Thiago Rosa Olávio

Estudo da proteína FUS em linhagens de células pluripotentes induzidas de uma família com esclerose lateral amiotrófica e mutação no gene $FUS$

FUS protein study using induced pluripotent stem cells from a family with amyotrophic lateral sclerosis and mutation at $FUS$ gene

São Paulo
2016
Thiago Rosa Olávio

Estudo da proteína FUS em linhagens de células pluripotentes induzidas de uma família com esclerose lateral amiotrófica e mutação no gene FUS

(Versão Corrigida)

FUS protein study using induced pluripotent stem cells from a family with amyotrophic lateral sclerosis and mutation at FUS gene

(Reviewed Version)

Versão corrigida da dissertação apresentada ao Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, para a obtenção de Título de Mestre em Ciências Biológicas, na Área de Biologia (Genética). A versão original se encontra à disposição na biblioteca do instituto.

Orientador(a): Profa. Dra. Mayana Zatz
Rosa Olávio, Thiago
Estudo da proteína FUS em linhagens de células pluripotentes induzidas de uma família com esclerose lateral amiotrófica e mutação no gene \textit{FUS}.
103 páginas

Dissertação (Mestrado) - Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Departamento de Genética e Biologia Evolutiva.

1. Esclerose lateral amiotrófica 2. Células de pluripotência induzida 3. FUS
1. Universidade de São Paulo. Instituto de Biociências. Departamento de Genética e Biologia Evolutiva.

Comissão Julgadora:

Prof. Dr. Oswaldo Keith Okamoto

Profa. Dra. Luciana Moura Alves

Profa. Dra. Mayana Zatz
Dedicatória

Esse trabalho é dedicado à todos os pacientes de ELA e à todos os pacientes do Centro de Pesquisas do Genoma Humano e Células-Tronco da Universidade de São Paulo (CEGH-USP).
Agradecimentos

Eu gostaria de agradecer primeiramente à meus pais, que conseguiram me escolarizar e me educar mesmo frente à muitos desafios, que me amaram e me incentivaram mesmo em momentos incertos e que, ainda hoje, participam de maneira essencial da minha vida.

Agradeço também à minha noiva, Paula, que também me incentivou, me deu carinho, me compreendeu e me deu forças quando eu pensava em desistir. A sua participação nesse trabalho durante todos esses anos foi positivamente decisiva.

Não poderiam ser esquecidos todos os meus estimados familiares e amigos que, mais próximos ou mais distantes, acompanharam, torceram, ajudaram (e às vezes atrapalharam) e agora estão comemorando comigo o fim de mais um ciclo.

Com suma importância, tenho que agradecer aos meus queridos amigos do Colégio Stockler, que me apoiam e ajudam a tornar essa caminhada menos árdua.

Gostaria de destacar e agradecer a participação das pessoas do laboratório: Inês, Melinda, Luiz e Ernesto. Vocês participaram ativamente e foram decisivos para que esse trabalho fosse concluído. Não menos importantes, agradeço à todas as outras pessoas do laboratório e do departamento que contribuíram, de forma direta ou indireta, para este projeto.

Ainda, com participação protagonista, tenho que agradecer ao Dr. Fernando Kok, que me abriu as portas laboratório e me ensinou muito, e à minha orientadora Dra. Mayana Zatz, que também me acolheu em seu local de pesquisa, me deu condições para executar o projeto e que, com uma sensibilidade ímpar, soube me conduzir da melhor forma, ainda que por vezes me deixando contrariado.

Por fim, eu agradeço à todo o IB-USP, à toda Universidade de São Paulo, à CNPQ e à FAPESP que providenciaram toda estrutura e material necessário para que este trabalho ocorresse.

Obrigado à todos, espero retornar à altura todos os investimentos em mim feitos.
| ÍNDICE |
|-----------------------------------------------|
| **INTRODUÇÃO** | |
| Aspectos históricos da ELA | 8 |
| Aspectos epidemiológicos | 11 |
| Aspectos moleculares | 12 |
| Ferramentas de estudo sobre ELA | 27 |
| **CASUÍSTICA** | 38 |
| **OBJETIVOS** | 39 |
| **RESULTADOS E METODOLOGIA** | 40 |
| **DISCUSSÃO** | 55 |
| **CONCLUSÃO** | 63 |
| **RESUMO** | 64 |
| **ABSTRACT** | 65 |
| **REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS** | 66 |
| **ANEXOS: ARTIGOS PUBLICADOS** | 77 |
| **BIOGRAFIA** | 103 |
A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa progressiva na qual a morte dos neurônios bulbares, corticoespinhais e espinhais levam à fraqueza na musculatura bulbar, dos membros, torácica e abdominal, com relativa conservação dos músculos oculomotores e das funções dos esfínteres. Como resultado da atrofia muscular o paciente geralmente se torna paralítico e a morte, que ocorre por insuficiência respiratória, normalmente acontece dentro de 2 a 5 anos após o início da doença(1).

A maioria dos casos de ELA não possuem causa definida, sendo denominados como casos de ELA esporádica (ELAe), porém aproximadamente 10% dos casos possuem transmissão familiar (ELAf) e foram decisivos para identificar casos da doença com origem genética. Até o momento, mais de 30 genes(104) (uma lista atualizada pode ser encontrada em http://alsod.iop.kcl.ac.uk) já foram identificados como causadores e/ou como fatores de risco para o desenvolvimento da patologia, além de haverem indícios de que alguns aspectos ambientais também podem aumentar o risco de desenvolver a doença. Esses fatores evidenciam que um conjunto complexo de mecanismos deve estar por trás da via que leva ao aparecimento dos sinais clínicos observados nessa enfermidade, porém esse caminho ainda não é conhecido. A extensa sobreposição dos sintomas entre as formas esporádicas e familiais sugerem que o mecanismo que leva ao fenótipo de ELA seja comum para ambas as formas da doença.

O diagnóstico da doença é bastante laboroso e demorado, geralmente levando mais de doze meses, e por isso as medidas paliativas e o tratamento medicamentoso acabam por serem oferecidos ao paciente quando a doença já se encontra em estágios mais avançados. Com isso, a identificação de algum marcador que seja capaz de prever o início da doença ou capaz de oferecer um diagnóstico definitivo em um curto prazo de tempo representaria um avanço significativo para o estudo de novos métodos terapêuticos que possam retardar ou cessar a progressão da doença.
Aspectos históricos da ELA

Jean-Martin Charcot usa pela primeira vez o termo “Esclerose Lateral Amiotrófica” em sua publicação de 1874, porém casos da doença já haviam sido descritos anteriormente(2). Na publicação de Charcot, ele relaciona a fraqueza muscular e atrofia à perda celular nos cornos anteriores da medula espinhal (“amiotrófico” se refere à atrofia muscular resultante da perda de neurônios motores inferiores), e estabelece a ligação da rigidez e da espasticidade muscular com alterações na coluna lateral da medula espinhal (“esclerose lateral” diz respeito ao endurecimento do tecido da coluna lateral da medula espinhal). Neste trabalho, Charcot descreve a doença da seguinte forma:(1)

“1) Paralysis without loss of sensation of the upper limbs, accompanied by rapid emaciation of the muscles . . . At a certain time, spasmodic rigidity always takes over with the paralyzed and atrophic muscles, resulting in permanent deformation by contracture.

2) The legs are affected in turn. Shortly, standing and walking are impossible. Spasms of rigidity are first intermittent, then permanent and complicated at times by tonic spinal epilepsy. The muscles of the paralyzed limb do not atrophy to the same degree as the arms and hands. The bladder and rectum are not affected. There is no tendency to the formation of bedsores.

3) In the third period, the preceding symptoms worsen and bulbar symptoms appear. These three phases happen in rapid succession—6 months to a year after the onset, all the symptoms have appeared and become worse. Death follows in 2 or 3 years, on average, from the onset of bulbar symptoms. This is the rule but there are a few anomalies. Symptoms may start in the legs or be limited to one side of the body, a form of hemiplegia. In two cases, it started with bulbar symptoms.
At present, the prognosis is grave. As far as I know, there is no case in which all the symptoms occurred and a cure followed. Is this an absolute block? Only the future will tell.”

Desde a época de Charcot o conhecimento sobre a ELA aumentou bastante, mas nenhum estudo foi capaz de modificar significativamente o curso e o prognóstico da doença. Geralmente os primeiros sintomas aparecem na quarta ou quinta década de vida e são marcados por fraqueza nos membros superiores e/ou inferiores (início espinhal), podendo afetar diferencialmente os lados do corpo, ou por dificuldades na fala e na ingestão de alimentos (início bulbar). A morte de neurônios motores na medula espinhal levam aos sinais de fraqueza, enquanto que espasticidade muscular e reflexos exaltados são sinais de comprometimento dos NM no trato corticoespinhal. A rápida degeneração dos NM em questão leva à paralisia e perda muscular generalizada, apesar dos músculos oculomotores e dos esfínteres anal e urinário permanecerem funcionando normalmente. A morte do paciente geralmente ocorre dentro de 3 à 5 anos desde o início dos sintomas, devvido à problemas respiratórios.

Os primeiros avanços no entendimento da afecção vieram principalmente de observações feitas em cortes histológicos post-mortem de pacientes. Em 1962, Bunina publica um artigo revelando a presença de inclusões intracelulares na medula espinhal e no tronco cerebral de dois pacientes com ELA. Inicialmente a autora acreditou que tais inclusões teriam origem viral mas falhou ao tentar provar a transmissibilidade do fenômeno. A descrição das inclusões que vieram posteriormente a ser chamadas de Corpúsculos de Bunina (CB) foi um passo decisivo para uma melhor compreensão da patogênese da ELA. (3) Nos anos que se seguem à publicação de Bunina, novos trabalhos utilizando marcações histoquímicas revelam outras formas de inclusões citoplasmáticas tais como inclusões hialinas “Lewy body-like”(4), acúmulo de neurofilamentos (5) e inclusões basofílicas em formas de ELA juvenil (6).

Em 1993, Okamoto et al., utilizando anticorpos anti-ubiquitina, observam uma forma anormal de inclusões citoplasmáticas proteicas ubiquitina-positivas e tau-
negativas em neurônios motores e células da glia, mais tarde estas inclusões também foram identificadas como TDP-43-positivas(7). Atualmente essas inclusões são consideradas uma característica marcante de ELA, estando presente em quase todos os casos.

Apesar dos estudos acerca da ELA terem se intensificado e se diversificado ao longo dos anos, houve pouco progresso no sentido de se encontrar uma cura ou um tratamento que retardar efetivamente ou cesse a progressão da doença. O gene SOD1 (Cu/Zn superóxido dismutase) foi o primeiro a ser relacionado às formas hereditárias da doença(86), e um trabalho estudando este mesmo gene, publicado em 2015 por Dokholyan e colegas (8), é o primeiro a correlacionar espécies citotóxicas formadas pela proteína SOD1 portadora de mutações causadoras de ELA à um aumento da morte neuronal. O trabalho de Dokholyan et al. nos ajudam a elucidar um pouco mais sobre os mecanismos patogênicos de algumas formas ELA, porém os casos da afecção relacionados ao gene SOD1 representam somente 2% dos casos de ELA. Outros genes como o TDP-43 (TAR-DNA binding protein 43), FUS (fused in sarcoma), VAPB (VAMP/synaptobrevin-associated membrane protein B), e expansão da C9ORF72, além de outros, são associados às formas hereditárias e esporádicas da doença. A grande diversidade de funções exercidas por estes genes, e os casos da doença sem causas moleculares claras, dificultam a identificação do mecanismo que leva ao fenótipo de ELA.

Além das causas genéticas, alguns estudos apontam associações entre fatores ambientais, tais como exposição à metais pesados, radiação, campos magnéticos, prática de atividades físicas e alguns tipos de dietas com o aumento da propensão ao desenvolvimento da doença. Estabelecer a relação entre estes fatores e a doença tem se mostrado uma tarefa desafiadora, mas o indício de que fatores ambientais podem estar ligados ao aparecimento dos sinais clínicos de ELA aumentam ainda mais a complexidade dos estudos relacionados aos mecanismos envolvidos no desenvolvimento da doença e à procura de um tratamento ou cura para esta.(100)
Aspectos epidemiológicos

Alguns dos estudos epidemiológicos mais antigos acerca da ELA analisam casos desde a década de 1920, porém no começo deste tipo de estudo haviam problemas estatísticos e metodológicos que dificultavam a comparação dos dados entre diferentes regiões e países do planeta. A Classificação Internacional de Doenças (“International Classification of Diseases” ou ICD) sofreu diversas mudanças ao longo do tempo, inclusive no que diz respeito à ELA ser uma afecção independente ou se pertence às Doenças de Neurônio Motor (DNM), esse processo dificulta uma análise mais precisa da incidência da doença até a década de 1990. Além disso, somente em 1994 que pesquisadores da “World Federation of Neurology (WFN) Research Group on Motor Neuron Diseases” publicaram o “El Scorial”, que estabeleceu um padrão de diagnóstico para identificar as DNM e distinguir as suas diferentes formas. Antes da publicação desse conjunto de critérios a probabilidade de um diagnóstico errado sobre o paciente era ainda maior. (9).

Estudos mais recentes sobre a distribuição da doença mostram que sua incidência na população global é de 2,7/100.000 (95% no intervalo de confiança [IC] 2,63-2,91) e a prevalência, em 2008, é de 0,32/100.000 (95% no IC 9,78-10,86). Muitos trabalhos apontam para uma incidência maior de ELA em homens do que em mulheres (homens:mulheres = 1,5:1), mas existem estudos que demonstram equilíbrio da distribuição da doença entre os sexos. (34)

A idade de início da doença varia em média dos 50 aos 65 anos de idade, sendo que a idade de início mediana é 64 anos. Geralmente em casos de ELAf a idade de início da patologia é uma década mais cedo em relação aos casos de ELAe. Situações onde pacientes manifestam os sintomas antes dos 30 anos são relativamente raras e representam cerca de 5% dos casos.

Em algumas populações de regiões como Guam, algumas ilhas do Japão e Nova Guiné, é observada prevalência da afecção 50-100 vezes maior do que no resto da população mundial. Estudos sugerem que a neurotoxina β-metilamina-L-alanina
(BMAA) produzida por cianobactérias simbióticas com as raízes de árvores do gênero *Cyca*, comumente encontradas nessas regiões, atinge as sementes dessa mesma planta. As sementes são usadas para a produção de farinha e, embora boa parte da neurotoxina seja retirada durante o processo de lavagem, uma parte do BMAA é retida no produto final e as pessoas que não conseguem evitar o acúmulo da substância desenvolvem o fenótipo de ELA.(100)

Existem poucos estudos epidemiológicos sobre a ELA na América Central, América do Sul e África, e seria de extrema importância o levantamento dos dados dessas regiões para ser feita a comparação com os dados das populações já estudadas, e assim traçar um panorama global da distribuição da doença e das populações de risco.

**Aspectos moleculares**

A Esclerose Lateral Amiotrófica é uma doença molecularmente muito complexa. A maior parte dos casos da doença não possuem um fundo genético claro e, mesmo nos casos em que a afecção tem relação com alguma mutação, não é conhecida a via que leva à morte dos neurônios motores. Conhecer os mecanismos moleculares envolvidos na ELA é necessário para o desenvolvimento de diagnósticos mais rápidos e precisos, para pesquisas visando uma cura ou um tratamento que cesse ou ao menos diminua a progressão da doença.

Não há consenso entre os estudos sobre qual é a via que levam os neurônios motores de pacientes de ELA à degeneração. Alguns mecanismos hipotetizados para a patogênese da doença serão descritos a seguir:

**Excitotoxicidade**

Em neurônios saudáveis o glutamato é produzido no terminal pré-sináptico e, em um processo de neurotransmissão, é liberado na fenda sináptica onde irá ativar os receptores pós-sinápticos. Após esse evento, o glutamato é retirado da fenda sináptica por células neuronais e da glia,
assim mantendo um gradiente de concentração estável e evitando degeneração neuronal por excitotoxicidade. Estudos demonstram que no córtex motor e na medula espinhal de pacientes com ELA há uma redução na quantidade de transportadores de glutamato EAAT2 (“excitatory amino acid transporters”) da astrogliá, responsáveis por retirar o glutamato da fenda sináptica. Assim, com o aumento da concentração de glutamato extracelular há uma hiperestimulação dos receptores glutamatérgicos, que leva à degeneração neuronal por excitotoxicidade. O excesso de glutamato extracelular ainda leva a um aumento no influxo de cálcio e a uma ativação excessiva dos neurônios motores, levando a célula a iniciar processos apoptóticos. (34)

Dois estudos demonstram que RNA’s anormais são a principal causa da queda no número de transportadores EAAT2 em pacientes de ELA. (10, 11)

**Alterações mitocôndriais**

Alterações mitocôndriais aparentam ter um papel importante na degeneração de neurônios motores, tanto quanto a excitotoxicidade. As mitocôndrias são organelas essenciais ao funcionamento celular já que estão ligadas à produção de energia intracelular, à homeostase de cálcio e ao controle de apoptose.

Estudos recentes relacionam o mal funcionamento da proteína Cu/Zn super óxido dismutase (SOD1), com disfunções mitocôndriais relacionadas à neurodegeneração. Vande et al. (12) demonstraram que a SOD1 mutada se agrega na face citossólica da membrana externa da mitocôndria, o que pode justificar o defeito na produção de ATP, na homeostase de cálcio, no transporte axonal mitocondrial e pela ativação da apoptose observados na medula espinhal de pacientes de ELA. (13, 14) Mutações na SOD1 também mostram um queda na produção de ATP em biópsias da musculatura esquelética de pacientes de ELA, uma
desregulação na homeostase de cálcio levando ao dano neuronal e uma falha no transporte axonal de mitocôndrias. (15)

Os genes VAPB e TDP-43, relacionados à casos de ELA, também estão ligados à perturbações no metabolismo mitocondrial neuronal. Enquanto o gene da VAPB possui um papel importante no metabolismo de Ca$^{2+}$ e na localização mitocondrial, o gene TDP-43 afeta o metabolismo dessa organela interrompendo a ligação entre ela o retículo endoplasmático (RE) e a mitocôndria. Mutações nesses genes podem levar à problemas na homeostase de cálcio intracelular. (16,17,18)

**Falha no transporte axonal**

Os NM são células que podem atingir um comprimento de mais de um metro, e por isso o transporte de substâncias e organelas nesse tipo celular é essencial para o seu funcionamento correto. Achados no córtex motor e na medula espinhal de pacientes com ELA mostram o acúmulo de substâncias nos neurônios afetados, formando inclusões citoplasmáticas. Os agregados citoplasmáticos podem atrapalhar a circulação de substâncias, e com isso levar à perda da sinalização neurotrófica e ao transporte axonal defeituoso, como demonstrado em experimentos com camundongos mutantes para a SOD1. (19,20,21) A falha no transporte axonal causa o acúmulo de neurofilamentos, de mitocôndrias e de autofagossomos em NM degenerados, sendo por isso um possível promotor da morte neuronal. (22)

**Defeitos no processamento de RNA**

A descoberta da presença da proteína TDP-43 como o principal componente de inclusões citoplasmáticas em pacientes de ELAe e o posterior achado de pacientes de ELA portando mutações nesse gene, levou à descoberta subsequente de mais um gene associado à doença, o gene FUS (FUsed in Sarcoma). Estas descobertas, e a associação da afecção à outros genes ligados ao processamento de RNA, como o ANG,
SETX e outros, colocam em foco a possibilidade de defeitos nesta via estarem entre uma das possíveis causas da patogênese da ELA.

Corpúsculos nucleares são um grupo de estruturas localizadas no núcleo, que têm papel fundamental no processamento de RNA e controle da expressão gênica. O corpúsculo de cajal é um corpúsculo nuclear ligado à formação de snRNP’s (pequenas ribonucleoproteínas nucleares) spliceossomais, dentre outras funções, e em determinados momentos é possível observar gema nucleares (GN) associados à ela.(23) As GN têm a proteína SMN (survival of motor neuron) como molécula chave do seu aglomerado, e mutações em tal proteína causam uma doença neurodegenerativa conhecida como atrofia espinhal progressiva (AEP). Assim como na ELA, na AEP são notáveis os sinais clínicos decorrentes da morte dos neurônios motores, e alguns estudos mostram que mutações patogênicas nos genes SOD1, TDP-43 e FUS, ligadas à ELA e mutações no gene SMN1, ligadas à AEP, alteram a dinâmica das GN e também o perfil de RNA’s expressos. (24,25,26,27,28) O crescente número de trabalhos evidenciando a importância do metabolismo de RNA’s em processos neurodegenerativos coloca o processamento de RNA’s em foco como possível explicação para a patogênese da ELA. (29)

As várias vias possíveis para explicar a o fenótipo observado na ELA são um reflexo da diversidade de genes associados à doença. Atualmente mais de 30 genes, com funções muito distintas, são conhecidos por estarem envolvidos em casos onde mutações aparentam ser responsáveis pela manifestação dos sinais da afecção, como mostrado na figura 1.

O gene SOD1 foi o primeiro a ser associado com casos de ELA, e assim deu início a diversos estudos moleculares que levaram à descoberta de outros genes e a algum conhecimento sobre os mecanismos moleculares desta doença. Os principais genes associados à ELA estão caracterizados a seguir:
FIGURA 1: Genes atualmente conhecidos como associados à ELA, classificados pela via molecular comum envolvida na patofisiologia da doença. Retirado de Coatti e colaboradores. (30)
**SOD1 (Cu/Zn superóxido dismutase 1)**

O gene *SOD1* é um gene de expressão ubíqua que produz uma proteína, chamada superóxido dismutase 1, ligada ao metabolismo de quebra de espécies reativas do oxigênio. Atualmente 20% dos casos de ELAf e 5% dos casos de ELAe estão relacionados com mutações nesse gene, sendo que mais de 160 mutações diferentes já foram observadas.

Devido à função da proteína expressa por esse gene, inicialmente acreditou-se que estresse oxidativo poderia ser o motivo pelo qual os neurônios estariam morrendo nesta afecção, porém estudos posteriores sugerem que o estresse oxidativo seria uma característica secundária, e que a formação de agregados proteicos citoplasmáticos contendo a proteína SOD1 talvez seja o motivo principal que leva à morte neuronal.(31).

A SOD1 mutante é mal dobrada e marcada para degradação por ubiquitilação, entretanto a proteína mal formada parece escapar deste processo regulatório e acaba por exercer um efeito tóxico sobre a maquinaria de degradação, prejudicando seus dois principais componentes: a via proteassomal e autofagia. Um aumento no número de fagossomos foi detectado em neurônios motores da medula espinhal de pacientes com ELA e em modelos murinos, o que sugere que o efeito da SOD1 sobre a degradação de proteínas é visto tanto *in vitro* quanto *in vivo*, e não apenas em roedores mas também em humanos. Em um recente estudo, Dokholyan e colaboradores demonstraram que a SOD1 mutada se aglomera em trímeros, que possuem estrutura terciária e quaternária diferentes da SOD1 selvagem, e a presença dessas espécies apresenta alta relação com a morte de células neuronais. A melhor compreensão acerca da toxicidade deste trâmero pode nos ajudar a compreender melhor os mecanismos que levam à morte dos neurônio motores na ELA. (8)
C9ORF72 (“open reading frame 72” do cromossomo 9)

A expansão do hexanucleotídeo (GGGGCC) na região de “open reading frame 72” do cromossomo 9 foi associada à casos da doença através de estudos haplótipo de risco no locus 9p21. A proteína produzida por esse gene ainda não possui uma função celular conhecida, mas um estudo indica que a proteína pode estar relacionada ao tráfego endossomal.(32) Os principais estudos acerca do mecanismo molecular que leva a expansão da ORF do cromossomo 9 a causar os sinais patológicos da ELA sugerem três possíveis mecanismos: Toxicidade do RNA, Toxicidade da proteína, ou haploinsuficiência.(33)

Essa alteração genética ganhou notoriedade quando estudos demonstraram que na Finlândia a expansão era encontrada em 61% dos pacientes com ELAf e 19% dos pacientes com ELAe, em outras populações européias. Nos EUA a incidência de casos da doença com a expansão é menor, mais ainda bastante grande. (33) Em aproximadamente 50% dos casos de ELA relacionados com mutações nesse locus o paciente também apresenta um quadro de demência frontotemporal (DFT), há também uma maior incidência de pacientes com início bulbar da doença em casos relacionados com a expansão. Estudos encontraram evidências de que a idade de início da doença geralmente ocorre entre 1,8 e 5,0 mais cedo do que a média dos pacientes de ELA como um todo. Casos da afecção relacionados com a expansão hexanucleotídica geralmente apresentam uma duração menor da doença, o que sugere que nesses casos a progressão da doença seja mais agressivo.
**TARDBP (proteína de 43 kDa ligada ao “TAR-DNA”, ou TDP-43)**

A descoberta da relação do gene TDP-43 com a ELA se deu ao analisar as inclusões ubiquitinadas citoplasmáticas presentes na medula espinhal de pacientes de ELA e verificar que a TDP-43, proteína produzida por esse gene, era o principal componente dessas inclusões. Posteriormente foram encontradas mutações neste gene em pacientes de ELA (ELA pura, ELA com DFT, e DFT pura), e associadas à outras doenças neurodegenerativas. Mutações nesse gene são responsáveis por 5-10% dos casos de ELAf(34), mas a presença de inclusões citoplasmáticas positivas para TDP-43 em células nervosas de pacientes com ELA é uma característica muito frequente, principalmente nos casos não ligados à mutações no gene SOD1.

A TDP-43 está relacionada à processos de transcrição, splicing, transporte e estabilidade de RNA’s, e a sua relação com a ELA traz à tona a possibilidade dos mecanismos patogênicos desta doença estarem relacionados à falhas no metabolismo de RNA. Primariamente a TDP-43 é uma proteína nuclear, que se desloca para o citoplasma em resposta à estímulos de estresse. Porém quando está mutada, a proteína em questão fica retida no citoplasma, e se acumula na forma das já citadas inclusões citoplasmáticas. As células com agregados citoplasmáticos de TDP-43 geralmente apresentam diminuição da concentração da proteína localizada no núcleo, o que sugere uma perda da função nuclear do TDP-43, e o acúmulo da proteína no citoplasma é sugestivo para ganho de função tóxica da proteína nessa região celular. Este sinais indicam que o mecanismo patológico da ELA ligada a TDP-43 deve ser uma combinação entre perda de função e ganho de função tóxica.

**FUS ou TLS (Fused in sarcoma ou Translocated in liposarcoma)**

Subsequentemente aos achados moleculares que relacionaram a TDP-43 com a ELA, ocorreu a descoberta de que a proteína FUS também
era encontrada em inclusões citoplasmáticas de pacientes com ELA. A proteína FUS possui 526 aminoácidos e é codificada por 15 éxons localizados no cromossomo 16. Sua estrutura está representada na **figura 2**. Esta proteína tem expressão ubíqua sendo localizada predominantemente no núcleo celular, apesar de também exercer funções importantes no citoplasma, e estudos já mostraram que ela se liga à DNA, RNA e proteínas atuando em vários estágios desde a expressão gênica à tradução proteica. (35)

**FIGURA 2**: Os domínios funcionais dentro do gene FUS. FUS se liga à DNA, RNA e proteínas para executar uma grande variedade de funções, e nesta figura estão relacionadas as funções conhecidas para o gene de acordo com o domínio da proteína. Retirado de Nota: QGSY-rich = domínio rico em glutamina-glicina-serina-tyrosina ou semelhante à príons; Gly-rich = rico em glycina; RGG = rico em arginina-glicina-glicina; RRM = motivo de reconhecimento de RNA; ZFD = domínio zinc-finger; NLS = sinal de localização nuclear; ALS = esclerose lateral amiotrófica. Retirado de Sama e colaboradores, 2014. (35)
A FUS possui domínios proteicos RGG, motivos de reconhecimento de RNA, e zync-finger que são domínios de ligação à ácidos nucleicos, que se mostraram capazes de se ligar ao DNA de fita simples e de fita dupla e ainda promover o pareamento homólogo de DNA(36). Estes achados, junto com estudos com camundongos knockouts para FUS(37,38) e com estudos dano de DNA induzido por laser (39), reforçam a ideia da ligação da FUS com o reparo do DNA celular.

