Tortuosidade das Artérias Coronárias como um Novo Fenótipo para Isquemia sem Doença Arterial Coronariana

Coronary Tortuosity as a New Phenotype for Ischemia without Coronary Artery Disease

André Estrada, André Silveira Sousa, Claudio Tinoco Mesquita, Humberto Villacorta

Universidade Federal Fluminense Hospital Universitário Antônio Pedro, Niterói, RJ – Brasil
Hospital Pré-Cardíaco, Rio de Janeiro, RJ – Brasil
Universidade Federal Fluminense Faculdade de Medicina – Departamento de Radiologia, Niterói, RJ – Brasil
Universidade Federal Fluminense – Cardiologia, Niterói, RJ – Brasil

Resumo

Fundamento: As artérias coronárias tendem a ser mais tortuosas que outras artérias e acompanham os movimentos repetidos de flexão e relaxamento que ocorrem durante o ciclo cardíaco. A Tortuosidade das artérias Coronárias (TCor) causa alterações no fluxo coronariano, com uma redução na pressão de perfusão distal, o que pode levar à isquemia miocárdica.

Objetivo: Avaliar a associação entre TCor e isquemia miocárdica.

Métodos: Entre janeiro de 2015 e dezembro de 2017, 57 pacientes com angina e doença arterial coronariana não obstrutiva pela angiografia coronária invasiva (ACI) foram incluídos retrospectivamente. Variáveis angiográficas foram analisadas para avaliar a presença e grau de tortuosidade e correlacionadas com seus respectivos territórios vasculares na cintilografia de perfusão miocárdica com estresse. A TCor foi definida como artérias coronárias com três ou mais curvaturas com ângulos ≤ 90°, medidos durante diástole. Um nível de 5% foi estabelecido como estatisticamente significativo.

Resultados: Um total de 17 homens e 40 mulheres foram incluídos (idade média de 58,3 anos). TCor foi observada em 16 pacientes (28%) e em 24 das 171 artérias. Observou-se uma associação significativa entre TCor e isquemia na análise por artéria (p<0,0001). O fator angiográfico mais associado com isquemia foi o número de curvaturas em uma artéria epicárdica medido durante diástole (p=0,021).

Conclusão: Este estudo mostrou uma associação da TCor com isquemia miocárdica em pacientes com artérias coronárias não obstruídas e angina. Observou-se uma relação entre número aumentado de curvaturas na artéria coronária medido por angiografia durante sístole e isquemia.

Palavras-chave: Vasos Coronários; Isquemia; Isquemia Miocárdica.

Abstract

Background: Coronary arteries tend to be more tortuous than other arteries and follow the repeated flexion and relaxation movements that occur during the cardiac cycle. Coronary tortuosity (CorT) leads to changes in coronary flow with a reduction in distal perfusion pressure, which could cause myocardial ischemia.

Objective: To assess the association between CorT and myocardial ischemia.

Methods: Between January 2015 and December 2017, 57 patients with angina and nonobstructive coronary artery disease detected by invasive coronary angiography (ICA) were retrospectively enrolled. Angiographic variables were analyzed to assess the presence and degree of tortuosity and correlated with their respective vascular territories on stress myocardial perfusion imaging (MPI). CorT was defined as coronary arteries with three or more bend angles ≤90°, measured during diastole. Statistical significance was determined at the 5% level.

Results: A total of 17 men and 40 women were enrolled (mean age 58.3 years). CorT was observed in 16 patients (28%) and in 24 of 171 arteries. There was a significant association between CorT and ischemia when analyzed per artery (p<0.0001). The angiographic factor most associated with ischemia was the number of bend angles in an epicardial artery measured at systole (p=0.021).

Conclusion: This study showed an association of CorT and myocardial ischemia in patients with unobstructed coronary arteries and angina. An increased number of coronary bend angles measured by angiography during systole was related to ischemia.

Keywords: Coronary Vessels; Ischemia; Myocardial Ischemia.

Full texts in English - https://abccardiol.org/en/
Introdução

A doença cardíaca isquêmica é a principal causa de morte nos países desenvolvidos, e limita a qualidade de vida dos pacientes nos âmbitos físico, social, financeiro, e de saúde. As recentes diretrizes da European Society of Cardiology para o diagnóstico e manejo das síndromes coronarianas crônicas (SCCs) descrevem cenários clínicos de pacientes com suspeita ou diagnóstico confirmado de SCC. O perfil clínico de angina sem obstrução coronária tem sido cada vez mais reconhecido e associado com obesidade, intolerância à glicose, e expectativa de vida mais longa. Estudos sugerem que até 55% dos pacientes encaminhados para angiografia coronária, mesmo com sintomas típicos, não apresentam obstruções; e até 40% dos pacientes com artérias normais ou quase normais (sem lesões obstrutivas) na angiografia coronária apresentam isquemia, como demonstrado nos testes de estresse. Pacientes com angina pectoris que não apresentam obstrução coronária importante ainda têm risco aumentado para eventos cardiovasculares maiores, tais como morte cardiovascular, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, e mortalidade por todas as causas. Esses pacientes apresentam também maior risco de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada.

