Figura 4). Por outro lado, não foram observadas alterações nas medidas de compartimentos ácidos (p>0,05) nas células tratadas com G-1 (Figura 4).

**Efeito de 17β-estradiol e PPT na formação de compartimentos ácidos em células MCF-7 como indicativo de autofagia**

Como o efeito de diminuição da viabilidade celular e do aumento de compartimentos ácidos em células MCF-7 ocorreu após o tratamento com ICI, mas não com G-1, esses efeitos poderiam estar associados com o antagonismo de REs e não envolveriam a ativação de GPER. Para investigar o efeito de agonistas de REs na autofagia, células MCF-7 foram tratadas por 24 horas com E2 (0,1nM, 1nM e 10nM) e comparadas com ICI (100nM). Os resultados mostraram que diferentes concentrações de E2 não foram capazes de aumentar os níveis de compartimentos ácidos nas células (p>0,05 comparado com CTR; Figura 5A e 5C). Como E2 age nos diferentes RE, células MCF-7 foram tratadas por 24 horas com PPT (10nM e 100nM), um agonista específico de REα, que também não aumentou o nível de compartimentos ácidos (p>0,05 comparado ao controle) (Figuras 5B e 5D).

* p<0,05 representa diferença estatística em comparação com os outros grupos.
CTR: Grupo Controle (sem tratamento); E2: 17β-estradiol; ICI: fulvestrant; LA: laranja de acridina.

**Figura 5.** Detecção de organelas vesiculares ácidas por citometria de fluxo em células MCF-7 marcadas com laranja de acridina após tratamento com os compostos por 24 horas. A ativação dos receptores de estrógeno com 17β-estradiol, assim como a ativação seletiva de receptor de estrógeno alfa com PPT não induz formação de compartimentos ácidos em células MCF-7. Em A e C, células MCF-7 tratadas com 17β-estradiol nas concentrações 0,1nM, 1nM e 10nM. Em B e D, células MCF-7 tratadas com PPT nas concentrações de 10nM e 100nM. Em células MCF-7, os efeitos foram comparados com o ICI (100nM). Em A e B, gráficos de detecção da fluorescência em fluorescência verde e vermelha. Em C e D, os histogramas mostram valores médios±erro médio padrão em percentagem de células marcadas com laranja de acridina. Análise de variância de uma via, seguida do teste de Bonferroni (n=4). Em C e D, *p<0,05 representa diferença estatística em comparação com os outros grupos.
**DISCUSSÃO**

A autofagia é um mecanismo celular que pode levar à eliminação de componentes intracelulares quando da presença de um estímulo agressor ou pelo acúmulo de proteínas ou de organelas defeituosas. Alterações na via autofágica podem ocorrer em células cancerígenas e após quimioterapia. No câncer de mama, evidências apontam que proteínas envolvidas na via autofágica, como beclina-1, regulam o crescimento celular e interferem na sinalização de estrógeno.(18)

Estudos com os antagonistas de REs, como ICI e tamoxifeno, em células de câncer mamário, promovem aumento da autofagia(10,18-22) que pode levar à resistência do câncer de mama e proliferação. Sabe-se que o ICI é antagonista de REα e REβ, mas foi relatado que, em modelos nos quais o ICI não tem efeito ou possui efeito agonista, sua ação deve ocorrer devido à ativação de GPER.(19) Dessa forma, para o presente trabalho, compararam-se inicialmente as ações citotóxicas/antiproliferativas de ICI com G-1, um agonista seletivo de GPER. Verificou-se uma possível ação antiproliferativa de ICI em células MCF-7, que expressam REs, com tratamentos de 48 e 72 horas, pois não verificamos morte destas células nestas condições experimentais, em ensaios paralelos realizados (dados não mostrados). Sabe-se que o ICI causa uma diminuição da atividade de REα(23) e seu efeito antiproliferativo está associado ao bloqueio dos REs clássicos, levando as células RE-positivas à morte celular por apoptose.(24)