Em 1994, um grupo de pesquisadores descobriu que a FUS age como ativador transcricional de proteínas de fusão oncogênica, levantando a hipótese de FUS estar ligada à regulação da transcrição celular(40). Posteriormente diversos estudos demonstraram a interação entre a FUS, RNA-polimerase II e TFIID (um fator de transcrição que está envolvido no complexo de iniciação da transcrição), sugerindo que FUS exerce influência sobre a transcrição celular de uma forma geral.(41,42,43,44,45,46,47)

Parte do papel da proteína FUS na regulação transcricional pode vir do fato desta proteína interagir com diversos RNA’s. Estudos demonstraram que a proteína FUS interage com pré-mRNA’s nos spliceossomos (48,49,50). Como o splicing do pré-mRNA acontece cotranscricionalmente e aparentemente FUS interage com a RNA polimerase II e com o spliceossomo, tem sido proposto que FUS atua na transcrição, no splicing e no metabolismo subsequente do RNA. (46,51) Dois trabalhos publicados em 2012 (52,53) sugerem que a FUS se liga aos transcritos originados durante a fase de elongamento da transcrição, devido à preferência de ligação dessa proteína com as extremidades 5’ de íntrons longos. A diminuição dos níveis de FUS no sistema nervoso de camundongos causa mudanças em quase 100 transcritos, corroborando a
hipótese de que essa proteína tem um papel importante na regulação da abundância e do splicing de transcritos(101).

Consistente com o papel regulatório de FUS, esse gene apresenta uma regulação precisa, muito da qual é realizada na forma de autoregulação. Zhou et al., publicam em 2013 um artigo em que demonstram como a FUS realiza um feedback negativo ligando-se ao éxon 7 de seu próprio pré-mRNA causando a degradação do transcrito por nonsense mediated decay. (54) A proteína FUS também estimula a produção de dois micros-RNA’s (miR-141 e miR-200a) que são responsáveis por reprimir a expressão do FUS ligando-se à extremidade 3’UTR do transcrito do FUS. (55)

A proteína FUS, apesar de ser predominantemente nuclear, alterna sua localização entre o núcleo e o citoplasma. Aparentemente esse processo está ligado aos processos de transporte de mRNA (RNA’s mensageiros) para o citoplasma, onde a proteína FUS aparece ligada à grânulos contendo RNA e proteínas. Estes grânulos compostos também por FUS aparecem tanto em processos ligados à resposta ao estresse oxidativo quanto em processos de transporte de RNA’s para serem traduzidos em locais celulares específicos. (56,57,58) Em neurônios, FUS interage com proteínas motoras e está presente em regiões do corpo celular e em grânulos ddrítics de RNA, o que sugere um controle no transporte e na tradução local de RNA. (59,60,61) Em neurônios piramidais do hipocampo, a proteína FUS responde à ativação neuronal deslocando-se para as espinhas dendríticas associada à mRNA codificadores para proteínas relacionadas com a actina. A actina é uma proteína relacionada à definição da morfologia celular, característica fundamental para o correto funcionamento de neurônios. Em 2005, Fuji e Takumi (62) publicaram um artigo relatando que, em camundongos, neurônios que não expressam a FUS têm o perfil de RNA’s transcritos
diferente de camundongos selvagens. Nessa ocasião, dentre os RNA’s diferencialmente expressos estão alguns ligados à produção de proteínas auxiliadoras da remodelagem da actina, dessa forma tem sido proposto que as alterações nas espinhas dendríticas de neurônios não expressando FUS são consequência do metabolismo anormal das proteínas modeladoras da actina nessa situação. A falha no metabolismo da FUS altera o funcionamento da actina e isso muda a morfologia neuronal, o que pode ser responsável pela falha dos NM na ELA.(62,63)

Apesar de diversos estudos acerca da função do gene FUS, o motivo pelo qual mutações nesse gene levam ao fenótipo de ELA e à outras doenças neurodegenerativas ainda permanece obscuro. Mais de 50 mutações relacionadas à ELA já foram descritas nesse gene, sendo que a maioria ocorre no sinal de localização nuclear (SLN) dessa proteína ou resultam na perda do SLN completamente. (1). As mutações que comprometem o SLN impedem a ligação com a transportina e a importação da proteína FUS para o núcleo, e um estudo realizado em 2010 relata uma forte relação entre o grau de comprometimento da localização nuclear da FUS com a gravidade da doença, sendo que os casos mais agressivos de ELA apresentam uma retenção citoplasmática da FUS maior que os casos mais amenos desta afecção. (64) Estudos relatam que a mutação R521C, relacionados às casos típicos de início tardio da doença de , promovem uma retenção moderada da proteína FUS no citoplasma, enquanto que a mutação P525L, responsável por casos de início precoce e de progressão rápida de ELA, causam um retenção citoplasmática da proteína mutada bastante expressiva. (65,66,67,68) Ver a figura 3.
FIGURA 3: Efeito de mutações ligadas à ELA na localização subcelular da FUS. cDNA’s da proteína FUS (selvagem e mutantes R521C, P525L e Δ14) marcada com V5 foram expressos em células HEK 293 sob o controle do promotor CMV por transfeção transitória e detectadas 48 horas após com o anticorpo anti-V5. TO-PRO-3 foi usado para observar o núcleo. FUS WT apresenta FUS localizado exclusivamente no núcleo. FUS R521C apresenta localização predominantemente nuclear, mas 5% das células transfectadas apresentaram uma marcação fraca para localização citoplasmática da proteína com raros agregados citoplasmáticos. FUS P525L apresentou marcação difusa para a proteína no núcleo e no citoplasma, e agregados citoplasmáticos estavam presentes em 10% das células transfectadas. FUS Δ14 apresentou marcação difusa para a proteína no núcleo e no citoplasma, e agregados citoplasmáticos estavam presentes em 5% das células transfectadas. Retirado de Lyashchenko, 2015(1).
Inclusões citoplasmáticas de FUS estão presentes em neurônios e células da glia de pacientes de ELA relacionada à mutações no gene FUS (ELA-FUS), corroborando a ideia de que o acúmulo desta proteína no citoplasma pode ter um papel importante na patogênese da doença. Ainda é incerto se FUS deposita-se juntamente com TDP-43 em casos de ELAe. Alguns casos de ELA-FUS apresentam inclusões citoplasmáticas positivas para FUS mas negativas para SOD1 e TDP-43 e em alguns casos de ELA não relacionados ao gene FUS as inclusões citoplasmáticas não indicam a presença da proteína FUS (68). Porém outros estudos verificaram a presença da proteína nos agregados citoplasmáticos em casos esporádicos da doença. (69,70) As proteínas PABP-1 e eIF4G, relacionadas às grânulos de estresse celular, foram encontradas em inclusões citoplasmáticas positivas para FUS de pacientes de ELA e, aparentemente, mutações relacionadas à ELA aumentam a deposição de FUS nos grânulos de estresse, o que sugere que esses grânulos podem ser precursores dos agregados citoplasmáticos. (71,72) Em 2013, Buchan et al. publicaram um estudo que indica que mutações na proteína contendo valosina (VCP ou valosin-containing protein), também associada a casos de ELA, atrapalham o metabolismo celular de grânulos de estresse, reforçando a ideia de que estes grânulos podem estar envolvidos na patogênese da afecção (73). Aparentemente os grânulos de estresse positivos para FUS também apresentam ubiquitina e p62 (74,75) em sua composição, proteínas que marcam proteínas para serem degradadas via sistema proteassomo e via autofagia. O trabalho de Wang e colegas corrobora essas observações demonstrando um aumento da afinidade entre a proteína FUS com mutação relacionada à ELA e diversas proteínas ligadas à via ubiquitina proteassoma. (76) Mutações na ubiquitina, na sequestome 1 (SQSTM1) e na VCP, proteínas que também
estão ligadas ao processo de degradação de proteínas são associadas à casos raros de ELA. (77) O trabalho de Almeida et al. de 2013 (78) associa mutações na C9ORF72, uma das principais causas conhecidas de ELA, ao metabolismo de degradação proteica, evidenciando ainda mais as vias de degradação de proteínas como possíveis responsáveis pela patogênese de ELA.

Outra via que merece destaque no estudo dos mecanismos responsáveis pela manifestação da ELA é a via de expressão gênica e do metabolismo de RNA no núcleo. Genes como FUS, TDP-43, ANG (angiogenina) e outros, estão ligados diretamente aos processos citados e apresentam variantes patogênicas relacionadas à ELA. Em 2012 foi publicado um trabalho (27) mostrando que a proteína codificada pelo gene SOD1, com mutação causadora de ELA, interfere no funcionamento da proteína SMN1 (Survival motor neurons 1), relacionada com a atrofia espinhal progressiva (AEP), doença também marcada pela morte de neurônios motores. A proteína SOD1 impede a formação das gemas nucleares, um corpúsculo nuclear que tem a proteína SMN1 como parte de sua composição e que está ligada à produção de pequenos RNA’s ricos em uridina (U snRNA), um componente da maquinaria de splicing. Um trabalho subsequente (24) demonstra que a proteína FUS interage com a SMN1, e quando FUS apresenta mutações relacionada à ELA o número de gemas nucleares diminui consideravelmente. Este último trabalho demonstra também que mutações da TDP-43, proteína ligada à casos de ELA e que interage com FUS, levam à queda no número de gemas observadas em fibroblastos de pacientes com ELA com mutações no gene FUS ou TDP-43. Consistente com esses achados, Ishihara et al. (26) demonstraram que pacientes de ELA com mutações no gene da TDP-43 apresentam níveis de U12 snRNA diminuídos em tecidos afetados pela doença, enquanto que nos tecidos não atingidos os níveis permanecem
normais. Desta forma, as vias de expressão gênica, de splicing e a dinâmica das gemas nucleares parecem estar relacionadas à neurodegeneração tanto em ELA quanto em AEP, e o gene FUS está diretamente envolvido nesses mecanismos.

**Ferramentas de estudo sobre ELA**

Devido ao fato da ELA ser uma doença neurológica o estudo *in vivo* da doença é extremamente difícil, sendo que geralmente os únicos tecidos disponíveis são colhidos após o falecimento do paciente. A utilização de material *post-mortem* trouxe diversos avanços no entendimento da doença, porém o viés de que os tecidos de um paciente que veio a falecer podem estar danificados e por isso é provável que apresentem alterações metabólicas consideráveis deve ser levado em conta. A utilização de tecidos *post-mortem* também inviabiliza o estudo dos mecanismos e sinais patológicos atuantes no início e durante o desenvolvimento da doença, além de não ser possível a utilização desse material para estudos clínicos que buscam um tratamento ou a cura para a afecção.

Desde a descoberta da associação entre o gene SOD1 e a ELA, diversos modelos animais foram desenvolvidos para auxiliar no estudo desta patologia. Vários avanços sobre a nossa compreensão da doença vieram desses modelos, mas eles apresentam limitações no modo de recapitular aspectos da doença e na forma da utilização do conhecimento oriundo desses estudos. O modelo ideal deveria reproduzir os sintomas da doença e sua progressão, os mecanismos neurobiológicos e ainda servir como material de estudo para o desenvolvimento de novas terapias.

Até onde sabemos nenhuma espécie não humana desenvolve ELA, porém em cachorros há uma patologia conhecida como mielopatia degenerativa canina (MDC) que relembram diversos aspectos clínicos de ELA. Duas mutações no gene SOD1 canino foram identificadas como relacionadas à MDC. A ELA e a MDC compartilham diversas características como estarem relacionadas ao início tardio,
ambas são doenças neurodegenerativas letais que levam à morte de neurônios motores, seguida de degeneração muscular. Nas duas doenças são encontrados, na medula espinhal, agrupamentos proteicos citoplasmáticos positivos para a ubiquitina, sinais de estresse oxidativo e denervação neuromuscular. (79,80,81) Apesar das semelhanças a MDC difere da ELA por se iniciar com o comprometimento predominantemente dos NM superiores, enquanto na doença humana tanto o NM superiores quanto os inferiores são afetados no início da afecção. Grande parte das mutações patogênicas da SOD1 humana são dominantes, ao passo que as mutações que ocasionam a doença canina são recessivas com penetrância incompleta, e na doença canina não existe diferença na incidência da doença relacionada ao sexo do indivíduo(79,82,83,84,85).

A similaridade com a ELA indica que informações sobre os mecanismos e a progressão da MDC pode trazer novas perspectivas para a compreensão da afecção humana. Grande parte das investigações histológicas de ELA é feita usando tecidos de pacientes que morreram em estágios avançados da doença, o que nos fornece poucas informações acerca dos estágios iniciais da doença. Na MDC os cachorros geralmente são eutanasiados no início dos sintomas da doença e portanto tecidos dos estágios iniciais da doença estão disponíveis.(86)

Modelos de ELA feitos com roedores têm sido os mais utilizados nos estudos sobre esta afecção, principalmente devido ao seu sistema nervoso mais complexo, à fácil manipulação e ao curto período de tempo necessário para o início da manifestação dos sintomas relacionados à doença. Modelos de primatas não-humanos também foram desenvolvidos por apresentarem vantagens devidas à sua semelhança filogenética com os humanos, porém graves problemas como o tempo para estudo, espaço necessário para desenvolvimento do experimento, alto custo e problemas éticos podem se mostrar como desvantagens significativas.

O *Danio rerio*, ou *zebrafish*, é o único organismo que possui sistema nervoso vertebrado simplificado e conservado, com um curto período de vida e suscetível à manipulação genética e à testes de drogas. Além dessas características, estudos
demonstram que 70% dos genes humanos apresentam ao menos um ortólogo no genoma desse peixe, sendo que 82% dos genes associados com doenças humanas possuem um ortólogo no zebrafish. Particularmente em relação à ELA, o zebrafish tem se mostrado uma importante ferramenta de estudo, trazendo indícios relevantes sobre as vias sistêmicas, celulares e moleculares associadas à diferentes variantes genéticas. Apesar das vantagens da utilização desse modelo para o estudo de doenças neurodegenerativas humanas, os mecanismos bioquímicos e as respostas fisiológicas observadas diferem entre o modelo e a espécie humana, fazendo com que por vezes os dados obtidos com zebrafish sejam irrelevantes para humanos. (86)

O modelo murino de ELA portando alterações no gene SOD1 foi o primeiro modelo animal de ELA produzido. Mais de 20 modelos murinos de ELA relacionados ao SOD1 já foram criados, sendo que a maioria superexpressa uma variante mutante da SOD1 humana (SOD1h). Camundongos com a variante G93A da SOD1h são os mais antigos e os mais utilizados para o estudo da ELA. Inicialmente, os modelos de SOD1 foram projetados para representar os casos de ELA como um todo. Uma vez que as formas familiais e esporádicas da doença apresentam manifestações clínicas iguais acreditou-se que o modelo murino de SOD1 seria capaz de representar todos os casos da doença. Apesar das semelhanças clínicas, o achado de que casos de ELAe e ELAf não ligados à mutações no gene SOD1 apresentam agregados citoplasmáticos contendo TDP-43 nos neurônios e na glia, enquanto pacientes de ELA com mutações no gene SOD1 apresentam agregados citoplasmáticos que não marcam para TDP-43, acabaram evidenciando diferenças moleculares entre as diversas formas da doença. Os modelos murinos com SOD1h portando a mutação G93A também não apresentam os agregados positivos para TDP-43, reforçando a ideia de que outros modelos murinos são necessários para que se investigue as diversas formas da doença, já que o os casos de ELAe e de ELAf não associados à SOD1 correspondem à aproximadamente 98% dos casos de ELA.

Modelos de roedores superexpressando a proteína TDP-43 mutante para simular os sintomas de ELA aparentam recapitular alguns sintomas da doença, tais como
inclusões positivas para ubiquitina, degeneração de NM e axônios, paralisia e morte. Mais recentemente, um modelo murino expressando níveis mais baixo da TDP-43 tentam recapitular os níveis de expressão da proteína em humanos. Apesar de alguns progressos, os modelos animais para estudo da ELA relacionada ao gene TDP-43 são relativamente novos e necessitam de mais validação em relação ao fenótipo da doença humana.

Na tentativa de tentar entender os mecanismos pelos quais mutações no gene FUS levam ao fenótipo de ELA, diversos modelos foram desenvolvidos para o estudo desta afecção ligada ao gene FUS. Modelos usando leveduras, C. elegans, zebrafish e drosófilas recapitulam alguns sintomas da doença, e nos fornecem pistas sobre o mecanismo patogênico que leva a proteína FUS mutada à causar ELA. A partir desses modelos, foram observados indícios de que a proteína FUS atua posteriormente a proteína TDP-43 na via que leva à patogênese de ELA, e sugere-se que na proteína FUS mutante haja ganho ou perda de função.

Diversos modelos murinos simulando a ELA ligada ao gene FUS já foram desenvolvidos. Modelos de camundongos com o gene FUS deletado apresentam baixa viabilidade da prole, aumento da sensibilidade à radiação, instabilidade genética e defeitos na espermatozoide e no desenvolvimento de células B, reforçando a hipótese de FUS ser essencial para o correto metabolismo do DNA. Entretanto a deleção do gene FUS não produz camundongos com fenótipo semelhante à ELA, dificultando a utilização desse modelo para estudos acerca da doença.

Em 2012, Verbeeck e colegas (102) publicaram um trabalho onde camundongos foram modificados utilizando injeções de adenovírus com o FUS selvagem ou mutante (R521 ou Δ14, neste último o SLN está ausente) no sistema nervoso central de animais recém-nascidos. Enquanto a proteína selvagem permaneceu predominantemente nuclear e solúvel, as proteínas mutantes R521 e Δ14 demonstraram localização citoplasmática e insolubilidade proteica, leve e acentuada, respectivamente. No caso da mutação que elimina o SLN da proteína FUS, inclusões citoplasmáticas neuronais positivas para ubiquitina e para marcadores de estresse
celular, semelhantes às observadas em tecidos post-mortem de pacientes, foram encontradas.

Outros modelos murinos de ELA relacionada à FUS foram criados e, embora sejam capazes de recapitular alguns aspectos da doença, demonstram certas divergências entre os sinais observados em camundongos dentro de um mesmo grupo experimental ou possuem diversos problemas com o local de inserção e o nível de expressão do material transgênico. Dessa forma, a validade desse modelo para o estudo da afecção precisa ser fortalecida e corroborada por outros modelos de ELA.(1)

Modelos celulares utilizando células humanas oferecem um ambiente celular e genético mais próximo do encontrado em pacientes de ELA, e por isso são de extrema importância para avanços na compreensão da doença. A manipulação de células humanas afim de investigar a patologia da ELA utiliza duas linhas principais: linhagens de células imortalizadas (LCI) e células tronco com pluripotência induzida (iPSC, do inglês induced pluripotent stem-cells).

As linhagens de células imortalizadas são uma ferramenta importante para o estudo dos mecanismos patogênicos de ELA, pois são de fácil obtenção e manutenção. As linhagens mais utilizadas são as linhagens de células HeLa, derivadas de um câncer cervical, as células HEK, células derivadas do rim de um embrião humano abortado e que foram transformadas por adenovírus, e células SH-SY5Y, derivadas de um neuroblastoma.

Em geral, os trabalhos que utilizam LCI para estudos relacionados à ELA envolvem algum tipo de manipulação genética, como silenciamento gênico, superexpressão, entre outros métodos. Este fato, unido ao perfil de expressão gênica bastante peculiar encontrado nas LCI afim de permitir a divisão celular ilimitada, são considerados vieses importantes na utilização desse tipo de modelo.

Yamazaki e colaboradores publicaram em 2012(24) um trabalho em células HeLa mostrando que as células portando cópias o gene FUS com mutação relacionada à ELA exibem o fenótipo de retenção da proteína FUS no citoplasma, e ainda evidencia que as linhagens mutadas apresentam falhas nas formações das gemas
nucleares. Esse trabalho ainda mostra que a expressão da proteína TDP-43 mutada causa sinais celulares semelhantes aos causados pela mutação no gene FUS, e que ambas as proteínas interagem com a proteína SMN e com as gomas nucleares. Dessa forma, esse estudo aproxima a ELA da AEP, e coloca a via de funcionamento do FUS, do TDP-43 e a dinâmica de funcionamento das gomas nucleares como um importante foco de estudo para a melhor compreensão dos processos neurodegenerativos patogênicos.

Um trabalho de 2015(76), utiliza linhagens de células HEK superexpressando a proteína FUS mutada para mostrar, através de espectrometria de massas, o interatoma do gene mutado. Os autores demonstram a interação da proteína FUS mutada, e não da selvagem, com diversas proteínas metabólicas, com proteínas ligadas a processos neurodegenerativos e, principalmente, com proteínas ligadas à via de degradação de proteínas. A via de degradação de proteínas, juntamente com as vias de metabolismo de ácidos nucleicos têm sido frequentemente relacionadas como prováveis mecanismos responsáveis por processos neurodegenerativos.

Linhagens de neuroblastoma (SH-SY5Y) foram utilizadas para elucidar alguns mecanismos de atuação da proteína produzida pela C9ORF72, a maior causadora de ELA descrita até agora(87). Embora não tenham sido usadas linhagens contendo mutações na ORF relacionadas à ELA, a elucidação do envolvimento deste gene e de outros, como TDP-43 e o VAPB, na via de transporte endossomal é um avanço no entendimento da patogênese da doença.

Infelizmente a manipulação genética das LCI é um viés forte que deve ser considerado na análise dos resultados obtidos através dessa ferramenta. Além do mais, alguns tipos de mutações, como as observadas nos casos de ELA relacionados à C9ORF72, são de difícil indução, o que pode dificultar a produção de modelos para diversas doenças. Com isso, os modelos em células imortalizadas de ELA relacionados à expansão da ORF do cromossomo 9 são insatisfatórios e, sendo os casos de ELA relacionados à esse gene a maioria dos casos com mutação descrita, os
modelos de LCI apresentam uma limitação grave em relação às mutações possíveis de serem estudadas.

Em 2007, Takahashi, K. et al.(88) publicaram uma técnica capaz de reprogramar células somáticas adultas humanas em células tronco pluripotentes. Com essa técnica inovadora é possível criar células neuronais derivadas de células dos pacientes de ELA, oferecendo assim um ambiente genético idêntico ao encontrado nas células afetadas pela doença e, por se tratarem de células adultas, a sua manipulação está livre de problemas éticos.

Inicialmente o processo de transformação das células somáticas em iPSC era feito através da utilização de vetores virais para a integração de fatores de desdiferenciação no genoma celular. Apesar de funcional, esse método cria o viés de que não se pode prever em qual local serão inseridos os fatores de desdiferenciação, podendo gerar problemas na cultura de iPSC e artifícios celulares advindos da integração em locais críticos para o correto funcionamento celular. Atualmente têm sido desenvolvidos métodos não integrativos para a produção de iPSC, dessa forma é possível eliminar o viés de problemas que podem surgir por via da integração dos fatores de indução de pluripotência. Os métodos de transformação não integrativos têm sido os mais utilizados para a produção de iPSC atualmente. A figura 4 apresenta os principais métodos de reprogramação de células somáticas.

Outro aspecto importante a ser considerado no processo de formação das iPSC é a variação clonal dentro das linhagens de iPSC. Este viés é especialmente importante quando as células são reprogramadas utilizando um método integrativo, já que alguns fenótipos celulares observados podem ser fruto da inserção dos fragmentos de reprogramação em locais críticos para o funcionamento correto da célula.

As iPSC apresentam diversas características em comum com células tronco embrionárias, como: capacidade de formar os três folhetos embrionários, formar teratoma, atividade da telomerase restaurada, reativação do cromossomo X com reinativação aleatória do cromossomo X quando a célula é rediferenciada, marcas epigenéticas semelhantes, entre outras. Com isso é possível considerar que as iPSC
como células tronco embrionárias paciente-específicas e, consequentemente, podem ser usadas sem rejeição.

**FIGURA 4**: Principais estratégias para transformar células somáticas em iPSC. A eficiência pode variar de acordo com variações do protocolo. Retirado de Coatti, G. et al. 2015(30).
Os diversos estágios da diferenciação das iPSC em neurônios motores maduros são atualmente bem caracterizados. Após o estabelecimento das iPSC, as células são induzidas a formar corpos embrióides (EB) e subsequentemente a se transformar em progenitores neurais (NPCs). Fatores como o sonic hedhog e o ácido retinóico são geralmente utilizados para a diferenciação dos NPCs em neurônios motores maduros, que podem ser distinguidos de outros tipos neuronais pela expressão de marcadores, como o Hb9 (gene homeobox 9).

O advento das iPSC trouxe novas perspectivas para os estudos acerca da ELA e Dimos et al. (98) desenvolveram a primeira linhagem de iPSC relacionadas à doença. As células pluripotentes derivadas de fibroblastos de um paciente foram usadas para obter neurônios motores portando mutação no gene SOD1. Entretanto nenhum fenótipo realcionado à ELA foi observado nessas células. Em 2011, Mitne-Neto e colegas (89) derivaram células iPSC obtidas de pacientes com mutação no gene VAPB. Observaram redução no nível dessa proteína durante a diferenciação de NM a partir das iPSC geradas de pacientes em comparação com controles normais, corroborando assim achados de outros estudos que relatam a queda nos níveis de VAPB em pacientes com ELA e em camundongos portando mutação na SOD1. (90,91) Juntamente com outros achados (92,93) estes trabalhos reforçam a ideia de que NM derivados de iPSC podem recapitular o fenótipo da ELA.

No trabalho de Mitne-Neto (89), citado anteriormente, não foram observadas inclusões citoplasmáticas, encontradas em modelos de superexpressão da VAPB ou em pacientes de ELA com mutação em outros genes, como o TDP-43. Por outro lado, estudos usando NM derivados de iPSC de paciente com mutação na C9ORF72, e em outros genes relacionados à ELA, apresentaram correlação em diversos aspectos observados in vivo e in vitro, como hiperexcitabilidade neuronal. (92,94)

O co-cultivo de astrócitos e NM, derivados de pacientes com ELA também tem sido investigado afim de caracterizar um possível efeito não autônomo na morte dos neurônios nessa afecção. Serio et al. (95) publicaram um artigo mostrando que os astrócitos derivados de iPSC de pacientes com ELA com mutação no TDP-43 não
apresentam toxicidade para os NM derivados de iPSC do mesmo paciente, apesar dos astrócitos apresentarem menor tempo de duração em cultura quando comparado com os controles. Enquanto isso, um outro trabalho mostra que astrócitos derivados de células embrionárias e carregando mutação no SOD1 apresentam um efeito tóxico sobre os neurônios motores(96). Os diferentes resultados obtidos em modelos celulares e animais demonstram a clara necessidade de continuar as pesquisas com o intuito de melhor compreender a patofisiologia da ELA.