Um possível mecanismo relacionado à isquemia na doença não obstrutiva é a tortuosidade das artérias coronárias (TCor). A redução da pressão de perfusão distal e do fluxo coronariano, levando ao surgimento de isquemia do miocárdio pode ser observado em alguns casos de TCor. Há duas causas para essa redução de pressão: fricção devido ao estresse de cisalhamento e efeito centrífugo no interior das curvas. Essa associação tem sido pouco abordada na literatura. O objetivo primário deste estudo foi avaliar a correlação entre TCor e isquemia do miocárdio em pacientes sem obstrução coronariana, e o segundo objetivo foi verificar as características geométricas de cada vaso coronário que poderiam estar correlacionadas com isquemia.

Materiais e métodos

Seleção dos pacientes

Este foi um estudo retrospectivo conduzido em dois centros médicos. O estudo foi aprovado pelo comitê de ética institucional. Todos os pacientes assinaram um termo de consentimento antes de participarem no estudo.

Um total de 57 indivíduos foram incluídos na análise final. Seleccionamos pacientes que se submeteram a testes provocativos e apresentaram alterações isquêmicas, e à angiografia coronária que não mostrou obstruções. Desses pacientes, 28 haviam se submetido a um teste de exercício positivo, mas não haviam se submetido à cintilografia do miocárdio, o qual foi então realizado prospectivamente. O intervalo máximo entre cintilografia do miocárdio e angiografia coronária foi de um ano, independentemente da ordem em que os exames foram realizados.

Foram incluídos pacientes com idade igual ou maior a 18 anos, com queixa clínica de angina pectoris, submetidos à angiografia coronária invasiva (ACI) que revelou ausência de lesões obstrutivas (uma lesão não obstrutiva foi definida como ausência de obstrução ou uma obstrução inferior a 30%). Foram excluídos pacientes com qualquer das seguintes condições: insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, doença congênita, doença valvular cardíaca, revascularização prévia do miocárdio (cirúrgica ou percutânea), cardiomiopatia hipertrófica, miocardite, ponte miocárdica, anomalias congênitas de origem coronariana (distribuição e curso), fistulas arteriovenosas, e microfístula entre a artéria coronária e o ventrículo esquerdo, espasmo coronariano induzido por cateter, anemia (hemoglobina < 10 g/dL), bloqueio de ramo esquerdo ou uso de marcapasso definitivo.

Dados clínicos

Foram realizadas revisão de prontuários médicos e entrevista com os pacientes. A classe funcional de angina foi verificada de acordo com os critérios da Canadian Cardiology Society (CCS), além de síntomas associados de dispneia, história de comorbidades tais como hipertensão, diabetes mellitus, dislipidemia, história de tabagismo e inatividade física, e exames complementares disponíveis.

Angiografia coronária invasiva

A ACI foi utilizada para excluir presença de obstruções coronárias e pontes miocárdicas, e avaliar a presença e grau de TCor. Análise quantitativa da ACI foi realizada usando técnicas padronizadas. A TCor foi definida como a presença de pelo menos três curvaturas consecutivas, com um ângulo de curvatura inferior a 90 graus e de uma artéria coronária epicárdica maior que 2 mm durante a diástole (Figura 1).

Para a análise dos parâmetros geométricos, foi considerada a definição de TCor grave. Assim, foram medidos o ângulo das curvaturas (ângulo formado pela interseção de duas linhas no ponto do exato onde ocorre a mudança de direção do fluxo...
Estrada et al.
Tortuosidade da Artéria Coronária e Isquemia

Artigo Original

sanguíneo – Figura 1) e o ângulo mais agudo (quanto mais agudo o ângulo, mais tortuoso é a artéria). Observe as Figuras 2 e 3 mostrando a TCor em diferentes projeções angiográficas.