Quanto ao envolvimento de GPER na proliferação celular, embora nossos resultados tenham demonstrado que a ativação seletiva de GPER pelo G-1 não tenha interferido nos parâmetros avaliados, trabalhos anteriores demonstraram os efeitos antiproliferativos e apoptóticos de G-1 em MCF-7, com concentração igual ou superior a 1µM de G-1, com pelo menos 72 horas de tratamento.(25,26) Por outro lado, foi demonstrado que a via GPER pode estar envolvida no comportamento agressivo de tumores de mama, por meio da regulação da expressão da enzima aromatase, após inibição de GPER em células MCF-7 resistentes a tamoxifeno.(27) Assim, GPER pode representar um alvo do receptor pelo sistema ubiquitina-proteassomo. (23) A relação entre a via salivação-ubiquitina-proteassomo com a autofagia nos processos de captação de moléculas e degradação precisa ser mais bem investigada. (30) Além disso, evidências apontam para a existência de uma interação de REs com beclina 1, uma das principais proteínas responsáveis pela formação de autofagossomos, (28) sugerindo que a autofagia induzida por ICI tem relação principalmente com sua ação antagonista em REs.

Os experimentos com ICI em células MCF-7 mostraram aumento na marcação, com LA indicando maior número de compartimentos ácidos. Esse efeito não foi observado na linhagem SKBr3, que não expressa REα. Estudos demonstraram(10,28) que o ICI pode levar à autofagia em células MCF-7 por outras metodologias, corroborando nossos resultados. Além de verificarem a translocação de LC3, chegaram também a diminuição de p62, outro indicador da indução de autofagia. Essa proteína é requerida para a formação de agrega-dos proteicos ubiquitinados, sendo direcionada e incorporada nos autofagossomos e, por fim, degradada nos autolisossomos. (16) Sabe-se que o ICI causa uma diminuição da atividade de REα por induzir a degradação do receptor pelo sistema ubiquitina-proteassomo. (23) A relação entre o sistema ubiquitina-proteassomo com a autofagia nos processos de captação de moléculas e degradação precisa ser mais bem investigada. (30) Além disso, evidências apontam para a existência de uma interação de REs com beclina 1, uma das principais proteínas responsáveis pela formação de autofagossomos, (28) sugerindo que a autofagia induzida por ICI tem relação principalmente com sua ação antagonista em REs.

Os resultados do MTT mostraram que a viabilidade de células SKBr3 não foi alterada com o tratamento com RAP 1µM por 24, 48 e 72 horas. De acordo com estudos clínicos, a RAP parece ter efeito citostático, pois a diminuição da proliferação do câncer de mama é modesta, mas quando utilizada em conjunto com outros quimioterápicos, o sinergismo é mais efetivo no tratamento. (31) Apesar disso, a RAP induz formação de vesículas ácidas, que podem ser por indução de autofagia, embora não cause diminuição da viabilidade celular. Porém ressalta-se que para o presente estudo, a RAP foi utilizada como um controle positivo para verificar
o aumento de organelas vesiculares ácidas e comparar com os efeitos de ICI e G-1.

Ao comparar os efeitos de ICI e G-1 em células SKBr3, alguns dos tratamentos, dependendo do tempo e da concentração, aumentaram a viabilidade celular dessas células, sem que fosse observada redução da viabilidade celular. Aparentemente, a resposta pela indução de GPER foi de sobrevivência em células RE-negativas. Paralelamente a esse evento, não ocorre estimulação na formação de vesículas ácidas, como lisossomos, que representam as últimas etapas da degradação de componentes macromoleculares e ocorrem na presença de estimulos causadores de estresse celular. Alguns estudos(11,32) relataram efeitos pró-proliferativos de G-1 em células SKBr3 e também de ICI em células SKBr3, mostrando que a falta de expressão de REs, principalmente REα, e a presença de GPER podem determinar efeitos proliferativos em células de câncer de mama negativas para receptores de estrógeno, demonstrando porque os tratamentos com antiestrógenos, como o tamoxifeno e ICI, não são efetivos nesse tipo de câncer de mama.