Resultados aparentemente conflitantes podem surgir quando utilizamos modelos derivados de iPSC para estudos acerca da ELA devido ao fato de que essa doença geralmente possui início tardio, ocorrendo geralmente na quarta ou quinta década de vida. As iPSC se originam em um processo de “reinício celular”, levando as células de volta para estágios embrionários, e o curto período de vida dos NM em cultura pode ser responsável por mascarar sinais patológicos observados em indivíduos afetados que poderiam aparecer futuramente. Uma solução para esse problema pode ser o enxerto de NM ou NPCs derivados de iPSC em camundongos, o que poderia aumentar a sobrevivência dessas células que seriam recuperadas posteriormente e então analisadas em busca de sinais presentes em modelos in vivo ou em tecidos post-mortem de pacientes. Outra alternativa para solucionar esse impasse é tentar induzir características ligadas ao envelhecimento por meio da expressão de progerina, uma forma truncada da lâmina A associada com a doença conhecida como progeria, causadora de um envelhecimento prematuro. Esta última alternativa foi utilizada para estudos com neurônios dopaminérgicos, como modelo para o estudo da doença de Parkinson, e conseguiu recapitular algumas características fisiológicas da doença.

Atualmente, o uso das iPSC têm progredido para ensaios de teste de drogas. Um trabalho recente utilizou iPSC derivadas de fibroblastos de pacientes de ELA com mutação no gene TDP-43 para a produção de NM. Os neurônios produzidos apresentaram neuritos curtos, menor concentração de mRNA de neurofilamentos, dentre outros aspectos da doença e então foram submetidos a testes para verificar a
eficiência do tratamento com ácido anacárdico. O tratamento resultou em uma atenuação do fenótipo da doença e, aparentemente, essa observação está relacionada à uma queda na expressão do gene TDP-43 após a aplicação da droga.

Outro estudo recente, focado em alterações eletrofisiológicas em NM derivados de iPSC de pacientes com mutação nos genes SOD1, FUS ou C9orf72, demonstraram que os NM apresentam uma hiperecitabilidade que geralmente é observada in vivo e in vitro. Nesse mesmo estudo, os autores testaram o uso da retigabina (um anticonvulsivo já conhecido) para amenizar os sinais relacionados à doenças nos três tipos de NM produzidos. Este estudo é o mais amplo teste de drogas para ELA já feito até o momento com a utilização de iPSC. (94)

A maioria dos casos de ELA são esporádicos, e produzir iPSC destes pacientes pode nos trazer importantes informações sobre os mecanismos moleculares envolvidos nesses casos da doença. Em 2013, um grupo de cientistas publicou um trabalho utilizando NM derivados de iPSC de pacientes de ELAe, e testou 1757 compostos diferentes em um teste de droga de alta performance. Em 20% dos casos os NM gerados mostraram agregados de TDP-43 e, em um caso, foi confirmado posteriormente pelo tecido post-mortem de um paciente. Os NM com mutações na TDP-43 foram submetidos à testes de drogas, algumas já aprovadas pela FDA, e alguns compostos, como a Digoxina, amenizaram o fenótipo. Desta forma, os avanços na tecnologia de testes de drogas de alta performance aliados a uma melhor eficiência na produção e diferenciação de iPSC, aumentam a possibilidade de se tornarem reais os tratamentos personalizados para os casos de ELA. Os NM de pacientes seriam produzidos in vitro e testados para a droga mais efetiva, que então seria administrada ao paciente com o objetivo de cessar a progressão da doença.
Nosso laboratório identificou previamente um paciente de ELAf (P) com a mutação p.R521H (d.G1562A, exon 15) no gene *FUS*. Posteriormente, descobrimos que um dos irmãos de P, aqui chamado de B-IV, possui a mesma mutação do paciente (d.G1562A) no gene *FUS*, porém não paresenta sinais clínicos de ELA. Outros dois irmãos do paciente (B-II e B-III) não possuem a mutação no gene *FUS*, e nem sinais clínicos de ELA. Todas as pessoas analisadas nesse trabalho são filhos de um mesmo casal. Foi colhido sangue e biópsia de pele do paciente e de três de seus quatro irmãos (B-II, B-III, B-IV).
**OBJETIVOS**

**Objetivo geral**

Gerar linhagens de iPSC a partir dos fibroblastos do paciente P e de seus irmãos, B-II, B-III e B-IV.

**Objetivos específicos**

1) Verificar se as linhagens de iPSC do paciente apresentam as alterações moleculares previstas em pacientes de ELA com mutações no gene *FUS*.

2) Comparar a localização da proteína FUS no paciente com a mutação no gene *FUS* (d.G1562A) e clinicamente afetado, com o paciente que apresenta a mesma mutação, porém sem sinais clínicos de ELA.
RESULTADOS E METODOLOGIA

Coleta de sangue e extração de DNA à partir do sangue.

O sangue dos participantes deste experimento foi coletado em tubos contendo EDTA. Após o processamento do material, o DNA foi extraído utilizando-se o aparelho Autopure LS da Gentra System, localizado no Centro de Pesquisas do Genoma Humano e Células-tronco da Universidade de São Paulo (CEGH-USP).

Biópsia e cultura de fibroblastos

Foram coletados fragmentos de pele dos participantes usando um punch de 3mm de diâmetro. Após extração, os fragmentos foram armazenados em criotubos contendo uma solução de DMEM high glucose (Life technologies), preparado de acordo com as instruções do fabricante, + 20% de SFB (Soro fetal bovino – Life Technologies) + 4% de ATB (Antibiotic-Antimycotic 100X – Life technologies), e transportados para a Universidade de São Paulo em gelo comum.

Os fragmentos foram processados e a cultura de fibroblastos foi implantada em garrafas T25 (Corning) contendo meio de cultura (DMEM high glucose + 20% SFB + 1% ATB). O meio de cultura foi trocado periodicamente. Quando as garrafas estavam com confluência de 80% aproximadamente, os fibroblastos foram colocados em suspensão com o uso de tripsina (Tryple Express – Life technologies) e então divididos em novas garrafas T25 vazias. Os fibroblastos foram congelados em passagem menor que 4. O meio de congelamento dos fibroblastos é uma solução de SFB + 10% DMSO (dimetisulfóxido). A figura 5 mostra duas das quatro linhagens de fibroblastos produzidas neste estudo.
Reprogramação dos fibroblastos em iPSC

Foram produzidos 4 tipos diferentes de retrovírus e cada tipo contém material para expressar um dos quatro fatores de Yamanaka (88) (Sox2, Oct 3/4, c-Myc e Klf4). Após serem multiplicados em células HEK’s, os diferentes tipos virais foram misturados e usados para infectar os fibroblastos dos pacientes. Os fibroblastos expostos aos vírus são então cultivados em placas contendo fibroblastos embrionários de camundongo (MEF’s) com meio de cultura específico (mTeSR – Life technologies – condicionado em culturas de MEF’s), até o aparecimento de colônias de iPSC. As colônias de iPSC foram transferidas para novas placas cobertas com Matrigel (Matrigel hESC-qualified – BD Biosciences), e cultivadas utilizando meio de cultura mTeSR + 0,2% Normocin™ (Invivogen). O meio de cultura foi trocado diariamente. Quando as colônias se tornavam muito grandes, ou quando a placa estava cheia, as iPSC eram passadas utilizando-se Acutase (Millipore) e raspagem da placa e divididas em novas placas cobertas com matrigel. Ao atingir a quantidade suficiente de células, as iPSC foram congeladas utilizando-se CryoStor™CS10 (Stemcell technologies) como meio de congelamento. Cada paciente possui 3 linhagens de iPSC.
advindas de clones diferentes. Desta forma podemos excluir o viés de variação clonal, que pode surgir devido à diferenças celulares geradas pela transformação dos fibroblastos em iPSC. A **figura 6** mostra um exemplar de iPSC de cada participante.

**FIGURA 6**: iPSC produzidas a partir dos fibroblastos dos participantes. A barra branca mede 1000 μm.
Extração do DNA genômico das células cultivadas e análise do DNA de todas as amostras

Todas as linhagens e tipos celulares utilizadas neste estudo tiveram o DNA genômico (DNAg) extraído da seguinte forma: as células são colocadas em suspensão e precipitadas em um tubo, então o DNAg é extraído utilizando-se o kit DNAzol Reagent (Invitrogen – Life), tendo as orientações do fabricante. A quantidade e qualidade do DNA extraído das células cultivadas foram medidas em um espectofotômetro de massas (Nanodrop ND-1000, da Thermo Scientific) e, se em concentração adequada, o DNA é submetido à reação em cadeia da polimerase (PCR) utilizando-se primers específicos para amplificar o exon 15 do gene FUS. O produto da PCR é purificado utilizando-se enzimas Exonuclease I e Shrimp Alkaline Phosphatase (USB-affymetrix). O produto purificado é submetido à reação de sequenciamento utilizando o kit ABI Big Dye Terminator v3.1 cycle sequencing kit. O resultado dessa reação é analisado no sequenciador ABI 3730 DNA analyser (Applied Biosystems, Carlsbad, CA, USA), localizado no CEGH-CEL. Os dados gerados são analisados computacionalmente utilizando o software Sequencher®(Gene Code Corporation).

Nenhuma das extrações de DNA das iPSC de B-III ficaram em concentração satisfatória e para contornar esse problema foi produzido cDNA dessa linhagem de iPSC. O sequenciamento do DNA realizado em todas as linhagens de iPSC utilizadas neste estudo foi feito com o intuito de confirmar a mutação previamente encontrada e os resultados estão na figura 7.
FIGURA 7: Resultado do sequenciamento do exon 15 do gene FUS obtido a partir do DNA extraído das iPSC. Para o sequenciamento de B-III foi utilizado o cDNA das iPSC. A presença da mutação d.G1562A em P e B-IV foi confirmada, assim como a ausência da mesma nas linhagens de B-II e B-III.
**Extração de RNA das células cultivadas e RT-PCR**

As linhagens de iPSC produzidas foram submetidas ao protocolo de extração de RNA total usando-se o kit miRNeasy Mini Kit (Qiagen) e seguindo as normas do fabricante. Foi medida a qualidade e a quantidade de RNA no produto da extração utilizando-se um espectofotômetro de massas (Nanodrop ND-1000, da Thermo Fisher Scientific). As extrações de RNA do P não ficaram em concentração adequada e por isso os passos a seguir incluem somente B-II, B-III e B-IV.

Utilizando 1μg do RNA total extraído, foi feita uma reação de RT-PCR para a síntese de cDNA. Para a reação do RT-PCR foi usado o Superscript II (Thermo Fisher Scientific) e primers oligo-dT, o procedimento foi o indicado pelo fabricante. O cDNA foi utilizado para a realização de um Quantitative Real time PCR (PCR quantitativo em tempo real) a fim de verificar a e expressão dos genes endógenos de pluripotência **NANOG**, **OCT3/4** e dos indicadores de endoderme, mesoderme e ectoderme: **PAX2**, **BRACH** e **CXCR4**, respectivamente.

**Extração de proteínas das células cultivadas**

Todas as linhagens de fibroblastos foram cultivados até atingirem uma quantidade suficiente de células e então foram submetidas à extração de proteínas por dois métodos:

1. Extração de proteína total da célula, utilizando-se o tampão RIPA (150 mM de cloreto de sódio; 1,0% Triton X-100; 0,5% de deoxicolato de sódio; 0,1% de dodecil sulfato de sódio; 1 mM ETDA; 50 mM Tris pH = 8,0) e protocolo padrão de extração proteica.

2. Extração de proteína utilizando-se o kit Nuclear/Cytosolic Fractionation Kit (Cell Biolabs), seguindo o protocolo indicado pelo fabricante. Neste tipo de extração são separadas a fração proteica nuclear e citoplasmática.
Os extratos proteicos 1 e 2 foram quantificados por métodos colorimétricos distintos, teste de BCA e teste de Bradford respectivamente. Foram utilizados diferentes métodos de quantificação devido à peculiaridades do tampão utilizado em cada método de extração.

**Western Blotting**

Os extratos proteicos previamente obtidos foram submetidos à ensaios de western blotting. Primeiramente as proteínas foram separadas de acordo com o seu tamanho por processo de eletroforese em gel de poliacrilamida 14%, para subsequente transferência das proteínas para uma membrana de nitrocelulose pelo método semi-seco. As membranas contendo as proteínas são bloqueadas utilizando 5% de albumina de soro bovino em TBS-T(Tris-buffered saline, 0,1% Tween 20) como solução de bloqueio. A membrana bloqueada foi então incubada com anticorpo específico contra a proteína FUS (NB100-565 - Novus Biologicals) para se realizar a comparação entre as concentrações desta em cada extrato proteico. As membranas também foram marcadas com anticorpos anti-GAPDH (NB300-324 - Novus Biologicals), um marcador de citoplasma, e anti-Lâmina A/C (Anti-Lamin A + C antibody - ab40567 - Abcam), um marcador nuclear.

Por último, as membranas foram marcadas com anticorpos secundários específicos para cada anticorpo primário e então foram reveladas por ECL (Amersham ECL Prime Western Blotting Detection Reagent - RPN2232 - GE Healthcare Life Sciences) em filme fotográfico de acordo com o protocolo do fabricante.

Após diversas tentativas, não obtivemos resultados satisfatórios com essa técnica. Os problemas encontrados durante os ensaios com essa técnica se mostraram persistentes e não nos permitiu obter resultados confiáveis.
**Imunofluorescência (IF)**

As linhagens celulares utilizadas nesse trabalho foram submetidas à ensaios de imunofluorescência a fim de verificar a localização intracelular da proteína FUS. As iPSC foram também submetidas à IF para verificar a expressão dos fatores de pluripotência OCT-4 e LIN-28.

Primeiramente as células foram fixadas utilizando um solução de paraformaldeído 4%, por 20 minutos, sendo posteriormente permeabilizadas com uma solução de PBS 1X com 0,2% de Triton-X, por 30 minutos. Foi utilizada uma solução de 5% de BSA (*bovine serum albumine*) para bloqueio de ligações inespecíficas, por 60 minutos, e subsequentemente foram incubadas *overnight* com o anticorpo primário à 4ºC. Os anticorpos primários utilizados, diluídos em PBS em concentração 1:500, foram: FUS (NB100-565 – Novus Biologicals); LIN-28 (NBP1-49537 – Novus Biologicals); OCT-4 (NBP1-51664 – Novus Biologicals). Após a incubação com os anticorpos primários, as células lavadas 3 vezes com PBS 1x para retirada de excesso de anticorpos, e então, foram incubadas com o anticorpo secundário Alexa Fluor® 488 (A-21206 – Thermo Fisher Scientific) e/ou Alexa Fluor® 594 (A-21203 – Thermo Fisher Scientific). Ambos os anticorpos secundários utilizados foram diluídos em PBS na concentração de 1:1000. Após a marcação com os anticorpos, foi feita a marcação com DAPI (*4’6-diamidino-2-phenylindole, dihydrochloride* – Thermo Fisher Scientific) para a marcação de DNA e, quando necessário, foi realizada a marcação com PHAL (Rhodamine Phalloidin – R415 – Thermo Fisher Scientific) que marca a actina-F nas células. As placas foram analisadas utilizando o microscópio Nikon Eclipse Ti-U, e as imagens foram capturadas utilizando o programa NIS-Elements Advanced Research (Nikon).

As **figuras 8, 9, 10, 11 e 12** foram obtidas nesse ensaio. A **figura 8** mostra a expressão dos fatores de pluripotência das iPSC, enquanto que a localização da FUS em relação à OCT-4 ou à actina-F nos fibroblastos e nas iPSC estão expostas nas
figuras 9, 10, 11 e 12. O DAPI foi utilizado para corar o DNA em todos os ensaios. Os anticorpos secundários marcam especificamente o anticorpo primário.

**FIGURA 8:** Ensaio de imunofluorescência em iPSC mostrando que as linhagens de iPSC derivadas nesse trabalho expressam os fatores de pluripotência LIN-28 e OCT-4. Imagens feitas utilizando o aumento de 20X. A barra branca mede 100 μm.
FIGURA 9: Ensaio de imunofluorescência em iPSC mostrando que as linhagens de iPSC derivadas nesse trabalho expressam o fator de pluripotência OCT-4 e a proteína FUS. A proteína FUS aparece mais retida no citoplasma das iPSC de P e de B-IV. Imagens feitas utilizando o aumento de 20X. A barra branca mede 100 μm.
FIGURA 10: Ensaio de imunofluorescência em iPSC mostrando a expressão da proteína FUS junto a um marcador de citoplasma, PHAL. A proteína FUS aparece mais retida no citoplasma das iPSC de P e de B-IV. Imagens feitas utilizando o aumento de 20X. A barra branca mede 100 μm.
FIGURA 11: Ensaio de imunofluorescência em fibroblastos mostrando a expressão da proteína FUS junto a um marcador de citoplasma, PHAL. A proteína FUS aparece mais retida no citoplasma nas células de P e de B-IV. Imagens feitas utilizando o aumento de 20X. A barra branca mede 100 μm.
FIGURA 12: Ensaio de imunofluorescência em iPSC mostrando a expressão da proteína FUS. A proteína FUS aparece mais retida no citoplasma das iPSC de P e de B-IV. Imagens feitas utilizando o aumento de 20X. A barra branca mede 100 μm.
**PCR quantitativo em tempo real**

O ensaio de PCR em tempo real quantitativo foi realizado usando 2X Fast SYBR Green PCR Master Mix (Life Technologies) e 50nM–400nM de cada primer. Foi utilizado 7500 Fast Real-Time PCR System (Life Technologies) para detectar a fluorescência usando o protocolo de temperatura padrão. As seguintes ferramentas foram usadas para desenhar os primers: Primer-BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/) ou retirados de (PrimerBank (http://pga.mgh.harvard.edu/primerbank/).

Foi investigada a expressão dos seguintes genes: *NANOG, OCT3/4, PAX2, BRACH e CXCR4*. Os valores de expressão relativa obtidos foram apresentados no gráficos das [figuras 13 e 14](#).
**FIGURA 13**: Valores de expressão relativa dos fatores de pluripotência OCT3/4 e NANOG nas iPSC de B-II, B-III e B-IV. Os valores foram obtidos através dos ensaios de PCR em tempo real e confirmaram a expressão dos fatores de pluripotência. FIB = fibroblastos.

**FIGURA 14**: Valores de expressão relativa dos fatores de diferenciação em endoderme, ectoderme e mesoderme: PAX2, CXCR4 e BRACH [T(BRACH)], respectivamente. Foi usado o cDNA das iPSC de B-II, B-III e B-IV. Os valores foram obtidos através dos ensaios de PCR em tempo real e a expressão não significativa de nenhum dos fatores de diferenciação indica que as células estão em estágio embrionário. FIB = fibroblastos.
DISCUSSÃO

A ELA é uma afecção neurodegenerativa importante visto que, apesar de ser uma doença considerada rara (1 caso em cada 100.000 pessoas por ano), afeta também as pessoas mais próximas ao paciente (normalmente familiares), que tem que se adaptar para cuidar do doente. Com isso, segundo a AbrELA, 1 em cada 200 pessoas tem um membro familiar acometido pela ELA. No Brasil, acredita-se que a incidência de ELA seja de 2:100.000 pessoas, e no estado de São Paulo, são descritos 800 novos casos por ano(97).

Tratando-se de uma doença majoritariamente do sistema nervoso central, a investigação dos diversos aspectos da ELA em pacientes é bastante restrita. Como a confirmação do diagnóstico dessa patologia leva, de uma forma geral, mais de um ano, obter material dos pacientes em estágios iniciais da doença é extremamente difícil, e a retirada do tecido nervoso afetado na ELA de pacientes ainda vivo é eticamente questionável e perigoso para o paciente. Os problemas para a obtenção de tecidos e células afetadas pela ELA em pacientes dificultam a investigação de possíveis manifestações moleculares durante o aparecimento dos sintomas da doença, prejudicando também a busca para uma terapia que cesse ou regrida a progressão da doença.

Os processos envolvidos na degeneração neuronal na ELA são ainda desconhecidos, porém a descoberta de casos relacionados com mutações genéticas trouxe novas ferramentas para o estudo dessa patologia. O gene SOD1 foi o primeiro que foi associado à casos familiais da doença, levando ao desenvolvimento do primeiro modelo animal de ELA. O camundongo transgênico portando a mutação G93A na SOD1 é um dos modelos murinos mais utilizados para o estudo desta afecção, pois recapitula diversos aspectos da doença humana. Os modelos animais não humanos são de extrema importância para o avanço das pesquisas acerca da ELA, porém ainda não foi produzido um modelo que apresente todos os sinais clínicos e
moleculares observados em humanos. Além dos modelos animais não expressarem todo o fenótipo da ELA, para simular a afecção os pesquisadores geralmente recorrem à métodos de superexpressão ou silenciamento gênico, tais manipulações não representam fielmente a expressão gênica no ambiente celular do paciente e podem influenciar os resultados obtidos.

Os modelos murinos têm sido muito utilizados para investigar possíveis terapias para pacientes de ELA, porém há uma pequena correlação entre os estudos pré-clínicos em camundongos e os testes terapêuticos em humanos. Essa discordância entre os estudos com modelo murino e os testes em humanos podem ser resultado de problemas na forma de administrar a droga, no estágio de evolução da doença em que a droga é aplicada, na forma de avaliação dos sinais patológicos, na dosagem utilizada no estudo, entre outros. O modelo murino de ELA portando a SOD1h com a mutação G93A é o mais utilizado na investigação de terapias para a afecção, porém, como já citado anteriormente, esse modelo não é fidedigno à todos os casos da doença em humanos. Portanto, o desenvolvimento de modelos murinos, fiéis ao quadro clínico da doença em humanos, para as outras formas de ELA pode ajudar a expandir o alcance dos testes clínicos.

A tecnologia de produção de iPSC trouxe uma revolução no modo de estudo de doenças genéticas humanas, principalmente para aquelas nas quais os tecidos afetados no paciente são de difícil obtenção, como a ELA. Desde o primeiro modelo de ELA usando iPSC(98), os estudos recorrendo à essa técnica para tentar melhor compreender a doença têm se expandido consideravelmente. Wainger et al., em 2014,(94) desenvolveram linhagens de NM derivados de pacientes com ELA portando mutação patogênica no gene SOD1, FUS ou C9ORF72, e demonstraram a presença de hiperexcitabilidade nestas células, mesmo fenótipo observado nos NM de pacientes. Esse artigo evidencia o grande potencial da utilização das células iPSC em estudos sobre a ELA.

O presente trabalho traz a reprogramação de fibroblastos de um paciente de ELA com a mutação R521H no gene FUS, e de seus três irmãos (B-II, B-III e B-IV)
que, até o momento, são clinicamente saudáveis (apesar de B-IV ser portador da mesma mutação de P) A mutação encontrada no paciente já foi descrita anteriormente como patogênica. O supracitado B-IV, atualmente encontra-se com idade muito próxima à de P quando começou a manifestar os sintomas de ELA, e por isso ele talvez ainda esteja em um estágio pré-sintomático. Caso B-IV não desenvolva os sintomas de ELA nos próximos anos ele poderá ser considerado um portador assintomático da mutação no gene FUS.

As iPSC derivadas nesse estudo atendem à requisitos para serem chamadas de pluripotentes pois expressam fatores de pluripotência como demonstrado via IF (nas linhagens de todos os indivíduos) e via PCR quantitativo em tempo real (nas linhagens de B-II, B-III e B-IV). (figuras 8 e 13). O ensaio de PCR quantitativo em tempo real também mostra que as iPSC analisadas (B-II, BIII e B-IV) não expressam fatores de diferenciação para nenhum dos três folhetos embrionários.

O sequenciamento do éxon 15 do gene FUS de todas as linhagens de iPSC deste estudo confirmam a presença da mutação detectada em amostras de sangue de P e de B-IV, e o genótipo selvagem para B-II e B-III.

As iPSC produzidas não foram submetidas à testes para verificar a existência de aberrações cromossômicas, que podem surgir no processo de reprogramação. Recomenda-se que seja feitos um ensaio de MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) ou de cariótipo para verificar a existência de anormalidades no material genético das iPSC. Recomenda-se ainda que sejam feitos futuramente ensaios de diferenciação aleatória das iPSC e/ou a injeção das iPSC em camundongos para verificar a formação de teratoma, a fim de atestar a capacidade de diferenciação destas células nos três folhetos germinativos. Somando os testes realizados para validar as características pluripotentes das iPSC com os testes sugeridos acima, será possível afirmar que as linhagens pluripotentes derivadas nesse estudo são adequadas para futura diferenciação neuronal afim de continuar os estudos com ELA.

A proteína FUS é de expressão ubíqua e localiza-se predominantemente no núcleo celular, apesar de também exercer funções no citoplasma. Um dos fenótipos
moleculares mais observados em casos de ELA relacionados com mutações no gene *FUS* é a retenção citoplasmática da proteína FUS. A FUS no citoplasma parece interagir com outras proteínas e com RNA’s diversos, e estudos apontam para a ligação dessa proteína com mecanismos de transporte, de controle de tradução de RNA e de degradação de proteínas. (1).

Dormann et al, 2015, (103) expõem a correlação entre o grau de retenção da proteína FUS mutada no citoplasma e a idade de início dos sinais clínicos de ELA. A mutação R521H na proteína FUS causa uma retenção leve da proteína no citoplasma. A figura 15 compara imagens de IF marcando para a proteína FUS dos trabalhos de Kwiatkowski et al. (67) e de Vance et al. (68) à imagens produzidas nesse trabalho, e nela é possível notar uma maior concentração de células com marcação citoplasmática de FUS nos indivíduos portadores da mutação R521H (P e B-IV) em relação aos indivíduos com a forma selvagem da proteína.

O trabalho de Murakami e colaboradores (99) demonstram que a proteína FUS alterna entre o estado de gotículas livre de membranas e o estado semelhante à hidrogel, o equilíbrio desta mudança de estados físicos é alterado por mutações relacionadas à ELA, fazendo com que as formas patogênicas da proteína formem agregados estáveis de hidrogel que aparentemente afetam metabolismo proteico. O trabalho de Murakami corrobora o trabalho de Dormann et al. (103) e demonstra que mutações da proteína FUS que causam quadros mais graves da doença tendem a ficar retidos no citoplasma de forma mais intensa. Essa observação provavelmente se deve à menor capacidade das formas patogênicas da proteína em retornar do estado de hidrogel para o estado líquido, ocasionando os agregados citoplasmáticos característicos desta patologia. Aparentemente, quanto mais agressiva é a mutação no gene *FUS*, menor é a capacidade da proteína se converter do estado de hidrogel para o estado de gotículas. A proteína FUS na forma de hidrogel interage de maneira anormal com outras proteínas e deve alterar o funcionamento de FUS tanto no núcleo celular quanto no citoplasma, e possivelmente esse comportamento da FUS mutada deve ser responsável pelo desregulação celular que leva os NM à morte na ELA.
FIGURA 15: Comparação da posição da proteína FUS na forma selvagem ou portando mutação R521H ou C. A e B são, respectivamente, neurônios corticais de ratos e células SKNAS expressando a proteína FUS selvagem. C e D são, respectivamente, células SKNAS e neurônios corticais de ratos expressando a proteína FUS com a mutação R521C, em C, e R521H, em D. P, B-II, B-III e B-IV são iPSC dos respectivos indivíduos analisados nesse estudo. As imagens mostram a proteína FUS marcada em verde, e o DNA marcado em azul, por DAPI. A proteína FUS aparece mais retida no citoplasma das iPSC de P e de B-IV. As imagens A e D foram retiradas de Vance et al. (68) e as imagens B e C foram retiradas de Kwiatkowski et al. (67). Imagens P, B-II, B-III e B-IV feitas utilizando o aumento de 20X, onde a barra branca mede 100 μm. A barra branca mede 10 μm nas figuris A, B, C e D.
A retenção citoplasmática da proteína FUS observada entre o P e B-IV faz emergir o questionamento sobre qual a fonte da diferença fenotípica observada entre ambos os estudados. Se B-IV apresenta sinais moleculares característicos de ELA ligada à mutações no FUS assim como seu irmão afetado, quais são os mecanismos que fazem com que ele seja clinicamente saudável? Entender como os sinais moleculares da doença se tornam sinais clínicos pode nos ajudar a prever e a prevenir os fatores responsáveis pelo início dos sintomas da doença e pela progressão da mesma.