A análise angiográfica foi realizada na diástole e na sístole, nas artérias descendente anterior esquerda (ADAE), circunflexa (ACX), e coronária direita (ACD) (além da artéria descendente posterior no caso de dominância esquerda). As medidas angiográficas da ACX foram realizadas a 30 graus da visão oblíqua anterior esquerda com 30 graus de angulação caudal, e a 30 graus da visão oblíqua anterior direita com 30 graus de angulação caudal. As medidas da ADAE foram realizadas a 30 graus da visão oblíqua anterior direita com 60 graus de angulação cranial, e a 30 graus da visão oblíqua anterior esquerda com 60 graus de angulação cranial. As medidas da artéria coronária direita foram realizadas a 30 graus da visão oblíqua anterior direita e a 30 graus da visão oblíqua anterior esquerda.

A análise das imagens de ICA foi realizada por um observador cego em relação aos resultados da cintilografia miocárdica.

Avaliação de perfusão miocárdica por imagem

O exame de imagem para perfusão miocárdica (PM) foi realizado para a avaliação fisiológica da presença e local da isquemia miocárdica em todos os pacientes. As imagens foram adquiridas por meio dos aparelhos Millenium MPR (General Electric, Nova Iorque, Estados Unidos) e Infinia Hawk Eye (General Electric, Nova Iorque, Estados Unidos).

As imagens foram interpretadas por médicos da divisão de Medicina Nuclear dos respectivos hospitais, e revisadas por um examinador experiente. Os segmentos com déficits na captura do radiotraçador que se normalizaram nas imagens adquiridas em repouso foram definidas como isquêmicos. Foi usada a segmentação do miocárdio em 17 segmentos, seguindo as diretrizes do comitê de imagens cardíacas da comissão de imagens cardíacas da Associação Americana do Coração (Cardiac Imaging Committee of the American Heart Association’s Clinical Cardiology Board).

Os 28 pacientes que se submeteram à cintilografia miocárdica após a ACI foram avaliados de modo cego.

Análise estatística

As variáveis categóricas foram apresentadas como valores absolutos e porcentagem. As variáveis contínuas com distribuição normal foram apresentadas em média e desvio padrão e as variáveis contínuas sem distribuição normal em mediana e intervalo interquartil. Para avaliar a associação entre variáveis clínicas individuais e variáveis categóricas da TCor, foi usada regressão logística (análise bivariada). As variáveis explanatórias clínicas e cardíacas foram avaliadas de acordo com a presença e a ausência de TCor com o risco relativo (RR) correspondente, seu intervalo de confiança respectivo (IC95%) e o nível descritivo (valor p). Análise de regressão multivariada foi realizada para identificar preditores independentes para o desfecho TCor. As variáveis explanatórias incluídas na regressão multivariada foram as mesmas da análise bivariada, por regressão logística. O processo de seleção das variáveis foi o método stepwise, com nível de significância de 5%. As diferenças entre os grupos quanto os parâmetros numéricos de angiografia coronária e isquemia foram analisados pelo teste de Mann-Whitney e, para os parâmetros categóricos pelo teste do qui-quadrado (χ2) ou teste exato de Fisher. Realizou-se uma análise prévia para verificar a normalidade das variáveis. Para tanto, realizou-se o teste de Shapiro-Wilk, juntamente com uma análise gráfica dos histogramas. A significância estatística foi definida em 5%. A análise estatística
foi realizada usando o programa de estatística SAS®, versão 6.11 (SAS Institute, Inc., Cary, Carolina do Norte).

Resultados

Características basais

Características clínicas, angiográficas, e de PM por SPECT (tomografia computadorizada por emissão de fóton único) estão listadas na Tabela 1. Os pacientes tinham idade média de 58,3 ± 8,8 anos e índice de massa corporal médio de 29 ± 5,2 Kg/m², e majoritariamente do sexo feminino (70,2%). A maioria dos pacientes apresentaram angina pectoris classe II ou III (71,9%) de acordo com a classificação da SCC. Os pacientes eram muito sintomáticos, sendo que 56% dos pacientes apresentavam dispneia. O teste de estresse escolhido foi o teste com dipiridamol em 39 pacientes (68%), exercício em 17 pacientes (29,8%) e dobutamina em um paciente (1,7%). A cintilografia miocárdica foi anormal em 37 pacientes (64,9%), com área média de isquemia de 5,9% ± 3,3%. Vinte pacientes apresentaram resultados normais de cintilografia. Os segmentos miocárdicos que apresentaram o maior déficit de perfusão transiente foram aqueles irrigados pela ADAE (43,9%), seguidos da ACX (33,3%) e ACD (22,8%). A ACI mostrou presença de TCor em 28,1% dos pacientes, e a prevalência de tortuosidade foi maior na ADAE e ACX (17,5% cada) e mais baixa na ACD (7%).

A idade foi o único preditor independente de TCor em nossa amostra (p = 0,042; RR=1,08; CI=1,03-1,17), como pode ser visto na Tabela 2.