Depois que foi estabelecida a relação entre autofagia e câncer, diversas pesquisas foram realizadas, a fim de descobrir o papel da autofagia e sua relação com o câncer e resposta terapêutica, avaliando a relação entre a via autofágica e a proliferação e/ou morte celular. Em relação ao câncer de mama, estudos verificaram que antagonistas de REs, como ICI e tamoxifeno, em células de câncer mamário, promoveram o aumento da autofagia.(10,18,22) Evidências recentes mostraram que a inibição da autofagia é capaz de induzir morte celular, sendo que a autofagia um mecanismo de sobrevivência, (22,33,34) e, no caso de células de câncer de mama positivas para receptores de estrógeno, a autofagia induzida pelo ICI parece contribuir para a resistência do câncer.(10) Como ICI tem efeito de ativação em GPER, ainda não foi investigado se a via GPER está envolvida com a sobrevivência pelo processo autofágico. Assim, é importante avaliar qual o papel desse receptor nos mecanismos de sobrevivência do câncer mamário, tornando-se um importante alvo no tratamento do câncer.

**CONCLUSÃO**

Um problema importante na terapia do câncer de mama é a resistência adquirida após tratamento com antiestrógenos, como o ICI. Um de seus alvos, o receptor de estrógeno acoplado a proteína-G, parece ter papel importante na proliferação/viabilidade de células cancerígenas, e sua ação parece variar dependendo das condições do meio. Um mecanismo celular de proteção bastante investigado atualmente é a ativação da autofagia. O efeito do ICI no aumento de compartimentos ácidos em células positivas para receptores de estrógeno parece estar associado principalmente com seu efeito de inibição dos receptores de estrógenos, e o receptor de estrógeno acoplado a proteína-G parece não estar envolvido. Esses dados podem ser importantes para compreender os mecanismos de morte celular e resistência, visando a novas alternativas terapêuticas.

**AGRADECIMENTOS**

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP, 08/11515-3 e 13/20073-2 por SSS e FAPESP 10/51647-6 por CB). Também agradecemos à Professora Dra. Catarina Segreti Porto, da Universidade Federal de São Paulo, que forneceu gentilmente os reagentes ICI 182,780 e 17β-estradiol, à Dra. Maria Mitzi Brentani, da Universidade de São Paulo, que cedeu a linhagem MCF-7 e a linhagem SKBr3, e ao Professor Dr. Mauro Piacentini, que forneceu o plasmídeo para expressão de GFP-LC3.

**INFORMAÇÃO DOS AUTORES**

Muler ML: http://orcid.org/0000-0001-5759-1153
Antunes F: http://orcid.org/0000-0001-7261-451X
Guarache GC: http://orcid.org/0000-0001-9611-0332
Oliveira RB: http://orcid.org/0000-0002-6625-9248
Ureshino RP: http://orcid.org/0000-0003-3371-3376
Bincoletto C: http://orcid.org/0000-0001-6666-3673
Pereira GJ: http://orcid.org/0000-0002-6765-1276
Smaili SS: http://orcid.org/0000-0001-5844-1368

**REFERÊNCIAS**

1. Lopes CM, Montemor Netto MR, Mansani FP, Stival RS, Cassapula MR, Oliveira TF. Clinical, histomorphological, and therapeutic prognostic factors in patients with triple-negative invasive breast cancer. J Bras Patol Med Lab. 2015;51(6):397-406.
2. Bacchi CE, Prisco F, Carvalho FM, Opipii EB, Saad ED. Potential economic impact of the 21-gene expression assay on the treatment of breast cancer in Brazil. Rev Assoc Med Bras. 2010;56(2):186-91.
3. Criscitiello C, Furnagali D, Saini KS, Loi S. Tamoxifen in early-stage estrogen receptorpositive breast cancer: overview of clinical use and molecular biomarkers for patient selection. Onco Targets Ther. 2010;4:1-11.
4. Martin LA, Pancholi S, Chan CM, Farmer I, Kimberley C, Dowsett M, et al. The anti-oestrogen ICI 182,780, but not tamoxifen, inhibits the growth of MCF-7 breast cancer cells refractory to long-term oestrogen deprivation through down-regulation of oestrogen receptor and IGF signalling. Endocr Relat Cancer. 2005;12(4):1017-36.
5. Prossnitz ER, Arbuthnott JB, Smith HO, Oprea TI, Sklar LA, Hathaway HJ. Estrogen signaling through the transmembrane G protein–coupled receptor GPR30. Annu Rev Physiol. 2008;70:165-90. Review.
Efeitos do antagonista seletivo do RE$_{\alpha}$ e do RE$_{\beta}$ ICI 182,780 e do agonista de GPER G-1 no processo de autofagia em células de câncer de mama