O presente estudo traz dois indivíduos, P e B-IV, portadores da mutação R521H no FUS, com sinais moleculares semelhantes, porém com fenótipos clínicos totalmente discordantes. O trabalho baseado na análise iPSC e fibroblastos não oferece o ambiente celular ideal para a análise destes dados. As iPSC são células que simulam células embrionárias através de um processo de reinício celular e, apesar de estarmos observando células do próprio paciente e do portador da mutação (B-IV), não são o tipo celular afetado pela ELA. A diferenciação das iPSC deste estudo em NM é essencial para confirmar os resultados obtidos e para buscar mais informações acerca da discordância entre os sinais moleculares e clínicos do caso de ELA aqui apresentado. Visto que as células nervosas são afetadas na ELA, elas oferecem um ambiente celular muito mais próximo do observado no paciente, sendo os NM derivados das iPSC dos pacientes os mais indicados para estudos moleculares futuros acerca da doença nessa família e em casos relacionados.

A hiperexcitabilidade de NM é um sinal patológico típico da ELA, e o trabalho de Wainger e colaboradores(94) demonstra este fenótipo em NM derivados de iPSC de pacientes de ELA. É sugerido que se façam ensaios para verificar a ocorrência da hiperexcitabilidade nos NM derivados de iPSC dos indivíduos deste estudo, assim como foi verificado no estudo citado.

É indicado usar NM derivados das iPSC produzidas nesse trabalho em ensaios verificando alterações na expressão gênica, o que pode trazer informações importantes. Conforme exposto na introdução, é sabido que mutações no gene FUS
levam à alterações dos genes transcritos(52,54,62), porém como os trabalhos geralmente recorrem a modelos celulares algumas perturbações podem ser causadas pela manipulação genética e pela variação genômica entre as células utilizadas. Devido ao fato de todos os indivíduos analisados nesse estudo serem irmãos, filhos de um único casal, eles possuem uma semelhança genômica muito grande e a verificação de genes diferencialmente expressos entre as linhagens pode evidenciar com maior clareza transcritos relacionados com a afecção, visto que as diferenças oriundas da variação populacional estão amenizadas. A diferença de expressão gênica observada nos casos de mutação do gene $\textit{FUS}$ pode ser estar ligada à alterações nas gemas nucleares advindas da proteína mutada(24), esse fato torna interessante analisar futuramente os metabolismo destas estruturas nucleares e compará-los entre os irmãos e entre casos externos de ELA.

O acompanhamento de B-IV ao longo dos próximos anos deve ser feito para verificar se o mesmo pode vir a manifestar os sintomas da ELA. Caso isso ocorra, seria interessante a nova coleta de material biológico e de dados clínicos para acompanhar a progressão da afecção. Caso B-IV não desenvolva a doença, ele passa a ser considerado assintomático. Neste caso, a investigação sobre quais mecanismos moleculares podem ser responsáveis por impedir o aparecimento dos sinais clínicos da doença nesse indivíduo pode trazer grandes avanços para a compreensão da patogênese da doença e para a tentativa de se encontrar um tratamento que cesse ou reverta a progressão da doença.

Por fim, este trabalho prepara um rico material para futuros ensaios sobre a ELA, e levanta indícios de similaridade molecular entre indivíduos possuindo a mesma mutação, porém fenótipos clínicos discordantes. A diferenciação das iPSC em NM deve ser o próximo passo para se avançar no estudo da ELA no contexto apresentado nessa família. Conforme discutido anteriormente, os mecanismos de formação de gemas nucleares e de expressão gênica podem ser promissoras áreas de investigação, assim como as vias de degradação celular. Diversos artigos apontam
para alterações nessas vias metabólicas como sinais patológicos de ELA comum à grande parte dos casos da doença.
CONCLUSÃO

I. As células iPSC desenvolvidas nesse trabalho expressam os fatores de pluripotência necessários para serem caracterizadas como tal.

II. As linhagens de células pluripotentes resultantes desse trabalho mantêm o genótipo observado no DNA extraído do sangue dos indivíduos participantes.

III. Os ensaios de imunoflorescência corroboram os dados da literatura que demonstram que a localização da proteína FUS é ligeiramente maior no citoplasma de células portadoras da mutação R521H no gene FUS.

IV. O paciente e B-IV apresentam posicionamento celular da proteína FUS semelhantes entre si, porém são discordantes quanto ao fenótipo clínico. Ainda não é possível classificar B-IV como assintomático ou pré-sintomático.

V. As linhagens de iPSC geradas nesse trabalho podem ser utilizadas como ferramenta para estudos com essa família e com outros casos de ELA.
RESUMO

A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença neurodegenerativa, progressiva de início tardio que afeta principalmente os neurônios motores (NM). As causas que levam os NM à morte são variadas e ainda sendo investigadas. A descoberta de alterações genéticas como uma possível causa de ELA deu início à uma nova era na investigação desta afecção. Atualmente existem mais de 30 genes associados com a doença, entre eles o FUS, um gene que frequentemente aparece mutado em casos familiais da doença. A proteína FUS normalmente se localiza predominantemente no núcleo, mas na maioria dos casos de mutações na FUS relacionadas à ELA, ela aparece retida no citoplasma. O presente estudo traz um paciente de ELA (P) portando a mutação p.R521H no gene FUS e três de seus irmãos (dos quais um é portador da mutação e não apresenta sinais clínicos de ELA, e os outros dois não apresentam mutações no FUS) dos quais foram obtidas amostras de sangue e biópsia de pele. O DNA extraído das amostras de sangue, foi submetido ao sequenciamento do tipo Sanger para verificar a presença, ou ausência, da mutação R521H na FUS. A partir dos fibroblastos dos participantes, foram derivadas linhagens de células tronco pluripotentes induzidas (iPSC). As iPSC produzidas passaram por ensaios a fim de indicar o estado de pluripotência e de indiferenciação destas linhagens. Nós investigamos a posição da proteína FUS nas linhagens de iPSC e de fibroblastos e há evidências que, assim como descrito na literatura, a proteína FUS aparece retida no citoplasma das linhagens do paciente e de seu irmão portador da mutação. Desta forma, o presente estudo associa dois irmãos com quadros clínicos discordantes mas que apresentam a mesma mutação e sinais moleculares patológicos semelhantes. As linhagens de iPSC obtidas são um rico material para o uso em pesquisas futuras sobre a ELA.
ABSTRACT

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a late onset, progressive, neurodegenerative disease that primarily affects motor neurons (MNs). The causes behind motor neuron death are diverse and still under investigation. The discovery of genetic alterations as possible causes of ALS initiated a new era for ALS research. There are currently over 30 genes associated with the disease, among which is FUS, one of the most frequently mutated in familial cases. The FUS protein is predominantly located in the nucleus, but in most of the ALS-related FUS mutations this protein is dislocated to the cytoplasm. The present work investigates the molecular aspects of a specific FUS mutation, p.R521H. An ALS patient (P) harboring the mutation and three siblings (of which one is a non-affected carrier and two present no mutations in FUS) were analyzed using blood samples and skin biopsies. We extracted DNA from blood samples and submitted it to Sanger sequencing for confirmation of the presence, or absence, of the R521H FUS mutation. The fibroblasts obtained from these biopsies were used for iPSC derivation. Assays were performed to confirm the undifferentiated state and pluripotency for the four strains obtained. We investigated the FUS location in these strains, and there is evidence for FUS retention in the cytoplasm of cells harboring the mutation (as seen in recent literature). Thus, this work associates two siblings with the same pathogenic mutation, showing the same molecular pathological signal but with discording clinical phenotypes. The iPSC strains obtained here are a valuable resource for further ALS investigation.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Lyashchenko, A.K. 2015. “Mechanisms of FUS-mediated motor neuron degeneration in amyotrophic lateral sclerosis”. 160 f. Tese (Doutorado) – Curso: Doctor Of Philosophy In The Graduate School Of Arts And Sciences, Columbia University, New York, 2015

2. Rowland, L. P. 2001. “How Amyotrophic Lateral Sclerosis Got Its Name”. Arch Neurol. Vol. 58: 512-515

3. Ugradar, S.T.Y. e Martin, J.E. 2010. “Bunina bodies”. Grand Rounds Vol 10 pages L6-L9

4. Hirano, A., Kurland, L.T. e Sayre, G.P. 1967. “Familial Amyotrophic Lateral Sclerosis: A Subgroup Characterized by Posterior and Spinocerebellar Tract Involvement and Hyaline Inclusions in the Anterior Horn Cells. Arch Neurol.;16(3):232-243. Doi:10.1001/archneur.1967.00470210008002

5. Carpenter, S. 1968. “Proximal Axonal Enlargement in Motor Neuron Disease”. Neurology. Sep;18(9):841-51.

6. Matsumoto, S. et al. 1992. “Basophilic Inclusions in Sporadic Juvenile Amyotrophic Lateral Sclerosis: An Immunocytochemical and Ultrastructural Study”. Acta Neuropathol.; 83(6):579-83

7. Neumann, M. et al. 2006. “Ubiquitinated TDP-43 in Frontotemporal Lobar Degeneration and Amyotrophic Lateral Sclerosis”. Science. Oct 6;314(5796):130-3.

8. Proctor, E.A. et al. 2015. “Nonnative SOD1 trimer is toxic to motor neurons in a model of amyotrophic lateral sclerosis”. Proc Natl Acad Sci USA. Jan 19; 113(3):614-9. doi: 10.1073/pnas.1516725113

9. Chancellor, A.M. 1992. “Adult onset motor neuron disease: worldwide mortality, incidence and distribution since 1950”. J Neurol Neurosurg Psychiatry. Dec;55(12):1106-15
10. Lin, C.L. et al. 1998. “Aberrant RNA processing in a neurodegenerative disease: The cause for absent EAAT2, a glutamate transporter, in amyotrophic lateral sclerosis”. Neuron. Mar;20(3):589-602.

11. Honig, L.S. 2000. “Glutamate transporter EAAT2 splice variants occur not only in ALS, but also in AD and controls”. Neurology. Oct 24;55(8):1082-8.

12. Vande Velde, C. et al. 2008. “Selective association of misfolded ALS-linked mutant SOD1 with the cytoplasmic face of mitochondria”. Proc Natl Acad Sci U S A. Mar 11;105(10):4022-7. doi: 10.1073/pnas.0712209105.

13. Liu, J. et al. 2004. “Toxicity of familial ALS-linked SOD1 mutants from selective recruitment to spinal mitochondria”. Neuron. Jul 8;43(1):5-17.

14. Boillée, S., Vande Velde, C. e Cleveland, D.W. 2006. “A disease of motor neurons and their nonneuronal neighbors”. Neuron. Oct 5;52(1):39-59.

15. Pasinelli, P. e Brown, R.H. 2006. “Molecular biology of amyotrophic lateral sclerosis: insights from genetics”. Nat Rev Neurosci. 2006 Sep;7(9):710-23

16. Stoica, R. et al. 2014. “ER mitochondria associations are regulated by the VAPB_PTPIP51 interaction and are disrupted by ALS_FTD associated TDP43”. Nat Commun. 2014 Jun 3;5:3996. doi: 10.1038/ncomms4996.

17. Nishimura A, et al. 2004. “A Mutation in the Vesicle-Trafficking Protein VAPB Causes Late-Onset Spinal Muscular Atrophy and Amyotrophic Lateral Sclerosis”. Am. J. Hum. Genet. 75:822–831

18. Deidda, I. et al. 2014. “Expression of vesicle-associated membrane-protein-associated protein B cleavage products in peripheral blood leukocytes and cerebrospinal fluid of patients with sporadic amyotrophic lateral sclerosis”. Eur J Neurol. Mar;21(3):478-85. doi: 10.1111/ene.12334.

19. Ferraiuolo, L. et al. 2011. “Molecular pathways of motor neuron injury in amyotrophic lateral sclerosis”. Nat Rev Neurol. Nov;7(11):616-30. doi: 10.1038/nrneurol.2011.152.

20. Kieran, D. et al. 2005. “A mutation in dynein rescues axonal transport defects and extends the life span of ALS mice”. J Cell Biol. May 23;169(4):561-7.
21. Williamson, T.L. e Cleveland, D.W. 1999. “Slowing of axonal transport is a very early event in the toxicity os ALS-linked SOD1 mutants to motor neurons” Nat Neurosci. Jan;2(1):50-6.

22. Ikenaka, K. et al. 2012. “Disruption of axonal transport in motor neuron diseases”. Int J Mol Sci. 2012;13(1):1225-38. doi: 10.3390/ijms13011225.

23. Morimoto, M. e Boerkoel, C.F. 2013. “The Role of Nuclear Bodies in Gene Expression and Disease”. Biology (Basel). Jul 9;2(3):976-1033. doi: 10.3390/biology2030976.

24. Yamazaki T. et al. 2012. “FUS-SMN Protein Interactions Link the Motor Neuron Diseases ALS and SMA”. Cell Rep. 2012 Oct 25;2(4):799-806. doi: 10.1016/j.celrep.2012.08.025.

25. Shan, X. et al. 2010. “Altered distributions of Gemini of coiled bodies and mitochondria in motor neurons of TDP-43 transgenic mice”. Proc Natl Acad Sci U S A. Sep 14;107(37):16325-30. doi: 10.1073/pnas.1003459107

26. Ishihara T. et al. 2013. “Decreased number of Gemini of coiled bodies and U12 snRNA level in amyotrophic lateral sclerosis”. Hum Mol Genet. Oct 15;22(20):4136-47. doi: 10.1093/hmg/ddt262

27. Kariya S. et al. 2012. “Mutant superoxide dismutase 1 (SOD1), a cause of amyotrophic lateral sclerosis, disrupts the recruitment of SMN, the spinal muscular atrophy protein to nuclear Cajal bodies”. Hum Mol Genet. 2012 Aug 1;21(15):3421-34. doi: 10.1093/hmg/ddt174.

28. Gertz, B., Wong, M. e Martin, L.J. 2012. “Nuclear localization of human SOD1 and mutant SOD1-specific disruption of survival motor neuron protein complex in transgenic amyotrophic lateral sclerosis mice”. J Neuropathol Exp Neurol. Feb;71(2):162-77. doi: 10.1097/NEN.0b013e318244b635.

29. Ling, S.C., Polymenidou, M. e Cleveland, D.W. 2013. “Converging mechanisms in ALS and FTD: Disrupted RNA and protein homeostasis”. Neuron. Aug 7;79(3):416-38. doi: 10.1016/j.neuron.2013.07.033.
30. Coatti G. C. et al. 2015. “Stem Cells for Amyotrophic Lateral Sclerosis Modeling and Therapy: Myth or Fact?” Cytometry A. Mar;87(3):197-211. doi: 10.1002/cyto.a.22630.
31. McGoldrick, P. et al. 2013. “Rodent models of amyotrophic lateral sclerosis”. Biochim Biophys Acta. Sep;1832(9):1421-36. doi: 10.1016/j.bbadis.2013.03.012.
32. Farg, M.A. et al. 2014. “C9ORF72, implicated in amyotrophic lateral sclerosis and frontotemporal dementia, regulates endosomal trafficking”. Hum Mol Genet. Jul 1;23(13):3579-95. doi: 10.1093/hmg/ddu068.
33. Cooper-Knock, J. et al. 2015. “The Spectrum of C9orf72 mediated Neurodegeneration and amyotrophic lateral sclerosis”. Neurotherapeutics. Apr;12(2):326-39. doi: 10.1007/s13311-015-0342-1.
34. Zarei, S. Et al. 2015. “A comprehensive review of amyotrophic lateral sclerosis”. Surg Neurol Int. 2015 Nov 16;6:171. doi: 10.4103/2152-7806.169561.
35. Sama R. R. K. et al. 2014. “Functions of FUS/TLS from DNA repair to stress response: implications for ALS”. ASN Neuro. Jun 1;6(4). pii: 1759091414544472. doi: 10.1177/1759091414544472.
36. Baechtold, H. et al. 1999. “Human 75-kDa DNA-Pairing Protein Is Identical to the Pro-Oncoprotein TLS/FUS and Is Able to Promote D-Loop Formation”. J Biol Chem. 1999 Nov 26;274(48):34337-42.
37. Hicks, G.G. et al. 2000. “Fus deficiency in mice results in defective B-lymphocyte development and activation, high levels of chromosomal instability and perinatal death.” Nat Genet. Feb;24(2):175-9.
38. Kuroda, M. et al. 2000. “Male Sterility and Enhanced Radiation Sensitivity in TLS(-/-) Mice.” EMBO J. Feb 1;19(3):453-62.
39. Wang, Wen-Yuan et al. 2013. “Interaction of FUS and HDAC1 Regulates DNA Damage Response and Repair in Neurons.” Nat Neurosci. Oct;16(10):1383-91. doi: 10.1038/nn.3514.
40. Zinszner, H., R. Albalat, and D. Ron. 1994. “A Novel Effector Domain from the RNA-Binding Protein TLS or EWS Is Required for Oncogenic Transformation by CHOP.” Genes & Development 8(21):2513–26.

41. Bertolotti, A. et al. 1996. “hTAF(II)68, a Novel RNA/ssDNA-Binding Protein with Homology to the pro-Oncoproteins TLS/FUS and EWS Is Associated with Both TFIID and RNA Polymerase II.” The EMBO journal 15(18):5022–31.

42. Bertolotti, A. et al. 1998. “EWS, but Not EWS-FLI-1, Is Associated with Both TFIID and RNA Polymerase II: Interactions between Two Members of the TET Family, EWS and hTAFII68, and Subunits of TFIID and RNA Polymerase II Complexes.” Molecular and cellular biology 18(3):1489–97.

43. Das, Rita et al. 2007. “SR Proteins Function in Coupling RNAP II Transcription to Pre-mRNA Splicing.” Molecular cell 26(6):867–81.

44. Schwartz, J.C. et al. 2012. “FUS Binds the CTD of RNA Polymerase II and Regulates Its Phosphorylation at Ser2.” Genes & development 26(24):2690–95.

45. Schwartz, J.C. et al. 2013. “RNA Seeds Higher-Order Assembly of FUS Protein.” Cell reports 5(4):918–25.

46. Tan, A.Y. & Manley, J.L. 2009. “The TET Family of Proteins: Functions and Roles in Disease.” J Mol Cell Biol 1(2):82–92.

47. Kwon, Ilmin et al. 2013. “Phosphorylation-Regulated Binding of RNA Polymerase II to Fibrous Polymers of Low-Complexity Domains.” Cell 155(5):1049–60.

48. Zhou, Z. et al. 2002. “Comprehensive Proteomic Analysis of the Human Spliceosome.” Nature. Sep 12;419(6903):182-5.

49. Rappsilber, J. et al. 2003. “Large-Scale Proteomic Analysis of the Human Spliceosome.” Genome Research 13:1231–45.

50. Calvio, C. et al. 1995. “Identification of hnRNP P2 as TLS/FUS Using Electrospray Mass Spectrometry.” RNA. Sep;1(7):724-33.

51. Law, W.J., Kendra, L.C. e Geoffrey, G.H. 2006. “TLS, EWS and TAF15: A Model for Transcriptional Integration of Gene Expression.” Brief Funct Genomic Proteomic. 2006 Mar;5(1):8-14.
52. Lagier-Tourenne, C. et al. 2012. “Divergent Roles of ALS-Linked Proteins FUS/TLS and TDP-43 Intersect in Processing Long Pre-mRNAs.” Nat Neurosci. Nov;15(11):1488-97. doi: 10.1038/nn.3230.

53. Rogelj, B. et al. 2012. “Widespread Binding of FUS along Nascent RNA Regulates Alternative Splicing in the Brain.” Sci Rep.;2:603. doi: 10.1038/srep00603.

54. Zhou, Y. et al. 2013. “ALS-Associated FUS Mutations Result in Compromised FUS Alternative Splicing and Autoregulation.” PLoS Genet. Oct;9(10):e1003895. doi: 10.1371/journal.pgen.1003895.

55. Dini, M. et al. 2014. “An ALS-Associated Mutation in the FUS 3’-UTR Disrupts a microRNA-FUS Regulatory Circuitry.” Nat Commun. Jul 9;5:4335. doi: 10.1038/ncomms5335.

56. Anderson, P. e Kedersha, N. 2009. “RNA Granules: Post-Transcriptional and Epigenetic Modulators of Gene Expression.” Nat Rev Mol Cell Biol 10(6):430–36.

57. Anderson, P. e Kedersha, N. 2008. “Stress Granules: The Tao of RNA Triage.” Trends Biochem Sci. Mar;33(3):141-50. doi: 10.1016/j.tibs.2007.12.003.

58. Kiebler, M.A. e Bassell, G.J. 2006. “Neuronal RNA Granules: Movers and Makers.” Neuron. Sep 21;51(6):685-90.

59. Belly, A. et al. 2005. “Delocalization of the multifunctional RNA splicing factor TLS/FUS in hippocampal neurones: exclusion from the nucleus and accumulation in dendritic granules and spine heads.” Neurosci Lett. May 13;379(3):152-7.

60. Kanai, Y., Dohmae, N. e Hirokawa, N. 2004. “Kinesin Transports RNA: Isolation and Characterization of an RNA-Transporting Granule.” Neuron. Aug 19; 43(4):513-25.

61. Yoshimura, A. et al. 2006. “Myosin-Va Facilitates the Accumulation of mRNA/protein Complex in Dendritic Spines.” Current biology : CB 16(23):2345–51.

62. Fujii, R. e Toru, T. 2005. “TLS Facilitates Transport of mRNA Encoding an Actin-Stabilizing Protein to Dendritic Spines.” Journal of Cell Science 118(Pt 24):5755–65.
63. Fujii, R. et al. 2005. “The RNA Binding Protein TLS Is Translocated to Dendritic Spines by mGluR5 Activation and Regulates Spine Morphology.” Curr Biol 15(6):587–93.

64. Dormann, D. et al. 2010. “ALS-Associated Fused in Sarcoma (FUS) Mutations Disrupt Transportin-Mediated Nuclear Import”. EMBO J. Aug 18;29(16):2841-57. doi: 10.1038/emboj.2010.143. Epub 2010 Jul 6.

65. Conte, A. et al. 2012. “P525L FUS Mutation Is Consistently Associated with a Severe Form of Juvenile Amyotrophic Lateral Sclerosis.” Neuromuscular disorders : NMD 22(1):73–75.

66. Kino, Y. et al. 2010. “Intracellular Localization and Splicing Regulation of FUS/TLS Are Variably Affected by Amyotrophic Lateral Sclerosis-Linked Mutations.” Nucleic acids research.

67. Kwiatkowski, T.J. et al. 2009. “Mutations in the FUS/TLS Gene on Chromosome 16 Cause Familial Amyotrophic Lateral Sclerosis.” Science (New York, N.Y.) 323(5918):1205–8.

68. Vance, C. et al. 2009. “Mutations in FUS, an RNA Processing Protein, Cause Familial Amyotrophic Lateral Sclerosis Type 6.” Science 323(5918):1208–11.

69. Deng, H.X. et al. 2010. “FUS-Immunoreactive Inclusions Are a Common Feature in Sporadic and Non-SOD1 Familial Amyotrophic Lateral Sclerosis.” Annals of neurology 67(6):739–48.

70. Keller, Brian a et al. 2012. “Co-Aggregation of RNA Binding Proteins in ALS Spinal Motor Neurons: Evidence of a Common Pathogenic Mechanism.” Acta neuropathologica 124(5):733–47.

71. Bosco, D.A. et al. 2010. “Mutant FUS Proteins That Cause Amyotrophic Lateral Sclerosis Incorporate into Stress Granules.” Hum Mol Genet. Nov 1;19(21):4160-75. doi: 10.1093/hmg/ddq335.

72. Dormann, D. et al. 2010. “ALS-Associated Fused in Sarcoma (FUS) Mutations Disrupt Transportin- Mediated Nuclear Import.” EMBO J. Aug 18;29(16):2841-57. doi: 10.1038/emboj.2010.143.
73. Buchan, J.R et al. 2013. “Eukaryotic Stress Granules Are Cleared by Autophagy and Cdc48/VCP Function.” Cell. Jun 20;153(7):1461-74. doi: 10.1016/j.cell.2013.05.037.
74. Bäumer, D. et al. 2010. “Juvenile ALS with Basophilic Inclusions Is a FUS Proteinopathy with FUS Mutations.” Neurology 75(7):611–18.
75. Neumann, M. et al. 2009. “A New Subtype of Frontotemporal Lobar Degeneration with FUS Pathology.” Brain : a journal of neurology 132(Pt 11):2922–31.
76. Wang, T. et al. 2015. “Interaction of amyotrophic lateral sclerosis/frontotemporal lobar degeneration-associated fused-in-sarcoma with proteins involved in metabolic and protein degradation pathways.” Neurobiol Aging. Jan;36(1):527-35. doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2014.07.044.
77. Rubino, Elisa et al. 2012. “SQSTM1 Mutations in Frontotemporal Lobar Degeneration and Amyotrophic Lateral Sclerosis.” Neurology 79(15):1556–62.
78. Almeida et al. 2013. “Modeling key pathological features of frontotemporal dementia with C9ORF72 repeat expansion in iPSC-derived human neurons.” Acta Neuropathol. 126:385–399
79. Awano, T. et al. 2009. “Genome-wide association analysis reveals a SOD1 mutation in canine degenerative myelopathy that resembles amyotrophic lateral sclerosis”. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 106, 2794–2799
80. Crisp, M.J. et al. 2013. “Canine degenerative myelopathy: biochemical characterization of superoxide dismutase 1 in the first naturally occurring nonhuman amyotrophic lateral sclerosis model. Exp”. Neurol. 248, 1–9
81. Ogawa, M. et al. 2011 “Immunohistochemical observation of canine degenerative myelopathy in two Pembroke Welsh Corgi dogs”. J. Vet. Med. Sci. 73, 1275–1279
82. Sejvar, J.J. et al. 2005. “Amyotrophic lateral sclerosis mortality in the United States, 1979–2001”. Neuroepidemiology 25, 144–152
83. Kinsley, L. e Siddique, T. 1993. “Amyotrophic lateral sclerosis overview”. Gene Rev
84. McCombe, P.A. e Henderson, R.D. 2010. “Effects of gender in amyotrophic lateral sclerosis”. Gender Med. 7, 557–570
85. Coates, J.R. et al. 2007. “Clinical characterization of a familial degenerative myelopathy in Pembroke Welsh Corgi dogs”. J. Vet. Intern. Med. 21, 1323–1331
86. Clerc, P., Lipnick, S. e Willett, C. 2016. “A look into the future of ALS research”. Drug Discov Today. Feb 6. pii: S1359-6446(16)30027-7. doi: 10.1016/j.drudis.2016.02.002.
87. Atkin et al. 2014. “C9ORF72, implicated in amyotrophic lateral sclerosis and frontotemporal dementia, regulates endosomal trafficking”. Human Molecular Genetics, Vol. 23, No. 13: 3579–3595. Doi:10.1093/hmg/ddu068
88. Takahashi K. et al. 2007. “Induction of Pluripotent Stem Cells from Adult Human Fibroblasts by Defined Factors”. Cell 131, 861–872, November 30.
89. Mitne-Neto M. et al. 2011. “Downregulation of VAPB expression in motor neurons derived from induced pluripotent stem cells of ALS8 patients”. Hum Mol Genet. Sep 15;20(18):3642-52
90. Teuling, E. et al. 2007. “Motor neuron disease-associated mutant vesicle-associated membrane protein-associated protein (VAP) B recruits wild-type VAPs into endoplasmic reticulum-derived tubular aggregates”. J Neurosci; 27:9801–9815.
91. Anagnostou G. et al. 2008. “Vesicle associated membrane protein B (VAPB) is decreased in ALS spinal cord”. Neurobiol Aging; 31:969–985.
92. Sareen, D. et al. 2013. “Targeting RNA foci in iPSC-derived motor neurons from ALS patients with a C9ORF72 repeat expansion”. Sci Transl Med. 2013 Oct 23;5(208):208ra149. doi: 10.1126/scitranslmed.3007529.
93. Egawa, N. et al. 2012. “Drug screening for ALS using patient-specific induced pluripotent stem cells”. Sci Transl Med 2012;4:145ra104
94. Wainger, B.J. et al. 2014. “Intrinsic membrane hyperexcitability of amyotrophic lateral sclerosis patient-derived motor neurons”. Cell Rep. Apr 10;7(1):1-11. doi: 10.1016/j.celrep.2014.03.019
95. Serio, A. et al. 2013. “Astrocyte pathology and the absence of non-cell autonomy in an induced pluripotent stem cell model of TDP-43 proteinopathy”. Proc Natl Acad Sci USA;110:4697–4702.