Associação entre isquemia e presença de TCor por vaso e nas amostras de territórios arteriais

Avaliada por vaso (n=171), a associação entre TCor e isquemia foi altamente significativa. A frequência de isquemia em territórios com TCor versus territórios sem TCor foi 67% versus 28% (p<0,0001). A presença de TCor foi associada com isquemia na ACX (80% vs 21%; p=0,001) e na ACD (75% vs. 19%; p=0,034) mas não na ADAE (50% vs 42%; p=0,46).

Associação entre isquemia e parâmetros angiográficos por tipo de vaso

A Tabela 3 apresenta o número de casos, mediana, mínimo e máximo, e nível descritivo correspondente (valor p) do teste de Mann-Whitney dos parâmetros da ACI, por ocorrência de isquemia e tipo de artéria. Nesta amostra, não foi observada associação entre isquemia e parâmetros de tortuosidade na ADAE ou na ACD, mas essa associação foi significativa para o número de curvaturas consecutivas com ângulo <90° (p=0,0025) e para o número de curvaturas com ângulo < 90° medidos na sístole (p=0,005) na ACX.

Associação entre isquemia e parâmetros angiográficos nas amostras de territórios arteriais

A Tabela 4 apresenta o número de casos, mediana, mínimo e máximo, e nível descritivo correspondente (valor p) do teste de Mann-Whitney dos parâmetros da ACI, por ocorrência de isquemia e territórios arteriais (n=171). Houve uma associação significativa entre isquemia e número de curvaturas com ângulos <90° medido na sístole (p = 0,021) nos territórios arteriais.

| Características clínicas, de perfusão miocárdica por tomografia computadorizada por emissão de fóton único (SPECT), e angiográficas dos 57 pacientes incluídos na análise |
| Características | Valores |
|-----------------|--------|
| Demográficas    |        |
| Idade (anos), média ± DP | 58,3 ±8,8 |
| Sexo feminino    | 40 (70,2%) |
| Índice de massa corporal (Kg/m²), média ± DP | 29 ±5,2 |
| Clearance de creatinina (mL/min) | 93,6±29,4 |
| Sintomas presentes |        |
| Angina CCS I     | 14 (24,6%) |
| Angina CCS II    | 21 (36,8%) |
| Angina CCS III   | 20 (31,5%) |
| Angina CCS IV    | 2 (3,5%) |
| Dispneia         | 32 (56,1%) |
| Fatores de risco cardiovascular |        |
| Tabagismo        | 8 (14%) |
| Sedentarismo     | 47 (82,5%) |
| Hiperlipidemia   | 27 (47,4%) |
| Diabetes         | 17 (29,8%) |
| Hipertensão      | 51 (89,5%) |
| Fração de ejeção do ventrículo esquerdo (%), média ± DP | 66,5 (10,2) |
| Medicamentos     |        |
| Betabloqueador ou bloqueador de canal de cálcio | 42 (73,7%) |
| Nitratos ou trimetazidina | 34 (59,6%) |
| Estatinas        | 30 (52,6%) |
| Aspirina         | 48 (84,2%) |
| Perfução miocárdica (SPECT) |        |
| SPECT anormal    | 37 (64,9%) |
| Se anormal, disfunção miocárdica (%), média ± DP | 5,9 (3,3) |
| SPECT anormal no território da ADAE | 25 (43,9%) |
| SPECT anormal no território da ACX | 19 (33,3%) |
| SPECT anormal no território da ACD | 13 (22,8%) |
| Angiografia coronária invasiva |        |
| Indivíduos com TCor | 16 (28,1%) |
| TCor na ADAE    | 10 (17,5%) |
| TCor na ACX     | 10 (17,5%) |
| TCor na ACD     | 4 (7%) |

CCS: classificação da Canadian Cardiovascular Society; ADAE: artéria descendente anterior esquerda; ACX: artéria circunflexa; ACD: artéria coronária direita; TCor: tortuosidade das artérias coronárias.
Tortuosidade da Artéria Coronária e Isquemia

Discussão

Nosso estudo é dedicado a um fenômeno que é cada vez mais reconhecido na prática clínica. Há evidências importantes de que pacientes com isquemia sem obstrução coronária não apresentam um prognóstico benigno, mas, até o momento, não existem diretrizes que orientem a prática clínica. Embora a ACI não tenha boa sensibilidade para diagnosticar doenças coronárias funcionais, o exame pode claramente detectar algumas anormalidades, tais como TCor. Até o presente, em nosso conhecimento, não existem estudos que avaliem se a TCor representa outro mecanismo fisiopatológico que leva à isquemia, ou se é um marcador de disfunção microvascular coronariana.

