Carcinoma adenoide quístico cutáneo primario

Primary cutaneous adenoid cystic carcinoma

M*T Bordel Gómez1, C Román Curto1, J Sánchez Estella1, M*J Baizán García1, M*E Cardeneso Álvarez1, JC Santos Durán1, M Corral de la Calle1, L Requena Caballero2

Correspondencia:
M*T. Bordel Gómez
Avda. Requejo, 35
49022 Zamora
Tel.: 98054 82 00 - Ext. 8973
Fax: 980 980 63 51 19
e-mail: maitebordel@aedv.es / maitebordel@yahoo.es

Resumen
El carcinoma adenoide quístico cutáneo primario es un raro tumor de baja malignidad, que se manifiesta clínicamente como un nódulo duro y mal definido. El examen histológico de este tumor muestra de forma característica células intensamente basófilas dispuestas en un patrón adenoide y cribriforme que ocupan la dermis media y reticular. El diagnóstico definitivo de este tumor se realiza en base a las características histopatológicas y a la exclusión de enfermedad metastásica.


Palabras clave: Carcinoma adenoide quístico, carcinoma adenoide quístico cutáneo primario, neoplasia anexial.

Summary
Primary cutaneous adenoid cystic carcinoma is a rare tumor with low-grade malignancy that presents as a firm and poorly circumscribed nodule. Histologic examination of this tumor characteristically shows intensely basophilic cells with an adenoid and cribriform pattern occupying the mid to reticular dermis. The definitive diagnosis of this tumor relies on the histologic features and the exclusion of metastatic disease.

Key words: Adenoid cystic carcinoma, primary cutaneous adenoid cystic carcinoma, anexial neoplasm.

El carcinoma adenoide quístico cutáneo primario es un tumor raro, descrito primeramente por Boggio en 1975[1]. Desde entonces hasta la actualidad, hay menos de 70 casos descritos en la literatura médica de esta rara localización de carcinoma adenoide quístico (CAQ)[2, 3]. Aportamos un nuevo caso de CAQ cutáneo primario.

Caso clínico
Se trata de un varón de 75 años de edad, sin antecedentes patológicos de interés, que fue remitido desde atención primaria para la evaluación de una lesión localizada en la región abdominal, completamente asintomática, que recordaba a un quiste epidérmico. La lesión tenía una evolución aproximada de 15 años, pero en los últimos meses había crecido y se había hecho dolorosa.

La exploración física de la lesión reveló un nódulo indurado, móvil y bien definido de 1,5 x 1,5 cm de diámetro, localizado en la región subxifoidea. No se palparon adenopatías loco-regionales.

Se procedió a una extirpación amplia de la lesión y el examen histopatológico reveló la presencia de una tumoraación limitada a la dermis, al tejido subcutáneo, sin observar ninguna conexión con la superficie tumoral y la epidermis.
Figura 1. Observamos en una panorámica la presencia de una tumoração, limitada a la dermis y al tejido subcutáneo sin conexiones a la superficie de la epidermis. Dicha neoplasia está compuesta de células epiteliales dispuestas siguiendo un patrón sólido alternando con un patrón cribiforme (H-E x 4).

(Figura 1). Dicha tumoração estaba compuesta de una proliferación de células basalooides, con escaso citoplasma adi- dedor de núcleos hiperícrómáticos sin atipia nuclear. Los islotes epiteliales, se disponían en un patrón en el que alter- nanan áreas sólidas con otras áreas cribiformes. Las áreas sólidas estaban formadas por células neoplásicas y separa- das por un estroma fibroso alternando con áreas de material mixoid. Se observaron también estructuras ductales y for- maciones globulares y cilíndricas eosinófilas en el espesor del tumor (Figura 2). Además del patrón sólido, se observó en otras áreas un patrón criíiforme, formado por estructuras pseudoglandulares irregulares que contenían en su luz abundantes restos de mucina y detritus celulares (Figura 3). En la periferia del tumor se observó una infiltración perineural por células neoplásicas (Figura 4).

Los estudios inmunohistoquímicos demostraron posi- tividad en el material luminal para las tinciones de azul alcian, ácido peródico Schiff y mucicarmín. Las células tumorales expresaron positividad para citoqueratinas de bajo y alto peso molecular, actina y CD34. Sólo se observó inmunoreactividad para el EMA y CEA en el material endo- luminal y en la superficie luminal del túbulos. En base a estas características histopatológicas se realizó el diag- nóstico de CAQ.

Figura 2. Patrón Sólido: Las áreas sólidas consisten en células neoplásicas basalooides y monoformas con núcleos pequeños e hipercromáticos sin atipia nuclear separadas por un estroma fibroso alternando con material mixoid.

