**Batteriologia**

Classi di icroorganismi:

* Batteri
* Virus
* Funghi
* Protozoi (non sono oggetto di studio della microbiologia).

Batteri: procarioti.

La maggior parte delle specie viventi sono procarioti. All’interno della classe dei procarioti si trova molta più variabilità rispetto a qualsiasi altra classe di organismi.

Si stima il numero di specie batteriche in circa 10^12, il loro numero si stima in circa 10^31.

Nel corpo umano si trovano tantissimi batteri che svolgono anche funzioni benefiche, come competere con le infezioni esogene proteggendoci da esse.

La cellula batterica può contenere corpi inclusi, probabilmente riserve energetiche. È circondata da una membrana citoplasmatica che può presentare invaginazioni dette mesosomi. La membrana citoplasmatica è circondata da una parete. Olre la parete si può trovare una capsula, che non è sempre presente, si riconoscono batteri capsulati e batteri non capsulati. Altro elemento non sempre presente è il flagello, che rende il batterio capace di locomozione.

Criteri di classificazione:

* **Proprietà tintoriali:** Colorazioni di Gram e Ziehl-Neelsen.
* **Morfologia.**
* **Caretteri metabolici.**

**Colorazione Gram:**

1° colorante: cristalvioletto.

Mordenzante: soluzione a base di iodio.

Decolorazione con miscela di alcol e acetone.

2° Colorante: safranina, per colorare anche i batteri Gram-

Nei batteri Gram+ la parete cellulare è molto spessa e ciò permette di ritenere la colorazione al cristalvioletto.

I batteri Gram- hanno una parete più sottile che contiene una membrana esterna.

**Colorazione Ziehl-Neelsen:**

I micobatteri contengono nella loro parete cere e lipidi che non li rendono colorabili con il metodo di Gram (appaiono come Gram+) (NdA appaiono come Gram+ perché la parete è impermeabile al decolorante a base alcolica della colorazione Gram). Nella colorazione Ziehl-Neelsen si usa un metodo di decolorazione acido più forte che decolora tutto tranne i micobatteri.

1° colorante fucsina fenicata (rosso).

2° colorante blu di metilene.

**Morfologia:**

* **Cocchi:** forma sferica. Quando si dividono possono rimanere aggregate, quando si osservano cocchi disposti a catenella si parla di **streptococchi**, coppie di cocchi si dicono **diplococchi**, cocchi aggregati in ammassi o grappoli irregolari si chiamano **stafilococchi**.
* **Bacilli:** forma bastoncellare. Anche i bacilli possono rimanere aggregati, si parla quindi di **streptobacilli**. Un batterio che ha forma intermedia tra un cocco ed un bacillo si chiama **coccobacillo**.
* **Spirilli(Vibrio, Spirillum, Spirochete):** A spirale, il vibrio è molto corto, “a virgola”. Lo spirillum è una spirale più lunga Gam+, lo spirochete è una spirale più lunga Gram-.

**Batteri sporigeni:**

Di interesse medico 2 generi: genere **bacillus** e genere **clostridium.** Producono una spora quando si trovano in condizioni molto sfavorevoli, soprattutto carenza di nutrienti. Le spore sono molto reistenti anche ai disinfettanti, in alcuni casi si possono osservare anche le spore con la colorazione Gram, si osserva una zona all’interno della cellula resistente alla colorazione (la spora che si sta formando).

**Caratteri metabolici:**

1. **Batteri aerobi stretti:** Necessitano di ossigeno per svilupparsi e replicarsi.
2. **Anaerobi obbligati:** Non crescono in presenza di ossigeno.
3. **Aerobi/anaerobi facoltativi:** Possono crescere sia in assenza che in presenza di ossigeno.

Treponemi: Sono a spirale ma non sono classificati come Gram+ o Gram- perché sono molto sottili e non sono visibili al microscopio ottico, sono visibili al microscopio a contrasto di fase.

**Citologia Batterica:**

**Fimbrie o pili:** Filamenti che sporgono dal batterio.

**Capsula:** Strato lasso generalmente di natura polisaccaridica, in alcuni casi di natura proteica. I carboidrati sono sostanza idrofiliche quindi la capsula protegge il batterio dall’essiccamento. Si trova indifferentemente su batteri Gram+ o Gram-, non si trova in tutti i batteri (non è indispensabile) si dividono i batteri in capsulati e non. Quando è sottile prende il nome di microcapsula, quando invece non è compatta ma ha margini sfrangiati si dice strato mucoso o glicocalice. Le capsule di batteri vicini possono fondersi, si possono avere aggregazioni di cellule batteriche in un’unica matrice capsulare (biofilm).