Reconhecer a presença de diferentes mecanismos de isquemia nesses pacientes seria importante para se desenvolver a medicina estratificada, uma nova abordagem terapêutica para os pacientes. No ensaio CorMicA, assim como em muitos outros estudos, as mulheres eram predominantes e apresentaram um fenótipo diferente de DAC na angiografia coronária em comparação aos homens, devido a um menor número de obstruções coronárias e reserva de fluxo coronário reduzido, achados associados com eventos cardiovasculares mais graves como morte cardiovascular e hospitalização por infarto do miocárdio e insuficiência cardíaca. Li et al. demonstraram que a TCor está positivamente relacionada com hipertensão e sexo feminino, mas negativamente associada com DAC. El. Tahlawi et al. descreveram que a TCor está associada com aterosclerose subclínica e com escore de cálcio coronariano aumentado mesmo na ausência de lesão obstrutiva significativa.

Tabela 2 – Comparação das características clínicas por resultados angiográficos (presença ou ausência de tortuosidade das artérias coronárias)

| Características            | Com TCor (n = 16) | Sem TCor (n = 41) | Valor p |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| Idade (anos)               | 62,2 ± 7,5        | 56,8 ± 8,9        | 0,042   |
| Sexo feminino              | 13 (81,3%)        | 27 (65,9%)        | 0,26    |
| IMC (Kg/m²)                | 29,2 ± 5,0        | 28,9 ± 5,3        | 0,84    |
| Ácido acetilsalicílico     | 14 (87,5%)        | 34 (82,9%)        | 0,67    |
| Estatina                   | 8 (50,0%)         | 22 (53,7%)        | 0,80    |
| Betabloqueador/            |                   |                   |         |
| bloqueador de canal        |                   |                   |         |
| de cálcio                  | 13 (81,3%)        | 29 (70,7%)        | 0,42    |
| Nitrato/ trimetazidina     | 8 (50,0%)         | 26 (63,4%)        | 0,36    |
| Angina CCS I               | 2 (12,5%)         | 12 (29,3%)        |         |
| Angina CCS II              | 7 (43,8%)         | 14 (34,1%)        | 0,22    |
| Angina CCS III/IV          | 7 (43,8%)         | 15 (36,6%)        | 0,25    |
| Disfunção                  | 9 (56,3%)         | 23 (56,1%)        | 0,99    |
| Hipertensão                | 15 (93,8%)        | 36 (87,8%)        | 0,52    |
| Diabetes                   | 5 (31,3%)         | 12 (29,3%)        | 0,88    |
| Dislipidemia               | 6 (37,5%)         | 21 (51,2%)        | 0,35    |
| Sedentarismo               | 13 (81,3%)        | 34 (82,9%)        | 0,88    |
| Tabagismo                  | 2 (13%)           | 6 (14,6%)         | 0,84    |

IMC: índice de massa corporal; TCor: tortuosidade das artérias coronárias.

Tabela 3 – Isquemia segundo parâmetros angiográficos, por vaso

|             | Isquemia |            |            | Sem isquemia |            |            | Valor p |
|-------------|----------|------------|------------|--------------|------------|------------|---------|
|             | N        | Mediana    | Intervalo  | N            | Mediana    | Intervalo  |         |
| **ADAE**    |          |            |            |              |            |            |         |
| Maior grau de curvatura durante diástole (graus) | 25        | 114        | 82-135     | 32           | 108        | 78,5-136  | 0,6     |
| Número de ângulos <90° durante diástole          | 25        | 0          | 0-1        | 32           | 0,0        | 0-1        | 0,89    |
| Maior grau de curvatura durante sistole (graus)  | 25        | 78         | 59,5-112   | 32           | 74,5       | 61,3-117   | 0,92    |
| Número de ângulos <90° durante sistole            | 25        | 1          | 0-2,5      | 32           | 1          | 0-3        | 0,9     |
| **ACX**    |          |            |            |              |            |            |         |
| Maior grau de curvatura durante diástole (graus) | 19        | 79         | 58-109     | 38           | 102        | 74,3-120   | 0,083   |
| Número de ângulos <90° durante diástole          | 19        | 1          | 0-3        | 38           | 0          | 0-1        | 0,025   |
| Maior grau de curvatura durante sistole (graus)  | 19        | 55         | 46-96      | 38           | 97         | 52,5-121   | 0,077   |
| Número de ângulos <90° durante sistole            | 19        | 3,0        | 0-3        | 38           | 0          | 0-2        | 0,005   |
| **ACD**    |          |            |            |              |            |            |         |
| Maior grau de curvatura durante diástole (graus) | 13        | 88         | 59,5-106,5 | 44           | 104        | 74,8-121   | 0,16    |
| Número de ângulos <90° durante diástole          | 13        | 1          | 0-1,5      | 44           | 0          | 0-1        | 0,31    |
| Maior grau de curvatura durante sistole (graus)  | 13        | 71         | 44-93      | 44           | 94         | 57,5-112   | 0,14    |
| Número de ângulos <90° durante sistole            | 13        | 1          | 0-2        | 44           | 0          | 0-1        | 0,24    |