6. Schoenlein PV, Periyasamy-Thanavand S, Samaddar JS, Jackson WH, Barrett JT. Autophagy facilitates the progression of ERalpha-positive breast cancer cells to antiestrogen resistance. Autophagy. 2009;5(3):400-3.

7. Felzen V, Hiebel C, Koziollek-Drechsler I, Reißig S, Wolfrum U, Kügel D, et al. Estrogen receptor alpha regulates non-canonical autophagy that provides stress resistance to neuroblastoma and breast cancer cells and involves BAG3 function. Cell Death Dis. 2015;6:e1812.

8. Levine B, Klionsky DJ. Development by selfdigestion: mechanisms and biological functions of autophagy. Dev Cell. 2004;6(4):463-77. Review.

9. Mathew R, White W. Autophagy in tumorigenesis and energy metabolism: friend by day, foe by night. Curr Opin Genet Dev. 2011;21(1):113-9. Review.

10. Cook KL, Clarke PA, Parmar J, Hu R, Schwartz-Roberts JL, Abu-Asab M, et al. Knockdown of estrogen receptor induces autophagy and inhibits antiestrogen-mediated unfolded protein response activation, promoting ROS-induced breast cancer cell death. FASEB J. 2014;28(9):3891-905.

11. Li Y, Birnbaumer L, Teng CT. Regulation of ERRalpha Gene expression by estrogen receptor agonists and antagonists in sbk3 breast cancer cells: differential molecular mechanisms mediated by G protein-coupled receptor GPR30/GPER-1. Mol Endocrinol. 2010;24(5):969-80.

12. Alayev A, Berger SM, Kramer MY, Schwartz NS, Holz MK. The combination of rapamycin and resveratrol blocks autophagy and induces apoptosis in breast cancer cells. J Cell Biochem. 2015;116(3):450-7.

13. Hayer-Hansen M, Bartholom H, Mathiasen IS, Elling F, Jaättela M, Vittarini D analog EB1089 triggers dramatic lysosomal changes and Beclin 1-mediated autophagic cell death. Cell Death Differ. 2005;12(10):1297-309.

14. Starlard-Davenport A, Lyn-Cook B, Radominska-Pandya A. Novel identification of UDP glucuronosyltransferase 1 a 10 as an estrogen-regulated target gene. Steroids. 2008;73(1):139-47.

15. Huang Y, Ray S, Reid JC, Ibrado AM, Teng CT. Estrogen increases intracellular p26Bcl-2 to p21Bax ratios and inhibits taxol-induced apoptosis of human breast cancer MCF-7 cells. Breast Cancer Res Treat. 1997;42(1):73-81.

16. Klionsky DJ, Abeliovich H, Agostinis P, Agrawal DK, Aliev G, Askew DS, et al. Autophagy in mammalian cells. Arch Biochem Biophys. 2007;462(2):210-9. Review.

17. Kanzawa T, Germano IM, Komata T, Ito H, Kondo Y, Kondo S. Role of autophagy in programmed cell death. J Cell Biol. 2002;157(3):455-68.

18. John S, Nayvelt I, Hsu HC, Yang P, Liu W, Das GM, et al. Regulation of estrogenic effects by beclin 1 in breast cancer cells. Cancer Res. 2008;68(19):7855-63.