Di solito i batteri patogeni sono capsulati in vivo.

Metodi di visualizzazione della capsula: inchiostro di china, reazione di rigonfiamento capsulare di Neufeld.

**Funzioni della capsula:**

* Accumulo di materiale energetico.
* Maggiore resistenza all’essiccamento.
* Modifica l’aspetto delle colonie (colonie lisce con capsula presente o colonie ruvide senza capsula).
* Fattore di virulenza.
* Impedisce la penetrazione di farmaci.
* Protegge dalla fagocitosi (maschera i siti di legame per i recettori dei macrofagi).
* Adesione a superfici.
* Antigene (anticorpi anti-capsulari).

All’interno dell stessa spece nella capsula si osserva una variabilità di composizione.

Il biofilm consente di colonizzare superfici inerti.

**Parete:** Se privati della parete i batteri muoiono. Gli unici batteri privi di parete sono i micoplasmi.

Costituita da catene di carboidrati concentriche a cui sono legati aminoacidi (peptidoglicano). È una struttura rigida. Si trovano fino a 40 strati di peptidoglicano nei batteri Gram+. Nei batteri Gram- invece si trovano solo 2-3 strati di peptidoglicano, tutti gli altri componenti sono organizzati a formare la membrana esterna. In entrambi i casi la funzione della parete è la stessa: proteggere i batteri dalla lisi per shock osmotico. Conferisce la forma ai batteri e ne determina le proprietà tintoriali, può contenere fattori di patogenicità batterica.

L’unità strutturale del peptidoglicano batterico è costituito da due carboidrati azotati: N-acetilglucosamina e acido N-acetilmuramico (specifico dei batteri). Legame beta-1,4.

Al NAM è legato un tetrapeptide, il legame tra polipeptidi avviene tra il 3° residuo di una catena e il 4° della successiva. L’ultimo aminoacido è una D-Alanina (per la composizione completa vedere slide). Nei gram+ si può trovare un ponte di pentaglicina che lega le catene polipeptidiche.

Nei batteri Gram- in terza posizione è presente acido mesa-diammino-pimelico, nei Gram+ abbiamo invece lisina.

La differenza tra Gram+ e Gram- sta anche nel numero di legami crociati, più basso nei Gram- (minore compattezza).

**Sintesi del peptidoglicano:** Sintesi del NAM a cui sono aggiunti gli aminoacidi, la D-Alanina deve essere sintetizzata perché non è normalmente presente, viene aggiunta anche in posizione 5 (pentapeptide), viene poi aggiunta l’N-acetilglucosamina. Il monomero viene trasportato all’esterno dal bactoprenolo. Una volta all’esterno si formano prima i legami tra glucidi e poi tra aminoacidi, una transpeptidasi rimuove la 5° D-alanina e lega il 3° residuo di una catena al 4° di quella vicina, si riduce così la catena peptidica ad un tetrapeptide.

Antibiotici come la bacitracina inibiscono il recupero di bactoprenolo inibendo la sintesi di nuova parete.

La cicloserina inibisce la trasformazione di L-Alanina in D-Alanina.

La penicillina inibisce la transpeptidasi che crea i legami crociati tra catene peptidiche.

Tra i componenti inseriti nello strato di peptidoglicano dei batteri Gram+ si trovano:

* Acidi teiocoici.
* Acidi lipoteicoici, che includono parti lipofile (costituite da un acido grasso) inserite nella membrana citoplasmatica.
* Carboidrati (es carboidrato C negli streptococchi).
* Proteine varie con varie funzioni.

**Parete dei Gram-:**

Fuori dalla membrana citoplasmatica si hanno pochi strati di peptidoglicano e una membrana esterna molto diversa dalla membrana citoplasmatica, in particolare lo strato interno del doppio strato fosfolipidico è formato da fosfolipidi come la membrana interna, lo strato esterno invece è formato da **lipopolisaccaride** (elemento fondamentale). Nella membrana esterna si trovano varie proteine, tra cui porine che permettono l’entrata di nutrienti (altrimenti la membrana esterna sarebbe molto impermeabile) e lipoproteine che la ancorano alla membrana citoplasmatica.

Il lipopolisaccaride è anche chiamato **endotossina** perché ha effetti tossici, distinto dalle **esotossine** perché queste ultime non sono componente fondamentale della cellula batterica ma vengono sintetizzate all’interno e rilasciate successivamente. Essendo parte integrante della cellula batterica le endotossine vengono rilasciate solo quando la cellula batterica va incontro a lisi.