ADAE: artéria descendente anterior esquerda; ACX: artéria circunflexa; ACD: artéria coronária direita.
Parâmetros angiográficos relacionados à presença de isquemia em todas as artérias

| Parâmetros angiográficos | Isquemia (n=57) | Sem isquemia (n=114) | Valor p |
|--------------------------|-----------------|----------------------|---------|
|                         | mediana         | Intervalo            | mediana | Intervalo |         |
| Maior grau de curvatura durante diástole (graus) | 92              | 67-118               | 105     | 76-122    | 0,3     |
| Número de ângulos <90° durante diástole | 0               | 0-2,5                | 0       | 0-1       | 0,1     |
| Maior grau de curvatura durante sistole (graus) | 73              | 48,5-107             | 85,5    | 56,5-115  | 0,074   |
| Número de ângulos <90° durante sistole | 1,5             | 0-3                  | 1       | 0-2       | 0,021   |

Outro estudo foi conduzido mostrando a relação entre espessura da camada íntima-média carótida e presença de TCor, e na presença de tortuosidade associada na artéria retinal, sugerindo, assim, uma associação com a forma subclínica de aterosclerose.14

A alta prevalência de indivíduos do sexo feminino, idade avançada, e hipertensão é observada em pacientes com TCor e em pacientes com disfunção microvascular coronariana.6,15-17 Podemos comparar nossos resultados com aqueles apresentados em dois outros estudos em que se utilizou a mesma definição de TCor e foi demonstrada uma correlação entre TCor e isquemia. Gaibazzi et al.16 encontraram, em um subgrupo de 34 pacientes com as mesas características (angina aos esforços e teste provocativo positivo), a prevalência de 27,3% (n=9). Yang et al.,12 observaram uma prevalência de 37,5% em uma amostra de 48 pacientes. Gaibazzi et al.16 e Yang et al.,12 não encontraram nenhum fator de risco cardiovascular relacionado à presença de TCor, como em nosso estudo.

Observamos uma relação significativa, já descrita na literatura, de TCor com idade avançada4,18,19,20 (p=0,042). Assim, a TCor parece ser o resultado final de mudanças estruturais e funcionais do coração e talvez represente um mecanismo de adaptação que permita que o coração mude dinamicamente seu tamanho e função.21 Isso pode depender da hipertrofia ventricular esquerda e relaxamento deficiente concomitante, o que parece ser mais comum em idosos. Uma possível explicação é que a hipertrofia possa atestar o padrão geodésico das artérias coronárias provavelmente devido a fatores angioligenicos, o que pode ser mediado pelo fluxo sanguíneo, estresse da parede, e fatores de crescimento.21

Diferentemente de outros estudos, nós analisamos a relação entre TCor e isquemia por vaso e território correspondente. Em nossa amostra, TCor esteve presente na ACX e na ADAE em 10 pacientes (17,5%) e na ACD em quatro pacientes (7%). Houve uma relação significativa entre TCor e isquemia na ACX e na ACD, o que não foi observado no território da ADAE. Achatos angiográficos anormais de TCor foram mais evidentes na ACX (número de curvaturas tanto na sístole como na diástole, e menor ângulo de curvatura medido tanto na sístole como na diástole), o que pode explicar a maior frequência de isquemia neste território.

Nosso estudo é o primeiro a demonstrar que um parâmetro específico de tortuosidade do vaso está relacionado com a presença de isquemia miocárdica. O maior número de curvaturas detectadas durante a sístole na angiografia esteve relacionado com isquemia miocárdica em pacientes sem obstruções coronárias. Estudos investigando mudanças específicas na geometria coronária e sua correlação com isquemia do miocárdio são escassos. Hassan et al.22 criaram um índice de gravidade da tortuosidade e observaram que esse foi um forte preditor de dor anginal entre os pacientes com artérias coronárias normais, apesar de um teste de estresse positivo. Porém, os autores não avaliaram a presença de isquemia nos territórios coronarianos como nós fizemos.