96. Wada, T. et al. 2012. “Amyotrophic lateral sclerosis model derived from human embryonic stem cells overexpressing mutant superoxide dismutase 1”. Stem Cells Transl Med;1:396–402.

97. Associação Brasileira de ELA (ABrELA) 2016. < http://www.abrela.org.br/# > (acessado em: 21/03/2016)

98. Dimos, J.T. et al. 2008. “Induced pluripotent stem cells generated from patients with ALS can be differentiated into motor neurons”. Science. Aug 29;321(5893):1218-21. doi: 10.1126/science.1158799.

99. Murakami, T. et al. 2015. “ALS/FTD Mutation-Induced Phase Transition of FUS Liquid Droplets and Reversible Hydrogels into Irreversible Hydrogels Impairs RNP Granule Function”. Neuron. Nov 18;88(4):678-90. doi: 10.1016/j.neuron.2015.10.030

100. Bozzoni, V. et al. 2016. “Amyotrophic lateral sclerosis and environmental factors”. Functional Neurology; 31(1): 7-19

101. Lagier-Tourenne, C. et al. (2012). “Divergent Roles of ALS-Linked Proteins FUS/TLS and TDP-43 Intersect in Processing Long Pre-mRNAs.” Nature neuroscience. Nov;15(11):1488-97. doi: 10.1038/nn.3230

102. Verbeeck, C. et al. 2012. “Expression of Fused in sarcoma mutations in mice recapitulates the neuropathology of FUS proteinopathies and provides insight into disease pathogenesis”. Mol Neurodegener. Oct 10;7:53. doi: 10.1186/1750-1326-7-53.

103. Dormann, D. et al. 2010. “ALS-Associated Fused in Sarcoma (FUS) Mutations Disrupt Transportin-Mediated Nuclear Import.” The EMBO journal 29(16):2841–57.
104. Prof Ammar Al-Chalabi (Org.). 2015. “ALSoD: Amyotrophic Lateral Sclerosis Online genetics Database”. Disponível em: <http://alsod.iop.kcl.ac.uk/home.aspx>. Acesso em: 11 abr. 2016.
Stem Cells for Amyotrophic Lateral Sclerosis
Modeling and Therapy: Myth or Fact?

G. C. Coatti, M. S. Beccari, T. R. Olavio, M. Mitne-Neto, O. K. Okamoto, M. Zatz

1 Human Genome and Stem Cell Research Center, Department of Genetics and Evolutionary Biology, University of Sao Paulo (USP), Sao Paulo, Brazil
2 Fleury Group (Research and Development Department), Sao Paulo, Brazil

Received 8 July 2014; Accepted 28 December 2014
Correspondence to: Mayana Zatz, Human Genome and Stem Cell Research Center, Department of Genetics and Evolutionary Biology, Institute of Biosciences, University of Sao Paulo, Rua do Mat, 106, Sao Paulo, CEP 05508-000, Brazil. E-mail: mayazatz@usp.br
Published online 00 Month 2015 in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.com)
DOI: 10.1002/cyto.a.22630
© 2015 International Society for Advancement of Cytometry

1 Abstract
Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a devastating neurodegenerative disease whose pathophysiology is poorly understood. Aiming to better understand the cause of motor neuron death, the use of experimental cell-based models increased significantly over the past years. In this scenario, much knowledge has been generated from the study of motor neurons derived from embryonic stem cells and induced pluripotent stem cells. These methods, however, have advantages and disadvantages, which must be balanced on experimental design. Preclinical studies provide valuable information, making it possible to combine diverse methods to build an expanded knowledge of ALS pathophysiology. In addition to using stem cells as experimental models for understanding disease mechanism, these cells had been quoted for therapy in ALS. Despite ethical issues involved in its use, cell therapy with neural stem cells stands out. A phase I clinical trial was recently completed and a phase II is on its way, attesting the method’s safety. In another approach, mesenchymal stromal cells capable of releasing neuroregulatory and anti-inflammatory factors have also been listed as candidates for cell therapy for ALS, and have been admitted as safe in a phase I trial. Despite recent advances, application of stem cells as an actual therapy for ALS patients is still in debate. Here, we discuss how stem cells have been useful in modeling ALS and address critical topics concerning their therapeutic use, such as administration protocols, injection site, cell type to be administered, type of transplantation (autologous vs. allogeneic) among other issues with particular implications for ALS therapy.

Key terms: amyotrophic lateral sclerosis; stem cells; cell therapy; iPSC; ESC; MSC

INTRODUCTION
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS), or Lou Gherig’s Disease, is a neurodegenerative disorder characterized by the death of motor neurons, with symptoms including fasciculation, spasticity, muscle atrophy, and weakness. These signs emerge when axons retract, and denervation of muscles occurs. Initially, the retraction is compensated by more resistant neurons, which sprout and reinnervate some muscles; however, this mechanism eventually fails, and the neuronal cell bodies become visibly abnormal and die (1). In addition to motor neuron symptoms, 15% of patients present with Frontotemporal Dementia (ALS-FTD), with the neurons in the prefrontal and temporal cortices being affected in the disease (2). The criteria used for diagnosis are mainly clinical, as reported in the El Escorial, created in 1994 (3) and revised in 2000 (4). Electromyography data is now considered of equal importance as clinical features, and the signs required for an ALS diagnosis are revised in the Awaji-Shima electrodiagnostic criteria (5).

Most cases are characterized by an adult onset of symptoms, usually in the fourth decade of life. Some juvenile cases have, however, been described, including patients with mutations in ALS2 (6), SPG11 (7), SIGMAR1 (8), genes, and SETX (9).
The average survival ranges from 3 to 5 years after onset, but there is a great interfamilial and intrafamilial variability between patients, which suggests the existence of important disease modifiers that contribute to disease progression. Among them, the ephrin receptor EphA4 was described as one of the main modifiers in humans; the higher the expression level of this receptor, the more vulnerable the motor neurons (10).

Another observed correlation with disease progression involves T-regulatory cells (T-regs), which are critically involved in suppressing the inflammation induced by neuro-toxic T-lymphocytes and microglia/macrophages in ALS. The analysis of affected patients' blood through flow cytometry (FC) recently showed that CD41CD25\textsuperscript{High} regulatory T-regs are reduced in patients with a rapid disease progression. Also, FoxP3 (a transcription factor required for T-reg function) levels were shown to be indicative of progression rates and thus could be used to identify rapidly progressing cases (11).

ALS is mainly classified into two groups: FALS (Familial ALS), for the inherited forms of the disease, and SALS for the sporadic cases, in which there are no affected relatives and where in the majority of cases it is not possible to identify a single causative agent. The familial cases have their historical importance in causative gene identification since through these discoveries much has been uncovered about ALS pathogenesis.

Around 33 genes or chromosomal regions have been linked to ALS, providing important clues on the pathophysio-logical mechanisms of the disease (ALSoD - http://alsod.iop.kcl.ac.uk). Recent studies using high-throughput technologies such as exome sequencing have identified not only novel mutations in these known ALS-causing genes, but also additional genetic causes of ALS. A search for de novo mutations in SALS, for instance, revealed mutations in CREST (12), a protein that associates with FUS; deletions in SPG11, a gene associated with hereditary spastic paraplegia, have been found in familial ALS cases as well (13), highlighting the importance of the elucidation of disease modifiers; and last, but not least, mutations in MATR3, a DNA/RNA-binding protein that interacts with TDP-43, have been found in FALS cases (14).

The main pathways in which ALS-associated genes are involved are oxidative stress, RNA processing, endosomal trafficking, cell signaling, glutamate excitotoxicity, proteostasis, and cytoskeleton composition (15; Fig. 1). However, little is understood about how these pathways converge into the ALS phenotype. Even though they are described as causative for ALS, a large amount of ALS-causing genes are also responsible for other types of neurodegenerative diseases; in other words, the same mutations are able to lead to various pheno-types. Such clinical variability suggests that ALS is indeed a syndrome, and not one single disease (1). Given the fact that the most frequent gene alteration in ALS, C9orf72, is responsible for only \textasciitilde33% of familial cases and 8% of sporadic cases (16), environmental conditions could play an important role for disease development. Well-designed cohort studies are difficult and costly, but could reveal important information on potential risk factors.

Despite the increasing amount of genes associated with ALS and the consequent elucidation of molecular pathways, other pathophysiological mechanisms contributing to the ALS phenotype are poorly understood. Besides the known neurodegeneration, recent findings also suggest the involvement of an aberrant innate immune system. The percentages of CCR2 and CD62L on CD14\textsuperscript{High} classical monocytes were significantly lower in ALS patients than in healthy controls (17).
This complex profile hinders progress for important clinical trials, which have been, in most cases, unsuccessful. How-ever, stem cells seem to be the new light at the end of the tunnel, providing important models for molecular pathway studies, drug screening, and even cell therapy, with two clinical trials currently in phase II: one by NeuralStem (18,19), and another by BrainStorm (NCT01051882).

In this review, we will discuss the importance of distinct stem cell types for disease modeling, summarizing new data from embryonic stem cell (ESC) and induced pluripotent stem cell (iPSC) models, their uses, advantages and disadvantages, and how FC has significantly contributed to these cell-based in vitro studies. We also review and discuss important issues to be addressed on possibilities of cell therapy, including neural and mesenchymal stem cells.

**FC as an Ally for Cellular and Molecular Studies**

Among all available techniques for cellular marker evaluation, FC plays a major role in many aspects of cell-based ALS studies. It allows the search of characteristic ALS markers, such as mentioned above for CD4 lymphocytes and FoxP3, and may provide important insight into patient prognosis. This can help not only the design of a more personalized therapy approach, but also selection of patients for clinical trials based on similar progression rate and symptoms. A recent work from Marrali et al. (20) shows that NOX2 activity, evaluated from fresh blood assayed through a special FC protocol, is a modifier of ALS survival. This kind of assay is of special interest for clinical trials due to the accessibility of the studied tissue and its applicability in a high throughput screening. Despite the motor neurons being the main affected cells in ALS, as described above, other cell types can take part in this disease, showing the need for a multicellular evaluation. In this case, not only the cell surface markers are the target of those studies, but also the evaluation of intracellular patterns. As presented by Pickles et al. (21) depictions of protein aggregates in mitochondria is age dependent in mouse models and are found in the lymphoblast fraction of ALS1 patients.

Regarding cell therapy, one great promise is the use of neural stem cells (NSCs) derived from the patient’s own iPSC. By sorting the cells of interest, one can select and inject only the desired cell type, and exclude possible tumorigenic (or other harmful) cells.

In short, the importance of FC in this field of study, contributing not only to the understanding of ALS’s pathophysiological mechanisms, but also to the elucidation of possible treatments will be discussed in this review as we describe cel-lular models and proposed cell therapies.

**Cell-Based Models for Understanding ALS**

Many transgenic murine models for ALS studies have been described, providing important information on the mechanisms behind motor neuron death. Even though they are very useful and informative, models that mimic human diseases are, biologically speaking, still very limited, since they present very distinct disease progression and drug responses. Consequently, to understand the precise molecular pathways behind ALS pathogenesis and the effects of different drugs and other potential therapies, recent efforts have been focusing on human cell-based disease models derived from pluripotent stem cells. The difficulties of reaching the cells affected in neurological and psychiatric diseases, for studies in vitro or in vivo, highlights the importance of cell-based models. Pluri-potent stem cells provide models that are more flexible since they may generate different types of specialized neurons as well as supporting glial cells. Some disadvantages, however, accompany different sources of pluripotent stem cells. The pros and cons of ESCs and iPSCs as disease models are discussed below.

**Embryonic Stem Cells**

ESCs, first isolated in 1998 by Thomson (22), have the capacity to self-renew indefinitely in culture while maintaining a potential to generate any of the hundreds of cell types in the body. The same plasticity that permits ESCs to generate so many different cell types also makes their control quite a challenge (23). Many important and decisive differentiation factors have been discovered, and simple protocols for ES differentiation into motor neurons are available. The first successful differentiation method for mouse ESC-derived motor neurons was described in 2002 (24), and the first protocol for human cells in 2005 (25), all of which turned possible due to previous discoveries of important factors such as Sonic hedgehog (26), Shh factor, and the elucidation of the sequence of differentiation events that culminate in different neuronal populations (27). Later in the same year, in a well-designed study, a human ES lineage was transfected with plasmids encoding GFP placed under the control of a MN-specific enhancer within the \( \text{S}^0 \)-regulatory region of the gene encoding the transcription factor Hb9. After treatment with Shh and retinoic acid (RA), activated Hb9-driven GFP expression permitted the isolation of MN by fluorescence-activated cell sorting, excluding undifferentiated cells and thus making this differentiation protocol a more reliable process (28).

ESCs were firstly used to generate animal models. Clem-ent et al., used mouse ESCs to create chimeric mice composed of mixtures of normal cells and cells that express a human mutant SOD1 polypeptide. Interestingly, non-neuronal cells that did not express mutant SOD1 presented delayed degeneration and significantly extended survival of mutant-expressing motor neurons (29).

The differentiation of ES cells into motor neurons or other cell types such as glial cells have also been used as important models for ALS studies, elucidating the main disease mechanisms (cell-autonomous and non-cell-autonomous) involved in motor neuron death.

In 2008, two important studies were developed using ES-derived motor neurons. Di Giorgio et al. showed that other cells besides motor neurons play an important role in ALS disease progression. Human motor neurons were cocultured with mice glial cells carrying the G93A mutation in the SOD1 gene, and were shown to be sensitive to the toxic, non-cell-autonomous effect of these cells (30). Marchetto et al.
published a similar work simultaneously, coculturing human ESC-derived motor neurons with astrocytes carrying the G37R mutation in SOD1; this coculture caused a 50% reduction in the number of motor neurons when compared with controls. The toxicity of these astrocytes is believed to be gene-erated by an increased inflammatory response, and also the activation of NOX2, consequently producing oxygen radicals. The addition of antioxidants was able to reverse this process and specifically, apocynin could rescue the motor neuron sur-vival in the presence of SOD1 mutant astrocytes (31).

In these studies, glial cells carried SOD1 mutations. Since most ALS cases are sporadic, Haidet-Phillips et al. sought to study the effects of FALS and SALS-derived astrocytes cocul-tured with motor neurons. These astrocytes were derived from neural progenitor cells (NPCs) obtained from postmor-tem tissues, and cocultured with mouse ESC-derived motor neurons. All patient-derived astrocytes showed great toxicity to these motor neurons, selectively killing them in this cocul-ture model system (32).

Supporting the idea of a toxic environment contributing to this motor neuron disease, the work published by Lopez-González et al. in 2009 showed that transplanting mouse ESC-derived motor neurons into an ALS mouse SOD1 model (car-rying the G93A mutation) was not beneficial. Although the mice showed an initial recovery, the engrafted motor neurons died shortly after transplant, and the disease progression resumed its course (33).

Even though strong noncell autonomous effects are reported in diverse studies, cell autonomous effects also take place in ALS. Wada et al. (2008) described a human ESC-based model for ALS, in this work, the differentiated motor neurons expressed the mutated form of SOD1, and were not initially cocultured with other neuronal cell types. Interest-ingly, the G93A mutation does not affect the differentiation process. What the authors observed was a significantly higher death rate among terminally differentiated motor neurons, showing an intrinsic mechanism (cell-autonomous) behind motor neuron death in ALS. This work also involved the coculture of these differentiated cells with conditioned medium of astrocytes carrying the same mutation, confirming also a noncell-autonomous astrocyte-dependent cell survival mechanism (34).

ESC-based models can be of great importance not only for the understanding of pathophysiological mechanisms behind ALS, but also for the screening of potential therapeutic molecules. Recently Yang et al. (2013) have derived motor neurons from mouse ESCs, and performed a small-molecule screening comparing survival of wild-type motor neurons and those carrying a human transgene with the G93A SOD1 muta-tion. A compound named kenpaullone stood out, not only by keeping motor neurons alive for several weeks (in the absence of added trophic support), but also by maintaining neuritic processes, synapses, and normal electrophysiological charac-teristics (35). Oleosixone and Dexpramipexole (36,37), two drugs that recently failed a phase III trial, were also tested in this study, and were shown to be less effective. These two drugs had never been tested in in vitro models, only in vivo, which supports the concept that both types of study need to be performed to obtain a deeper knowledge of the drug’s therapeu-tic potential, and avoid clinical trial failure.

In summary, cell models based on ES cells have shown that the mere substitution of motor neurons as a cell therapy would not be enough to circumvent the neurodegeneration; besides the cell-autonomous mechanisms, the toxic environ-ment, provided by glial cells, is harmful to motor neurons, and contribute to their death. Even though these findings rep-resent a great advance in ALS understanding, they have been limited to only one gene, SOD1. This disease involves multiple pathways, and most likely has multiple etiologies. Even in cases of ALS in which the causative mutation is unknown, proteins such as TDP-43, FUS, and others, are found in cyto-plasmic aggregates, suggesting an underlying convergence of cellular processes and pathological effects (38). ESC-based models for other frequent mutations, especially the expansion on C9ORF72, may brighten our knowledge as to other potential mechanisms to be aimed for therapy.

Despite these many advantages, the ethical issue related to the destruction of embryos still remains. Although ESC may be obtained for disease modeling and drug screening, a large-scale use of ESC still seems hardly feasible for treatment of all ALS patients

Induced Pluripotent Stem Cells

The development of iPSC in 2006 allowed remarkable changes in stem cell science (39). It made possible to obtain pluripotent stem cells directly from a patient’s adult cells [mainly fibroblasts, although other sources have been used (40)], bypassing the large ethical issues behind ESCs and embryo destruction (39) and allowing the study of patient-specific ALS mutations, without the need for genetic engineer-ing cells. Although ESCs with ALS mutations could be obtained through preimplantation diagnosis in familial cases with known mutations, only iPSC obtained from patients allow the analysis of sporadic cases. Since then, many impor-tant discoveries with iPSC-derived motor neurons and glial cells have enhanced our (still currently little) understanding of ALS pathophysiology.

The diverse stages of iPSC differentiation into mature motor neurons are well characterized. After iPSC establish-ment, cells are usually induced to form embryonic bodies and subsequently neural precursor cells (NPCs). Factors such as Shh and RA are used to induce differentiation into mature motor neurons which can be distinguished by the expression of some markers such as Hb9 (Fig. 2).

Somatic cell reprogramming is a stressful process, since it goes against the natural course of a cell’s life. The iPSCs gener-ated carry with them imprinting marks from their tissue of origin, and consequently present some altered genetic activity due to the reprogramming process. This possible genetic vari-ation raises concerns about the validity of these models. However, researchers have shown that there is great similarity between iPSCs and ESCs, demonstrating telomere renewal during cell reprogramming into iPSCs and telomere shorten-ing on differentiation into somatic cells (41), teratoma
formation, the possibility of derivation into the three kinds of embryonic tissues, epigenetic marks, and transcripts levels (42,43). This similarity suggests that iPSC cells could potentially be considered patient-specific ES cells, and consequently be used without rejection, and eliminate ethical issues.

Another important aspect to consider in the process of iPSC formation is the clonal variation inside iPSC strains, especially when the reprogramming technique used is integrative (44). Recently a shRNA mediated knockdown of the Mbd3 protein was reported (a regulator of gene expression and chromatin remodeling activities (45), generating a highly efficient, nonintegrative method for mouse cells. This represents an important breakthrough which eliminates many important discussed issues. However, this strategy must be tested on human cells as well. The main techniques used for reprogramming somatic cells (e.g., fibroblasts) into a pluripotent state, and their respective reprogramming efficiency, are demonstrated in Figure 3.

The doors opened by iPSC models have brought many interesting discoveries for ALS. Dimos et al. (2008) developed the first strain of ALS-related iPSC. The pluripotent cells derived from an ALS patient’s fibroblasts were used to obtain motor neurons with a SOD1 mutation (46). However, they could not identify any phenotype studying those cells. Afterward, an ALS (47) model developed in our laboratory by Mitne-Neto et al. (48), based on ALS8 patients’ cells, has dem-onstrated that there is a reduction on the VAPB protein levels along motor neuron differentiation from iPSCs. These results complement other studies that show VAPB reduced levels in SALS patients and in SOD1 mice (49,50). These and other findings (51,52) strengthen the evidences that iPSC-derived motor neurons can recapitulate the disease phenotype. Interestingly, in this model the typical cytoplasmic inclusions found in overexpression VAPB systems or in patients carrying other mutations such as TARDBP (53,54) was not observed. Additionally, patient and control iPSC-derived motor neurons showed perinuclear localization of VAPB (Fig. 4), suggesting that late-onset disease models might not show a full pheno-type in these early stages (discussed below). Studies using MNs derived from iPSCs of ALS patients with C9ORF72 hexanucleotide expansion, have correlated many aspects seen in vivo and in vitro as neuronal hyperexcitability (55). Besides the identification of intranuclear RNA foci, Sareen et al. (51) showed that antisense oligonucleotides against the expanded transcript could improve the expression profile of mutant cells.

Cocultivation of mutation-carrying astrocytes and motor neurons was also investigated. Serio et al. (2013) showed that, while astrocytes derived from ES cells and carrying a SOD1 mutation showed a toxic effect on motor neurons (previously discussed; (34)), astrocytes derived from iPSCs carrying a TDP-43 mutation presented no toxicity for patient iPSC-derived motor neurons (56). The authors reported that the astrocytes derived from iPSC of patients with ALS carrying a TDP-43 mutation die earlier than control iPSC derived astrocytes. The different results observed in cellular and animal models show a clear necessity of understanding the ALS pathophysiology in deeper levels (56,57).

Some of the apparently conflicting results that arise when using iPSCs-derived models for ALS might be due to the fact that ALS is a late-onset disease, usually occurring between the fourth and fifth decades of life. iPSC originate from an
“identity reset,” taking the cells back to an embryonic stage. Given the short life span of motor neurons in vitro, this may disguise some of the signs observed in tissues from affected individuals and animal models that would appear afterwards. One possible solution to this issue is to graft motor neurons or even neuronal progenitor cells derived from iPSC in mice models, which could extend the survival of these cells; following these steps, a late recovery of the grafted cells from the mice might allow the visualization of ALS-related signs only seen in in vivo models and postmortem patient tissues. Another interesting (and possibly, more efficacious) strategy to induce aging-related features in iPSC-derived lineages is to
express progerin, a truncated form of Lamin A associated with Progeria (premature aging). This was recently reported for dopaminergic neurons used as a model for Parkinson’s disease generating many physiological signatures of the disease (58).

The progress in iPSC is currently extending to drug screenings. Recently, an iPSC-derived ALS model was generated from fibroblasts of patients carrying a mutation in the TARDBP gene (52). The resulting motor neurons showed many correlated aspects of the disease, including shorter neu-rites and a decrease in neurofilament mRNA levels. These motor neurons were also used for testing the efficacy of treat-ment with anacardic acid. An overall attenuation of the pheno-type occurred and this result is most likely linked to the resulting down-regulation of TARDBP expression after drug administration (52).

Another recent iPSCs study focused on electrophysiologi-cal alterations observed in motor neurons derived from patients with mutations in SOD1, FUS, and C9ORF72 (55). These cells presented a neuronal hyperexcitability that is usually observed in these ALS forms in vivo and in vitro. In this same work, the authors used retigabine (a drug already used as an anticonvulsant) to mitigate the disease-related signs in the three types of generated motor neurons, making it so far the study with the broadest drug screening in an iPSC-based model of ALS.

iPSCs could also be used to better understand the molecular pathways involved in sporadic ALS cases, which are the vast majority. Recently, iPSC- derived motor neurons derived from SALS patients were treated with 1757 different com-pounds in a high-throughput drug screening. In 20% of cases, MNs showed a de novo TDP-43 aggregation, and a corre-spondent postmortem tissue obtained from one of the patients validated this molecular phenotype. These TDP-43 cells were then used for drug screening, and some FDA-approved drugs such as Digoxin ameliorated this particular phenotype (59). With these high throughput screening advanced technology, and with an ever increasing efficiency of iPSC generation and differentiation, a personalized medicine approach for sporadic patients could become a real possibility. Patient MNs could be derived in vitro, analyzed for ALS hall-mark phenotypes, and consequently submitted to a drug screening that would reveal a possible effective treatment, which in its turn would hopefully stop disease progression.

**CELL THERAPY**

Stem cells have been considered for therapy purposes in a number of different diseases for which no efficient treatments are available. For ALS therapy, in particular, the most studied types of cells are NSC and mesenchymal stromal cells (MSC).

**Neural Stem Cells NSC**

One of the most actively studied cells for therapy in ALS are the NSCs. When dividing, these cells give rise to other NSCs and/or progenitor cells which progressively differentiate into neurons, astrocytes, or oligodendrocytes (60). They are characterized by the expression of markers such as Sox2, GFAP, Nestin, and Musashin 1 and 2, but no specific combi-

nation has been found to definitely distinguish NSCs from NPCs (78).

A great number of studies evaluating the therapeutic potential of NSCs in ALS models were performed (61,62). Recently, a well designed meta-analysis using the SOD1 (G93A) transgenic mouse model was performed by a consor-tium of 11 independent ALS investigators. In these experi-ments, transplanted NSCs (both mouse and human) were capable of slowing the onset and the progression of clinical signs. Prolonged survival was also seen in ALS mice. The ben-e-ficial effects of transplanted NSCs were mediated by a variety of processes, including the cells’ ability to produce trophic fac-tors, preserve neuromuscular function, and reduce astrogliosis and inflammation, which differs from the primary hypothesis of motor neuron regeneration (63).