Figura 3. Patrón cribiforme: También se observó un patrón cri- biforme predominante con estructuras pseudoaluculares irregulares (H-E x 100).

Figura 4. Invasión de un espacio perineural por células neoplá- sicas (H-E x 200).
Descartamos la existencia de un CAQ primario extracutáneo realizando una tomografía axial computarizada de tórax y abdomen y un examen completo y exhaustivo de las glándulas salivares menores, glándula parótida, glándula submandibular, lengua, área orofaringea, oído y cavidades nasales realizado por un otorrinolaringólogo.

La evolución del paciente ha sido favorable, no observándose metástasis ni signos de recidiva local, después de 5 años de seguimiento.

El CAQ cutáneo primario es un tipo histopatológico específico pero raro de neoplasia cutánea epitelial, que es más frecuente en otras localizaciones, como glándulas salivares y lacrimales, árbol tráqueo-bronquial, conducto auditivo externo, esófago y próstata[1-7]. Así, en la actualidad, el CAQ es considerado un tipo frecuente de neoplasia localizada en las glándulas salivares y la cavidad bucal que representa aproximadamente el 10-15% de todos los tumores de cabeza y cuello[5].

Clinicamente se caracteriza por un nódulo o una placa indolente, de consistencia firme, de crecimiento lento y curso progresivo, pero con una alta incidencia de invasión perineural y de recidivas locales (aproximadamente el 50%)[8-11]. El intervalo medio entre la extracción quirúrgica y la posterior recidiva local de dicho tumor oscila entre 4 meses y 20 años[12]. Sin embargo, las metástasis linfáticas y viscerales son infrecuentes, pues sólo se han descrito en la literatura 5 casos con metástasis viscerales de CAQ cutáneo primario siendo todas ellas metástasis pulmonares en pacientes cuya localización del tumor fue el cuero cabelludo[6, 9]. De este modo, el CAQ cutáneo primario es considerado como un carcinoma de bajo grado de malignidad y en el que el diagnóstico precoz es muy importante para prevenir las metástasis.

Este tumor generalmente afecta a pacientes de mediana edad, con un leve predominio en mujeres. Aproximadamente el 40% de los casos se localizan en el cuero cabelludo y el 18% en el tórax[13].

Histológicamente, es una neoplasia mal delimitada, que infiltra todo el espesor de la dermis y con frecuencia alcanza el tejido celular subcutáneo, compuesta de células basales con citoplasma muy discreto y con núcleos hipercromáticos sin atipia nuclear, dispuestas en un patrón en el que alternan áreas sólidas con áreas cribriformes[12, 14], sin ninguna conexión entre el tumor y la epidermis. La invasión perineural es frecuente, sin embargo, la invasión vascular es menos común[6, 12]. Desde el punto de vista inmunohistoquímico las células neoplásicas muestran expresividad para citoqueratinas y para el antígeno de membrana epitelial (EMA), mientras que la expresividad para el antígeno embriionario (CEA) es variable[14].

El diagnóstico de CAQ cutáneo primario debe ser considerado sólo después de que se haya descartado un origen extracutáneo, realizando un examen completo de la cabeza y del cuello por un otorrinolaringólogo. Desde el punto de vista dermatológico, debemos establecer un diagnóstico diferencial histopatológico fundamentalmente con el carcinoma cribriforme cutáneo primario (CCCP) y con el carcinoma adenoide de células basales[6, 15] (Tabla 1). El CCCP es un tumor apocrino raro descrito por Requena et al. en 1998[16], y cuyo diagnóstico histopatológico reviste dificultad debido a la excepcional rareza del tumor.

Las recomendaciones terapéuticas del CAQ cutáneo primario consisten en primer lugar en una amplia extirpa-
ción quirúrgica con márgenes libres de tumoración como primera opción terapéutica. Se debe tener en cuenta que la afectación discontinua de la región perineurial puede producir falsos negativos en los márgenes. Dado el elevado riesgo de recidiva local podría ser una indicación de la cirugía micrográfica de Mohs. Como tratamiento adyuvante, algunos autores abogan por una combinación de quimioterapia con cisplatino y doxorubicina[4], pues la radioterapia no es curativa[12]. En general, se precisa de estudios multicéntricos para protocolizar el tratamiento de este raro tumor.

En nuestro caso, creemos que la presencia de invasión perineural fue la responsable de la aparición del dolor que produjo la lesión. Este dato nos sugiere además la existencia de una mayor probabilidad de presentar recidivas locales, por ello creemos necesario supervisar y controlar regularmente a aquellos pacientes que hayan presentado dolor en el curso clínico.

Bibliografía