Nella membrana esterna si trovano frequentemente porine, proteine canale trimeriche, e lipoproteine con funzione di ancoraggio della membrana esterna al peptidoglicano.

La membrana esterna è una struttura impermeabile ed altamente selettiva per quanto riguarda le molecole che possono passare.

**Porine:** Proteine aggregate a formare pori dedicati al passaggio di sostanze idrofiliche. Si ritrovano proteine **aspecifiche** che permettono il passaggio di ampie classi di molecole e porine **specifiche**.

Gli antibiotici o i farmaci antibatterici penetrano nella cellulla tramite le porine, uno dei meccanismi di antibiotico-resistenza è la modificazione delle porine che smettono di legare la molecola antibiotica.

Le porine hanno importanca anche nell’adesione alle cellule dell’ospite, nell’invasività delle cellule dell’ospite e nell’attività citotossica.

**Lipopolisaccaride:** Costituito da tre porzioni, il **lipide A**, porzione lipidiche che sostituisce i fosfolipidi sulla membrana esterna, una parte centrale **core** di natura polisaccaridica, ed una lunga catena di zuccheri chiamata **antigene O.**

* Lipide A: glicofosfolipide, componente endotossica, interagisce tramite gruppi P con lipopolisaccaridi adiacenti.
* Core: Polisaccaride ramificato, 9-12 zuccheri, acido cheto-desossi-octonico e un eptoso.
* Antigene O: 50-100 ripetizioni di una unità da 4-7 zuccheri.

Es. di tossicità da lipopolisaccaride: meningite da meningococco. Il batterio libera vescicole (dette blebs) contenenti lipopolisaccaride, si può avere morte da infezione con meningococco senza neanche avere meningite, il rilascio di endotossina è sufficiente ad uccidere il paziente prima ancora che il patogeno raggiunga le meningi.

Siamo continuamente esosti a bassi livelli di endotossina (flora batterica) che però a bassi dosaggi ha funzione immunomodulatrice.

**Effetti dell’endotossina:**

1. Effetto pirogeno.
2. Attiva cellule che producono interleuchine (macrofagi, linfociti B, cellule endoteliali, piastrine, granulociti).
3. Infiammazione.
4. Vasodilatazione → ipotensione → shock.
5. Attivazione del complemento.
6. Stimola la coagulazione (coagulazione intravasale disseminata, segno caratteristico di infezione da Gram- (ad esempio discriminazione della meningite da meningococco da altri agenti che possono causare meningite, importante perché la terapia è diversa e deve essere applicata tempestivamente): **petecchie**).

Si hanno questi effetti per tutte le infezioni da Gram- perché il lipide A risulta uguale.

Esiste una classe di batteri privi di parete: i **micoplasmi**, da tenere presente perché sui micoplasmi non sono attivi tutti gli antibiotici che agiscono sulla sintesi del peptidoglicano.

I **micobatteri** hanno invece una parete con struttra peculiare in cui il peptidoglicano è legato covantemente con un polimero di arabinogalattano e circondato da uno strato di lipidi complessati con cere.

**Struttura della parete dei Micobatteri:**

Oarete ricca di lipidi e cere, esternamente alla membrana strato di peptidoglicano è presente lo strato di peptidoglicano con polisaccaridi a lunga catena come arabino galattani, lipoarabinomannani e lipomannani che agiscono da ponte tra peptidoglicano e micomembrana. Strato interno composto da acidi micolici e strato esterno costituito da clicolipidi e lipidi fenolici.

Si replicano molto lentamente.

Es. tubercolosi, lebbra.

**Membrana citoplasmatica:** composta da proteine, lipidi e carboidrati. Permeabilità altamente selettiva. Non sono presenti steroli, sostituiti da terpenoidi con la stessa funzione di stabilizzazione.

Rispetto alle cellule eucariotiche abbiamo le seguenti funzioni aggiuntive:

* Sito di ancoraggio per proteine coinvolte anche in reazioni bioenergetiche.
* Sito di conservazione energetica (forza motrice protonica).
* Segrega i cromosomi.
* Sede di proteine coinvolte nella sintesi del peptidoglicano e nella trasduzione del segnale.

(NdA qualcosa di questo ce l’hanno anche le membrane eucariotiche).

**Mesosomi:** Invaginazioni pluristratificate della membrana, funzioni varie nella divisione cellulare (legame di materiale genetico, mesosomi settali). Respirazione cellulare (mesosomi respiratori). Biosintesi di componenti della parete (mesosomi biosintetici).