A relação da isquemia com TCor foi diferente entre os territórios coronarianos. Não se observou associação entre TCor e isquemia na ADAE. Yokota et al.23 estudaram um grupo de pacientes com SPECT normal e sintomas persistentes usando uma reserva de fluxo fracionada (FFR, functional flow reserve). Neste estudo, os autores encontraram que a FFR foi significativamente mais anormal na ADAE, demonstrando que a diferente quantidade de miocárdio nos territórios coronarianos pode criar interações heterogêneas com anatomia coronária e isquemia.23 A massa de miocárdio subentendida por uma lesão é um importante fator preditor de uma FFR < 0,80 como demonstrado por Yoon et al.24 Novos métodos de estimar o comprometimento hemodinâmico no fluxo coronário, tais como o contrast-flow quantitative flow ratio (cQFR), demonstraram que o mesmo tipo de discrepâncias em comparação às medidas de SPECT do miocárdio.25 Podemos especular que as diferenças nos territórios irrigados pelas artérias coronárias possam explicar parte de nossos resultados, uma vez que o aumento na massa miocárdica pode recrutar mais vasos colaterais na microcirculação.

Um resultado importante é a necessidade de uma definição mais precisa e uniformemente aceita de TCor para a padronização de novos estudos.26 É importante a adoção de mais de uma variável angiográfica além da gravidade e do número dos ângulos, bem como as medidas dinâmicas em ambas as fases do ciclo cardíaco (sístole e diástole). Isso se torna ainda mais importante quando observamos que a angiografia coronária realiza somente medidas bidimensionais de uma estrutura altamente dinâmica com três dimensões.27 Estudos sobre fluidodinâmica computacional chamam a atenção à importância das medidas realizadas por equações matemáticas complexas que explicariam melhor como ocorre a distribuição da pressão ao longo da circulação e do fluxo coronários.28-34

Limitações

Nosso estudo tem algumas limitações. A primeira limitação é o pequeno tamanho amostral e sua natureza retrospectiva (Figura 4). Nós não usamos informação angiográfica para estabelecer um índice de tortuosidade, o que pode ser proposto por estudos futuros. Não realizamos exames para...
avaliar a função coronariana, por esses não serem utilizados rotineiramente na prática clínica.

Conclusões
A TCor está associada com isquemia miocárdica em casos selecionados. O número de curvaturas avaliado na sístole na angiografia coronariana está associado a um risco aumentado de isquemia miocárdica. É necessária uma análise individualizada da anatomia da artéria coronariana e seu território correspondente antes de se considerar um resultado falso-positivo na cintilografia miocárdica em pacientes com TCor.

Contribuição dos autores
Concepção e desenho da pesquisa: Estrada A, Sousa AS, Mesquita CT, Villacorta H; Obtenção de dados: Estrada A; Análise e interpretação dos dados e Análise estatística: Estrada A, Villacorta H; Redação do manuscrito: Estrada A, Mesquita CT, Villacorta H; Revisão crítica do manuscrito quanto ao conteúdo intelectual importante: Sousa AS, Mesquita CT, Villacorta H.

Potencial conflito de interesse
Não há conflito com o presente artigo.

Fontes de financiamento
O presente estudo não teve fontes de financiamento externas.

Vinculação acadêmica
Este artigo é parte de dissertação de mestrado de André Estrada pela Universidade Federal Fluminense.

Aprovação ética e consentimento informado
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal Fluminense sob o número de protocolo CAAE 55255916.2.0000.5243. Todos os procedimentos envolvidos nesse estudo estão de acordo com a Declaração de Helsinki de 1975, atualizada em 2013. O consentimento informado foi obtido de todos os participantes incluídos no estudo.

Referências
1. Benjamin EJ, Virani SS, Callaway CW, Chamberlain AM, Chang AR, Cheng S, et al. Heart Disease and Stroke Statistics-2018 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation. 2018 20;137(12):e67-e492. doi: 10.1161/CIR.0000000000000558.
2. Knutti J, Wijns W, Saraste A, Capodanno D, Barbato E, Funck-Brentano C, et al. 2019 ESC Guidelines for the Diagnosis and Management of Chronic Coronary Syndromes. Eur Heart J. 2020;41(3):407-77. doi: 10.1093/eurheartj/ehz425.
3. Taqueti VR, Di Carli MF. Coronary Microvascular Disease Pathogenic Mechanisms and Therapeutic Options. JACC State-of-the-Art Review. J Am Coll Cardiol. 2018;72(21):2625-41. doi: 10.1016/j.jacc.2018.09.042.