19. Bursch W, Ellinger A, Kienzl H, Török L, Pandey S, Sikorska M, et al. Active cell death induced by the anti-estrogens tamoxifen and ICI 164 384 in human mammary carcinoma cells (MCF-7) in culture: the role of autophagy. Carcinogenesis. 1996;17(8):1595-607.

20. Inbal B, Biålik S, Sabanay I, Shani G, Kimchi A. DAP kinase and DRP-1 mediate membrane blebbing and the formation of autophagic vesicles during programmed cell death. J Cell Biol. 2002;157(3):455-68.

21. Samaddar JS, Gaddi VT, Duplantier J, Thandavan SP, Shah M, Smith MJ, et al. A role for macroautophagy in protection against 4-hydroxytamoxifen-induced cell death and the development of antiestrogen resistance. Mol Cancer Ther. 2008;7(9):2977-87.

22. Qadir MA, Kwok B, Dragowska WH, To KH, Le D, Bally MB, et al. Macroautophagy inhibition sensitizes tamoxifen-resistant breast cancer cells and enhances mitochondrial depolarization. Breast Cancer Res Treat. 2008;112(3):389-403.

23. Fan M, Bigsby RM, Nephew KP. The NEDD8 pathway is required for proteasome-mediated degradation of human estrogen receptor (ER)-alpha and essential for the antiproliferative activity of ICI 182,780 in ERalpha-positive breast cancer cells. Mol Endocrinol. 2003;17(3):356-65.

24. Lim KB, Ng CY, Ong CK, Ong CS, Tran E, Nguyen TT, et al. Induction of apoptosis in mammary gland by a pure anti-estrogen ICI 182 780. Breast Cancer Res Treat. 2001;68(2):127-38.

25. Anázzi EA, Brailoiu E, Yerrum S, Shupp HA, Silfker MJ, Cunliffe HE, et al. The G protein-coupled receptor GPR30 inhibits proliferation of estrogen receptor-positive breast cancer cells. Cancer Res. 2010;70(9):1194-94.

26. Weißenborn C, Ignatov T, Poehlmann A, Wege AK, Costa SD, Zenklussen AC, et al. GPER functions as a tumor suppressor in MCF-7 and SK-BR-3 breast cancer cells. J Cancer Res Clin Oncol. 2014;140(4):663-71.

27. Catalano S, Giordano C, Panza S, Chemi F, Bonoffilio D, Lanzino M, et al. Tamoxifen through GPER upregulates aromatase expression: a novel mechanism sustaining tamoxifen-resistant breast cancer cell growth. Breast Cancer Res Treat. 2014;146(2):273-85.

28. Clarke R, Shahjan AN, Riggins RB, Cho Y, Crawford A, Xuan J, et al. Gene network signaling in hormone responsiveness modifies apoptosis and autophagy in breast cancer cells. J Steroid Biochem Mol Biol. 2009;114(1-2):8-20.

29. Bai LY, Weng JR, Hu JL, Wang D, Sargeant AM, Chiu CF. G15, a GPR30 antagonist, induces apoptosis and autophagy in human oral squamous carcinoma cells. Chem Biol Interact. 2013;206(2):375-84.

30. Wu WK, Sakamoto KM, Milani M, Aldana-Masankgay G, Fan D, Wu K, et al. Macroautophagy modulates cellular response to proteasome inhibitors in cancer therapy. Drug Resist Updates. 2010;13(3):87-92. Review.

31. Trapé AP, Katayama ML, Roela RA, Bittarini H, Ravacci GR, de Araujo Lima JT. Autophagy facilitates the progression of ERalpha-positive breast cancer cells to antiestrogen resistance. Autophagy. 2009;5(3):400-3.

32. Recchia AG, De Francesco EM, Vivacqua A, Sisci D, Panno ML, Andò S, et al. Prolylcarboxypeptidase regulates non-canonical autophagy that provides stress resistance to neuroblastoma and breast cancer cells and involves BAG3 function. Cell Death Dis. 2015;6:e1812.