The NSCs have also been used in a recent phase I clinical trial by NeuralStem, completed in 2012. A total of 12 patients were divided in two groups receiving 5 unilateral or 5 bilateral (10 total injections) each, with _10,000 cells per injection at the lumbar level. These patients were followed for 18 months after treatment, and there was no evidence of disease progres-sion due to the intervention (18). The cell delivery apparatus was patented by NeuralStem. In this delivery procedure, a guide needle is inserted into the spinal parenchyma, followed by the insertion of an injection needle through the guide needle horizontally into the spinal parenchyma; then, the injection needle is withdrawn while delivering substrate into the spinal cord (NeuralStem patent # US2010198189A1). A sec-ond phase I trial was concluded in 2013, attesting the safety of cervical and thoracic spinal cord injections with the same cells (64). The phase II dose escalating trial (NCT01730716) was recently concluded in July with an estimated publication of preliminary results in 2015.

**iPSC Therapy–Can It Happen?**

The idea of transforming adult cells into NSCs is very attractive for therapy. iPSCs can be obtained from the patients’ cells, since they share the same MHC molecules as the patient’s immune system the risk of rejection is greatly reduced, and the ethical issues concerning the source of ESCs is avoided.

A recent work generated and purified a specific NSC population from human iPSCs, based on high aldehyde deh-yrogenase activity, low side scatter, and integrin VLA4 positivity by FC. After intrathecal or intravenous injections of these cells into SOD1-mutated mice, NSCs migrated and engrafted into the central nervous system of the treated ALS mice, which exhibited improved neuromuscular function and motor unit pathology and significantly increased life span. These positive effects are linked to multiple mechanisms, including produc-tion of neurotrophic factors and reduction of microgliosis and macrogliosis. According to this study, minimally invasive injections (intravenous) of iPSC-derived NSCs could exert a therapeutic effect in ALS (65).

Despite preclinical evidences, the therapeutic use of cells generated from iPSC is still a highly debated issue. First, the safety of this method should be ascertained, since these cells
have a well-known tumorigenic potential (39). Another important issue concerning iPSCs is that there are many reprogramming protocols with different efficiency (66,67). Recent publications including novel transcription factors and chemical compounds (68,69) that substitute a reprogramming factor illustrate the lack of a gold standard protocol ensuring both reprogramming efficiency and safety for therapeutic uses. In addition, a protocol for separation of differentiated and nondifferentiated must be established, since nondifferentiated cells represent serious risk due to their oncogenicity.

Thus far, iPSCs have mostly been employed for the derivation of ALS models, which allow a better understanding of mechanisms behind motor neuron death, and also for drug screening, aiming the selection of compounds that might have the ability to reduce or stop disease progression and/or post-pone symptom onset (70). Aiming to circumvent the issues of therapeutic use of iPSCs, Wook Han and coworkers used a combination of transcription factors (Bra4, Sox2, Klf4, and e-Myc) to induce mouse fibroblasts to directly acquire a NSC identity. These induced NSCs (iNSCs), exhibit cell morphology, gene expression, epigenetic features, differentiation potential, self-renewing capacity, as well as in vitro and in vivo functionality similar to those of wild-type NSCs (71). Adult cells might now be used as potential sources of NSCs without the need of an iPSC reprogramming stage.

Mesenchymal Stromal Cells

The terms "stromal stem cells" and "MSCs," established respectively by Owen in 1988 (72) and Caplan in 1991 (73), refer to a group of cells thought to have a common progenitor in the mesenchyme (74). In 1999, the capacity of these bone-marrow derived mesenchymal stromal/stem cells (MSCs) to differentiate into adipogenic, chondrogenic and osteogenic lineages was firstly demonstrated (75). Subsequently, some parameters had to be established for the correct classification of these cells.

According to the Mesenchymal and Tissue Stem Cell Committee of the International Society for Cellular Therapy, there are three minimum criteria for defining human mesenchymal stem cells: (1) MSCs must be plastic-adherent when maintained in standard culture conditions; (2) MSCs must express CD105, CD73, and CD90, and lack expression of CD45, CD34, CD14, or CD11b, CD79a or CD19, and HLA-DR surface molecules, and (3) MSCs must differentiate to osteoblasts, adipocytes, and chondrocytes in vitro (76,77). MSCs have been isolated from almost all adult tissues, including bone marrow (78), adipose tissue (79), umbilical cord tissue (80), and others. Since these cells are obtained from adult tissue sources, the application of MSCs does not involve ethical concerns (81,82), and because ALS does not affect MSC expansion and differentiation potential (83), cells can be obtained from the own patient, thus avoiding rejection.

Classic Model of Tissue Regeneration Versus MSC Transdifferentiation

The prominent regenerative potential of these adult stem cells in organs such as liver (84), muscle (85) and heart (86) has been widely studied. However, when it comes to neurodegenerative diseases, NSCs may have a therapeutic advantage over MSCs, since the latter have mesodermal origin and thus their ability to transdifferentiate into neuronal cells of ectodermal origin is questionable (87).

Neurogenin 1 (Ngn1) is a proneural basic helix-loop-helix transcription factor, reported to be sufficient for reprogramming the mesodermal cell fate of human MSCs into a neuronal fate (88). In a recent and well-designed experiment, bone marrow-derived MSCs transduced with a retro viral vector encoding Ngn1 (MSCs-Ngn1) were intravenously injected in an ALS murine model carrying a SOD1 mutation, and the effectiveness of non-neuronal (unprocessed) and neuronal-induced MSCs, Ngn1-expressing MSCs (MSCs-Ngn1) was compared, aiming future ALS treatment. In this study, the MSCs-Ngn1, but not the unprocessed MSC, exhibited a neuron-like morphology, and showed expression of the neuron-specific pro-teins NeuN, NF200, and MAP2 after induced terminal differentiation in vitro. Unlike the unprocessed MSC, the transplantation of MSCs-Ngn1, prevented the loss of ventral motor neurons, and increased cervical and lumbar neuron survival in 38 and 24%, respectively (89).

Furthermore, MSCs-Ngn1 delayed disease onset if transplanted during preonset ages, whereas unprocessed MSCs failed to do so. If transplanted near the onset ages, a single treatment with MSCs-Ngn1 was shown to be sufficient to enhance motor functions during the symptomatic period, whereas unprocessed MSCs required repeated transplantation to achieve similar levels of motor function improvement (89), showing the importance of an early (and, if possible, pre-symptomatic) diagnosis.

Differently from the results obtained by a previous study of this same group (88), most grafted cells in the spinal cord of the SOD1 mice did not express neuronal, microglial or astrocyte markers, showing that transplanted MSCs-Ngn1 had the potential to efficiently migrate from the circulation into the CNS regions, but persisted as undifferentiated cells (89). These results suggest that the beneficial effect of the MSC-Ngn1 cells in SOD1 mice were due to a higher tropism for the affected areas in the neuroaxis, differently from what happens to unprocessed MSCs (demonstrated by a migration assay), thereby increasing the amount of released factors and thus extending neuroprotective effects.

Released Factors from MSCs

Besides tissue regeneration stem-cell based tissue repair is currently believed to occur through the paracrine secretion of factors. The list of these MSC-released factors increases constantly and it is known that they exert diverse biological functions, such as immunomodulation, antiscarring, chemotraction, improvement and support of angiogenesis, antiapoptotic effects, or even proliferation/differentiation potential (90) The secretion of these biomolecules could promote the regulation of postinjury tissue remodeling, activation of endogenous repair/regeneration mechanisms, and attenuation of undesirable immune response (91–97).

It has also been shown that specific subpopulations of MSCs secrete some neuroregulatory molecules, such as brain
derived neurotrophic factor (BNDF), nerve growth factor (98), and other molecules that, despite not being classified as “neuroregulatory,” act on neuronal cells (such as GLP-1; (99,100)).

In the CNS, these molecules can promote beneficial effects such as stimulation of intrinsic autocrine survival, neu-rite outgrowth, and axon guidance. They also promote a cor-rect connectivity in the brain and spinal cord, influence dendrite, and synap-se formation, and influence proliferation, migration, and differentiation of stem cells in the developing adult nervous system (reviewed in Ref. 101).

The neurotrophic factor, BNDF, tested in preclinical studies, and clinical trials was shown to be safe for therapy, but it failed as a potential therapeutic drug (101). Some hypotheses were raised to explain these results. However, it is not clear whether BNDF is able to cross the blood-brain bar-rier; and on the other, it is possible that the BNDF molecule itself was not the ideal growth factor to be tested clinically (101).

Another MSC-secreted molecule was tested in three Phase III clinical trials. IGF-1 (also classified as neuroregula-tory) was injected subcutaneously in patients, but also failed to produce consistent and meaningful effects. After injections, the decaying of motor neuron function was reduced, but not bulbar function, and the patients did not show any vital capacity increase. One hypothesis to explain these results was the gravitational effect acting on the medication, since injec-tions were at the spinal level of intrathecal delivery (102).

Aiming a continuous release of the neurotrophic factor in the CNS, a recent work used an interesting strategy. After human MSCs were transfected with the GLP-1 gene, whose protein has neuroprotective (99,100) and antioxidant (103) properties in the brain, the encapsulation of these cells into a biopolymer material was performed to prevent rejection when transplanted into mice (104). The intracerebroventricular injection of GLP-1 producing MSC capsules in presympto-matic SOD1 (G93A) mice significantly prolonged survival, delayed symptom onset and weight loss, and led to significant improvements in motor performance tests compared to vesi-cle treated controls (105).

**MSC Based Therapy–Clinical Trials**

Based on the growing number of studies indicating the safety and feasibility of cell therapy with MSCs isolated from bone marrow (106,107), a Phase I clinical trial was performed with 10 ALS patients. Autologous bone marrow-derived MSCs were transplanted into the spinal cord at a high thoracic level and the patients were regularly monitored before and after transplantation by clinical, psychological, neuroradiolog-ical, and neurophysiological assessments. This study con-ﬁrmed that MSC transplantation into the spinal cord of ALS patients is safe and that MSCs might have a clinical use for future ALS cell based clinical trials (108). No severe morbidity was associated with the surgical procedure. However, to max-i-mize the safety of direct parenchymal injection, the authors suggest the use of a recently standardized microinjection plat-form (similar to the previously mentioned one patented by NeuralStem) to reduce eventual side effects in the surgery and facilitate MSC transplantation in the critical regions of the spinal cord (108,109). Hypothesizing that the main activity of the cells should be at the transplanted segments, the authors also suggest the application of cells in the cervical segments of the spinal cord to increase the potential benefit of MSCs ther-apy (108).

Another Phase I/II clinical trial was performed in the Hadassah Hebrew University Hospital (Jerusalem, Israel), with a total of 34 patients: 15 with intractable multiple sclero-sis (MS), and 19 with progressive ALS. To maximize the potential therapeutic benefits by accessing the CNS through the cerebrospinal fluid and the systemic circulation, the auto-logous injections were combined intrathecally and intra-venously. In addition, nine patients received MSCs labeled with ferumoxide (Feridex) to track cell migration after local graft-ing. Only mild adverse effects were reported during the 6-month follow-up. Meningeal irritation and aseptic meningitis was observed in one patient and the researchers attributed this effect to residual dimethyl sulfoxide in the culture medium. The mean ALSFRS score, an instrument for evaluating the functional status of ALS patients, remained stable during the first six months of observation and the EDSS score (method of quantifying disability in MS) declined gradually, indicating functional improvement. Magnetic resonance imaging (MRI) of the labeled MSCs indicated their possible dissemination from the site of inoculation to the occipital horns, meninges, and spinal cord parenchyma. To assess the immunological effects of MSC transplantation, lymphocyte subsets and cyto-kine production were also evaluated. Stronger changes than those induced by the conventional immunomodulatory medi-cations were found in the treated patients, pointing to a down-regulation of activated lymphocytes and antigen-presenting cells after MSC transplantation.

Amongst the initiatives with MSC trials, the leading trial is Brainstorm’s, which uses NurOwn cells–bone marrow-derived MSCs taken from the patient and induced to produce large amounts of neurotrophic factors (www.brainstorm-cell.com). A phase I (NCT01051882) and a phase IIa (NCT01777466) trial have been recently concluded, and a phase II (NCT02017912) will be carried out with 48 patients in a multicentric study (www.clinicaltrials.org).

**From Myth to Fact–Questions to be Addressed**

In vivo function of MSCs and heterogeneity. The real in vivo function and physiological role of MSCs is still poorly understood. Recently, Waterman and coworkers observed that the stimulation of specific Toll-like receptors (TLRs) affects the immune modulating responses of human MSCs. The polarization of TLR4 or TLR3 receptors yielded two different MSCs lineages named MSC1 and MSC2, respectively. MSC1 mostly elaborate pro-inflammatory mediators, while MSC2 express mostly immunosuppressive ones (110). Taking these results into account, it is possible that MSCs might act differ-ently according to the microenvironment status of the patient. Indeed, this “priming” of MSCs before transplantation is under consideration for some complex diseases such as cancer. MSC1-based therapy was capable of attenuate tumor growth
in vitro and in vivo while both MSC2-based and unprocessed MSC-based were not (111). Besides evaluating different out-come of these distinct populations, the “priming” of MSCs prior to injection allows a more standardized cell therapy.

Another issue to be considered is that the MSC isolation process itself results in a heterogeneous population composed by distinct cell types with different morphologies, differentiation potential and expression of surface markers. These differences are also related to their biological properties (112,113). Therefore, studies evaluating outcomes of MSC therapy with cells obtained from different donors are very important, especially due to the possibility of using autologous transplants for future treatments.

The cell sorting technique has been used to identify and purify subpopulations of MSCs (114–117). One particular subset of cells, namely, pericytes, which express the CD146 surface marker, could be of great use for ALS. Pericytes surround endothelial cells in capillaries and microvessels (118) and adventitial cells around larger vessels (114). The therapeutic potential of pericytes was attested for some conditions, such as muscle-linked diseases (119,120) and myocardium infarction (121). In these experiments, pericytes were shown to migrate and exert paracrine functions.

In the central nervous system, pericytes assist the forma-tion and maintenance of the blood brain barrier, which, when impaired in neurodegenerative diseases, accelerates progression of symptoms (122). In ALS patients, a 50% reduction of pericytes is found in the blood-spinal cord barrier (123). The evaluation of these cells’ therapeutic effect in ALS models is very important and is currently being carried out in our laboratory. These are examples where FC and other cell-sorting techniques are key tools that allow us to better understand the biology of determined cell types, helping to better design an efficient cell therapy.

Cell quantity and injection protocols. Protocols used for cell transplantations in SOD1 mice are quite diverse, and one of the main variations is the number of cells per injection. It was shown that, in SOD1 mice, a high-dose transplant (3.9 × 10^6 cells) of neuronal hNT cells does not provide any additional benefit when compared with a lower-dose transplant (1.3 × 10^5 cells; (124), but when it comes to injecting mononuclear human umbilical cord blood cells into the same mouse model, a cell dose of 25 × 10^6 cells had the most beneficial effect on many therapeutic parameters than a lower (10 × 10^6) or higher dose (50 × 10^6) (125). Thus, the optimal amount of cells to be injected may vary according to the cell type.

Another important issue is the number of injections during the treatment period, allowing MSCs (or other cells used in therapy) to remain in contact with the damaged tissue for longer periods of time which could increase their beneficial effects. One previously mentioned study showed that two injections of 10^6 neural-induced MSCs in SOD1 mice led to a higher efficacy when compared with results obtained with a single dose (89). A triple injection of MSCs into the cerebrospinal fluid of SOD1 mice yielded significant therapeutic effects, including attenuated weight loss, enhanced motor performance, decreased motor neuron loss, and increased survival whereas a single transplantation did not alter disease progression (126).

Although there is increasing evidence that the optimal amount of cells and the transplantation method are crucial aspects for the therapy to succeed, only a few studies have been specifically designed to investigate these practical issues. Also, these studies illustrate that there are physiological differences among cells obtained from different tissues emphasizing the need to better understand the influence of the original niche in cell interaction and its role in determining what type of cell is the best to be administered.

Site of injection. Some clinical trials involving neurological diseases have shown that intraspinal injection of cells is a safe procedure (108,127). In another scenario, several clinical trials with non-neurological diseases have indicated that intravenous administration of MSCs is also a safe procedure (128,129). New approaches, such as the Phase II clinical trial led by Brainstorm Company are also considering intramuscular injection of cells for ALS therapy. An important question to be addressed is which injection site for MSCs could yield the best results.

However, intraspinal (intrathecal) injections may facilitate the migration of MSCs through the neuroaxis since cells would be placed near the damaged tissue. However, intrathecal injections are a risky procedure and can lead to several side effects. Microinjection platforms, like the one patented by NeuralStem, are being developed and standardized to reduce eventual side effects from surgery and optimize the procedure, allowing the delivery of cells along the entire length of the spinal cord with only one injection (109).

Intravenous injection is a simple technique with few risks involved. Despite the lower risks, many cells may eventually end up homing to other tissues such as lungs and lymph nodes (127), interfering with systemic homeostasis and reducing the total number of cells available for engraftment in the damaged tissue (127). Even so, it has been shown that MSCs may migrate through the blood to the damaged areas of the CNS in response to inflammatory signals, and also that they are capable of exerting peripheral immunomodulating effects (130,131). This migration may be a consequence of the break-down of blood vessels in the region where the tissue degenerates (89), or may occur through transiently formed intercellular gaps on the BBB (132).

Much attention has been given to spinal injections and intravenous injections, and only recently scientists are starting to show interest in injecting cells at the neuromuscular junctions. The motor neurons, before dying, retract, hampering these junctions, and, consequently, muscle function (133). If the neuronal protection is to start at the earliest stages possible, it may be interesting to promote such preservation on the sites that suffer the earliest injuries. The delivery route adopted for cell injection has an important role in
determining whether MSCs will be susceptible to early immuno-logical recognition and rejection (134), and influences ther-apeutic efficiency, determining the success or failure of a particular treatment. To help circumvent these issues, meth-ods for tracking the injected cells must be included in the research/therapy. MRI, positron emission tomography imaging and other cell imaging techniques are tools that could be extremely useful (135).

Donor age and autologous 3 allogeneic transplant. MSCs obtained from ALS patients’ bone marrow have shown the same expansion and differentiation potential as cells obtained from healthy controls (83). Recently, possible correlations between certain biological markers and efficacy for autologous MSC transplant treatment was investigated. The levels of VEGF, ANG, and TGF-b were significantly higher in cultured autologous MSCs from ALS patients that responded to the therapy than in nonresponders patients (136).

However, in an autologous cell-based therapy for this late-onset disease, another factor must be taken into consider-at ion: MSCs can suffer the effects of ageing (137), limiting the extension of autologous transplant, especially on late-onset diseases such as ALS. An overall decline in efficacy in cell ther-apy happens with the increase of both the age of the donor and the recipient (138,139). In addition, since a substantial number of ALS cases is genetic, the autologous transplant could be potentially harmful. Some of the proteins mutated in ALS are secreted (such as VAPB, for instance), raising the pos-sibility of an additional motor neuron damage.

Heterologous transplantation is under investigation for NSCs (obtained from an 8-week-old aborted fetus) in ALS patients as mentioned before. In these trials, the immunosup-pression protocol was designed based on a standard protocol used for whole organ transplantation, since there was no previous experience with immunogenicity of transplantation of allogeneic fetal-derived stem cells into the nervous system. In these studies, the majority of nonserious adverse events were attributed to the toxicities of the immunosuppressant drugs. Besides of being toxic to patients, steroidal immunosuppressants were found to complete abolish the therapeutic effect exerted by MSCs on a mouse model of liver cirrhosis (140). This specific issue must be better analyzed since it may hinder these trials.

Interestingly, it has been hypothesized that MSCs may have a certain degree of “immunological privilege,” since they have been effective for allogeneic cell therapies and xenogeneic transplants as well (141,142). If MSCs have such strong immunomodulatory capacities, they might even be obtained from a young, healthy donor, and administered without any immunosuppressants, benefiting patients significantly.

It was observed that MSCs can modulate both innate and adaptive immunity by releasing molecules such as the Factor H (inhibiting the complement, and thus avoiding acute and hyperacute rejection mechanisms normally mediated through this system); prostaglandins and indoleamine dioxygenase, which suppress the effector functions of NK cells (that play a key role in the initiation and regulation of adaptive immune responses after transplantation); last but not least, PD1/PDL1, which inhibits B cell activation with a role in chronic rejection (134,143).

MSC transformation after in vitro expansion. MSC trans-plantation, like all cell therapies, requires the expansion of cells in culture before injection. Although it has been shown that MSC are less prone to genetic abnormalities and malig-nant transformation during multiple passages in vitro (144,145), other studies show that MSCs can undergo malig-nant transformation after in vitro expansion (146). A recent study demonstrated that MSCs already show a significant increase in chromosomal aberrations after their fifth passage (147). Thus, routine procedures to check the possible trans-formation, chromosomal abnormalities and telomere shorten-ing of these cells should be included in preclinical and clinical trials as a quality control to ensure the safety of the method.

Since karyotype analysis before every round of injections is very laborious, focusing on a simpler method for observing DNA abnormalities would be very productive. Some attempts to do so are occurring in the field of cancer research with the high-resolution DNA FC (148), guaranteeing the safety of the cells to be injected in therapy. Cells containing DNA abnor-malities have a higher transformation potential.

**Final Considerations**

Finding a therapy for ALS is a great challenge. Different pathways culminating into the same symptoms point out to more than one solution. Even so, many important steps have been made, and there is some consensus regarding the types of therapy best suited for ALS. Cell replacement therapies for motor neurons seem highly unlikely, due to the necessity of the correct engrafment and innervation, the maintenance of a nontoxic environment and the control of the noncell-autonomous pathways that could culminate into motor neu-ron death. Preclinical studies have been performed transplant-ing motor neurons into mice with ALS, but without much success. However, neuronal protection seems a very promising therapy. With neurotrophic factors being released by trans-planted NSCs or MSCs, the disease onset might be delayed and/or disease progression might decelerate and, hopefully, stop altogether. With this in mind, it is necessary to plan care-fully injection protocols, immunosuppressant regimen, injection sites and cell type to be administered to guarantee that these factors will not hamper the trials.

While the therapy with NSCs under investigation by the NeuralStem company seem promising for ALS treatment, one must not forget that the cells were obtained from an 8-week old aborted fetus. Before approval in clinical trials, some ethi-cal questions and discussions may probably arise again. Since the only source of native NSCs is the nervous system, will we be able to use them in a larger scale for all patients? The advantages of MSCs, like the facility to obtain them without ethical issues, their immunomodulatory properties and their production of important neurotrophic factors, turn them into
the best-suited cells for therapy. However, a more profound knowledge of the “black-box” of MSC secretion must be understood before assuming their beneficial effects. What do these cells secrete in vivo, and how do these molecules act on motor neurons and their surrounding cells? Do cells obtained from patients have a potential harmful effect?

Another important factor that directly impacts all clinical trials and studies is the fact that the diagnosis for ALS may take up to 14 months (149). Therefore, it is imperative to diagnose the disease in the earliest possible stages. As sug-gested for Parkinson’s disease and Alzheimer’s disease, iPSC models could provide excellent tools and opportunities to investigate the course of changes during the disease progres-sion, from the asymptomatic phases through the later stages when the pathology has become prominent (150). Early diagnosis would increase the chances of more successful clinical trials, since neuron degeneration may be well advanced when the symptoms starts.

In summary, preclinical studies with MSCs and NSCs show exciting results. There are, however, parameters that must be reconsidered when it comes to clinical trials in ALS patients, as mentioned above. If overlooked, they may delay therapeutic progress, and even contribute to the lack of positive results reported for most ALS trials. To eventually trans-form cell therapy for ALS from myth to fact, important issues addressed in the present review should be taken into consideration.

LITERATURE CITED

1. Robberecht W, Philips T. The changing scene of amyotrophic lateral sclerosis. Nat Rev Neurosci 2013;14:248–264.
2. Ringholz GM, Appel SH, Bradshaw M, Cooke NA, Moskim DM, Schulz PE. Preva-

dence and patterns of cognitive impairment in sporadic ALS. Neurology 2003;65:

3. Brooks BR. The Escolar World Federation of Neurology criteria for the diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis. Subcommittee on Motor Neuron Disease/Amyotrophic Lateral Sclerosis of the World Federation of Neurology Research Group on Neuromuscular Diseases and the El Escorial. J Neurol Sci 1994;124 (Suppl):96–107.

4. Brooks BR, Miller RG, Swash M, Munsat TL. El Escorial revisited: Revised criteria for the diagnosis of amyotrophic lateral sclerosis. J Neurol Sci 1994;124 (Suppl):96–107.

5. De Carvalho M, Dengl R, Eisen A, England JD, Kaji R, Kimura J, Mills K, England JD. Amyotrophic Lateral Sclerosis Other Motor Neuron Dis 2000;1:293–299.

6. De Carvalho M, Dengl R, Eisen A, England JD, Kaji R, Kimura J, Mills K, England JD. Amyotrophic Lateral Sclerosis Other Motor Neuron Dis 2000;1:293–299.

7. Orlicchio A, Babalini C, Borreca A, Patrono C, Massa R, Munzhof RP, Rossignol EA, St George-Hyslop PH, Bernardi G, Kawarai T. SPATACSIN mutations cause autosomal recessive juvenile amyotrophic lateral sclerosis. Brain 2010;133:591–598.

8. Al-Sai A, Al-Mohanna F, Bohlega S. A mutation in sigma-1 receptor causes juvenile amyotrophic lateral sclerosis. Ann Neurol 2011;70:913–919.

9. Chen Y-Z, Bennett CL, Hays M, Blair IP, Pels I, Irobi J, Derick I, Abel A, Chen Y-Z, Bennett CL, Hays M, Blair IP, Pels I, Irobi J, Derick I, Abel A, St George-Hyslop PH, Bernardi G, Kawarai T. SPATACSIN mutations cause autosomal recessive juvenile amyotrophic lateral sclerosis. Brain 2010;133:591–598.

10. Van Hoecke A, Schoonaert L, Lemmens R, Tsalounskaia M, van der Bruggen P, Veldink JH, Hazelzet J, Van Den Bosch L, Gonzalez-Perez P, Van Damme P, Brown RH, Van den Berg LH, Robberecht W. EPHA4 is a disease modifier of amyotrophic lateral sclerosis in animal models and humans. Nat Med 2012;18:1418–1422.

11. Henkel JS, Beers DR, Wen S, Rivera AL, Toennis KM, Appel JL, Zhao W, Moore DH, Powell SZ, Appel SH. Regulatory T-lymphocytes mediate amyotrophic lateral sclerosis progression and survival. EMBO Mol Med 2013;6:64–79.

12. Hashimoto M, Aronson T, Bernard-Mariscal N, Aebischer P, Ljubisavljevic G, Bouillot L, Peres G, Sindic C. Olesoxime delays muscle degeneration, astroglial activation and motoneuron death in an ALS mouse model. Neuropharmacology 2012;62:2346–2353.
59. N小龙, 季剑平, 姜国华, 朱建平, 董明杰, 王卫, 耿飞, 葛显, 范金荣, 舒智. iPS细胞在神经退行性疾病模型中的应用. Sci Transl Med 2012; 4:165ra164.

60. De Filippis L, Binda E. Concise review: Self-renewal in the central nervous system: Normal versus pathological renewal in the adult stem cells. Nat Rev Neurosci 2013;13:79-90.

61. Xu L, Yan J, Chen D, Welsh AM, Hazel T, Johe K, Hartfield G, Kolasinski VE. Human neural stem cell grafts ameliorate motor neuron disease in SOD1 transgenic mice. Stem Cells Dev 2005;14:298-308.