4. Ouellette ML, Löffler AI, Beller GA, Workman VK, Holland E, Bourque JM. Clinical Characteristics, Sex Differences, and Outcomes in Patients with Normal or Near-Normal Coronary Arteries, Non-Obstructive or Obstructive Coronary Artery Disease. J Am Heart Assoc. 2018;7(10):e007965. doi: 10.1161/JAHA.117.007965.

5. Jespersen L, Hvelplund A, Abildstrøm SZ, Pedersen F, Galatius S, Madsen JK, et al. Stable Angina Pectoris with No Obstructive Coronary Artery Disease Is Associated with Increased Risks of Major Adverse Cardiovascular Events. Eur Heart J. 2012;33(6):734-44. doi: 10.1093/eurheartj/het331.

6. Bairey Merz CN, Pepine CJ, Walsh MN, Fleg JL. Ischemia and No Obstructive Coronary Artery Disease. Int J Cardiol Heart Vasc. 2016;14:23-27. doi: 10.1016/j.ijcha.2016.11.005.

7. Zegers ES, Meursing BT, Zegers EB, Oude Ophuis AJ. Coronary Tortuosity: A Long and Winding Road. Neth Heart J. 2017;15(3):191-5. doi: 10.1007/BF03085979.

8. Cerqueira MD, Weissman NJ, Dilissoin V, Jacobs SK, Kaul S, Laksy WK, et al. Standardized Myocardial Segmentation and Nomenclature for Tomographic Imaging of the Heart. A Statement for Healthcare Professionals from the Cardiovascular Imaging Committee of the Council on Clinical Cardiology of the American Heart Association. Circulation. 2002;105(4):539-42. doi: 10.1161/01.cir.0000010786.78543.fb.

9. Ford TJ, Berry C. How to Diagnose and Manage Angina Without Obstructive Coronary Artery Disease: Lessons from the British Heart Foundation CorMicA Trial. Interv Cardiol. 2019;14(2):72-86. doi: 10.5424/icrt.2019.04.91.

10. Ford TJ, Stanley B, Good R, Rocchioccioli P, McEntegart M, Watkins S, et al. Stratified Medical Therapy Using Invasive Coronary Function Testing in Angina: The CorMicA Trial. J Am Coll Cardiol. 2018;72(23 Pt A):2641-55. doi: 10.1016/j.jacc.2018.09.006.

11. Tarqueti VR, Shaw LJ, Cook NR, Murphy VL, Shah NR, Foster CR, et al. Excess Cardiovascular Risk in Women Relative to Men Referred for Coronary Angiography Is Associated with Severely Impaired Coronary Flow Reserve, Not Obstructive Disease. Circulation. 2017;135(6):566-77. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.116.023266.

12. Li Y, Liu NF, Gu ZZ, Chen Y, Lu, Feng Y, et al. Coronary Tortuosity is Associated with Reversible Myocardial Perfusion Defects in Patients Without Coronary Artery Disease. Chin Med J. 2012;125(19):3581-3.

13. El Tahlawi M, Sakrana A, Emur A, Gouda M, Tharwat M. The Relation between coronary tortuosity and Calcium Score in Patients with Chronic Stable Angina and Normal Coronaries by CT angiography. Atherosclerosis. 2016;246:334-7. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2016.01.029.

14. Davatoglu V, Dogan A, Okumus S, Demir T, Tatar G, Garbler B, et al. Coronary Artery Tortuosity: Comparison with Retinal Arteries and Carotid Intima-Media Thickness. Kardiol Pol. 2013;71(11):1121-8. doi: 10.5603/KP.2013.0292.

15. Chihå J, Mitchell P, Copinath B, Burlafsky G, Kvoor P, Theglingam A. Gender Differences in the Prevalence of Coronary Artery Tortuosity and Its Association with Coronary Artery Disease. Int J Cardiol Heart Vasc. 2016;14:23-27. doi: 10.1016/j.jchjha.2016.11.005.

16. Esfahani M, Farzamnia H, Nozarat, Chronic Stable Angina Patients with Tortuous Coronary Arteries: Clinical Symptoms and Risk Factors. ARYA Atheroscler J. 2012;11:5-118.

17. Dagianti A, Rosano S, Luongo R, Dagianti A, Fedele F. Morfometria Corronaria Nell’iperensione Arteriosa Exesenziale. Cardiologia. 1993;38(6):497-502.

18. Gaiazzi N, Rigor F, Reverberi C. Severe Coronary Tortuosity or Myocardial Bridging in Patients with Chest Pain, Normal Coronary Arteries, and Reversible Myocardial Perfusion Defects. Am J Cardiol. 2011;107(8):973-4. doi: 10.1016/j.amjcard.2011.05.030.