62. Heffernan MP, Galik J, Kakinohana O, Sereková G, Santucci C, Marsala N, Navarro R, Hruska-Plchon J, Johe K, Feldman E, Cleveland DW, Marsala M. Human neural stem cell transplant therapy for amyotrophic lateral sclerosis by spinal tractotomy. PLoS One 2013;8(12):e83423.

63. Teng YD, Benn SC, Kalkin NS, Shenefer JM, Oranbo RC, Cheng B, Lachyankar MB, Marconi M, Li J, Yu D, Han I, Maragakis NJ, Li X, Johe K, Erkenmark DE, Clouston RL, Przedborski S, Reddington JD, Brown RW, Tuszynski MH. Multimodal actions of a neural stem cell in a mouse model of ALS: A meta-analysis. Sci Transl Med 2012; 4:165ra164.

64. Riley J, Glass J, Feldman EL, Polak M, Bordaje J, Federici T, Johe K, Boulis NM. Intraaxial stem cell transplantation in amyotrophic lateral sclerosis: A phase I trial. cerebral microinjection, and final surgical outcomes. Neurosurgery 2014;74:87-93.

65. Nizzardo M, Simone C, Fico R, Mazzini S, Riboldi F, Favelletti L, Zanetta C, Bresolin N, Comi GP, Corti S. Minimally invasive transplantation of iPS-derived ALH/iPSCiVLA41 neural stem cells effectively improves the phenotype of an amyotrophic lateral sclerosis model. Hum Mol Genet 2014;23:342-354.

66. Federation AJ, Bradner JE, Meissner A. The use of small molecules in somatic-cell reprogramming. Trends Cell Biol 2014;24:179-187.

67. Vajen K, Michael IP, Mohseni P, Desai R, Mileikovsky M, Giménez-Llort L, Cowling R, Wang W, Liu P, Genschow M, Kaji K, Sun H, Kagi A. PiggyBac transposase reprograms fibroblasts to induced pluripotent stem cells. Nature 2009;458:766-727.

68. Romanos G, Morales F, Marina IR, Giordano A. A commentary on iPS cells: Potential applications in autologous transplantation, study of illnesses and drug screening. J Cell Physiol 2014;229:148-152.

69. Ma T, Xie M, Laurent T, Ding S. Progress in the regenerative of somatic cells. Stem Cells 2013;31:152-27.

70. Kiskinis E, Eggen K. Progress toward the clinical application of patient-specific pluripotent stem cells. J Clin Invest 2010;120:51-59.

71. Han DW, Tapia N, Hermann A, Hemmer K, Hoing C, Arauzo A, Bravo MJ, Zaehres H, Wu G, Frank S, Moraes C, Goldberg Y, Yang JH, Lee HT, Schumacher JC, Storch A, Scholer HR. Direct reprogramming of fibroblasts into neural stem cells by defined factors. Cell Stem Cell 2012;10:465-472.

72. Owen M. Marrow stromal stem cells. J Cell Sci Suppl 1988;10:63-76.

73. Capvis A. Mesenchymal stem cells in osteoarthritis. Expert Opin Biol Ther 2009;1:61-65.

74. Caplis A. Mesenchymal stem cells: Cell-based reconstructive therapy in orthopedics. Tissue Eng 2005;11:1198-1211.

75. Pittenger MF, Mackay AM, Beck SC, Jaiswal RK, Douglas R, Mosca JD, Moorman MA, Simonetti DW, Craig S, Marthak DR. Multilineage potential of adult human mesenchymal stem cells. Science 1999;284:143-147.

76. Donnini M, Le Blanc K, Mueller I, Slaper-Cortenbach I, Marin F, Krause D, Deans R, Reuttinger A, Prokop D, Horwitz E. Minimal criteria for defining minimal mesenchymal stromal cell therapies for clinical translation. Cytotherapy 2006;8:315-317.

77. Sousa BR, Parreira RC, Fonseca EA, Amaya MJ, Tonelli FM, Lacerda SMS, Lumbwani P, Santos AK, Gomez KN, Ulrich H, Khazah AH, Resende RR. Human adult stem cells from diverse origins: An overview from multiparametric immunophenotyping to clinical applications. Cytometry A 2014;83A:43-77.

78. Prokop DJ. Marrow stromal stem cells as stem cells for nonhematopoietic tissues. Blood Rev 1997;11:71-74.

79. Orbay H, Tobita M, Mizuno H. Mesenchymal stem cells isolated from adipose tissue and umbilical cord: Cord is richer than blood! Stem Cells 2008;26:146-150.

80. Litas A. Future research and therapeutic applications of human stem cells: General, regulatory, and bioethical aspects. J Transl Med 2010;8:131.

81. Pfeiffer P, Keller T, Hantusch B, Hoffmann TS, Kenner L. [Stem cells-cloning, plasyci, biotherapy]. Wiens Med Wochenschr 2008;158:493-500.

82. Ferrari I, Mazzini L, Rustichelli D, Gunetti M, Mareschi K, Testa L, Nasuelli N, Oggioni M, Jazedje T, Okamoto OK, Muotri AR, Zatz M. Multipotent stem cells from umbilical cord: Cord is richer than blood! Stem Cells 2008;26:146-150.

83. Lalwani P, Santos AK, Gomes KN, Ulrich H, Kihara AH, Resende RR. Multilineage potential of adult human mesenchymal stem cells. Science 1999;284:143-147.

84. Donnini M, Le Blanc K, Mueller I, Slaper-Cortenbach I, Marin F, Krause D, Deans R, Reuttinger A, Prokop D, Horwitz E. Minimal criteria for defining minimal mesenchymal stromal cell therapies for clinical translation. Cytotherapy 2006;8:315-317.

85. Sousa BR, Parreira RC, Fonseca EA, Amaya MJ, Tonelli FM, Lacerda SMS, Lumbwani P, Santos AK, Gomez KN, Ulrich H, Khazah AH, Resende RR. Human adult stem cells from diverse origins: An overview from multiparametric immunophenotyping to clinical applications. Cytometry A 2014;83A:43-77.

86. Prokop DJ. Marrow stromal stem cells as stem cells for nonhematopoietic tissues. Blood Rev 1997;11:71-74.

87. Orbay H, Tobita M, Mizuno H. Mesenchymal stem cells isolated from adipose tissue and umbilical cord: Cord is richer than blood! Stem Cells 2008;26:146-150.

88. Litas A. Future research and therapeutic applications of human stem cells: General, regulatory, and bioethical aspects. J Transl Med 2010;8:131.

89. Pfeiffer P, Keller T, Hantusch B, Hoffmann TS, Kenner L. [Stem cells-cloning, plasyci, biotherapy]. Wiens Med Wochenschr 2008;158:493-500.
90

90
endometrial-derived mesenchymal stem cells suppress inflammation in the central nervous system of EAE mice. Stem Cell Rev 2012;8:940–952.

143. English K, Mahon BP. Allogeneic mesenchymal stem cells: Agents of immune modulation. J Cell Biochem 2011;112:1963–1968.

144. Izadpanah R, Trygg C, Patel B, Kriedt C, Dubour J, Gimble JM, Bunnell Ba. Biologic properties of mesenchymal stem cells derived from bone marrow and adipose tissue. J Cell Biochem 2006;99:1285–1297.

145. Bernardo ME, Zaffaroni N, Novara F, Cometa AM, Avanzini MA, Moretta A, Montagna D, Maccario R, Villa R, Daidone MG, Zuffardi O, Locatelli F. Human bone marrow derived mesenchymal stem cells do not undergo transformation after long-term in vitro culture and do not exhibit telomere maintenance mechanisms. Cancer Res 2007;67:9142–9149.

146. Wang Y, Huso DL, Harrington J, Kellner J, Jeong DK, Turney J, McNiece IK. Outgrowth of a transformed cell population derived from normal human BM mesenchymal stem cell culture. Cytotherapy 2005;7:509–519.

147. Froelich K, Mickler J, Stensløff G, Teuchner A, Ramos Tirado M, Scherzer A, Hackenberg S, Radeloff A, Hagen R, Kleinsasser N. Chromosomal aberrations and deoxyribonucleic acid single-strand breaks in adipose-derived stem cells during long-term expansion in vitro. Cytotherapy 2013;15:767–781.

148. Giaretti W, Pentenero M, Gandolfi S, Castagnola P. Chromosomal instability, aneu-ploidy and routine high-resolution DNA content analysis in oral cancer risk evaluation. Future Oncol 2012;8:1257–1271.

149. Brooks BR. Risk factors in the early diagnosis of ALS: North American epidemiologic studies. ALS CARE Study Group. Amyotroph Lateral Scler Other Motor Neuron Disord 2000;1:S19–26.

150. Okano H, Yamanaka S. iPS cell technologies: Significance and applications to CNS regeneration and disease. Mol Brain 2014;7:22.

151. Hu B-Y, Zhang S-C. Differentiation of spinal motor neurons from pluripotent human stem cells. Nat Protoc 2009;4:1295–1304.

152. Qu Q, Li D, Louis KR, Li X, Yang H, Sun Q, Crandall SR, Tsang S, Zhou J, Cox CL, Cheng J, Wang F. High-efficiency motor neuron differentiation from human pluripotent stem cells and the function of Islet-1. Nat Commun 2013;1:1–13.

153. Stadtfeld M, Hoddedinger K. Induced pluripotency: History, mechanisms, and applications. Genes Dev 2010;24:2239–2263.
Overexpression of KLC2 due to a homozygous deletion in the non-coding region causes SPOAN syndrome

Uirá S. Melo, Lucia I. Macedo-Souza, Thalita Figueiredo, Alysson R. Muotri, Joseph G. Gleeson, Gabriela Coux, Pablo Armas, Nora B. Calcattera, João P. Kitajima, Simone Amorim, Thiago R. Olávio, Karina Griesi-Oliveira, Giuliana C. Coatti, Clarissa R.R. Rocha, Marinalva Martins-Pinheiro, Carlos F.M. Menck, Maha S. Zaki, Fernando Kok, Mayana Zatz, Silvana Santos

Abstract

SPOAN syndrome is a neurodegenerative disorder mainly characterized by spastic paraplegia, optic atrophy and neuropathy (SPOAN). Affected patients are wheelchair bound after 15 years old, with progressive joint contractures and spine deformities. SPOAN patients also have sub normal vision secondary to apparently non-progressive congenital optic atrophy. A potential causative gene was mapped at 11q13 ten years ago. Here we performed next-generation sequencing in SPOAN-derived samples. While whole-exome sequencing failed to identify the causative mutation, whole-genome sequencing allowed to detect a homozygous 216-bp deletion (chr11.hg19:g.66,024,557_66,024,773del) located at the non-coding upstream region of the KLC2 gene. Expression assays performed with patient’s fibroblasts and motor neurons derived from SPOAN patients showed KLC2 overexpression. Luciferase assay in constructs with 216-bp deletion confirmed the overexpression of gene reporter, varying from 48 to 74%, as compared with wild-type. Knockdown and overexpression of klc2 in Danio rerio revealed mild to severe...
curly-tail phenotype, which is suggestive of a neuromuscular disorder. Overexpression of a gene caused by a small deletion in the non-coding region is a novel mechanism, which to the best of our knowledge, was never reported before in a recessive condition. Although the molecular mechanism of KLC2 up-regulation still remains to be uncovered, such example adds to the importance of non-coding regions in human pathology.

Introduction

Hereditary spastic paraplegias (HSPs) are common neurodegenerative genetic disorders in which patients present progressive spasticity and lower limbs weakness. Up to date, more than 70 loci had been associated with HSPs and at least 50 genes have been identified (1). In 2005, our group identified in a geographic isolate in the backlands of Northeastern Brazil, 26 Caucasian individuals belonging to consanguineous families with an autosomal recessive (AR) complicated form of HSP, which associates spastic paraplegia, optic atrophy and neuropathy (SPOAN syndrome, OMIM #609541) (2). This condition is characterized by onset of progressive spastic paraplegia in infancy, and progressive motor and sensory axonal neuropathy in late childhood/ early adolescence leading to severe motor disability. All patients are wheelchair bound after 15 years old, with progressive joint contractures and severe sensory axonal neuropathy. Patients show no intellect-tual impairment. Ten years after the gene mapping, more than 70 individuals from this cluster, three unrelated affected individuals from Southern and Southeast Brazil, and a pair of Egyptian siblings were diagnosed with SPOAN. Although, all patients share the same haplotype spanning 2.3 Mb into chromosome region 11q13, Sanger sequencing of candidate genes failed to reveal the causative gene (3). Here we describe the SPOAN causative mut-ation, a small deletion in the non-coding region that causes gene overexpression. Gain of function in a recessive condition is a novel mechanism that, to the best of our knowledge, was never reported before.

Results

Next-generation sequencing and SPOAN mutation

Whole-exome sequencing (WES) was performed in genomic DNA from one Brazilian and one Egyptian patient diagnosed with SPOAN syndrome. We identified six homozygous variants at the critical region, but population frequency and segregation analysis excluded four variants, while the remaining two were SNPs located in non-coding region, suggesting that these two were unlikely to be associated to the clinical phenotype (Supple-men-tary Material, Table S1). Although WES failed to reveal the SPOAN mutation, the sequencing allowed us to refine the critical interval on chromosome 11q13 to 1.77 Mb, between markers rs508548 (A>G at 65,626,289 position in CFL1) and an undescribed variant located at 67,395,410 (G>C in NUDT8). Next, using whole-genome sequencing (WGS), we identified a homozygous 216-bp deletion (chr11.hg19:66,024,557-66,024,773del), located at the non-coding upstream region of kinesin light chain-2 (KLC2) (Supplementary Material, Fig. S1). This variant was detected in homozygosity in all affected Brazilian individuals (n = 73), and in the Egyptian affected siblings, while it was not present in homozygosity in 111 healthy Brazilian relatives. This 216-bp deletion was also absent in 474 Brazilian healthy controls and is not described in the 1000 genomes database.

Gene expression analysis

To verify if the deletion affects the expression level of genes lo-caled in SPOAN critical region, we performed expression array using cDNA from fibroblasts. Several genes (n = 23; Supplement-ary Material, Table S2) showed differential expression in pa-tients compared with controls (P < 0.01). Unexpectedly, this assay revealed KLC2 overexpression. Quantitative reverse transcript-sion PCR (RT-qPCR) performed using fibroblast cDNA sam-ples confirmed the expression array results (Fig. 1A). We next generated induced pluripotent stem-cells (iPS cells) which were differ-entiated into motor neurons (MN). RT-qPCR using MN samples revealed KLC2 up-regulation in SPOAN patients compared with healthy controls, confirming the over expression observed in the previous experiments (Fig. 1C). Also we investigated KLC2 expres-sion in blood, using a larger number of cDNA samples from healthy controls, heterozygotes and affected individuals. This assay did not reveal any difference in expression levels between heterozy-gotes compared with SPOAN’s and to healthy controls (Fig. 1E).

To investigate if the 216-bp deletion is the cause of KLC2 up-regulation, we performed luciferase gene reporter assay using three cell lines (HEK293T, U87MG and MN), which were trans-fected with two constructs: a KLC2 wild-type promoter and KLC2 216-bp deleted regulatory region driving the Luciferase gene. In the three cell lines, the construct with the 216-bp deletion produced a luciferase activity increment compared with wild-type promoter, varying from 48 to 74% (Fig. 1F).

Klc2 knockdown and overexpression in Danio rerio

We then used Danio rerio as an animal model to study the ‘in vivo’ effect of klc2 knockdown and overexpression. Knockdown regulation was achieved by microinjecting zebrafish embryos with two different klc2 morpholinos (translation blocking morpholino [MO]kk2-TP) and splice morpholino [MO]kk2-SP), each one at doses of 4 and 6 ng. Mild phenotype was defined for embryos showing curly-tail and circular swimming whereas severe phenotype for embryos with dramatically shortened and twisted tail and that were unable to swim. Both phenotypes became evident at 48-h post fertilization (hpf) (Fig. 2A). In all cases, statistically significant differences were observed between mismatch-MO and specific-MO injected embryos. For both morpholino strategies when comparing to the respective mismatch-MO controls, an increase in lethality and/or frequency of phenotypes was mainly observed in detriment of normal phenotype. Furthermore, this difference was more evident when higher amount of either MOkk2-TP or MOkk2-SP was injected (Fig. 2B). Phenotype rescue assays were performed by co-injection of 100 pg of mRNAkk2-eGFP and splice morpholino at 6 ng (Fig. 2C), and an improvement of +33% (P < 0.01), from severe to mild phenotype, was consistently observed (Fig. 2D).

As SPOAN syndrome seems to result from KLC2 up-regulation, we mimicked this condition in zebrafish by microinjecting mRNAkk2-eGFP in specific concentrations in embryos. Fluorescent embryos displayed similar phenotype to klc2 morphants (Fig. 3A). A high lethality (over than 70%) was observed in embryos micro-injected with mRNAkk2-eGFP at 200 pg at 24-hpf stage and we ex-cluded this concentration data in phenotype analysis (Fig. 3B). We observed higher frequency of curly-tail phenotype in
embryos microinjected with mRNA^{KLC2-eGFP} compared with control (mRNA^{GFP}), being statistical significant in embryos microinjected at 150 pg mRNA concentration (P < 0.05) (Fig. 3C).

Discussion

We previously mapped the SPOAN gene, responsible for a syndromic form of AR spastic paraplegia, at 11q13 (2,3). Based on next-generation sequencing, we were able to uncover a new causative mechanism for this condition. We observed that a small deletion in KLC2 non-coding region is responsible for the gene up-regulation and SPOAN phenotype. Additionally, BSCL2 and FLRT1, two genes previously associated with HSP and located nearby but outside the 11q13 critical region, were excluded as candidates (4,5). The Egyptian patients reported in this study as SPOAN carried the c.T2023C (stop loss) homozygous mutation in FLRT1, and were previously assigned by Novarino et al. (5) (Family 709) as SPG68. However, here we suggest that 216-bp deletion, shared by all SPOAN patients, is probably the causative mutation in both Egyptian siblings, rather than the reported FLRT1 mutation.

KLC2 codes for KLC2, a protein involved in anterograde axoplasmic transport of organelles and macromolecules cargoes (6–10). KLC2 is a part of kinesin protein-1 complex (11), which binds to kinesins heavy chain in a stoichiometric ratio of 1:1 (12), being highly expressed in neurons. Several neurodegenerative diseases show impairment in axonal transport (13,14) and some kinesins heavy chains (KIF5A, KIF1A and KIF1C) have been associated with HSP (15–18). Animal models have also shown that disturbance of axonal transport proteins cause neurodegenerative disease and axon degeneration (10,19–21). Although the disease mechanism described here involves a homozygous deletion in a non-coding region, all these observations strongly suggest that KCL2 is the causative gene for SPOAN.

According to the RepeatMask database, KLC2 upstream region was generated by a non-LTR retrotransposon (L3/CR1) insertion. DNA footprint and alignment of L3/CR1 did not show conservation among distant species, but the high conservation observed among primates suggests it was inserted during the divergence of primates from other mammals. In several human populations, KLC2 surrounding region (10-kb up- and downstream) and three described SNPs surrounding the mutation location have low fixation index (FST) (Supplementary Material, Fig. S2) (rs116801155, rs190099601 and rs76627914 with FST of 0.004, 0.0002 and 0.0427, respectively), indicating a high conservation in humans.

Surprisingly, the small deletion in its non-coding upstream region causes KLC2 overexpression, suggesting a novel molecular mechanism never reported before, a gain of function in recessive condition. Intriguingly, the 216-bp deletion overlaps 9-bp of 5′-untranslated region (5′-UTR) of the largest KLC2 transcript (NM_001134775.1), which means that this mutation is located at KLC2 promoter region (upstream of the transcription start site [TSS]) and it should cause gene downregulation instead gain of function. Although this region has characteristics of a promoter (enrichment of H3Kme3, DNaSe I hypersensitive sites [DHS], RNA pol II binding sites, etc.), transcription factors complexes that bind at this region may act as transcriptional repressor, which could explain the gene up-regulation. Additionally, this
deletion overlaps an unspliced antisense long non-coding RNA (lncRNA, AU311830.1) and regulatory elements: DHS, several transcription factors binding sites (TFBS), histone marks and DNA methylation (Supplementary Material, Fig. S1). Thus, a dys-regulation of this non-coding and regulatory region might alter the expression level of downstream genes, which can explain SPOAN gain of function.

Expression analysis showed an unexpected KLC2 overexpression from fibroblast and MN SPOAN samples. Because SPOAN is a recessive condition, we tried to check the KLC2 expression pattern in heterozygous and healthy controls. These results suggest a tissue-specific effect since 216-bp deletion causes KLC2 up-regulation in fibroblast and MN cell-lines, but does not in blood. Also, luciferase assay showed that reporter constructs with 216-bp deletion have increased luciferase activity when compared with the wild-type. These results support the hypothesis that the 216-bp deletion located at non-coding region is likely the responsible for the KLC2 overexpression.

Zebrafish has been an interesting animal model used in gen-etic studies due to its fast embryonic development and the fact it carries several human orthologues genes. The percentages of lethality and animals with curly-tail phenotype observed in morphants in this study were similar to those reported in several reports that employed zebrafish for other HSP (22–28). Microinjection of mRNAKlc2-eGFP in zebrafish embryos showed a similar phenotype of klc2 morphants, which reinforces our hypothesis that klc2 is an essential gene for MN function and development. Thus, we hypothesize that imbalance of KLC2 gene expression results in neurodegenerative phenotype in humans.

Gene overexpression had been associated with several neurological disorders but none of them have AR inheritance. For example, duplication or triplication of PLP1 cause Pelizaeus-Merz-bacher disease (OMIM #312080) (29–33) and PMP22 duplication causes Charcot-Marie-Tooth disease type 1A (OMIM #118220), a hereditary demyelinating neuropathy (34,35). Variants detected upstream APP region were associated with up-regulation of APP protein in Alzheimer disease and Down syndrome patients (36). Additionally, downregulation or complete disruption of protein synthesis is usually the common mechanism in HSP in which functional studies have been conducted. For instance, this is the case in X-linked [e.g. L1CAM (37)], autosomal dominant [e.g. ATL1 (38) and SPAST (39)] and AR conditions [as SPG20 (40) and FA2H (41)].

In short, several unexpected and surprising results were observed during SPOAN syndrome molecular investigation. Although the molecular mechanism of this up-regulation still
remains to be uncovered, it adds another example of the importance of non-coding regions in human pathology.

Materials and Methods

Patients

Clinical information regarding SPOAN patients in the geographic cluster detected in northeastern Brazil was detailed elsewhere (2,3). Additionally, we evaluated another three Brazilian patients, with different ancestors from northeastern Brazil and two Egyptian siblings with the identified 216-bp deletion and the same clinical symptoms. Blood samples were used for DNA extraction from all patients, from several obligate carriers and from unaffected siblings. Fibroblasts were obtained from dermal biopsies from five patients, one heterozygote and four Brazilian healthy controls, following informed consent under protocols approved by the Biosciences Institute, University of São Paulo (Protocol CEP 010/2003).

Molecular analysis

Previous studies conducted by our group using Sanger sequencing did not identify deleterious variants in exons of candidate genes located in the critical region for SPOAN (LRBN4, KLC2 and CCS) (3). To have a more comprehensive and detailed view over this region, WES was performed using DNA samples from two SPOAN subjects using Agilent SureSelect Human All Exon 50 Mb Kit and sequenced in Illumina HiSeq2000 (Illumina, San Diego, CA, USA). Alignment against reference GRCh37 was performed with BWA (42); genotyping with GATK (43); SNP and InDel annotation with Annovar (44) and CNV detection with the R package ExomeDepth (45). The WES coverage achieved at the candidate region was 40× and 77× in the Egyptian and Brazilian samples, respectively. The 216-bp deletion was not detectable by WES. Variants detected in the mapped linkage region were filtered by their frequency, compared with 1000 Genomes database, NHLBI GO Exome Sequencing Project (ESP), Exome Aggregation Consortium (ExAC) and with sequences obtained from 1484 Brazilian controls.

Whole-genome sequencing was performed in DNA from a third affected patient (a distant cousin from Brazilian series) using Illumina TruSeq DNA kit. Alignment against reference GRCh37 was performed with BWA (42); genotyping with GATK (43); SNP and InDel annotation with SnpEff (46) and CNV detection using R package ExomeDepth (45) restricted to exon regions (using bedfile template of the Agilent V4Plus kit), Pindel and additional manual screening in the target linkage region. The achieved coverage at the candidate region was 26×. Variants were filtered by comparison with 1000 Genomes. SPOAN mutation (chr11.hg19:g.66,024,557_66,024,773del) was checked for cosegregation in affected and family health controls (also checked in 474 unrelated health controls) by PCR followed by agarose gel electrophoresis using primer ID 1 (Supplementary Material, Table S3).

Induced pluripotent stem-Cells (iPSC)

Retrovirus vectors containing the Oct4, c-Myc, Klf4 and Sox2 human cDNAs were obtained from Muotri’s group and the

Figure 3. Effect of klc2 overexpression in zebrafish. (A) (a and b) Embryos microinjected with 100 pg of mRNA<sup>eGFP</sup> and (c–f) embryos microinjected with 100 pg of mRNA<sup>klc2</sup>-eGFP were selected by fluorescence at 24-hpf, and recorded at 48-hpf. (a and b) Normal Embryos, (c and d) mild curly-tail and (e and f) severe curly-tail phenotypes. Scale bars: (a and b) 200 µm; (c–f) 100 µm. (B) Lethality frequency observed in embryos at 24-hpf stage. Embryos microinjected with 200 pg mRNA<sup>klc2</sup>-eGFP showed high lethality and were excluded from phenotype analysis. (C) Frequencies of observed phenotypes among GFP-fluorescent embryos. Numbers of embryos selected by fluorescence: mRNA<sup>klc2</sup>-eGFP-100pg = 32; mRNA<sup>eGFP</sup>-100pg = 16; mRNA<sup>klc2</sup>-eGFP-150pg = 43; mRNA<sup>klc2</sup>-eGFP-150pg = 52. P < 0.05, χ<sup>2</sup> and Fisher’s exact tests.
protocol is described elsewhere (47). Embryoid bodies (EBs) were formed by mechanical dissociation of cell clusters (pre-treated with dorsomorphin, 1 nM, for 2 days) and plating onto low-adherence dishes in NB media (DMEM/F12 plus 0.5X N2 and 0.5X B27 supplements) plus dorsomorphin for 2 days and in the next 5 days in NB media plus FGF and EGF. After that, mature EBs were dissociated with accutase for 5 min at 37°C and plated in matrigel in NB media plus FGF 20 ng/ml and EGF 20 ng/ml. Rosettes were visible for collection after 7 days and were then dissociated with accutase (Chemicon, EMD Millipore, Darmstadt, Germany) and plated onto poly-ornitmine/laminin-coated dishes (Sigma) with NB media plus FGF and EGF. Homogeneous populations of neural progenitor cells (NPCs) were achieved after 1–2 passages with accutase in the same condition. To improve cell differentiation, brain-derived neurotrophic factor (20 ng/ml), glial cell-derived neurotrophic factor (20 ng/ml), insulin-like growth factor-1 (20 ng/ml), Ri (5uM) and SHH (100 ng/ml; neuronal maturation medium) were added to neuronal cultures for 5 weeks. NPCs were differentiated in MN following a protocol modified from study described elsewhere (48).

Human RNA extraction and cDNA synthesis

RNA extraction from fibroblasts (n = 5 affected; n = 1 heterozygote; n = 4 healthy controls) and MN (n = 3 affected; n = 1 heterozygote; n = 3 healthy controls) was performed with TRIZOL reagent (Invitrogen) and Norgen Biotek RNA/DNAProtein Purification Kit (Norgen Biotek Corp., Ontario, Canada). RNA from whole-blood (n = 7 affected; n = 7 heterozygotes; n = 6 healthy controls) was isolated from study described elsewhere (49). Expression array

Fibroblast cDNA samples were submitted to array expression assay using GeneChip Scanner 3000 7G System (Affymetrix, Santa Clara, CA, USA). The results of expression array were normalized by Robust Multi-array Average (49) and statistical meth-od (test-T) was performed using CLCbio Genomics Workbench, adjusted by Bonferroni and false discovery rate (FDR). Data were submitted to GEO (accession number: GSE67527).

Quantitative reverse transcription PCR (RT-qPCR)

KL2 primers for RT-qPCR were detailed in Supplementary Material. Table S3 (primer ID 2). RT-qPCR was normalized to GAPDH and was performed using LightCycler® 480 (Roche Diagnostics). KL2 expression data were calculated using 2−Ct method (50). Mann–Whitney test (Nonparametric) was performed using GraphPad Prism version 5.00 (San Diego, CA, USA). Each experiment was performed in triplicate and each sample was replicated twice.

TuqMan Gene Expression Assay probes: MNX1/HB9 (Hs00907365_m1), CHAT (Hs00252848_m1) and ISL1 (Hs00158126_m1) were used to validate the neurons derived cells from iPSC as MN (Applied Biosystems, USA). RT-qPCR was normalized to Human ACTB (β-actin; Hs01060665_g1). RT-qPCR was performed using the Applied Biosystems® 7500 Fast Real-time PCR System.

Immunofluorescence and MN validation

For immunofluorescence evaluation of MN, cells were fixed with 4% paraformaldehyde, followed by permeabilization and blocking with 0.05% (v/v) Triton X in PBS containing 5% (v/v) don-key serum. Primary antibodies were incubated overnight at 4°C. Samples were washed three times before secondary antibodies incubation (Alexa Fluor Dyes, Life Technologies). Dapi was added in the last 20 min of secondary antibody incubation. Pri-mary antibody concentrations were: a-NeuN mouse monoclonal 1:500 (Millipore); a-Hnb mouse polyclonal 1:500 (DSHB) and a-Islet1 rabbit polyclonal 1:1000 (BD Bio-science). Images were obtained through Axio Observer.A1 immunofluorescence microscope (Zeiss). cDNA obtained from fibroblasts, NPC and MN were used for MN validation using TaqMan probes described above. RT-qPCR using fibroblast samples did not show expression of MN probes. RT-qPCR of MN samples showed expression of MNX1/HB9 probe, which was not amplified in NPC samples. MN samples showed higher significant (P < 0.05) expression of CHAT compared with NPC (Supplementary Material, Fig. S3B). We con-firmed the presence of 216-bp deletion in DNA extracted from MN patient samples (Supplementary Material, Fig. S3C).

Gene reporter assay

The full-length (3,313-bp) and deleted 216-bp (3,097-bp) KL2 up-stream region was synthesized (Genome) and cloned into promoter-less firefly luciferase vector pGL4 (Promega). pShuttle/RL was used for transfection normalization, which expresses the report-er gene Renilla luciferase (51). Assays using HEK239T, U87MG and MN about 1 × 105 cells were plated in 96-well dishes in triplicate for each point. In HEK239T and U87MG a total of 200 ng of plas-mids (180 ng pGL4 and 20 ng pShuttle/RL) were used for transfection using Lipofectamine 2000 Transfection Reagent (Invitrogen). In MN we used 480 ng pGL4 and 20 ng pShuttle/RL. Two days after DNA transfection, the luciferase activities were measured in Glo-max luminometer (Promega) with the Dual-Glo Luciferase Assay System (Promega) according to manufacturer’s instructions. One-way ANOVA was performed using GraphPad Prism version 5.00 (San Diego, CA, USA).

Zebrafish animal model

Adult zebrafish were maintained at 28°C on a 14 h light/10 h dark cycle and the embryos were obtained by natural mating. Zebra-fish presents only one klc2 gene in its genome (ZFIN ID: ZDB-GENE-030131-2670), which turns appropriate the use Danio rerio as animal model in this study. The use of Danio rerio in this study was approved by the Committee on the Ethics of Animal Experiments of Pharmacology and Biochemistry Sciences department of National University of Rosario, Argentina (No. 429/2014).

Zebrafish RNA extraction and cDNA synthesis

Total RNA was extracted from whole embryos at different embryonic stages (6, 24, 48 and 72-hpf). RNA extraction was performed using TRIZOL® reagent (Invitrogen), following the manufac-turer’s protocol. First-strand cDNA was synthesized using Super-Script Reverse Transcriptase (Invitrogen) with a specific primer (primer ID 3) for Danio rerio klc2 gene transcript (Ensembl EN-SDARG00000075485). The complete klc2 CDS was amplified by PCR using primers ID 4, forward including EcoRI and reverse in-cluding SacI restriction sites.

Plasmids and DNA constructs

The complete CDS sequence from klc2 (mRNAklc2) was cloned using EcoRI and SacI sites into an engineered version of PCS2 +MT as described elsewhere (52). This plasmid was used to
transcribe mRNA \(\text{klc2-eGFP}\) coding for KLC2 fused to eGFP. Plasmid without klc2 insert was used to transcribe mRNA \(\text{eGFP}\) as a control. For mRNA \(\text{klc2-eGFP}\) and mRNA \(\text{eGFP}\) transcription, plasmids were linearized by NotI and the SP6 promoter was used for in vitro transcription using mMESSAGE mMACHINE® Kit (Ambion, Applied Biosystems). The mRNA \(\text{klc2-eGFP}\) was used to perform the overexpression assay and for rescue of morphant's phenotype.

**Supplementary Material**

Supplementary Material is available at HMG online.

**Acknowledgements**

We are grateful to H. Miranda for her help in conducting MN differentiation. We also thank R. Moura for his contribution in bioinformatics analysis.

Conflict of Interest statement. None declared.

**Funding**

This work was supported by Propesq/UEPB, PPSUS/FAPESQ/PEB, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)/Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID) and National Counsel of Technological and Scientific Development (CNPq).

**References**

1. Lo Giudice, T., Lombardi, F., Santorelli, F.M., Kawarai, T. and Orlacchio, A. (2014) Hereditary spastic paraplegia: clinical-genetic characteristics and evolving molecular mechanisms. Exp. Neurol. Nov., 261, 518–539.

2. Macedo-Souza, L., Kok, F., Santos, S., Amorim, S.C., Starling, A., Nishimura, A., Lezirovitz, K., Lino, A.M. and Zatz, M. (2005) Spastic paraplegia, optic atrophy, and neuropathy is linked to chromosome 11q13. Ann. Neurol., 57, 730–737.

3. Macedo-Souza, L., Kok, F., Santos, S., Licinio, L., Lezirovitz, K., Cavaçana, N., Bueno, C., Amorim, S., Pessoa, A., Graciani, Z. et al. (2009) Spastic paraplegia, optic atrophy, and neuropathy: new observations, locus refinement, and exclusion of candidate genes. Ann. Hum. Genet., 73, 382–387.

4. Windpassinger, C., Auer-Grunbach, M., Irobi, J., Patel, H., Petek, E., Hölzl, G., Malli, R., Reed, J.A., Dierick, I., Verpoorten, N. et al. (2004) Heterozygous missense mutations in BSCL2 are associated with distal hereditary motor neuropathy and Silver syndrome. Nat. Genet., 36, 271–276.

5. Novarino, G., Fenstermaker, A.G., Zaki, M.S., Hofree, M., Silha-vy, J.L., Heiberg, A.D., Abdellateef, M., Rosti, B., Scott, E., Man-sour, L. et al. (2014) Exome sequencing links corticospinal motor neuron disease to common neurodegenerative disorders. Science, 31, 506–511.

6. Vale, R.D. (2003) The molecular motor toolbox for intracellular transport. Cell, 112, 467–480.

7. Hirokawa, N., Noda, Y., Tanaka, Y. and Niwa, S. (2009) Kinesin superfamily motor proteins and intracellular transport. Nat. Rev. Mol. Cell Biol., 10, 682–696.

8. Visscher, K., Schnitzer, M.J. and Block, S.M. (1999) Single kinesin-midbody microtubule. Science, 31, 506–511.

9. Verhey, K.J. and Hammond, J.W. (2009) Traffic control: regulation of kinesin motors. Nat. Rev. Mol. Cell Biol., 10, 765–777.

10. Hirokawa, N., Niwa, S. and Tanaka, Y. (2010) Molecular motors in neurons: transport mechanisms and roles in brain function, development, and disease. Neuron, 68, 610–638.

11. Pernigo, S., Lamprecht, A., Steiner, R.A. and Dodding, M.P. (2013) Structural basis for kinesin-1: cargo recognition. Science, 340, 356–359.

12. Rahman, A., Friedman, D.S. and Goldstein, L.S.B. (1998) Two kinesin light chain genes in mice: identification and characterization of the encoded proteins. J. Biol. Chem., 273, 15395–15403.

13. Perlson, E., Maday, S., Fu, M.M., Moughamian, A.J. and Holzbaur, E.L. (2010) Retrograde axonal transport: pathways to cell death? Trends Neurosci., 33, 335.

14. Millecamps, S. and Julien, J.P. (2013) Axonal transport deficits and neurodegenerative diseases. Nat. Rev. Neurosci., 14, 161–176.

15. Reid, E., Kloos, M., Ashley-Koch, A., Hughes, L., Bevan, S., Svenson, I.K., Graham, F.L., Gaskell, P.C., Dearlove, A., Pericak-Vance, M.A. et al. (2002) A kinesin heavy chain (KIF5A) mutation in hereditary spastic paraplegia (SPG10). Am. J. Hum. Genet., 71, 1189–1194.
16. Ebbing, B., Mann, K., Starosta, A., Jaud, J., Schöls, L., Schüle, R. and Woehlke, G. (2008) Effect of spastic paraplegia mutations in KIF5A kinesin on transport activity. Hum. Mol. Genet., 17, 1245–1252.

17. Caballero Oteyza, A., Battaloglu, E., Ocek, L., Lindig, T., Reichbauer, J., Rebelo, A.P., Gonzalez, M.A., Zorlu, Y., Ozes, B., Timmann, D. et al. (2014) Motor protein mutations cause a new form of hereditary spastic paraparesis. (2014) Motor protein mutations cause a new form of hereditary spastic paraplegia. Neurology, 3, 2007–2016.

18. Lee, J., Srou, M., Kim, D., Hamdan, F.F., Lim, S.H., Brunel-Guittot, C., Décarnie, J.C., Rossignol, E., Mitchell, G.A., Schrei, A. et al. (2015) De novo mutations in the motor domain of KIF1A cause cognitive impairment, spastic paraparesis, axonal neuropathy and cerebellar atrophy. Hum. Mutat., 36, 69–78.

19. Munch, C., Rosenbohm, A., Spersfeld, A.D., Utter, I., Reske, S., Krause, B.J., Selmleier, R., Meyer, T., Hanemann, C.O., Stumm, G. et al. (2005) Heterozygous R1101K mutation of the DCTN1 gene in a family with ALS and FTD. Ann. Neurol., 58, 77–87.

20. Falzone, T.L., Stokin, G.B., Lillo, C., Rodrigues, E.M., Westerman, E.L., Williams, D.S. and Goldstein, L.S. (2009) Axonal stress kinase activation and tau misbehavior induced by kinesin mutations. J. Neurosci., 29, 5758.

21. Füger, P., Sreekumar, V., Schüle, R., Kern, J.V., Stanchev, D.T., Schneider, C.D., Karle, K.N., Daub, K.J., Siegert, V.K., Flottemeyer, M. et al. (2012) Spastic paraplegia mutation N256S in the neuronal microtubule motor KIF5A disrupts axonal transport in a Drosophila HSP model. PLoS Genet., 8, e1003066.

22. Valdmanis, P.N., Meijer, I.A., Reynolds, A., Lei, A., MacLeod, P., Schlesinger, D., Zatz, M., Reid, E., Dion, P.A., Drapeau, P. et al. (2007) Mutations in the KIAA0196 gene at the SPG8 locus cause hereditary spastic paraplegia. Am. J. Hum. Genet., 80, 152–161.

23. Lin, P., Li, J., Liu, Q., Mao, F., Li, J., Qiu, R., Hu, H., Song, Y., Yang, Y., Gao, G. et al. (2008) A nonsense mutation in SLC33A1, which encodes the acetyl-CoA transporter, causes autosomal-dominant spastic paraplegia (SPG42). Am. J. Hum. Genet., 83, 752–759.

24. Clemen, C.S., Tangavelou, K., Strucksberg, K.H., Just, S., Gaertner, L., Regus-Leidig, H., Stumpf, M., Reimann, J., Coras, R., Morgan, R.O. et al. (2010) Strumpellin is a novel valosin-containing protein binding partner linking hereditary spastic paraplegia to protein aggregation diseases. Brain, 133, 2920–2941.

25. Fassier, C., Hutt, J.A., Scholpp, S., Lumsden, A., Giros, B., Nothias, F., Schneider-Maunoury, S., Houart, C. and Hazan, (2010) Zebrafish atlantin controls motility and spinal motor axon architecture via inhibition of the BMP pathway. Nat. Neurosci., 13, 1380–1387.

26. Martin, E., Yanicostas, C., Rastetter, A., Naini, S.M., Maaouedj, A., Kabashi, E., Rivaud-Pechoux, S., Brice, A., Stevanin, G. and Soussi-Yanicostas, N. (2012) Spatacin and spastizin act in the same pathway required for proper spinal motor neuron axon outgrowth in zebrafish. Neurobiol. Dis., 48, 299–308.

27. Martin, E., Schüle, R., Smets, K., Rastetter, A., Boukhris, A., Loureiro, J.L., Gonzalez, M.A., Mundwiller, E., Deconinck, T., Wessner, M. et al. (2013) Loss of function of glucocerebrosidase GBA2 is responsible for motor neuron defects in hereditary spastic paraplegia. Am. J. Hum. Genet., 92, 238–244.

28. Song, Y., Wang, M., Mao, F., Shao, M., Zhao, B., Song, Z., Shao, and Gong, Y. (2013) Knockdown of Pupla6 protein results in motor neuron defects in zebrafish. Dis. Model Mech., 6, 404–413.

29. Cremers, F.P.M., Pfeiffer, R.A., van de Pol, T.J., Hofker, M.H., Kruse, T.A., Wieringa, B. and Ropers, H.H. (1987) An interstitial duplication of the X chromosome in a male allows physical fine mapping of probes from the Xq13-q22 region. Hum. Genet., 77, 23–27.

30. Hodes, M.E., Pratt, V.M. and Dlouhy, S.R. (1993) Genetics of Pelizaeus-Merzbacher disease. Dev. Neurosci., 15, 383–394.

31. Inoue, K., Osaka, H., Sugiyama, N., Kawanishi, C., Onishi, H., Nezu, A., Kimura, K., Yamada, Y. and Kosaka, K. (1996) A duplicated PLP gene causing Pelizaeus-Merzbacher disease detected by comparative multiplex PCR. Am. J. Hum. Genet., 59, 32–39.

32. Mimault, C., Giraud, G., Courtois, V., Cailloux, F., Boire, J.Y., Duarte, M.A., Zorlu, Y., Ozes, B., Kimura, K., Yamada, Y. and Kosaka, K. (1996) A duplicated PLP gene causing Pelizaeus-Merzbacher disease detected by comparative multiplex PCR. Am. J. Hum. Genet., 59, 32–39.

33. Carvalho, C.M.B., Ramecki, M.B., Pehlivan, D., Franco, L.M., Gonzaga-Jauregui, C., Fang, P., McCall, A., Pivnick, E.K., Hines-Dowell, S., Seaver, L.H. et al. (2011) Inverted genomic segments and complex triplication rearrangements are mediated by inverted repeats in the human genome. J. Hum. Genet., 43, 1074–1081.

34. Hertz, J.M., Borglum, A.D., Brandt, C.A., Flint, T. and Bisgaard, G., (1994) Charcot-Tooth disease type 1A: the parental origin of a de novo 17p11.2 duplication. Clin. Genet., 46, 291–294.

35. Sorour, E., Thompson, P., MacMillan, J. and Upadhyaya, M. H. (1995) Inheritance of CMT1A duplication from a mosaic father. J. Med. Genet., 32, 483–485.

36. Theuns, J., Brouwers, N., Engelenbos, S., Sleegers, K., Bogerts, V., Cosm, E., De Pooter, T., van Duijn, C.M., De Deyn, P.P. and Van Broeckhoven, C. (2006) Promoter mutations that increase amyloid precursor-protein expres-sion.
are associated with Alzheimer disease. Am. J. Hum. Genet., 78, 936–946.

37. Nagaraj, K., Kristiansen, L.V., Skrzynski, A., Castiella, C., Garcia-Alonso, L. and Hortsch, M. (2009) Pathogenic human L1-CAM mutations reduce the adhesion-dependent activation of EGFR. Hum. Mol. Genet., 18, 3822–3831.

38. Meijer, I.A., Dión, P., Laurent, S., Dupré, N., Brais, B., Levert, A., Puymirat, J., Rioux, M.F., Sylvain, M., Zhu, P.P. et al. (2007) Characterization of a novel SPG3A deletion in a French-Can-adian family. Ann. Neurol., 61, 599–603.

39. Havlicek, S., Kohl, Z., Mishra, H.K., Prots, I., Eberhardt, E., Den-guir, N., Wend, H., Plotz, S., Boyer, L., Marchetto, M.C. et al. (2014) Gene dosage-dependent rescue of HSP neurite defects in SPG4 patients’ neurons. Hum. Mol. Genet., 15, 2527–2541.

40. Bakowska, J.C., Wang, H., Xin, B., Sumner, C.J. and Blackstone, C. (2008) Lack of spartin protein in Troyer syndrome: a loss-of-function disease mechanism? Arch. Neurol., 65, 520–524.

41. Krue, M.C., Paisán-Ruiz, C., Boddaert, N., Yoon, M.Y., Hama, H., Gregory, A., Malandrimi, A., Woltjer, R.L., Munnich, A., Gobin, S. et al. (2010) Defective FA2H leads to a novel form of neurodegeneration with brain iron accumulation (NBIA). Ann. Neurol., 68, 611–618.

42. Li, H. and Durbin, R. (2010) Fast and accurate long-read alignment with Burrows-Wheeler transform. Bioinformatics, 26, 589–595.

43. McKenna, A., Hanna, M., Banks, E., Sivachenko, A., Cibulskis, K., Kerns, A., Garimella, K., Altshuler, D., Gabriel, S., Daly, M. et al. (2010) The Genome Analysis Toolkit: a MapReduce framework for analyzing next-generation DNA sequencing data. Genome Res., 20, 1297–1303.

44. Wang, K., Li, M. and Hakonarson, H. (2010) ANNOVAR: Functional annotation of genetic variants from next-generation sequencing data. Nucleic Acids Res., 38, e164.

45. Plagnol, V., Curtis, J., Epstein, M., Mok, K.Y., Stebbings, E., Gri-goriadou, S., Wood, N.W., Hambleton, S., Burns, S.O., Thrash-er, A.J. et al. (2012) A robust model for read count data in exome sequencing experiments and implications for copy number variant calling. Bioinformatics, 28, 2747–2754.

46. Cingolani, P., Platts, A., Wang le, L., Coon, M., Nguyen, T., Wang, L., Land, S.J., Lu, X. and Ruden, D.M. (2012) A program for annotating and predicting the effects of single nucleotide polymorphisms, SnpEff: SNPs in the genome of Drosophila melanogaster strain w1118; iso-2; iso-3. Fly, 6, 80–92.

47. Marchetto, M.C., Carromeu, C., Acab, A., Yu, D., Yeo, G.W., Mu, Y., Chen, G., Gage, F.H. and Muotri, A.R. (2010) A model for neural development and treatment of Rett syndrome using human induced pluripotent stem cells. Cell, 12, 527–539.

48. Mitne-Neto, M., Machado-Costa, M., Marchetto, M.C., Bengtson, M.H., Jouzeiro, C.A., Tsuda, H., Bellin, H.J., Silva, H.C., Oli-veira, A.S., Lazar, M. et al. (2011) Downregulation of VAPB expression in motor neurons derived from induced pluripo-test stem cells of ALS8 patients. Hum. Mol. Genet., 15, 3642–3652.

49. Izirarry, R.A., Hobbs, B., Collin, F., Beazer-Barclay, Y.D., Anto-nelliis, K.I., Scherf, U. and Speed, T.P. (2003) Exploration, nor-malization, and summaries of high density oligonucleotide array probe level data. Biostatistics, 4, 249–264.

50. Schmitzgen, T.D. and Livak, K.J. (2008) Analyzing real-time PCR data by the comparative C(T) method. Nat. Protoc., 3, 1101–1108.

51. Soltys, D.T., Rocha, C.R., Lemer, L.K., de Souza, T.A., Munford, V., Cabral, F., Nardo, T., Stefanini, M., Sarasin, A., Cabral-Neto, J.B. et al. (2013) Novel XPG (ERCC5) mutations affect DNA re-pair and cell survival after ultraviolet but not oxidative stress. Hum. Mutat., 34, 481–489.

52. Favaro, F.P., Alvizi, L., Zechi-Ceide, R.M., Bertola, D., Felix, T.M., de Souza, J., Raskin, S., Twigg, S.R., Weiner, A.M., Armas, P. et al. (2014) A noncoding expansion in EIF4A3 causes Richieri-Costa-Pereira syndrome, a craniofacial disorder associated with limb defects. Am. J. Hum. Genet., 94, 120–128.

53. Niederriter, A., Davis, E.E., Golzio, C., Oh, E.C., Tsai, I.C. and Katsanis, N. (2013) In vivo modeling of the morbid human genome using Danio rerio. J. Vis. Exp., 24, e50338.
A novel GFAP mutation in a type II (late-onset) Alexander disease patient

Anderson Rodrigues Brandao de Paiva 1, Fernando Freua 1, Leandro Tavares Luçato 1, Jacy Parmera 1, Denise Doúria 1, Paulo Ribeiro No´brega 1, Thiago Rosa Ola´vio 3, Lu´cia Ine´s Macedo-Souza 3, Fernando Kok 1

1 Neurogenetics, Neurology Department, Hospital das Clínicas da Universidade de Sa´o Paulo, Av Dr Eneas de Carvalho Aguiar, 255, Sa´o Paulo, SP 05403-000, Brazil
2 Radiology Institute, Hospital das Clínicas da Universidade de Sa´o Paulo, Sa´o Paulo, Brazil
3 Centro de Estudos do Genoma Humano, Universidade de Sa´o Paulo, Sa´o Paulo, Brazil

Dear Sirs,

Alexander disease (AxD) is a rare neurodegenerative disorder caused by mutations in GFAP gene, encoding glial fibrillary acidic protein, and affects primarily astrocytes. Two clinical subtypes are described: an early onset one characterized by failure to thrive, macrocephaly and a predominantly frontoparietal leukodystrophy—named type I; and a late-onset phenotype, type II, characterized by spastic gait, cerebellar ataxia and atrophy of the medulla [1].

A 36-year-old woman presented to our service with a slowly progressive complaint with loss of balance, frequent falls, mild dysarthria, and urinary incontinence initiated after her second uneventful pregnancy, when she was 25-year-old. By the age 32, she developed weakness on her left lower limb. Two years later, the left arm was also affected, and she became wheelchair-bound when she was 36. She became depressed, apathetic and experienced insomnia. Her past medical history was remarkable by tobacco and alcohol abuse. Her mother died at age 46 due to breast cancer, her father died at age 68 after ischemic stroke complications, and she had eight siblings—one brother died at age 34 of sudden death, one sister died at age 8 years (she was diagnosed with mental retardation, but no further information were available). The six remaining siblings were healthy. On neurologic exam she scored 23/30 on the Mini Mental State Examination, and presented an asymmetric spastic quadriparesis, worst on the left hemibody, predominantly axial cerebellar ataxia, hypometric horizontal saccades, gaze-evoked nystagmus to the left, absent gag-reflex, dysarthria and dysphagia. There was no palatal tremor. Ancillary tests, CSF analysis and nerve conduction studies were unremarkable. MRI disclosed abnormal periventricular white matter hyperintensity and ‘‘tadpole atrophy’’, suggesting AxD (Fig. 1). Molecular analysis of GFAP gene disclosed a novel pathogenic variant chr12:42,989,137 C[G, c.809G[C (p.Arg270Pro), on exon 5. Algorithms of pathogenicity prediction (SIFT, PolyPhen, and Mutation Taster) are in agreement that this variant is deleterious or probably damaging. She died of acute respiratory failure at 39, presumably by pulmonary embolism—necropsy was declined.

This is a challenging case and the diagnosis was not suspected until a detailed review of the MRI was done by an experienced neuroradiologist (L.T.L). The adult-onset asymmetric presentation without a clear family history might divert the clinician away from a possible genetic etiology [2, 3]. The tobacco and alcohol abuse could also be misleading, raising the possibility of a Marchiafava–Bignami disease, although this one has a quite distinct MRI pattern, with demyelination of the corpus callosum [4]. Another important clinical clue for the diagnosis of late-onset AxD that was lacking in this patient was palatal tremor. The presence of that sign in a patient with spastic-ataxia syndrome would have narrowed the differential diagnosis to AxD and progressive ataxia and palatal tremor syndrome. The presence of atrophy of medulla and upper cervical spinal cord prompted to a target molecular analysis
that made the correct diagnosis. This is a missense mutation and involves an arginine residue, like the majority of the 110 previously reported pathogenic variants.

We highlight that, despite being an autosomal dominant condition, the majority of the cases are due to de novo mutations and a high index of suspicion is needed to not miss this diagnosis.

Compliance with ethical standards

Conflicts of interest The authors report no disclosures relevant to the manuscript.

Ethical approval This study was approved by the Institutional Ethical Committee In Research (Comissao de Etica para Analise de Projetos de Pesquisa).

Informal consent Written informed consent was obtained from the relatives according to ethical committee standards——available in Portuguese.

References

1. Prust M, Wang J, Morizono H et al (2011) GFAP mutations, age at onset, and clinical subtypes in Alexander disease. Neurology 77:1287–1294
2. Graff-Radford J, Schwartz K, Gavrilova RH, Lachance DH, Kumar N (2014) Neuroimaging and clinical features in type II (late-onset) Alexander disease. Neurology 82:49–56
3. Leite CC, Lucato LT, Santos GT, Kok F, Brandažo AR, Mauricio Castillo M (2014) Imaging of adult leukodystrophies. Arq Neuropsiquiat 72(8):625–632
4. Lucato LT, Freua F, Kok F (2015) Chronic stage of Marchiafava–Bignami disease. Arq Neuropsiquiatr 73(10):890
**BIOGRAFIA**

Thiago Rosa Olávio foi aluno de graduação da Universidade de São Paulo nos cursos de Bacharelado em Ciências Biológicas (entre 2006 e 2012) e Licenciatura em Ciências Biológicas (entre 2006 e 2013). Iniciou sua iniciação científica em 2009 sob a orientação do Dr. Fernando Kok, passando para a orientação da Dra. Mayana Zatz em 2011. Em 2013, ingressou no curso de mestrado do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, e neste momento deposita a sua dissertação como parte dos requisitos para obtenção do título de mestre neste curso.